3auber $=\mathfrak{B i b l i o t h e f}$
ober
von Sauberei, Sheurgie und Mantif, Sauberern, Seren; und Sexenproceffen, Damonen, (Sefpenfern, und Seiftererfdeinungen.
$\qquad$
$34:$
Seporberung einer rein:gejaidtliden, bon $\mathfrak{A}$ berglauben und $\mathfrak{U n g l a u b e n}$ freien $\mathfrak{B e u r t h e i l u n g ~ D i e f e r ~}$ ©Segenftánde.
Falk-loce
$\mathfrak{F} \mathfrak{1}$
©eorg Conrad Şorft,




Mainz, 1821.
Beiforionafupferberg.

$$
R V^{\prime}
$$

$$
\begin{aligned}
& B F 1413 \\
& H 81 \\
& \text { r. } 2
\end{aligned}
$$

$\therefore$

## 80

## Subjcribenten = Wergeidnía.

## S. T.

érempl.
S.  bei Mbein 2c. 2c. ..... 2
Se. Sodfurfl. Surdlaudit, griedrid) Jofeph, fouveratter Landgraf yon Sjeffers Somburg ..... 2
Se. Sodfurtf. Durdilaudt, ©briftian, Eandgraf yon Seffen ..... 3

- Ce. Sodfurtl. Durdlaudt, ©arl, Eanbgraf vou Seffen ..... 2
Y Se. Sodigrdf. Erlaudt, 2uguf, regierenber Eraf oon Stollbers s Drtenberg ..... 1
©e. Sodagrifl. Erlaudit, Ernf Eafinir, regierenber Eraf yon $\mathfrak{7}$ रenburg = Búbingen ..... 1
Ee. Sodigrifl. Griaudit, Jofeph, regierenber estaf you $\mathfrak{Y}$ fens burg s ancerbols ..... 1
Ee. Sodigrafl. Erfaudt, Seinrid) fierdianand, regierender Esraf yon P1enburg s Pbilipps = Eid) ..... 1
Ge. Sodigrdfl. Errlaudt, grieberidy, regierettor ©eraf zu Leiningen: $\mathfrak{F}$ efterburg in $\mathfrak{I l b e n f t a b t}$ ..... 1
Sc. Sodgrdfl. Erlaudit, Ebrifian, Craf yon Etollbergs: Drtenberg ..... 2
Thro Sodigrafl. Erlaudit, Die Srau Corain yon \&einingen, seborne greye you © ..... 2
Sert $\mathfrak{A b a m}$, Mppellationsgeridts: Director \{u Bamberg ..... 1
- Arnolbi, Dr. und Ryofefor prim. ber Ebedogic it sharburs ..... 1.
 Det Sbeologie und \$rofeffor ;u Sonn ..... 1
 ..... 1
- Balbier, Diteftor Des ఆdulfeminars Raifistantern. ..... 1

Epempl．
Sert $\mathfrak{F a f t i n g , ~ j u n . , ~ s u ~ D e f t r i d ~}$ ..... 1
－Bauct，ærofefior 弓u æaims ..... 1
 ..... 1
－Waum，sfarter zu Mriegsfelben ..... 1
 ..... 1
－Bdbeder，Budbandier ju Effen ..... 1
－Beiet，Motar ju Mjei ..... 1
－Berttam，Sofrath ju Geifenbeim ..... 1
Wibliothet，Jóniglids＝Faierifae，\｛u Bamberg ..... 1
 ..... 1
－Blatt，Wfarter fu Sattenbeim ..... 1
－Flau，Эuabructer ju Raiferslautern ..... 1
－Blum，ञerwalter zu Geifenbeim ..... 1
－Sranbenficin，v．，Sammerbert $\mathfrak{z a} \mathfrak{E l t b i l l}$ ..... 1
－Sraun，§ofbucbydinder fu Sarlbrube ..... 1
 ..... 1
 ..... 1
－Caloci，Bucbjdatter ；u Prag ..... 1
 ..... 1
－Elemens，Doctor fut Franffurt ..... 1
－Cuoblod，ஒuabdadler ju عeipsig ..... 1
－Eourady，Wfarter fu Dexbeim ..... 1
 ..... 1
－©reing，Pfatrer fu Faumbolder ..... 1
－Ereuser，Dr．，gebeimer Softath und Profefior ju Seibelberg ..... 1
－Crome，Dr．，gebeimer Megierungstath und Profefor ber  ..... 1
 ..... 3
－Dedent，Candidat ju Dppenbeim ..... 1
－Dumonts © daubers，જudbander fu Soln ..... 1
 ..... 1
－Eiditidet Gebeimer Sofrath und Profefipt ju $\mathfrak{J e n a}$ ..... 1
 ..... 1
－Eanlia，நuabbander zu Berlin ..... 2
－Eraf，ほuめbdinder zu Queblinburg ..... 1
－Erfa，Dr．und Brofefior zu salle ..... 1
－Euler，Dedjant und $¥$ farrer $\mathfrak{z u}$ Eltaille ..... 4
－Sebret，Pfatrer ju Seldenbergen ..... 1
－Selfedier，马udbánder zu Nutrnberg ..... 1
－Sindi，פRednungsrevifor zu Giefen ..... 1
－Sinct，Jatoh，¥rofefor zu æains ..... 1
 ..... 1

## Expmpl．

Sert fifaler，Pfarter zu wionselfelo ..... 1
 ..... 1
 beim ..... 1
－Jricoleben，Doctor ju Franffurt ..... 1
 ..... 1
furfentocther，Jrau von，まu æeifenbeim ..... 1
－OS ancer，Notart zu Mains ..... 1
— Codoide，Erbruber，ほudbdndter zu Berlin ..... 1
－Seyger，Mfarter zu Lord ..... 1
－©ldfer，છucbbánder ju Gotba ..... 1
－Golomann，Softamatrictuetdit ju ©iefen ..... 1
－Go obel，y，Sofrath ju æaint ..... 1
－Grotefend，Profeffor zu zranffurt ..... 1
－Gruber，Dr．und Mrofeffor au Salle ..... 1
－Gwinner，Dr．juris ju なranffurt ..... 1
－Saas，תarl wilbelm，zu £indbeim ..... 1
－Sanfemann，Cabinetsrath zu æatienborn ..... 1
－Sartmana，ஒudbjánder zu Eeipig ..... 1
－Soeder，Soprath ju（Eidtersheim im গabifaen ..... 1
－Socller，Privatgelefrter zu ફambers． ..... 1
－Selmolt，Spigeridtrath ；u ©iefen ..... 1
－Sermes，Ergánungstidter zu ミrier ..... 1
－Serold，junior，Budhdánoler ju Şamburg ..... 2
－Sert，©．S．，fu franfurt ..... 1
－Serrmann，waferbau：Sontroleur zu Sanau ..... 1
 ..... 1
－Şertby $v$ ，Gebeimerrath und かiegieruagsprefident ju Şoms butg yar Der Splobe ..... 1
－Seyer，જudbadnoler zu Biefen ..... 1
－Sinfel，wbeinbdinder ju frantfurt ..... 1
－Soffmann，amtsrath ju 刃odftabt bei গubbingen ..... 1
－Soffmañ，Juffizath ju Mibelbeim ..... 1
－Soffmanna．Dberfeutr s Einnebmer zu Giefen ..... 1
－Sorf，かegierungbrath zu Giefen ..... 1
－Sode，Dbet：Jufitrath ju Cllwangen ..... 1
－Solface，ஒuctbander zu Eoblens ..... 1
－Sundoldtein，y．，gorfureifer au mertig ..... 1
 ..... 1
－Jager， $\mathfrak{B u}$ あbandoler ju Jranffurt ..... 2
 ..... 1
－Jufi，Dr．，©uperintendent unb Profffor ber £beologic ュu ฒiarbuts ..... 1
Erempl．
Şert Staifer，Sirdenrathes：Afoffor und \＄fatter zu Oieforn ..... 1
－תampf，Pofmeiter ju Gicfien ..... 1
 ..... 1
－ふempf，Soffammer：Gefretdr ju Giefen ..... 1
－ふern，Pfarrer zu £indbeim ..... 1
－Reffelfadt，Graf bou；zu Mains ..... 1
－®iefer，Pfarrer ju Sedtebecim ..... 1
－תilian，Эucbbandler ju pefth ..... 1
－Sleill，Dr．und Prof．Der æbeologie su Sema ..... 1
－תlein，Profefor ju Giefen ..... 1
－尺leill，Sdulbireftor zu Seidelberg ..... 1
 ..... 1
－Mlofy，Dr．med．zu granlifutt ..... 1
－アod，Padter zu શRatienborn ..... 1
－Srieger，Fudbbander ju Marburg ..... 1
 ..... 1
－ $\mathfrak{M r u} \mathfrak{I}$ ， $\mathfrak{F u d}$ bánbler，fu Lanbsbuth ..... 2
－ふuber，ærdivarius zu Giegen ..... 1
 ..... 1
 ..... 1
 ..... 1－Eenubardi，Jrenherr ร．von，Groblertoglid Sefiníaer（3ebeimerrath）und Gefandert jur Эundesuerfammiungin $\mathcal{F r a n f f u r t ~}$1
Effegefellidaft，w waint ..... 1
— Zid）$t$ ，Piarrer zu ©dóndorf ..... 1
－£iebermann，geiflider Natb und Superiorim Geminat 〕и Жain！ ..... 1
－gindauer，эudbánbler ju Minnden ..... 1
－عix，תaufmann zu Jranlifurt ..... 3
 ..... 1
－Edffeler，ஒudbdadter zu Ctralfund ..... 1
 ..... 1
－æatbiae，ærofeffor zu granffurt ..... 1
－Nattby，Wfarter und $\mathfrak{I n}$（peftor ju ※liey ..... 1
－ほeyer， $\mathfrak{I}$ ．J．van，Cenator zu franfurt ..... 1
－贝eyct，ju Raint ..... 1
－かeath，Einnebmer fu Raiferslautern ..... 1
－刃iltenberser，Dectant und Piarter iu Saiferslautern ..... 1
－æolitor，Profefior zu granffutt ..... 1
－Woatog und Weis，פudbindter in Regensburg ..... 1
 ..... 1
$\rightarrow$ ほuller，Ђuabandlet zu Biefer ..... 1
 ..... 1
VII
Erempl．
Sert Mriller，Micolaus，Profefor manins ..... 1
 ..... 1
－Raffe，Dr．med．und Profefor jo Bonm ..... 1
－Recf，Dr．med．in granfint ..... 1
－Reuburg，Dr．juris zu franfiut ..... 1
 ..... 1
－Pfaff，Dbercinnebmer zu Giefen ..... 1
－¥fanumuiller，Sofgeridtbswovitat ju Giefin． ..... 1
 ..... 1
－Prinifel，Selb；saplan bes ת．S．Deffer．Megimente Don Rerpen ；щ æaiaz ..... 1
－शapp，Dr．juris 引u girantfurt ..... 1
－Rá，Profeflor zu Maint ..... 1
－Reibniß，freibert von，sónigl．Preafifact eanbescoms miffarius auf unt ；u zilmsborf im Grofzogth．©edhem ..... 2
－刃eи§，gebeimer शegictungstath und §irdearatbsbireftor зu Giefen ..... 1
 ..... 1
－Nitter，grecibert，Garl son，zu KBurtburs ..... 1
－Soffen，Pfarter 34 Brentafel ..... 1
－Rottmann，Bitrgetmeifer ju Gimpaern ..... 1
－Rumpf，Dr．，Profefior und Pridagogiacd．au Cliefen． ..... 1
－かuth，ßegierungsrath zu Spanau ..... 1
－Gauctlíndef，छbudbander zu Gtanffurt ..... I
－Scipio，Saufmaun iu Mannbeim ..... 1
— ©daumann，Dr．und ¥rafefor au Gibitn ..... 1
－©dreft，saufmann iu Setimbad ..... 1
－Scacter，Mfarrer tu Muffebsaim ..... 1
 ..... 1
－Sdifler，Sofgeridestath tur side ..... 1
－©difps，Budbdinder ju Sitten ..... 1
－Sdreiber，Pfarter ju 刃eifenbeim ..... 1
－Sdreiner，ஒudbander zu Dúfalowf ..... 2
－©ゅu $\mathfrak{l}$ ，Macdivatius $\mathfrak{z a}$ Giefen ..... 1
－Sdwart Dr．，geb．风ircheuzath und \＄roferfor ber Ebeos logie zu ．．pribelberg ..... 1
－©dwaribad，freibert Garl，sect yon，Rónigl．Mreuf． عandrath und Sobanaitteroxittet，gatr auf．grildenau bei Eprau ..... 1
－©euffert，æaaren＝©enfal ju Mains ..... 1
－©eum，®riegscommiffar ；©dmalheim ..... 1
 ..... 2

## Erempl．

Seart ©pringsfeld，ungrantiurt ..... 1
－Gtabel，BucbánDler 引u Wưrburg ..... 1
 tiondrath 3u grantfurt ..... 1
－Gtein，f．J．Jreibert y．，Dr．，Sammerberr，Megiexungss prafibent and mirtlider Gebcimerrath $\mathfrak{3}$ Gicfien ..... 1
－Gtephan，Dberpofiseetretár ju Cobleni ..... 1
－Streder，Suftiamtmann ju sidoa ..... 1
－玉ifabein，C．，zu Stanlfurt ..... 1
 ..... 1
－HDet，2atsfádriber ju Dorbeim ..... 1
 ..... 1
Univerititats ：Bibliotbet iu פbona ..... 1
$\mathfrak{H}$ niverfitatts s $\mathfrak{F i b l i o t h e t} \mathfrak{z u}$ ．Salle ..... 1
 ..... 3
－Kicuer，Jufigamtmann ju Dotbcim ..... 1
－Юenningen，greibert Earl Sofeph von，Erbsund æas  ..... 1
－Wenningen，freiberr M．von，Gebeimertath fu Secibers berg ..... 1
－ほiadyoff，Domantisempfanger ¡u Wheine bei Mưnfer ..... 1
 ..... 1
 ..... 1
 ..... 1
－Wadsmuth，Profeffor ju Salle ..... 1
－Wagner，sotat zu sieberom ..... 1
－Werner，ほudjofnder z \｛ilfit ..... 1
 ..... 1
 ..... 1
－Wiefentut tten，Dbrift w walluff ..... 1
－Windifdmana，æedicinaleath，Dr．wit Mrofefor ju Bonn ..... 1
－Wirth，Fucboruder \％u Mainz ..... 1
－Wunderlid，Matly zu Darmftadt ..... 1
－\＄8fedtwein，Wfarter iu Dbervalluff ..... 1
 ..... 1
－3immer，Pfarter zu worms ..... 7
－Zimmermann，Spfprebiger ；u Darmatadt ..... 1

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

## 

शusfügride wiffenfdaftlidje शatandiungen entraattend．

> Fon bem ßauberglauben, ber æragie, und ber parbertunf in ber alten und neuen walt.
> Gelte
> ©rfer 解bfdinitt. somi urprung bes 马auberglaubens, ber ફagie, unb ber Bauberfunf bei ben alten und neuer Wotlern, fo wie van beffer $\mathfrak{b e d i n g u n g e n ~ i m ~ m e n i d i c i d e n ~ B e i f e . ~}$ 3
3weite 2 btyeitung，
gebruafte，unb ungebructe widftige Sauberfdariften，gantz，oder im 2ußjuge enthalteno．
 ..... 79
Jubalt bef Ppevmatologia ocçulta ..... 97
 ..... 101
1II．Doctor fouff grpier und gewaltiger spifientwang，mádtigeDen geffelter Erapß feiner æef（ moobrer bxingen und zuruidJaffen múfer R\｛ad．psm Prager Exemplar．1509 ．：． 108

श्थctenfuicfe zu einer Ћevifion beg Şerenproceffez enthalteno.
Geite
Cin Paar Worte als Einleitung fu ben it Diefem gweyten Sbeile enthaltenen Sexen : Procef = Paten ..... 147
 fid mit Jobannes weyn $\mathfrak{F o n} \mathfrak{R o b g e} \mathfrak{W i r b}$ gefdbrlid Rrant, betombt ञerfdicoene 5rief obue jumiben wober, wird Fom brautigen wieber absolviret, und plofßlidi gefund. De anno 1710 D. 7. Julii bis ס. 17. Julii 1724 ..... 157
II. Inquifitiong = Proceß = Mcten ber 刃Rargreth Dúmlerin ober Shumblerif atrs sirdradi ..... 218
III. Das betbei gefferte Sexen: pber \{eufelsgefpenit ..... 232
IV. Sibonia yon Fore ..... 246

miffenidaftlide, biftorifas shilofophifde 2 (hhandtungen $\mathfrak{u}$ berDen ©sefpenfterglauben, Berid)te yon mertmurbigen ©eifterserfdeinurgen, eltnoungen, פrophegeigungen, fymbolifdenTråumen $\mathfrak{u}$. f. m. enthaltend.

1. Fom Geifers und nameatlia yom ©efpenferglauben in alter und neuer Beit, insbefonbere nadi Den 2 anfiditen Der Nirdens vater, 'IDeen, seefaidtsjuge, Sypptbefen, und 3meifelss Inotert ..... 251
II. Ein Teufels scefpen aus bem shittelalter. Sls Beitrag zur Gefaidite bes seufels s und ©efpenferglanbens in Diefent るeitalter ..... 289
III. Cin anderes Teufels = ©efpenf aus Dem sittelalter; Dber

- bas verbangnifoode famarse $\mathfrak{L e}$ fels = Pfero Des Sitters Sbeobuls yon Walimoden. צiz Feitrag zur ©efficite bes Reufels: und ©efpenferglaubens in Diefen Beitalter ..... 292
IV. Einige feltfame Teufels: (sefpenfer aus bem fiebertetinten Jabrbundert. M18 Btitrag jur Şbarafterifitung Des $\mathfrak{Z e u f e l}$, Gefpenter: und zauberglaubens in Diefein Sabrgundert .. 305
©driften aus Dem redbsebnten unb fiebenjebuten Jabrbunsbert ubber Den Gefpenferglauben．Nebf 2ubjůgen baraus，zur fort gefegten Sbarafterifirung Diefer beiben Jabrbunderte．320
VI． $\mathfrak{F o n}$ fogenannten Grídeinungen nod lebenber ¥erfonen， nebit einigen；es fey unentidiceden，ob wirflidien，doer eingebitbeten $\mathfrak{F e i}$（pielen yon bergleiden Erffeinungen aus alter unb neurer るeit．มls Beitrag zur beberen ©ailets tunbe ..... 336
VII．Weifpiel eiter mertwurbigen Divinations s Sraft ..... 345
VIII．Gefpenfer ：©eididite nebit beten naturlidjea Ertlartung ..... 346
$\mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{f t e} \mathfrak{A b t b e i l u n g}$
alten und neuen Búdern，Reifebefdreibungen，æiffionge：beridtent $\mathfrak{u}$ ．f．w．zur ©haratterifirung bes 及auber＝undGefpenflerglaubens enthartend．
Sormort ..... 351
1．Sbriflide $\mathfrak{M n t e d}$ nadafa bem ©djeiterbaufen，worauf ber Leidnam Mariae Renatae，einer burds ©dmerot bingeridss teten 2auberin ben 21 ten Jun．A． 1749 aufer ber Gtabt Wirrbburg verbrennet morben，an ein jabireid verfanmeltes Wolf getban，und bernad aus gndeigtem Befebl einer boben Dbrigfeit in offentlidgen Drud gegeben von P．Georgio Gaar．S．J．4．（ $\mathfrak{X}$ irtsburg in Det Soffuddoruderci．）．． 353
II．Die §eren＝Sudae ..... 364
1II．Die beilige झargaretba，ber \｛eufel ફeltis，und ber £oms barbe；DDer munberbarlide ©eltfamfeiten iur geididjtliden Weranichaulidunt Des §eufelss und るauberglaubens in ber dilteren cbriflitaen $\mathfrak{B o r p e i t}$ ..... 376
IV．Eine Sellfeberin bei Den Montanifter．ふls æarallele ：wifden มltem unt গeuem ..... 385
V．\＆adderlidzeiten allergand ant zur Beranidaulidung Des Dámonen ：Engel s Bauber s und Serenglaubens ill Der Worjeit ..... 391
Sefte
  Preufifden Ebelmanns vom Sabr 1787, cine angeblide Sejauberung betreffeno ..... 402
 lidpr Graufamitit aus ber Sexenproce $=$ Pexiode ..... 405
VIII. ©dreiben cined Brifliden yom $\mathfrak{J a b r}$ 1731, einige mext: múxpige Simmelbseciden betreffend ..... 413
IX. Ein Paar Worte úber Die Astrologia judiciaria und bas for genannte શativitatt : ©tellen. Sebf ciner tursen Madridt von ber fogenamnten Ars Paulina ..... 415
X. D. @pener's theologifates ஒebenten úber Den Casum, Einer, Dic yon ibrem Fratutigam ablafen mollen; weilen fie fid mit einem anbern verfproden, welden fie ben Seufel $\mathfrak{z}$ fevin vermutbet . . . . . . . . . . . . . . 422
かiscellen ..... 432


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

 aubifubrlide miffenfanftlide abbandlungenentbaltend.
$\qquad$


WOL
Dem 3auberglauben, Der Magie, unb Der 3auberfunf inder alten und neuen $\mathfrak{F B l t}$.
$\qquad$

Fom
Uriprung bes 3 auberglaubend, ber wagie, unb
ber 3aubertunf bei ben aften und neuen
$\mathfrak{B o l f e r n}$, to wie von beffen Bebingungen im menfdliden ©eife.
I.

Ser Menfa bat von Natur fur $\mathfrak{W a b r b e i t}$ und $\mathfrak{F r}$ : thum, அedtglauben und ※berglauben Anlagen, weil er zum Rampf geboren ift, 'und nur Durd freie felbfftandige Éinfidt zur Erfenntnif Dez Wabren, Buten und Kudtigen gelangen tann. Reiber aber ges flattet er in Diefem Rampfe Dem $\mathfrak{J t t h}$ um und $\mathfrak{A b e r g l a u s}$ ben nur zu leidt und oft ben Cieg úber Wabrbeit uno Redtglauber. ©leid cinem bejen Gecif begexrfat in
truifen bfadert Geftalten und Errideinungen Der Aberglaube bie Sterbliden. ©ein Uriprung, zugleid mit feinem Exinflue auf alle Gemủthz̊ ungen, reidt biż zum $\mathfrak{U r j p r u n g}$ Deż Geffledtaz, fo weit wir foldten geidhidtlid nadzunveifen im Stande find. Sey's, bafer nadh den verfdiedenen 3eitaltern und bil: Dungềtufen der $\mathfrak{B o f l f e r ~ i n ~ m e b r , ~ o b e r ~ m i n i b e r ~ a b i d h r e c t e n = ~}$ Der ©seftalt, und abwedjelnd in frederer, ober befdrant: terer Sjerridaft erfdeint: - feine Madt ift fu allen Beiten jo grof gemefen, Daj bic Weifen unter allen Sationen unv Scimmelzfriden ftet barùber zu flagen Uracte gefunden baben und teiber immermadrend finben werden.

Sn ber ఇhat, Daz ©̧ebiet Des̉ 2bergláubenz ift im eigentliden Sian unetmeftid. ©abei ifts in ber
 oft mifflid nidtz meniger alz leidte $\mathfrak{H} \mathfrak{l q g a b e}$, ein $\mathfrak{u}$ n trúglid.e $\mathfrak{A}$ かrincip ober cinen bobberen Gefudtepunit zur Sdeibung bez Redtglaubenz und bez Mber: glaubens feft zu fetzen. Einer WBuderpflanze gleid, bie fid) Den f(hosmfen Baum auzfuct, um inn zu umppin= nen, windet fid Der $\mathfrak{A}$ berglaube nidt felten um ben $\Re$ Redts glauben, alfo, Daf Beide wie unzertrennlidin einander verjdlungen erfdeinen. Eben fo famer iftz, Die Grenzen ver verfdiedenen Felder bez 彐ber: glaubenz felbft genau zu zieben, und úberall nod un=
 Lung und $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ D e z ~ E i n z e l n e n ~ d a e ́ ~ © a n z e ~}$ zu biftorifas pbilofopbifder RIarbeit ju erbeben.

Samentlid ziegt fid in bie innerfen Raume biefeg Dunfelz, in ©ebeimní, Grauß und Sarecten der

Sauberglauben und die Sauberfunf zurúd. Gin '(J)laube, ben wir ohne $\mathfrak{Q u} \mathfrak{n a b m e ~ b e i ~ a l l e n ~ \mathfrak { B d f f e r n } - ~}$ alter und neuer 3eit in Die Summe ibrcr Borftellungen und Begriffe aufgenommen feben *); eine $\mathcal{S}$ unft, Die zu allen 3eiten bon den Menjom befauptet, von ben Greweibten geübt, und won Den Ungeweibten gefúrdtet warb, und die bei Den gebildetfen vorweltliden $\mathfrak{F o z l f e r n}$ ober im claffifden Ulterthum alz von fo groß̂er Bes Deutungim wirfliden $\mathfrak{E e b e n}$ erfdeint, Daf wir folde mit beinab' allen £ebenzzuftanden darin imigit verfolungen antreffen.

Bermunbere fid $\mathfrak{N i e m a n d}$ über biefe, fúr ben menfds lidjert ©tolz Demúthigende ęrideinung.

Die Steigung zum ※berglauben ift Durd Die inners fte $\mathfrak{R a t u r}$ Dezz Menfden bedingt, und Der Meníh múfte ein Wefen bon ganz anberen Geifteżanlagen und ©̧cmutbzieigenfdaften jenn, alze er ift, wenn ez̧ anderż radre, und menn man'z anberz̊ in der $\mathfrak{B o f f f e r s}$ und Menidenaefaidte fånbe, mobei, ba er.fúr bie $\mathfrak{B a b r b e i t}$ beftimmt if, und nidt fúr Den ærug, indef immer daz mabr bleibt, wab Zeffing fagt:

Die Wahrbeit trůgt uns nie -
$\mathfrak{W i r}$ find’\%, Die uns betrugen

[^0]$\mathfrak{W e n n}$ Sopbiften alter und neuer 3eit bas ganze Gebiube von bem，waz fie Religion und Kugend nanns ten，blo $\mathfrak{E}$ auf bie finnliden ©efúble von $\mathcal{F u r d t}$ und Soffnung in bem Menfden grúndeten；fo mar bief ofne 3meifel eine der bódften Geifteżanlagen dež Meniden febr unmúrbige $\mathfrak{P h i l o f o p h i e . ~}$
$\mathfrak{W a z}$ gleidnool ift dem Menjden cigentyúmlider，maŝ mifidt fid mebr in alle feine Berfandesianfidten， Willensbeftimmungen und ©emuthzneigungen， alz Die Gefüble von Furdt und Sofnung，Die Frieds rid H．，ber jene $\mathfrak{A n f i d f t}$ mit den Freidenfern feiner $\mathfrak{Z}$ eit theilte，die beiben Rader nennt，modurd）bie menidds lide Mafdine in Bemegung gefeģt merde．EEz mirb， fo lang ez Pemiden gibt，mabr bleiben，wáz Jeremias nun fohon bor giemlid langer ふeit gefagt bat：＂E゚z ift ein troziges und verzagtez Ding das menfdlide Šerz；mer mag＇ż ergrúnben？＂－Gerwíß ein Sprud） yon tiefem ©im，und Der zugleid úber ben Uriprung， Die Madt，und die $\mathfrak{A l f g e m e i n b e ́ i t ~ D e z ~ 彐 b e r g l a u b e n z ~ d e n ~}$
 unleugbar－mobin immer wir unfere Blide auf bem Erbboden ridten，finben wir，daß fid bie $\mathfrak{B o l f e r}$ in
 ereignifi $\mathfrak{N a t i o n a l}$ ： $\mathfrak{G}$ otter entweder felbft geídaffen， ober foldee fonft wobger genommen baben，wie fie eben fúr ibr Rlima，ibre phyiffalifaen oder nationellen $3 u=$ ffatnde，Bedúrfniffe 2 ．paften．Die Borftellung ber $\mathfrak{U r t}$ Wejen ift ftetz mit Der Borfellung bon $\mathcal{F u r d t}$ oder

[^1]Soffinig *) verbunben; \{chon ibre Namen erinnern gemeiniglid bei ben $\mathfrak{B o b l f e r n ~ a n ~ U n g l u ́ d a f a l l e , ~ a n ~ Q a n b s ~}$ plagen und Werbeerungen, ober an Sưffêleiftungen, an ©duas und erfabrne Rettung **). Sier ift ©ine, und zmar cine fehr reidbaltige materielle Duelle Des̊ eberglaubens!
$\mathfrak{W a b}$ if ferner mefr in ben allgemeinften innes ren $\mathfrak{A}$ nlagen Der menidliden Natur begrumbet, alz Die $\mathfrak{A f f e f t e n ~ b o n ~} 3$ uncigung und $\mathfrak{A b n e i g u n g , ~ R i e b e ~ u n d ~} \mathfrak{y a}$ af; - jeneż in unzabli: gen windervollen Erifieinungen von Sympatbie und Antipatbie ourd bab ganze Mniberium fid bin ziebende'und in gebeimer Madt berridende Ges fegyon Wablverwandtidaften, beren Unerflarlidez nuf einer gervifien Stufe der Gultur eben fowobl den

[^2]2hberglauben erzeugt，als zur serbreitung und $\mathfrak{A l u s =}$
 emige Naturgefes zugleid fúr bie wabre Wagie eine
 anjidten barbietet．

Dann－waz ift Dem Meníden eigentbúmlider， alz Der Sang，die ifm immer laftigen Sdran＝ fen Der ©egentart zu Durdbreden und in Die 3 иfunft zu \｛dauen，um fid folde nad eigener $\mathfrak{B i l l l}$＝ fübr anzueignen und thatigen，ifre Dunflen Greig＝ niffe beberridenden ©influe darauf felbit zu erlan＝ gen？－Gine uneriddopflide neue Suelle beg 彐bers glaubenz，namentlid）aller Mrten von Wabriage＝ reien，bie man in Der alter und neuen $\mathfrak{W e l t}$ unter ber תategurie von Magie und 3auberei betradtete und in תraft Der Зauber＝§unft úbte．
 und Rleinbeit，Rraft und Sdwade，3weifet： fuめt und Reidtglaubigfeit，furz bei Dem allge＝ meinen ©efúbl yon $\mathfrak{A b g a ́ n g i g f e i t , ~ D a z ~ D e n ~ M e n s ~}$ f（den Durd＇z Reben begleitet：－waz ift ba natůrlider， alz Das Beftreben，bóhere Wejen，fobalo er foldje abndet，一und er abnoet und glaubt fie，fo bald er fitid nur ber unterften $\mathfrak{z b i e r b e i t ~ z u ~ e n t w i n d e n ~ a n f a ́ n g t ! ~ - ~}$ in feine £eidonfdaften，وlane und ©dicfatazuftánbe， 100 meglidy，binein zu ziefen，um Durd Diefe zu er： langen，doer móglid zu maden，waz er durd eigene Siraft，wic er fúblt，nidt erlangen，ober miglid maden fann？
©o allgemein ber fang bez menfaliden ©̧cifteż ift，felbftyatig in $\mathfrak{N a t u r}$ und Sめiafal cingu：
wirfen, fo allgemein aufert fid sié bier bezeidnete Streben im einzelnen Menfden, fo wie in Der Men= foth = und $\mathfrak{B o f l f e r g e j d i d f t e , ~ u n d ~ b i e r ~ i f t ~ i m ~ w e i t e n ~ G e s ~}$ biet Des 彐berglaubens ber nůdfe Uriptung - naments lidf Dez 3auber= 2berglaubenz rober Art fowobl, alz Der Magie in ber bdberen Bedeutung dez Gsorts.

Bei biefem Sang afndet Der Menid in ben natur: liden Rraften und Wzirfungen ber ©inge überall fremben, ihm unbefannten unfidtbaren ©influp; famebt mit bem innerliden Sdauer, ber bod nidt obne $\mathfrak{W e r g n u ́ g e n ~ i f t , ~}$ und den auf niederer und bólerer Sulturftufe Daz Dunfle und Gefbeimnifreide Dem Gemúth gerodbrt, zwifden Natur und Ueber = Natur gleidjam mitten inne; fiebt Wunberbolleze im Natúrliden, und Natúrlidees umges febrt im $\mathfrak{B}$ underbollen, alfo, baE felbit bei der bódftert individuellen Fildung Glaube und 2berglaube, Naturs finn und $\mathfrak{W u n d e r l i c b e}$ fid bei ibm oft feltfam mit cinans Der zu vereinigen vermógen.

Sier find wenn wir daz phantafievermogent mit feinem leidt alle anbere. Gemútbafrdite úberprins genden Einflus bazu nebmen, Die allgemeinen guet
 von Bernunft, EFinbildungziraft, Eeibenfdaf= ten, $\mathfrak{A}$ ffeften und $\mathfrak{N e i g u n g e n ~ e r f l a ̈ r e n ~ f i d ~ z u g l e i d ) ~}$ Die verfdiedenen $\mathfrak{Z r t e n}$ bez $\mathfrak{M}$ berglaubenz, die im budfitaliduften ©inn fo unermeflid find, baf alle aud) nur zu nennen unmoglid if. Nad langem beisem §ampf fitreift ber einzelne Menjd bižmeilen die jdimpflidien
 zẹ̆ fid je Durd Erfampfung ciner flaren felbffindigen

Einbeit fo meit empor arbeiten werbe，ift eine nod）unaufs gelosiste $\mathfrak{A u f g a b e}$ ，bie man fid，wenm man auf bie eben angefübrten Quelten beż aberglaubens im Snncren Des Mrenjben fieht，nidt mit $\mathfrak{J a ! ~ z u ~ b e a n t r o o r t e n ~ g e t r a u t . ~}$ Jndee ift er，ba das̉ beffere gorincip fiegen foll，beftimmt， Eampfend und feinen תampf jdeuend menigitens barnad ou freben．

## II．

शod verbient nad bieien allgemeinen $\mathfrak{A n b e u t u n g e n ~}$ über bie Grundlagen bezz ふberglaubenz im menfaliden Gemútl），eine ber interefanteften Quellen namentlid） Des Sauber＝Aberglaubenz，Daf wir ibrer im Eins gelnen gebenten，tbeila weil wir foldae，miemobl in Den verfaicoenartigften Modififationen auf jeder $\mathfrak{B i l s}$ Dung $\mathfrak{f f t u f e}$ antreffen，theild weil fie bie Madt Der ©太ins bildungzfraft，welde mir fo eben alz eine Der ergie： bigften Quellen beß̉ थberglaubenz bezeidnet baben，redt auffallend berweif＇t．

EEz ift diés nåmlid die Berwedfelung be 3 3cidenz einer Sade mit ber Sade felber und an fid． Eine baufig felfit in ber Wiffenfdaft und Runft vorfommende Erifdeinung，wo man Den Budffaben mit Dem ©̧eift，Daz̨ ভymbol mit ber Soee，bie vergảnglide Form mit bem innerliajen unvergångliden Wejen ver： wedffelt．Uber babon reben wir jeģt nidt，und cinige $\mathfrak{B e i f p} i e l e$ in unmittelbarer $\mathfrak{B e j i e b}$ ung auf unferen 3 wedt， werben ber Sadte bie nótbige $\mathfrak{U n}$ ；币 aulidfeit geben．

Suerft folgende \｛batfade auz ber neueften 3eit： geididate＊）！

[^3]"In Eairo batte ber Mabler Rigo, Mitglied bes \&egyptifden $\mathfrak{I n f i t u t z , ~ G e l e g e n b e i t , ~ f i i d ~ m i t ~ b e r ~ R a r a s ~}$ vane aus શubien befarint zu machen. Der $\mathfrak{U n f u ̈ b r e r}$ Derfelben batts cine redt auffallende Nationalplyyiognos mie; Rigo entfollog fich Daber, ibn zu mablen, fonnte ifn aber nur burdi vielez Geld Daju beroegen. शad einer langen und befbwerliden Negociation fam er enb: Iid mit zebn feiner $\mathfrak{l a n b s l e u t e , ~ v i e ~ i b m ~ z u r ~ B e b c t u n g ~}$ Dienen follten, und nur mit Múhe fonnte er fid ents foliefen, fie wieder meg zu fdiduter. Rigo maflte ifn in Rebenĝgroĵe. Der Nubier faien mit biefer 3eidnnung gufrieben: fo bald aber die garben aufgetragen murben, farie er bor Sdrecten laut auf. Sbn zu berubigen, war faledterbings unmoglid. EEr flob nadt Saufe und jagte Dort: Dás man ibm in ber Werffatte Dez frânlijder
 yon feinem Rorper genommen batte. Ginige Kage bierauf fübrte $\Re$ igo einen anderen $\mathfrak{F u b i e r}$ in feine Werfitatte. Diefer erfdrad über bas comablo nidt soeniger, alz fein gemablter £andz̊mann, aud er eilte bavon und ergåble allen feinen Randszleuten, bás er bei einem granzofen eine Menge abgefanittener ©lie: Der und Rópfe gefeben babe. Man ladte ign aub, mollte fid von ber Sadje jebod genauer unterridten. Ezz famen ibrer Sedz, aber थlle murden auf gleide Weife yon Furdt und Sdrredten ergrifen, und waren $\mathfrak{a u f}$ feine $\mathfrak{A r t}$ zum Bleiben zu bewegen $\mathfrak{\mu}$. f. w.,"

Diefe $\mathfrak{N u b i e r}$ waren feine $\mathfrak{W i l d}$. 2 ber fo jamer fallt bei manden erfdeinungen bie flare Sdeioung von Subjeftivem und Dbjeffivem, bafs Seber, aud menn er auf boberer Bildungzitufe alz Diefe Afrifaner
ftanbe，febr úberrafdit werben búrfte，wenn er zum erftenmale ein ©emúglde von cinem Ropf 2e．；ober gar fein eigeneż beftez ganzez © elbf yor fid erbliffte．Sb
 nung alz Sauberei betradteten，frelt nidtt auzorúaflid im Beridt，ift aber faum zu bezmeifleln！

Sluit nod ein anberezる Beippiel bon Menjden auf niebrigerer ©ulturfufe，und wo Der 3auberei aubiax flid Dabei gedadt ift，ja wo die Bermeds felung yon ふeiden und Sade blof und allein auf angenommener 3auberei berubt．
$\mathfrak{B e i}$ ben Gamojeben，fo wie bei den $\operatorname{Off}$ ：uno
 Einmal tbeilte ein Mitglied von Palla ß Reifegefellfdaft
 mit und $\mathfrak{z o g}$ ibm folden an．Saum war er ibm ange： zogen，fo fab er feine Syand ftarr an，fing an zu zittern， bald brauf laut aufjuidreien，endid fiab wie uniinnig auf dem $\mathfrak{B o d e n ~ b e r u m ~ z u ~ r a d j e n , ~ i n d e m ~ e r ~ b e b a u p t e t e , ~}$ Serr Pallaz babe ibm feine Sand burd 3aus berei in－eine Bárentage verwandelt．Da er feine Sand fúr eine wirflide Barentage bielt，fo unterftand er fid nidt，folde mit ber anberen Shand zu
 Durd fein Suftand bollig troftloz warb．Er f内úttelte in ©inem fort mit ber grósten Serzweiflung bie verzaus berte Shand，und jdrie，tobte und mútbete fo lange fort， biz man ibn mit ©emalt ergriff，feft bielt und－Die unglúaflide Bárentake weg $\mathfrak{n a b m}$＊）．

[^4]Diefe beiben Beifpiele reiden bin, um ben obigen ©ag fowobl zu erlautern, alz̊ zu beftatigen.

## III.

$\mathfrak{J u g w i f}$, zum $\mathfrak{A b e r g l a u b e n , ~ m i e ~ a u z ~ b e m ~} \mathfrak{A l l e n}$ folgt, auf ber cinen Geite burd bie Bemalt, meldde Wbyantajie, \{ffetten und Scidenfdaften úber ibn auxaben, auf Der anderen Seite Durch bie ©dranfen feiner Erfenntní̄ und feiner Wirfungsfadigfeit im Wiberiprud mit dem Trieb, Dab Befdránfende zu burdbreden, alş auş bem $\mathfrak{B e f}$ fen deş Weniden berbor gefiend begeidnet ift: fo erflart fid Gierauz gleidmol immer nod nidt binlånglid - weber Die $\mathfrak{A l g}$ gemeinheit gerabe "der" Sbeen unb «ber" $\mathfrak{B d} \mathrm{ff}$ erannabmen, welde der leģte ©rund findallez Redtzglaubenz und allez $\mathfrak{A b e r g l a u b e n z ̇ , ~ n o ̣ ~}$ Die unbegreiflide Gerwalt, welde $\mathfrak{n a m e n t l i d}$ der $\mathfrak{3} \mathfrak{a u}$ : berglaube nad jeinen verfaicdenen $\mathfrak{Y r t e n}$, Modififatios nen und $\mathfrak{A} u$ übilbungen, zu allen Seiten, von ber unter: ften Stufe ber ©ultur biz zur bodjften $\mathfrak{A}$ usbildung und Berfeinerung, auģacubt bat.

Sier bangen bie realften, bodifen und lidteften GDeen Der Эernunft oder bez æedtaglaubenz, mit Den finfterfen $\mathfrak{A}$ nnabmendez 彐berglauben fo genau zufammen, und gefn fo unmerflid die einen in bie anderen úber, Dá̉ Die ©deibung oft febr fawer ift, obne Die Grengmarfen von Redtglauben und $\mathfrak{A b e r}$ : glauben, $\mathfrak{B e r m u n f t}$ und $\mathfrak{U n v e r n u n f t , ~ \mathfrak { B a b r b e i t ~ u n o ~ } \mathfrak { z r u g } ~}$ felber zu verrúten, und daz̨ alz fid miberjpredend ober gar feindfelig einander gegen úber ftebend zu bezeidnen,


## 14

zel entiprungen und ©્inem ©tamm angeforig anerten: nen múfien.

Diefer Suntt if midtig. $\mathfrak{J d}$ mill midy nader erflaten.

थtfer ©raube und alfer શberglaube, alle Wabrbeit und aller $\mathfrak{F r t b u m}$ in den menfdliden $\mathfrak{B o r f f e l f u n g e n ~ w o n ~}$ Uebernatur, Gebeimní, Wunber $\leq$ und Sauberfraft und uberfinnliden Ginflu ubberbaupt, find zuleģt als ibrem gemeinjdaftliden boditen Princip im Blauben an bibere, gute, ober boje $\mathfrak{F B}$ efen gegrúndet, momit Der Menfd bie Erbe, alle Glemente, Die Geffirne;
 babon jebes̊mal reiden, bebolfert. -

Diefen Brauben aber finben wir, und zrar obne einige $\mathfrak{Z}$ usnabme, in ber alten forobl, alz neuen 2 Selt bei allet Boblern, voraus gefegst, dap fie fid nide
 ber in ber Spradfausbiloung felbft nod nidt über biefen Dumpfen, ewig von ifm miederboblten saut binaus ge: fommen ift, auf ber allerunterften Stufe ber Cultur befinden.
$\mathfrak{W a z}$ ibm zum © runde liegt, ift bie bunfel geabnbete, oder flarer erfannte, allgemeine, dag Gefdledt yom Thierreity unterfdeibende © $\mathfrak{A t t u n g}$ z = §oce:
"Dás bie fidtbare Rorpermelt mit einer unfidtbaren guten oder bojen Beifterweltn in einer folden Berbindung ftebe, daE jene den Eins wirfungen bon diefer unterworfen if.

Wie Die guten Geifter, fie mogen in Den verfaies benen $\mathfrak{B o l f e r}=\mathfrak{M y t h o l o g i e e n}$ nun beigen oder roobnen, wie, doer wo fie wollen - wie die guten Geifer, fo
tónnen aud bie bdjen (Geifter, beipen und motnen aud fie, wie und no fie nollen, auf bie Erbe tommen; wie jene, fo baben aud oiefe ©influs namentlid auf Die Menidien, und fonnen in unb Durd Meniden, ez fey zu ifrem Beften; doer zu ihrem Berderben wirfen.

Diefe $\mathfrak{Z n n a b m e n}$, welde wir auf dem Stanbpuntt unferer jegigen intellectuellen Eultur entweder alz \#bers glauben verwerfen, boer in unjeren ©yftemen als Dogs men auffelfen *): - biefe $\mathfrak{2 n n a b m e n ~ f i n b e n ~ m i r ~ b e i ~}$ allen Wolfern, und in allen 3eitaltern, uno in allen Welttbeilen, bie guten ober bdjen widhte mógen nun fo ober fo bon ben verfdiebenen $\mathfrak{3 o f f e r f d a f t e n ~ g e n a n n t , ~}$ ober fo ober anders yon ignen alz wirffam, und mit Dem Renfacn in Berúbrung febend gebadt merben.

Dieß anbert nidts in ber Cadfe. Der ©laube an fie ift ba, und überall derfelbe ©laube, zeige er fid bier mebr alk $\mathfrak{F e d} \operatorname{tgla}$ ube, ober offerbare er Dort im Dunfelfen 彐berglauben felbf fein Dafenn.
sann ez anderz feyn? - - CEz ift, mie's gewostralid geidiebt, nidet genug zur ©rtlarung biepon zu fagen, bás ber Blaube an unbefannte madtigere Wefen, an gebcime Naturfrafte 3 . fid auf ben Sang Dees rofien meniddliden Geiftes grúnde, etmaş Uebers natürlidez úberall da anjunelymen, wo er $\mathfrak{U r}$ fade und $\mathfrak{W i r f u n g}$ nod nidt in ibrem naturliden $\mathbf{3 u j a m m e n =}$ bang entbečt babe.
*) Denn leider find mir in umperer geligions's WBiffenfaft nod nidt fo meit, bá wir bie seitliden, b. b. in ber acit ents fandenea und mit bet Beit vergebenden Dogmen berfelben in «ewige Jocen" ju berwandeln yerfantoen. Subef, bie Seit wirt fommen, dak wir's lernen, unb dann merben wir aum cinen ibcelleren $\mathbb{G}$ ! !tub baber.

Denn wober überall die erfte Soee, dié erfte $\mathfrak{F o r}$ : ausifegung Ginez Uebernatúrliden, die diefen $\mathfrak{U n}=$ nabmen voraus gebn und ibnen alz ilfrem pgrincip zum Grumbe liegen?

Sein torperlidjer ffugel fith gefellen.
Dod if ez Sedem eingeboren,
Dá fein Befuht hinauf uno yormartz bringt - ? (s) oethe.

Wobl, eingeboren! - 5iemit ift allez gefagt. Diefer Mofferglaube bemeip’t, bas Der Menja auf feiner Ctufe feine $\mathfrak{A b f u n f t}$ berleugnen fann, dá fẹin inner: lidess Seyn und Reben nidt im Materiellen, fondern im ©eiftigen gewurzelt ift, und daf jener Cllaube und felbft jener ふberglaube aus Dem Gefúbl deę Unendliden Gei ibm berbor gebt, beifen $\mathfrak{A l b n o u n g ~ i b m ~ a u f ~ j e d e r ~ S t u f e ~}$ Der Bildung voridjoebt, weil es in ifm if umb itn antreibt, etwazz zu jucken und an etwaz zu glauben, oaz̧, miemobl aufer und ůber feiner finnliden $\mathfrak{U n}$ id, auung, $\mathfrak{i b m}$, wie er fúflt, Dod felbit fúr fein wirflides dufer:
 Wilde alle ibm unertlarliden $\mathfrak{F a t u r e r}$ iddeinungen obne weiterez auf unmittelbare ©feiftereinflů Dies ift ibm fo natúrlid und gebt fo weit, dás ber Menid fdon fehr in ber Cultur vorgefdritten fenn muf, um den naturrliden Urfadhen ber Erfdecinungen nadzus forjden. Nod jeģt wird, wie ©ampe's Freitag im Robinjon, jeder Wbilde, wenn er feine fand in einen fiedenden $\mathfrak{T o p f}$ ffeitt,"effrer ©ecifter = und Saubermirfung Darin bermuthen, alz úber bie natůrlide Uriadhe feines ভamerzenż, Die Wirfiung Deę geuerz, nadjonfen.

Diefer allgemeine $\mathfrak{B o l f e r g l a u b e} \mathfrak{n u n} \mathfrak{a n}$ bobere gute und bdfe Wefen ift die ©rundage mie allez Redtglaubens und Mberglaubenz au fid, fo insbejondere dez - Sauberglaubenz.
$\mathcal{U n}_{\mathfrak{m}}$ dié $\mathfrak{\beta}$ anjdaulid zu maden, und weil die © eifters und Damonentebre ber verfdiedenen Nationen und 3eitalter Der Mittelpuntt yom 3auber glauben und ber Magie ift, um ben fid थlles berum breft, múfien wir nod etroaş außfúbrlider bies bei perweilen.

## IV.

Dak ber Blaube an gute und bdfe Beifter (Damonen) und ibren thatigen ©infuf auf bie Erbe, in ber ganzen alten $\mathfrak{B e l t}$ berrfdender "Bolferglaube, und mit \&em 3auberglauben innigft verfloditen war", iffand dfterz*) bemerft, uno aud von mir in Der Damonomagie ausfubrlid) nadugemiefen morben **).

Ezz ift', wie æiedemana in ber eben angefutbrten Oprisidurift gejeigt bat, nad allen dueeren biftori= facn Mertmalen fo gut alz auggentadt, oan ber 3auberglauben yom Drient nad Efuropa if
*) Sad will bier nur moet son ben neueften ©driftellern nennen: $\mathfrak{R}$ iedemana: Disputatio de quaestione, quae fuerit artium magicarum origo, quomodo illae ab Asiae populis ad Graecos propagatae sint etc. Marp. 1787. Wadsmutb: Mtbendua, in Der dben N. I. bereits angefubrten $\mathfrak{M b b a n d l u n g . ~}$
**) Cieb. Dit weltbiforifat Parallele twifaen bem 3auberglaubell im Secidentbum, und dem zaubers glaubelitim Ebrifenthum in beidea Ebeilen. ₹g. 1. e. 309-368. ฐ). ॥. ©. 316-346.
II.
berpflanzt worben, namlidy in gewiffen beftimms ten Formen und infofern er nidt überbaupt und an fid Dem meniflidhen ©beift eigen ift.

Gz ift ferner gemi und ©efdidite Dez Sauberglaubenz und ber Sauberei alz einer ßunft, oder von Magie in
 tet $\mathfrak{A l f e z}$ vorgugexeife auf Sodiafien unio bie of: fübliaen Provinzen Diefees ErDtheila bin.

Sd will über biefe beiben biftorifden $\mathfrak{x b} \mathfrak{b}$ ts faden baĝjenige, maz wejentlid in biefen $\mathfrak{Q} u$ fiaß gebort, bemerfen, mobei id in $\mathfrak{B e j i e b}$ ung auf © rieden und Romer befonderz Wadismutb berúcifidtigen werbe.

Die alteften Nadridten vom Bauberwefen, woson fid auz ber Urwelt Syuren erbalten baben, geboren
 ErDtbeil gebórig betradten fann) in Die $\mathfrak{B u}$ úder Mofe's fennen foion mebrere beftimmte, funftartig auggebildete $\mathfrak{Z r t e n}$ bon 3 anbercien, und ${ }^{\circ}$ entbalter eben fo beftimmte Gefegse Dagegen *). Daf: felbe if ber Fall in æanu's indifめem Cofefgbud, ber nad William gonez **) ungefabr breizeln bunbert $\mathfrak{F a b r e}$ bor ber cbriftliden 3 eitrednuig lebte. Wisir $\mathfrak{f a g e n}$ nidtz von ben Perfern und ibren Magiern. ※ud in Den alteften ©bine fifden Denfmalen wiro ber 及auberei alz einer $\Omega u n f t$ etwdignt. Bei ben ©baldaern und $\mathfrak{B a b y l o n i e r n}$ if die magifdee 2 ftrologie und Wabrfagers

[^5]Runft fo alt，alz Die ©efididte Diefer $\mathfrak{B d f f e r , ~ b e i ~ d e n ~}$


Felyren mir aus ©ft ：Mittel＝und $\mathfrak{B o r b e r a f i e n ~ w i e b e r ~}$
 Der burd eigene ungemeffene $\mathfrak{R a d t}$ fid zur © Sttermelt zu erbeben，oder menigitenz fid Davon unabbangig zu maden frebte＊＊），in Sodafien，am Raufafub．Man fann nad der mabren， unten in ber Note angebeuteten Sbee ber Zauberei Prometbeus und Sifypbus als－Die Faufte Der alten $\mathfrak{B e l t}$ betradten． $\mathfrak{J n}$ bie Nadbaridaft vom尺aufafuz gebdrt aud bie verrufene urmeltlide ふaubers Familie，bon ber im somer und bei ben fpăteren griedifacn und remifden Sdriftfellern io oft die Rebe ift，Meetez，Wafiphae，Eirce und Medea． Sier zeigt fix bei Somer beutlid，baE die Borftellung von menidlid＝übernaturlider Sauber s Sunft und 3auber＝Rraft（man merfe mohl－von menfalids übernatürlider 3． $\boldsymbol{R}$ ．und 3． $\boldsymbol{F} .!$ ）nid）urfpranglid europdifd und namentlid nidt griedifd ift．Wiels
 ganze Familie burd einen fan in Dem frúbeften griccis fden $\mathfrak{A l t e r t b u m ~ f i d t b a r e n ~ © n n c r e t i z ̊ m u s ~ v o m ~ J e l i o z ~ a b s ~}$ geleitet，augenfdeinlid um fie ber nationalen obdters fphåre náber zu bringen und ibre ふaubers 尺únfte naw griccuifder ©fotterlebre Daber fommen zu lafen．Eirce，

[^6]felbft eine ©sittin，if Satmefter Dez $\mathfrak{M e c t e z}, \mathfrak{B e i d e}$ תinder dez Selioz und der Merfe doer Werfeiz，

 $\mathfrak{b i n}, \mathfrak{b a f}$ fie，um ibre Metamorphofen $z^{u}$ Stande zu bringen，zupor $\phi a \rho \mu a x \alpha \quad \lambda v \gamma \rho \alpha$（Od．X． 236. vergl．Wind．Pyth．IV．415．）mifarn，und die Grieden mit Der［3auberrutbe（238．）berúbren muf． Selbf ber fpater fo charafteriftifde 3auberaubbrut 2 $\varepsilon \lambda \gamma \varepsilon \iota \nu$ fommt nod in feiner Dem 3auber Diefer $\mathfrak{Z}$ rt eigenthùmliden $\mathfrak{B e b e u t u n g}$ vor 291．318．326．， aud bat fie nod nidyt bie nathber übliden 3aubers Formeln．Jbren 3auber zu bindern－eine im fideren Grieden＝und $\mathfrak{R} d$ merthum fo meit verbreitete， und mit bem Wadsithum ber 3auberfunft zugleid außs gebildete Renntnif－find nidt Menjden，fondern ift unmittelbar ein ©ott bebúlfidid Sermez fennt baz תraut $\mu \tilde{\omega} \lambda v$（305．）；Minfden fonnen dié nur亿円mer berauģziebn－

## $\Theta_{\varepsilon \circ \iota} \delta \varepsilon \tau \varepsilon \pi \alpha \nu \tau \alpha$ ס $\quad v \nu \alpha \nu \tau \alpha!$

Man verftebe biés redt．Diefer fpateren $\mathfrak{A} \mathfrak{b}$ z biloung Der Zauberei in Griechenland ungeadtet，－ namlid alz einer außlánDifden，von 彐jien berúber gefommenen Runit，Die nad Unabbángigkeit von Den oberen $\mathfrak{L a n d e z}$ gittern frebte，und won dies fen Dezzeegen gebaft mar！－batte，wie fめon auż $\mathfrak{S e f i d}$ erbelt，Der ditefe $\mathfrak{B j}$ dlerglaube bei Grieden

[^7]und Rosmern bereitz fein Unterreid und feine guten und bdfen (unteriroifden) ©dtter und Ddmonen, und gewif mithin aud, wie bar Bolferglaube aller anderen Nationen, feinen uriprúng: liden 3auberglauben. Gr bildete fid burch ben fpderen Einflus bez Srients Darauf nur funftge: máser und namentlid alfo aug, daf fid bie alten nationalen $\mathfrak{B o r f f l l l}$ ungen von ben unterirbifden Godtern nad ben neuen, afiatifasmagifden goen und in bem Maafe geftalteten, alz bie 3auberfunf felbft immer mebr und mebr bei Den Briedien auģges bildet mard. Die alte, nationale Unterwelt warb in'z ©obiet ber neuen 3 auberci gezogen; an fie murben die Mittel und Beftrebungen Der ふauberfunft angefnúpft; bei ibren verberbenfdwangeren buntlen Sđictial z= madden fudte man, wab Durd bie oberen - alten, guten - $\mathfrak{R a n d e}$ = ©Sotter nidt erlangt merben fonnte. Der befte ©ommentar find bier die befannten $\mathfrak{W o r}^{(2)}{ }^{\prime}$ 's if icen Worte:

Flectere si nequeo Superos Acheronta movebo.
Die Unterwelt mar fabityor ber Eimmanberung ber neuen afiatifden 3auber= §been bei ben Grieduen wie überall ©ottern und Menfden verbaft; ( $\mathfrak{S}$ ef. Theog. 743. Somer II. 4. 157.) bier bauften fdrefts lide Ungebeuer; bier die feindfeligen Gefdledter ber (Giganten, Xitanen $2 c$; bier mar das verbángnípoolle ftygifde Waffer $\mathfrak{u}$.f. w. Daber im Eucan VI. 432: Ille supernis detestanda Deis noverat; Daber Eredto, bie berúbmte $\mathfrak{Z b e f f a l i f d e ~} \mathfrak{Z a u b e r i n}$, grata Diis Erebi arcana Ditis operti etc. etc.

Daber find felfot in ber fpateren griedifden und ros
 liden Madte ber Unterwelt, unb namentlid nidt Moluto 2 ., Die Meifter und Befdúger Der neuen (außlandifalen) Ruhft, fondern Sefate ift's; Diefe bereits im Sefiod úber alle Elemente maddtige, in Der fpateren Muthologie aber erft in Die Unterwelt serfegste, und mit Selene, (obne Sweifel weil bie meiften 及auberfünfte, Befdrwórungen, Spfer 2 . bei Nadt fatt fanden!) Artemiz, Perfepfone ex., fo mie mit einem Sof= Gtaat yon Sunden, Sdlans gen, ©efpenftern und anderen farectliden $\mathfrak{P b a n t a s}$ fieenwefen in Berbindung gebradte bunfle 3auber= Ronigin.

So viel bon ber alteften ©eididite und ben eigens thúmliden Modififationen bez . Sauberglaubens bei Grieden und $\Re$ ontern nad ben Borftellungen bciber. Foblfer von ibren \&andes̊góttern und namentlid von ibren untérirbifden Gemalten. Dą bier nur baş Wejentlidfte angedeutet merben fonnte - bebarf feiner Erinnerung.
 welt in Griedenland gefdlagen - Davon folgende Tbatfade auz ber allerneueften ©efdidte, melde unjere \&efer gemif mit $\mathfrak{B e r g n u g}$ en an biefer Stelle lejen werben. Dodmell ergiblt in feiner Reife Durd Gricdenland (bergl. Morgenblatt 1819. Num. 243.) dą Folgende:
" $\mathfrak{A l z}$ id nabe bei $\mathfrak{U t b e n}$ bie $\mathfrak{U n}$ nidht ciner alts
griedifdien $\mathfrak{T o b t e n}=$ Rammer zeidnnete, nabeten fid zwei tủrfijde Weiber, Die von meiner ©fegenmart febr beldiftigt pdienen. Nad einigem Nadjunten und $\mathfrak{B e}:$ ratben baten fie mid fort zu gefn, weil fie ein widtigez
 mid innen zu wilffabren weigerte, fdimpften fie mid Sund und llnglaubiger. Eine ber Weiber ffellte fid Darauf, indé die anbere binein ging, an ben Gingang ber §óble, auş Gurdt, id módte mid eindringen. $\mathfrak{N a c t}$ einigen Minuten begaben fid Beibe binmeg, wos bei fie mid auf meine ©efabr marnten, nidt in Das Gerodbe zu geben. Mein griedifder (alfo (chriftlider!) Begleiter meynte, fie Gatten obne 3weifel beilige ober gottezbienflide ©ebriud)e beobadttet, in: Dem Diefe Sdble yor ben Moiren Dder Sdiaf: falzgdttinnen bemobnt múrde, und baf aud er um alleş in ber $\mathfrak{S}$ Selt willen nidt binein gefn módte. WBie id mid batin zu geben anjdidtte, bat er midal fnieend, Den furdtbaren © Cdmeftern nidt $\mathfrak{z r o g} z^{\mathfrak{u}}$ bieten; Denn fider genósen fie jeģt eben von dem Mable doer Spfer,

 mafl aus ciner Sdale von Sonig, weifien Mandeln und eirem fleinen תuden beftehend; Das Ganze mar, nebft einem Goblengefás, auf meldem moblriechende Srduter einen angenebmen $\mathfrak{D u f t}$ burd bie Sodble ber: breiteten, auf cinem weifien $\mathfrak{x u b j e}$ georbnet. Diefe Dpfergabe fand auf cinem fladeen Stein, welder uriprunglid mobl ein $\mathfrak{A l t a r}$ gewefen fepn modte, auf weldem in ber Borzeit ben unterirdifden Madten Tobten = ©pfer bargebradt murben u. โ. m."
©emif eine $\mathfrak{Z n e f b o t e , ~ w e l d h e ~ z u ~ i n t e r e f a n t e n ~} \mathfrak{P} \mathfrak{a}=$ rallelen Stoff barbietet, menn man baǵ babei berúão fidtigt, waş wir oben nadhgemiefen baben, námlid wie Die Mitatijde 3auber = Runft mit bem alten natios nalen ©fauben an unterirbifde Mddyte in Griedjenland amalgamirt murbe.

Bisz zu diefem Kage alfo bat fida biefer; fúr bas
 glaube in diefem eande yogar bei Mubamedanern und ©briften erbalten! - Serr Dodwell gab, mit geringer ©donung Defien, was Underen beilig ift, Den

 fíd, zerbrad) die Camera obscura bez̉ Englánberz̉ 2c., maz fein griedif(her Fübrer bem 3orn ber úber fein $\mathfrak{B e r g e b e n ~ e r b i t t e r t e n ~ © d i t f a l z ~ = ~ C S D t t i m e n ~ z u f d r i e b . ~}$ $\mathfrak{Z l f o}$, mie gefagt, bei Gbriften und $\mathfrak{Z u}$ rfen nody jegt diffelbe Furdt vor ben unterirbifden ©semalten! -

## V.

Bliden wir yon ben Grieden unb Momern mieder in ben Srient zurúd; fo finben wir in ber alten $\mathfrak{B e l t}$ da den ©lauben an gute und bofe Gemalten, ( Botz ter, Seroen, Damonen -aller $\mathfrak{U r t}$ 2c.) und Den Damit úberall verlnúpften Зauberglauben bei allen $\mathfrak{B d f f e r n}$ Den Segyptern, Perfern, Ebaldaern, Jndiern, かbóniziern, Rarthagern *), Rananitern $\mathfrak{r c}$.

[^8]und allen anberen berůbmteren，ober minder berübmten

## Nationen．

Bei den afiatifden und afritanifden＊） $\mathfrak{B o t}$ ． Feridaften－menigitens bei ben bei Weitem meiften Derfelben！－Honnte ber Bauberglaube mit ben $\mathfrak{L a n d e}$ z？ gdttern in feinen Wiberfprud geratben，namlid）abs


Der ©ultues ber eben genannten Rationen beftand， wie fid wol nodj jo ziemlid bift orifa nadmeifen liefe， in einem ausgearteten Sterntund feucroienft，＊＊）

Şendrid＇s Carthago，s．Carthaginensium respublica（Franff． a．D．D．1664．）wo man uber Die Religion beiber Woiffer das शBefentlide gefammelt findet．Die neuefte ©drift Daruber， if Die von 刃ixtter，fieh．Die folg．Note．
 Geytben，Germanen，©layen，Gelten，Gallier 2 ．
 Thr Dámonens und Zauberglauben war nad Den Dutftigen Rachs siduten，welde mir dabsn befizen，ungefabr Derfelbe，Den mit nod jept bei allen Wolfern antrefen，die mit ibuen auf gleider ©ulturfufe febn．－bu bedauern iftz，dán mir nidt menigftens yon ben alten Einwobneen Britaniens mebr mifien，zmifán Denen und dem Drient gewíg Elene Ђeruibrang ftatt gefuriben batte，und von welden Plinius（H．N．XXX．1．） gleidrodl fagt：Britannia hodieque attonite eam（Magiam） celebrat tantis caeremoniis，ut dedisse Persis videri possit．Wenigfens bie $\mathfrak{a l}$ gemeinheit des るauberglaubens bei allen wolfern und in allen $\mathfrak{m e l t t b e c t e n ~ m i r d ~ a u d ~ b i e s ~}$ Durd bemiefen！－2angenertt berdient jedod bier nodizu werden，daf die ©layen mie man aus Selmond fieht，auch
 fen doer bjfen Gott．Mifo aud bier $\mathfrak{D}$ ualismus！（ $\mathfrak{B g}$ lycift Gott，und Ciarne bedeutet nod jekt im Poblnichen
 2uig．Sannober und qeidsig，1763．）und unten Num．VI．， fo wie 2 b fat．II．Num．IV．Not． 3 uid 4.

[^9]ber fid nur bei ben Perfern in feiner Reinheit erbalten batte，und nad feiner wabren $\mathfrak{J b e e}$ Dem alteften，über Den ganzen Srient berbreiteten $\mathfrak{J n t e l l e c t u a l : ~ © y f e m ~}$ angeborte，momit，miewobl in Den beridiedenartigften Geftaltungen，úberall ber ©ualis̊muß verfinupft mar．

Wą alfo bei ©rieden und Rómern in ibrem aus Ufien nad Europa verpflangten $\mathfrak{Z a u b e r w e f e n ~ b i e ~} \mathfrak{U n t e r}$ ： welt mar，bas waren bei ber Dualiftifaen Weltans
 lid bofen Gotter oder feindjeligen Gemalten in ifrm codterbienft ober Cultus．

Sier alfo fonnte fidd ber 3 auberglaube ofne Sinder： niffe und namentlid obne Rampf mit den $\mathfrak{s a n b e z ̊ g d t t e r n ~}$ als Runft，ja in Serbindung mit Dem ©sotters Dienft felbft und alz integrirender $\mathfrak{F b e i l}$ babon als－Runft auzbilden．

Oufer ber theoretióden $\mathfrak{B o r f t e l l u n g ~ y o n ~ z m e i ~ m o r a s ~}$ lifd berfdiebenen © runbwefen fompt es biebei， bauptfadlid darauf an，ob der Rampf ber feindfeligen Waddt als nodimmer mit gleidem E゚rfolg fort bauernd，und dabei einfluereid auf die Mens faen，ober，ob daz eine Princip mebralzfiegz reidu und berrfaend gebadt mirb．Jenezz，namlid ein fort bauernder gleider Rampf，menn aud beide Wrincipe fid nidt an Madt ganz gleid fenn folls ten，if Dage clement，bie adde ©̧ rundlage aller eigentliden fawarzen 3auberfunft＊）．Gerabe Diés

[^10]aber war bie Sauptannabme in ber Theologie und Ross mologie ber Sperfer，Hegypter，Punier，fo mie in verfdiedenen $\mathfrak{F o r m e n}$ aller oben genannten $\mathfrak{B o f f e r}$ ． $\mathfrak{Z} \mathfrak{m}$ ausgebildetften tritt befantlid Die Rebre von ©odtters Feindfáaft uno Gostter＝Rampfim 3oroaftism Gervor，wo in Ormazd $^{\text {und }} \mathfrak{A}$ briman die beiden Ur＝ Srincipe fid feindfelig gegen úber ftebn und fort dauerno cinander betampfen＊）．Daffelbe ift，wiemobl nidt in ganz fo faarf bezeidnetem ©fegenfaze，audi in ber
 fall．Wolfommen bamit úbercin ftimmend ift bas ©ds monenssyfem bei beiben Bollern；bab gute，mie bas bofe grincip－jedes bat feinen ibm gleidien 5 万f：©taat．Weniger befannt ift ber Dualizmus Der CGalder，bod beridtet Mlutard uns ausbrứflid
 vet．Pers．；Anquetil Zend－Avesta；Rleuter ßend s श्यves Aa，Mnbang uum Bends Moefa $2 c . ;$ Peiners de Zoroastris vita，institutis etc．in Dell Commentatt．Soc．Reg．Goetting．
 fen，Serber，Seeren，Sorax．2c．werben in einem cigenen \｛uffas：Heber den వordaftismas nad feiner Begiebung auf ben 马auberglauben，in einem bet thinftigen §beile ber 3．B．beruiffichtigt merben，da Der 3 os toaftismas yon ber groften Bebeutung fur æiagie und るaubereiingutem und bö́em ©innif．－（Noui弓ovor



 Plutard）deJs．et Osir．c．XXVI．Wir baben es ald ein wabres literarifád Gluid zu betradten，dák wir feit bem legten Wiertel bes verfogenen Sabrbunberts Durd bie zends Fíder cine fíderere Renntuif ygn ben oricntalifa s parifiden Religionsophilóophemen erbalten baben，als fie bie griedifómen
 baben loantern．）
fo viel，fie batten zwei gute und zwei boje＊），und auferbem nod mebrere－neutrale（im bordriffliden ©odterbienf ift ber 彐uzbruat nidt laderlid！）© Gstter gebabt．－ $\mathfrak{F m} \mathfrak{F n}$ Diciżmub，dem nidht minber daß̉ Syftem dés Dualismuz zum Grunde liegt ${ }^{* *}$ ），febn wir ganze Seere von guten und bdjen，fiat ein＝ ander befdmpfenden Damonen ober Dewz，und diés nidt blop in bem theologifden Syftem，ober
＊）De Is．c．48． $\boldsymbol{\alpha} \nu \boldsymbol{\nu} \boldsymbol{i}$＇seou．Wergl． $\mathfrak{F r u d e r}$ Hist．phil．critic． Tom．I．p． 133 seq． $\mathfrak{I n}$ Rom erifeint Der ipdtere Cbaldais： mus befonders der Divinatorifden æagie ergeben，wie man aus ©acitub；©ueton 2c．fiebt．
＊＊）Dié if unleugbar，obgleia der Dualismus in milderen Formen darin erfódeint，als im Pariismus ober im reinen るoroaftismus．Mber bif orifá unaufgelof＇t if nod bie sufs gabe：ob die \＆ebre von der Emanation und yerfaicdenen Principien des Guten und $\mathfrak{b j}$ fen yon den Perfifden æagiern ju den Sndifden Gymnofophifien verpflantt，doer， ob fich Das indiface Snfem unabbángig Dason ausgebilbet babe？－Das æeife ídcint fúr jene $\mathfrak{A r n a b m e ~ ; u ~ f p r e c h e n , ~}$

 Das bobe Mlter von æ enu＇s ©rferbuad u．f．w．Jair die erfte かeinung if folgendes．EEs follen $\mathfrak{z}$ ． $\mathfrak{B}$ ．einer $\mathfrak{I}$ rabition jufolge－ vergl．L＇Ezour－Vedam，traduit de Sanscrit par un Brame Tom．I．Observations préliminaires pag．34．－nod 3u Zoroafer＇z \＆ebseiten viele indifide sBeife die Zotaftrime $\mathfrak{R e l i g i o n}$ angenommen baben．2udf foll nady $\mathfrak{3}$ ．Tones Berficherung bie Эerwandifdaft ber るenb＝©prade mit bem Sanserit doer ber alten indifact Spradje fo grof feyn，daj von rehn 2 siotern immer fects bis fiebin Sndifd reyen u．f．f．vergl．＇Asiatick Researches Vol．II．（1790．8．）pag．43．seq．－Эon geringerer $\mathfrak{F}_{e}$ ：
 yerfictert，Daf Zoroafter mit den Bramabnen Betanntfafo
 8．und－von Indien！刃an erinnere fiad nur an Die fleiten ＠cuifen yon brei＠pannen，doer gar an die Menifien，die feine safen baben，won benen $\mathfrak{A r r i a n}$－Exped．Alex．IV． 10．28．V．2．3．5．－Sttabo cc．eriáblen．
in ben Poefieen, in ben Sdaufpielen biefer $\mathfrak{B o f f e r}$,' wie $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{F}$. in ber Gafontala, fondern in deren wirfs lidem £eben; eben fo bei ben $\mathfrak{B e m o l n n e r n}$ von $\mathfrak{B a b}$ ys lonien und Cbaldáa (man tann Babylonien ald den nórdliden $\mathfrak{Z b e i l}$, bon Cbaldaa, Dem füdliden, unters (Gdeiben) von benen bie $\mathfrak{J}$ uben, nebft dem Glauben an $\mathfrak{D a g i e}$ und $\mathfrak{K b e}$ urgie, ibre Satanzs und Dámonen=elbre mit nad ifrem Baterlanbe zurúd bradten.
 Exil ndmlid finben mir ben allgemeinen orientali: fden Damonens und 3auberglauben, melden Der firenge Mopais̊muş $\mathfrak{J a b r b u n d e r t e ~ v o n ~ f i t d ~ a b g e b a l t e n ~}$ batte, quad bei ben - Juben, mo or im Geift Dezz. perfifi = medifden Dualizmuz ourd Die Satanb= Jope alz bedingt erfdeint, ba nadd den Ģrunbgefeß̨en beş Mofaiămuş ein bèfes $\mathfrak{U r}=\mathfrak{p r i n c i p}$ auf feine Werife angenommen merben fonnte, obne Das ganze $\mathfrak{j u b e n t g u m ~ z u ~ a n n i h i l i r e n . ~ D e r ~ n e u e , ~ m i t ~ d e r ~}$ alten $\mathfrak{Z}$ beofratie, fo gut ez anging, verbunbene Glaube folug tiefe Wurgeln im EBeift ber গilation. Diek lebrt die ganze fpatere $\mathfrak{G}$ efdidute Derfelben in ben bervor ppringenditen 3 ágen *).

Denn - mollen wir auftidtig feyn; fo múfien wir geftebn, Daß Der Geifter= Damonen=und Sas
*) Selbat ₹iedemann, ben Miemand beíduldigen mitb, dafe et Den Einfur ber orientalifden pbilofophie ju bod ant
 Theurgie bou ben Perfern und ©balddern und uas mentlid aus den Porpaftifden $\mathfrak{s}$ nfituten ber. G. Deffen Beif der fpefutativen Pbilofopbie $\mathfrak{B}$. III. ©. 99. f. Souft verbient unter anderem bier aud ned vergliden ju wers Den: Sicuestheol. Sournal 5. 1x. (1797) ©. 178 f.
 mentz, ja dez gefammten $\mathfrak{U r}=\mathfrak{C b r i f t e n t b u m b ~}$ bei Ratbolifern und Sáretifern fein anderer war und ift, alz ber Damalige allgemeine orientalifife $\mathfrak{B o t}$ ferglaube, wie er in'z Subenthum aufgenommen worben war, nur nad ber ideelleren Tendenz dez neuen Weltglaubeng modificirt, und Der 3auberliebe mie ber Baubertunft ber 3eit fegensreid melthiftorifh entgegen mirfend Durd die \&ebre, dá Ebriftuz gefommen fey, dab Reid dez Satanz und des Dánenen $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ zerftoren **). 1 Gob. III. 8.

Unter vielen anderen bewsifen folgenbe neu=teftaments lide Stellen dié unwiderppredlid): Expber. II. 2. VI. 11-13. 16. $\mathfrak{m a t t b}$. IV. 1-8. VIII. 28-34. XIII. 24-30. $37-43.2$ 尺or. IV. 4. Эob. VIII. 44. 1 Petr. V. 8. 9. 1 Sol. III. 8. u. f. w. Um feiner
 fluse willen miro Das Sberbaupt ber bofen Geifterwelt, Satan, im $\mathfrak{N}$. Xeftament fogar ber fúrfobiefer $\mathfrak{F}$ elt genannt. $\mathfrak{J o h}$. XII. 31. XIV. 30. XVI. 11. 2 ®or. IV. 4. -

E® if umionft aus biefen Stellen ben Teufel und feine Dimonen megzuerflaren. Eine folde Exegefe mirs burd Den ganzen Weltglauben jener 3eit miderlegt. Wenn bie Stellen beifen follen, wie und was wir nun

[^11]wollen - warum verfand fie bent im gangen $\mathfrak{U l t e r t b u m}$ fein Menid alfo? Sind mir fluger
 wit Dúrfen Deŝmegen'jene efrrourvigen Sdriftfeller nidtz fagen laken, waz fie in ibrer 3 eit nidt fagen meder sollten, nod fonnten.

Unmóglid $\mathbf{d o n n e n ~ w i r ~ b i e r ~ t i e f e r ~ i n ' s ~ G i n g e I n e ~ g e b n . ~}$ Daber genug mit biefen allgemeinen $\mathfrak{u m r i f f e n}$ vom Uriprung und der $\mathfrak{A l f g e m e i n b e i t ~ D e s ~} 3$ auberglaubens in Der alten Welt! -

## VI.

$W_{\text {Wie'z }}$ in ber alten Welt war bei cultivirten und uncultivitten Bdfern, fo ifts nod jegt in unjerer Welt und ©egenmart.

Man moddte vielleidt fagen, ber Claube an eine gute und boje Damonen = Welt jey zugleid mit bem 3aus berglauben yon ber alten auf bie neue Welt vererbt worben. 2Hfein - mir finben benfelben und úbetall Denfelben Slauben in ber neuen Welt; wir finbendens felben ©lauben auळ bei $\mathfrak{B s f f e r n}$, Die ibn fdmerlid auz ber alten $\mathfrak{B e l t}$ baben lónen, 子. $\mathfrak{O}$. in $\mathfrak{A}$ merifa. $\mathfrak{B e r}$ munbere man fid nidt ủber biefe ©rjdeinung. "Wir baben von ben Sraften und Wirfungen befien, mas wir ©eifter nennen, fagt $\mathcal{L o d e}^{*}$ ), $\mathfrak{u} b e r a f f$ feine andere Jbeen, al8 diejenigen, welde mir auß ber $\mathfrak{G d e c}$ unferess eigenen Geiftez fdopfen, indem mir über bie Wirs fungen unjerer Seele, fo weit unjere Selbftbeobadtungen

[^12]uns potde gu, erfenten geben foinnen, reflectiren. Sbue Sawifel; fúbrt biefer ©ariftifeller fort, baben Die Geis fter, welde unfere Rỏrper berwotnen, nur einen fefr niedrigen $\Re a n g$, Daber der ©(laube an bóbere und måd): tigere, befifere ober falimmere Geiftermejen und ifre Einnoifung auf bie Grbe ber menfaliden Geele febr naturlid ift." Sergl. auferdem oben Num. III.

SBie mir in Den beiben yorber gelfenden Daragraphen ben Zauberglauben bei ben midtigften $\mathfrak{B o l f e r n}$ in Der alten Welt nadyemoiefen baben; fo foll'z zur Bervollt: ftándigung Des Giemibldez oder ridftiger ber Ueberfidt, (alz ©emablde bietet bie ভade zu menig erbeiterlide Sarthieen dar!) in diefem Maragraphen mit den $\mathfrak{B o l f e r n}$ in ber neuen Welt gefdeben. Wir wollen im tieffen Nord anfangen, und unter $\mathfrak{Q}$ frifaz glůbender Bone endis gen. Heberall und úberall baffelbe! -

Wie allgemein ber Slaube an ben Einfluf guter und bojper Geifter bei Den Gronlanbern ift, und wie fid Die 3auberfunt ibrer Angefofen bierauf grun= Det, fieft man auê $\mathfrak{R r a n z}$ 'ens und Egebe's Mifind geididten. Den $\mathfrak{G d d j f e n}$ Gott, ben pirfiama (Den, Der ba broben!, denn fo viel beift dié Wort in ihrer Spradie) ifn verebren fie nidt, weil or, wie fie bes baupten, fo grof und gútig fey, dafer weder erzúrnt, nod beftoden merden fónne. Defto mefr aber baben ibre $\mathfrak{A n g e f o f e n , ~ e i n ~ W o r t , ~ b a z ~ z u g l e i d ~ i b r e ~ W r i e f t e r , ~}$ Uerzte, und privilegirten 3auberer bedeutet, mit den guten und bofen ©eiftern niederer Srbnung zu idaffen, Deren Mitmirfung fie zu ibren Srafeln, Seeilmitteln und 3auberfúnfen bebúrfen, movon $\mathfrak{R r a n z}$ febr interefante $\mathfrak{A n e f D o t e n ~ a n f u ́ b r t . ~ U e b e r a l l ~ j e i g e n ~ f i x b ~}$
in Der Gronlánbifden ©ciftertebre babei ©puten von


Nationale Sariationen abgered)net, berrjdt ungefábr Derfelbe Geifter s und Zauberglaube bei ben Rappen,
 Sdmedifden $\mathfrak{x a p p l a n t}$ erbellt **).

Ungefabr bie námliden Geifter: und Зauberannabmen findet man aud auf Ramtidatfa, mie man auß Stels


[^13]©ben fo, mit aukermefentliden nationellen ©diats tirungen, bei den $\operatorname{Dft}=$ und $\mathfrak{B e f f} \mathfrak{f l e n}$, Samoje' Den unb anberen $\mathfrak{B o f l f e r f d a f t e n ~ S i b i r i e n z * ) , ~ b e r e n ~}$ ©seifter mit unter ziemlid forperlider $\mathfrak{Z r t}$ find, efien, trinfen, um fidj \{djlagen, ja fogar - \{ $\mathfrak{d} \mathfrak{n u p f e n .}$

Wir verfeģen uns Durd einen Gebanfenflug in ans bere Welttbeile, yon Exrdnlandz und Cibirienz Eizzs Decten in bie neue $\mathfrak{F B e l t}$, nad ©annaba'z wilben Wals Dungen, unter Mrexifo und Weru's freundliden Simmel,

 Spraden, Sitten, Rebenzawifen - und úberall baps felbe!
 Bruber unter ben Delawaren und Srofejen mifien mir, Daf diefe uncultivirten Bólfer, wie die Sauronen, Gllinefen und andere wilde norbamerifanifde $\mathfrak{B o f f e r}$ ftamme, an das Dajeyn von guten und bdjen ©oci= ftern nidt alfein glauben, fondern aud Deren © in, mirfungen auf bie Menfaen mit ibren 3auber: theorien, 3 auber = Seilmitteln $\mathfrak{c}$. fim in $\mathfrak{B e r}$, bindung denfen.

Bei den Earaiben if der Geifter = und Zauber: glaube redt eigentlid berridender Gemeinfinn, und

[^14]fie leben namentlid mit ibren Saubgeifern, die fie 3 ez méen nennen und zu ibren $\mathbf{3 a u b e r}=$ Rú $\mathfrak{n f t e n}$ brauden, gleidjam en Familie *).

Dap die Spanier in Mexilo und peru Den $\mathfrak{S a}^{\text {aus }}$ ber $=$ und ©eifferglauben vorfanden, ift befannt ${ }^{* *}$ ). So tiefez Dunfel auf Der Urgefdidate Umerifaz rubt - $^{\text {and }}$ fanwerlid batten biefe शationen ibren Geifter : uns Sauberglauben auş $\mathfrak{A}$ iien oder Efuropa, Er mar burds auzz national.

Sn Rongo und Raongo berrjdt bei ben bortigen Regern allgemein ber verfdiedenartigfte Sauberglau: ben, ber fid auf bie $\mathfrak{Z n n a b m e}$ yon guten und bofen Geiftern bei ibnen gründet. Mit ben $\mathfrak{F o r f f e l l u n g e n ~}$ yon ifren Damonen if bci ibnen fogar bie ßerefrung
 verbunden, den ber gute Mater Antonio 3udelli, wie er in feinen Mifinonsberidten felfft erziblt, gerabes $\mathfrak{z}^{u}$ für ben $\mathfrak{Z e u f e l}$, und beflen $\mathfrak{A l n b e t u n g ~ f u ̈ r ~ b e n ~ e r s ~}$ neuerten maniddaijden $\mathfrak{z e u f e l z}=$ und $\mathfrak{Z a u b e r b i e n f t ~ b i e t t . ~}$


[^15] cinander jagte *).

Die Mandingo= Neger glauben an gute unb $\mathfrak{b}$ die $\mathfrak{G e i f t e r}$ und deren Einfluf auf Meniden, Zbiere und ©emoddie. Sie interefiren fid fúr $\mathfrak{B e}$ ibe nur, infofern fie ibnen 3auber = Ránfte und úbernaturlide DDer Damonifdhe Seeilfrafte zutrauen ${ }^{* *}$ ).
 neren yon Sủd=\{ffrita, baben, fagt ©ampbell in feiner $\mathfrak{R e i f e}$, faum einen Begriff yon einem bodifen $\mathfrak{G o t t}$, glauben aber an moblwollende und jdadenfrobe Geifter. Wabriagung, fegt er binzu, und © laube an 3auberei ift ibre Religion.

Die berjdiedenen wilben $\mathfrak{B o l f e r f t a m e ~ i n ~ b e m ~}$ Gollándifden ©uiana negmen ein bódfles Wefen an. Da ezs aber miber befien Natur feyn múffe, $\mathfrak{B o j} \mathfrak{j e z z}$ zu thun; fo glauben fie, fagt Şome ${ }^{* * *}$ ), nod auferbem an eine $\mathfrak{M e n g e}$ untergeorbneter bifer $\mathfrak{W e j e n}$, welde Donner, Sturm, ErDbeben, Rrantbeiten 2 . verurfadien; and bie Urbeber von allem $\mathfrak{u n}$ : glúct auf Dem efroboden find ****). Diefe bofen

[^16]Wefen ober \{eufel, welde fit Yowaboo'z nennen, fabrt 5ome fort, fugen fie ourdibre 3aubers Rúnfe entweder zu geminnen, oder fúr fid unfdablidi $\boldsymbol{z}^{\text {u }}$ maden, an fie ridten fie bebmegen ibre Gebete, auf fie begieben fid ibre meiften gottezs: Dienfltiden Gebráude, modurd fie folde zu befanftigen fudien u. f. w. $^{\text {m }}$

Bei ben ©aliforniern if, wie bei ben Namaquaz,
 Ditiaden, Gamojeden 2c. A. ©̧otter = und 3aubers Dienf, かoriefter und 3auberer fynonym *).

Die Rofdimer, welde bas norblide Galifornien beroobnen, glauben an einen boddfiten guten ©ott, bas bei aber an eine MRenge yon bojen ©eiftern, welde bem guten ©sott wiberftreben und Urbeber von allem $\mathfrak{B o j}$ en find **). Zuffallend if befonderz die $\mathfrak{A}$ nnabme, daff fie Daż Bojpe bei biefen Geiffern auz einem $\mathfrak{A b f a l l}$ von Dem bodiften guten Gott erfldren. Der, fagten fie zu Den Mifitionarien, welder lebendig ift ${ }^{* * *}$ ), fduf. aud nod viele anbere ©feifter, welde fid aber gegen ibn emporten und ung nun plagen.

[^17]Selfof ber Wogulige, wie arm er fonft an Bes griffen ift, ift nidt obne bie Begrife von Geifter = und Sauberfráften, Ere ift babei mit bem erften Dem beften zufirieden geftellt. Eine Batrentaģe genủgt ibm zum $\mathfrak{S}$ auğgott, eine $\mathfrak{B a d r e n f d n a u z e ~ z u m ~ S a u b e r m i t t e l , ~ e i n ~}$ Ctein, eine $\mathfrak{F}$ 亿urzel zum Spiritus familiaris, ber ibm zaubern bilft *).

## VII.

Wir fübren leine weitere Beippiele an. F̌ur unjeren
 bobbere gute und bófe Wefen und befien innigfte Bers mandtidaft mit bem 3auberglauben ber Bolfer $z^{\mu}$ beweifen, if Daß $\mathfrak{Z}$ ngefúbrte gnug.
"Der ©flaube an bermifate gute und boje Wefen ift bei ben Wilden unduncultivirten $\mathfrak{B d}$ Ifern mit bem ©lauben an 3auberei eins und daffelbe:" - Diefe Worte Some'z **) find Durd) Den borber gebenden paragrapben bewiefen, und dić iffer, waz wir beablidtigten.
$\mathfrak{W i r}$ baben unjere lefer mit allerband Geiftern befannt gemadt. ©s find ziemlid forperlide dars unter, weldde an Goetbe's (seifter in Sberons uno
 ふalber auftreten :

Mas und Mag! Unb ringb̧berum! - .
$\mathfrak{S}_{0}$ geth bie (gragadjen nieber.
(S) $\operatorname{sif}$ ter fommen, ©feifter aud

Sic baben plumpe Gfieber.

[^18]※ud baben wir bei allen biefen $\mathfrak{F o f f e r n}$ mebr bdfe, alz gute Geifter fennen gelernt. Die Uebergabl ift in Der $\mathfrak{Z b a t}$ fo aufallend, dan man fid faft in gleide $\mathfrak{R a g e}$ mit Gocthe'z Supernaturaliften im Walopurgiza $\mathfrak{n a d} t z t r a u m$ verfegt fieft:

Wit viel ほergnuigen bin id ba Und freue midd mit biefen, *)
Deun yon ben Teufern taun idj ia
शuf gute ©seifter \{bliefen.
 biemit ift, neffr Dem $\mathfrak{u r i p r u n g}$, zugleid die mannid) face ※usbiloung Des̉ Зauberglaubens an fich flar gemadt, je nadbem berfelbe námlid mit Den vers faiedenen Geifter = und Dimonenlebren ber $\mathfrak{B o l f e r}$ in Einz gebildet ward, alfo, Daf mir uns Die veridiebenen Gormen und $\mathfrak{B e f f r e b u n g e n ~ D e z s ~}$ 3auberglaubenz yon ber afiatifd= griedifden und rómis
 berei ber beutigen Grodnlander, Rappen und Sibirier, und von Diefer bizz zu den magijden Sirfeln Dez boh gebildeten, vielleidt intellectuell úberbildeten euros pdifden Denferz ber neueften (Gegenwart **)', ibrem innerften $\mathfrak{p r i n c i p}$ nad febr wobl zu erflarten bermo:s

[^19]gen. - Sndem Die Bejwraniftbeit utiferer Renntniffe nåmlid, wie unjerer natürliden Sirâfte ủberbaupt eş Beiden, Dem Sodgebilbeten mie bem Uncultivirten und $\mathfrak{F i l b e n}$, faft gleid unmóglid madt, Daz eigene oder frembe Sdiafial aus ben befannten ©es fetgen oer Natur zu erfldren, und nod meniger, ezz willfúbrlid barnad zu beftimmen, Reibens f(haften und Begierden bagegen zu Dem bald ftarferen, , bald fatwadheren Beffreben bin treiben, fid mo mogs lid Der Natur und dez Sdififalz zu bemadtis gen: mird, wie wir aus bem vorber gehenden ゆaras graphen erfegn, zugleid mit Der $\mathfrak{A n n a b m e ~ b d b e r e r ~}$ Madte, welde Natur $\mathfrak{H z D}$ "Sdiafal beberss fden, ber Berfud gleidjam aufgèrungen, folde zu Den menfdliden Dingen unmittelbar berab zu zieben, und nad Maafgabe eigener $\mathfrak{B e g}$ ierden unt Reibenfatien datin ou berwideln. Diek aber if, wie wir in bem jogleid folgenden $\mathfrak{A b j}$ dinitt feben merben, die ©rundibee und bag Grundbefte: ben alles und jeben 3auberglaubens.

So fallt denn das, was den Uebergang zum 3auber= glauben madt, und jelbft fion zauberijd und 2berglaube
 nif dez menfaliden ©eiftez in Ginz zufammen, uno ex laft fid bierauf im Einzelnen anmenden, wab̉ ein gefdadgter vaterlandifder Didter von Der ©ultur úbet= baupt fagt:
©in alter Stamm mit tauffend Meften, Die $\mathfrak{W}$ urjeln in ber Emigteit, Neigt fid won Siten hin nach Weften Sa mander Bildung meit und breit.

Sein Baum fann blithenreider merben； Und feinez frudt fanat eblex feyn， Dodh auch dag̉ « Dunfelfex auf（Erben－ Cz reift auf feinem 3weig allein．
Die Extreme berủbren fid．Daz Dunfelfe，Der Culminationsipunft deż צberglaubenż ift Der Jauber： glaube，Der robe，damonijde．Aber eben weil er alz üuferftez extrem wieder an Jocen Dez भedts glaubenz und boberer © fann，vermag er fid mit jeder indibiduēllen Bildungz？ flufe zu vereinigen＊）．

Denn in Folge biefer Goeenverfnůpfungen treffen mir bei ben Bolfern ben Glauben an Die ©inmirfung
 beziebungen alfo auggebildet an，Das ibm ber ©llaube an ＂Dámonifd＝zauberifde Rraft und Wirlung＂ ủberall unmittelbar zur Seite fteft und geft．Dafter，－ mie abjpringend aud）Die Formen und bie Rejultate jenn mógen！－Der Berebrer jublimer neu＝curopdifder Magie， Der $\mathfrak{A}$ ngefof won ©rónland，der Sdjaman yon Sibirien， Der indijde sheurg，ber tbibetanijae Eseifterbejamodrer， Der Wogulike und der Mbipone 2c．，ヨufer und Mufer Зaus berglauben geft yon einer＂（夭）rund＝IDee＂auzz，Die fie，Dunfel getraumt，ober mebr ober meniger flar gedadt， Alle leitet und beberrjat＊＊）．

[^20]＊＊）©．ben folgenden $\mathfrak{A b j a n i t t , ~ b e r ~ b o n ~ D i e f e r ~ S b e e ~ b a n d e l t . ~}$
©゙8 if eine famere $\mathfrak{Z u f g} \mathfrak{g b e}$ ，ben $\mathfrak{U r i p r u n g}$ und bie Entwidelung menfdifider Borftellungen bis zu ifrer erften Quelle zu berfolgen，felbft mo óffentlide $\mathfrak{A c t e n s}$ ftüde，Soncilien，Synoden，Slaubenz̄befenntniiTe $2 c$ ． zur Unterlage Dienen，wie viel mefr in Der $\mathfrak{Z u f f l a t r u n g ~}$
 men aufgeftellt werben．Shier mus man fid in Gefolge ber eingelnen，biftorifd＝fritifd zuvor unterjubten und begrúndeten $\mathfrak{x b a t f a d e n ~ a l l e i n a n ~} \mathfrak{b a z} \mathfrak{b a l t e n}, \mathfrak{w a z}$ fïd nad ewigen ©̧efegen auz dem Inneren dezz menfds． lider © ciftez entmideln laĵt．
$\mathfrak{A} u f$ Die alte，von ber beibnifden $\mathfrak{B o r m e l t}$ bizz zur drifts liden $\mathfrak{3 a u b e r p e r i o b e}$ po oft aufgemorfene Streiffrage： ＂Wer ber Exfinder ber 3auberei gemefen？＂－ $\mathfrak{o b}$ \｛bam，（man Denfe！）Senod，Noab，©eth， \｛brabam doer 3oroafter，Salomon deer Sermez Trismegiftuz ze．（bon allen iftz namentlid bes bauptet worben！）－auf Diefée Streitfrage tônnen wir unz natúrlid nad bem，wab in biefem $\mathfrak{A b j}$（dnitt ift gefagt morben，nidt einlafen．Sie erjdeint vom wabren Standpunlt ber Sade auş alz albern．Der ふauber： glaube ift nidt－weder zufadlig，nod abiidtlidy crfuns Den worben，ja nidet einmal die 3 auberfunft，am wes nigften bon einem einzelnen Meniden，fo wenig alz ber Geeifterglaube．Dieper ift，wie jener，Durd Daz $\mathfrak{J n s}$
 Dą Einzige módte bier in $\mathfrak{B e z i e f f u n g ~ a u f ~ N u m . ~ I V . , ~}$ wo von ber Serpflanzung ber ふauberfunft aus \｛（ien nad）Eriedenfand bie Rede mar，als bifturifd etwan nod einer Grwabnung verbienen，daÉ nad pliniuz－ H．N．XXX．1．－Der berúdtigte perifide Зaubermeis
 ferfiriege auz 彐fien nad Griedenland gebradt babe, feit welder Seit ungefafre mir foldhe mit dem Dienft ber alten £andegigottheiten bafelbf mirflid verfnúpft fefn, wie oben ift gezeigt morben.

So viel vom Hriprung und ber $\mathfrak{A l g}$ gemeins beit dez ©eifter = und Sauberglaubenz in ber alten und neuen Welt, alz ber © rundiage ber $\mathfrak{M a g i e}$ und 3auberfunft nad ibren veridievenen ※ußbiloungen bei den $\mathfrak{B d}$ lfern.
*) Hic maxime Osthanes, fagt $\mathfrak{P l i n i u s}$, ad rabiem, non aviditatem modo scientiae ejus Graecorum populos egit etc. $\mathfrak{F o n}$ Defbanes, Deffen wirllide Gefdiate fo fabuldis if, vergl. Fabr. B. g. T. I., wo man alle शadridten yon ibm aus $\mathfrak{P l i n i u s , ~} \mathfrak{M p u l e j u s ~ c e . ~ z u f a m m e n g e t r a g e n ~ f i n d e t . ~ E s ~}$ witb feelbf als ber Erfinder cinjelaer Zauberfinite genannt, 2. 5. Der Arinomantie. Fergl. Allgemeine Eucyelos pdoie, beraus gegeben oon Erid und (Gruber, wo id ausfubrlider bieyon unter biceem $\mathfrak{a l t}$. gebambelt babe.

## 44

## るweiter $\mathfrak{A}$ bfinnita

Bop bet
Soee bes 3auberglaubent und ber Magie unb Deren verfdiedenen 2 ubbiloung in ber alten und neuen $\mathscr{W}_{\text {elt }}$.

## I.

TRad neurrem europaifфִem Spradigebraud inz̊befondere feit ber 3 auber $=$ und SJerenperidde, D. b. Feit bem $\mathfrak{U n}$ : fang bez̉ fünfzebnten Sabrbunbertz, find Die ※ubbrúdie Magie und $\mathbf{3} \mathfrak{a u b e r e i}$ alz gleidbedeutende Worte gebraudt morben. Dié ift in etymologifder Sinfidt aber unridtig. $\mathfrak{M a g i e}$ in ber urfprúngliden reinen Bedeutung bes Wortz, alz bobere Natur = Wiffen:
 lidhen ©̧eiftez auž: 3auberei bagegen ift, wie mir im folgenben paragrapben nadweifen werben, im Deuts
 den Begrif bon teufelifder ober Damonifder und mithin $\mathfrak{b}$ jeer Wirfung in ber $\mathfrak{Z a u b e r f u n f t ~ m i t ~ f i d f . ~}$

 Sadje aubbrúden. $\mathfrak{J n}$ diefer Şinjidg batten unfere
$\mathfrak{U l t e n}$ redt, wenn fie jebe Unterfudung ober Beband= lung einer Materic mit ber - Etymologie bes $\mathfrak{W o r t s}$
 ein Poar fpradtthúmlide Bemerfungen!

Ezs if zu bebduern, Dań fid nidtz Cideresి úber bie uriprunglide Bebeutung - und nur in ber urfprúngliden Bebeutung if Budytabe und Sade,
 ausmitteln ldât. Wir febn unş leiber bier faft auß̂dhlief̃s lid auf die einfeitigen griedifden und romifden Nade ridten befarainft und daş Dunfel, weldhess das eigentlide Dafenn, Wefen und Wirfen ber Magie bei ben afiatifden Boffern verbưllt, lafft fich weber aus ber Jope dez Worts, nod aus ben famantenden Erflarungen Der gr. und róm. Sdrifftfelfer binlånglid) aufbellen. Unber: fennbar beutet bas $\mathfrak{F o r t}$ Magie nad feinem $\mathfrak{U r p r u n g}$
 Gin. Wo nidt baz erfe Baterland, Dodib der ergiebigfte
 Wort medifden ober altzperfifden Uriprunge.
 geçrt, und $\mathfrak{R e g b e f t a n ~ i f ~ b i e ~ c o l l e c t i v e ~} \mathfrak{B e z e i d n n i n g ~}$ von 3oroafter'z Sauflern **).
*) Jreilid wenn folde $\mathfrak{H n t e r f u d}$ unget obne leitenbe bobere $\mathfrak{J b}$ een angeftellt werben; fo bleiben fie an Der Cdaale bángen und arten in blofe wortllaubercien aus. Sa biefem Fetradt bat man mit Redit oft Darubber gefpottet.
**) Bendsayefa yon Sleufer §b. III. S. 7. f. Brudict
 G. 229. Andere ふbtitungen (und es gibt Deren febr viele!) tana man in ben Commentaren yon Paulus, 尺ưbuoclse. bei Rattb. II. nadfeblen. Wir Einnen uns bier nidt Dats auf cinlagen, wetben Dem wBort aber wic Dem ibm merwands

Magie war bei ben aitteften orientalifder $\mathfrak{B o l f e r n}$, Parien, Medern, Hegnptern, Snbiern uranfånglid bobere Natur = Wiffenidaft nad allen ibren Smeis gen, worunter aufer der Religionspbilofophie felbft *), befonderz die Mftronomie gerednet warb, Die Renner und Эerefrer berjelben waren mitbin unter Prieftern, ßönigen und Fúrften bie èigentliden Weifen oder $\mathfrak{R a g i e r}$ - Magi - bei diefen Bölfern.

Mit diefer rubmbollen Spradfedeutung bes Wortz, wowon bas beutiche $\mathfrak{3 a} u$ berei ${ }^{* *}$ ) gerabe baz ©egentheil ausbrüăt, fiwurn alle Nadridten ber $\mathfrak{A l}$ : ten úberein.
$\mathfrak{P l a t o}$ rủbmt yon ben Magiern bie సeocé $\beta \varepsilon \iota \alpha$.


test, bach fation mebr in bofem doer wenigftens minder eblem Cinn gebraucter $\gamma$ o $\eta \tau \varepsilon \iota \alpha$ in ber ふ. Э. nod einmal eine eigene $\mathfrak{H}$ terfuchung midmen. Die Etymologie gibt, wie ges fagt, oft Die tieffen Auffatuife, und man bat bie ©adje, menn man bas Wort in feiner $\mathfrak{H}=\mathfrak{B e D}$ eutung bat.
*) Şiervon baben mir jegt faum nog einen flaten פegrif. ※ber eben besmegen war bie $\mathfrak{u r w e l t}$ in biefem Stuid meiter als wir.
**) Dent 马aubelei, S.abetei mie Der 2usbrud uripruinglid Hién, (Zabolus fut Diabolus) fatrailt alles auf Silfe und SRitrivifung Des seufels ein, Den bas alte Gittettbum nidt tannte unt nidt batte. æit Medt wirb biefes $\mathfrak{F B r t}$ feiner Etymologie nad) - מaubelei = \{eufelei - immer nur in bifem ©inn gebraudt. Es bruidt bie Ibee ber ßauberei nad cbriflidem Begrif redt eigentlid unt charafteriftifd aus.

 fo wie in $\mathfrak{I}$. Dbe's Commentarius de Angelis pag. 619. f. ben abíanitt de Magia daemonica und ben bercits ant gefubten Werfud einer Gefd. D. yornebmien Dras Eel a. a. Drt.
 rantur atque divinant. Sapientum et doctorum genus Magorum habebatur in Persis. De Div. I. 41.46. Nad berfelben Bebeutung madt aud $\mathfrak{2 p u l e j u z ~ a u f ~}$ ben allyemeinen Spradgebraud bez शBortz aufmerffam: Si quidem. Magia id est, quod Plato interpretatur フ $\varepsilon \tilde{\omega} \nu \mathcal{T} \varepsilon \rho \alpha \pi \varepsilon i \alpha \nu$, si, quod ego apud plurimos lego, Persarum: lingua Magus est, qui nostra sacerdos - sin vero more vulgari eum isti propric Magum existimant, qui communione loquendi cum diis immortalibus ( $\mathfrak{Z h}$ eurgie) ad omnia, quae velit, incredibili quadam vi cantaminum (Magie) polleat etc. De Magia pag. 5o. Ed. Bip. $\mathfrak{B e r g l}$. die folgende Note. (Die Dort angefübrte Stelle gefórt $\mathfrak{g a n}$ n nod bieber, und ift fúr bas eigentlide Sorincip Der Magie boddf interéant.)
※ber fabn jefr früb ging bie reime Gbee ber Magie alz bobberezs Naturftubium verloren, unb zugleid) Damit bie uriprúnglide gute Bedeutung Deṣ Wortg, oder vielmebr, .. ber bem menfおliden Gemúth eigene Sauberglauben bildete fid won Frúbem an in boberen Ceelen zur weiffen, in bojen zur fawarzen (ber: Derbliden, bojfen) Magie auž. ©̧z murben, maz̨ bei Der Dualiffifden Weltanfidt *) Der Werfer, fo mie

[^21] fo natưrlid war - ezs murben immer mebr umb mebr lofe אủnfte mit Dem Stubium Der Magie verfnúpft, alío, Daf baz §idt altefter Natur = Weizbeit bei Bielen in bunflem $\mathfrak{U b e r g l a u b e n ~ u n t e r g i n g , ~ o b e r , ~ w a b ~ n o d p ~}$ folimmer war, obne dâe man einen Teufel batte, in teufeliface §únfte auzartete. Man fiebt auz ben 3end = Búdern, dâ fam bei 3oroafter'z Geburt (alfo febr frübe!) die Magie mißbraudt, und, wie mit beillofen Beftrebungen, fo mit Dunflen Súnften in Berbindung gebradt mar *). Shier alfo mú 3eit = und 3eitoronung **) genau beobadtet merben, wenn man nidt in's Blaue binein bon ber Gadje fpredjen mill.
was zuammen bangend if - b. b. Dic ©ubfanten ber ©eifter und ふotper - einige $\mathfrak{R a u m}$, ander Beit; woraus der gute und bife ©ott, Doer, wie Einige fid ausbruiden, Eidt und finfernifo, nodyorienen bervorges gangen find ze. \{us cinem fragment Des Damafcius, (bon beffen $\mathfrak{B e r f e} \pi \varepsilon \rho \iota \alpha \rho \chi \omega \nu$ ) vergl. Hyde de Religione vet. Pers. pag. 292, und $\mathfrak{B o l f}_{\mathrm{o}}$ Anecd. Grae. Tom. III. pag. 259. seq.
 ©. 229. $2 c$.
**) かan fann bief uiberbaupt in ber ©efaidite und voraggs weife in Der (Gefdidate Der æagie nidt genug beberigen.
 relig. Persarum bemerft, wenn átere ©dbriftfeller bebauptetert, Dá Die alten झagier ibre Runf der \{beurgie der bem $\mathfrak{H m g a n g}$ mit Geifern zusefdrieben. Wiser Diés bebaupten fann, vergift offenbar ben $\mathfrak{u n t e r i c h i e d}$ Der beit und der. Dents ungeart, Die bier $\mathfrak{M l l e s}$ entifdeidet, und verfegt Die alte $\mathfrak{R a t u t s}$
 clus zc. Heber die gemeine æiagie ppottet \&ucian febr laut, aucd Plinius, æpulejus, Morphor zc. verwerfen fie, und Doch reden fie, sbne fid zu wideriprechen, jugleid aud mieder yon ciner ßRagie, Die fie billigen, und unter Den Seu:Platos.

Man muf; um einen beftimmten, zeitgeoroneten Spradgebraud aug̊zumitteln, znif(hen Der guten ober meifien, und der bófen ober fdwarzen Magie yom 3eitalter der 3 end $=\mathfrak{B u}$ der an in Perfien unters faeiben, eben fo in Gndien yon Manu'z 3eiten $\mathfrak{a n}$, ba mir Den Unterfdied pon erlaubter und verbotener (weifiter ober f(hwarzer) Magie aud) in beffen Gefegs bud bereitz antreffen *), - Sbne ein bejonderezs $\mathfrak{W o l t}$ babei zu berúdifictigen, unterídeibet übrigenş fabon febr beftimmt aud $\mathfrak{P b i l o}{ }^{* *}$ ) zmifden guter und bojer Magie.

So viel úber baz æort Magie zunddff in fprad): tyúmlid = Giftorifder Sinidat! -

In faft eben fo beridiedenem Sinn mirb bas andere bei ben Grieden von ber 3auberei vorfommende Saupt: mort rontela gebraudt, indem bei ben foateren griediifden ©drriftfellern bie Magie alz etwaz Gutez yon der gontea alz einem $\mathfrak{U n e r l a u b t e n ~ u n d ~} \mathfrak{B o j f e n}$ unterídieden mird.
$\mathfrak{A l z}$ roher $\mathfrak{B o l f g g l a u b e ~ b e r r i a t e ~ D e r ~ 3 a u b e r : ~}$
niferu gab's nidt alleiit, wie wir im Iten §h. Diefer 8. ছ.
in Dem \{uffak über bie sbeurgie gefeben baben, ernfe
Wertheidiger, fondern felbft Enthuiaften dafír ze. Sier müf
fen ustbmendig die Beiten genau unteriditeden werden, wenn
fommen lafer.
*) Nehr bierúber in einem Der folgenden इbeile ber zaubers
Bibliotbet!
**) Quod omnis probus sit liber p. 678. Ed. Fabr.
Hebercinftimmend mit Den oben angefubrten @tellen lagt er
glaube bei ben dlteften $\mathfrak{B e w o b n e r n ~ G o r i e d e n l a n o z ̇ ~ g e w i s ~}$ eben fo, wie bei allen anderen $\mathfrak{B o b l f e r n ~ D c k ~ e r r o b o d e n s ~}$
 èrrodgen, dá die Sauberei in Berbinbung mit ber
 Orient nad Griedenland herúber gebradt mard. Das áltere inlandifite, frúber gebraudlide Wort jontéia ( yóns $\mathfrak{p l a t o}$ de legib. I. p. 644.) bedeutete, wie's fdeint, vor Einfúbrung, D. b. yor ber 彐erbinoung Dezz afiatichen $\mathfrak{3 a u b e r}=$ Syffemz mit Dem alten griedsis fden csotter = Syftem, allerlei byperpbyfifite, aud
 Geremonien und Gaufeleien in Bejiebung auf ben alten Qandezz: Godterbienft, fo wie vielleidt auf ben gemeinen $\mathfrak{Y o l f z}=$ Sauberglauben uberbaupt. - Nad ber Ein= fưbrung ber auglandifden 3 auberfunft bagegen warb'z, feltfan genug, beinab' auz̧faliéplid nur fúr 3auberei in $\mathfrak{b} \mathfrak{b} \mathfrak{f e m}$ ©inn gebraudt, $\mu a \gamma \varepsilon \in \alpha$ aber bebielt feine





 ppateren ©pradigebraud berfelben ridtig cbarafterifirt, pffenbar jedod, menigftenz waz den erfferen betrifft, mit $\mathfrak{F e i m i f d}$ ung fpàterer $\mathfrak{B o r f t e l l u n g e n , ~ 子 . ~} \mathfrak{B}$. Der Damonenbefdhwórungen.

[^22]©pater, in ber Mlexanbrinifaen pbilopophie, maro bie fontéca befonderz ber İeougioa entgegen gefegt *).

Die chriftliden Rirdenvater bageger nabmen wibrend berfelben 3eit ( wibrend ber Meriode ber彐lexanorinifden $\mathfrak{P b j l o j o p h i e ) ~ b e i d e ~ \Re u e ̨ b r u ́ a ̆ ́ ~ i n ~}$ $\mathfrak{b} \delta \mathfrak{f} \mathfrak{m}$ ©inn, námlid alz wirtung $\mathfrak{b}$ ófer Geifter unio inŝbejondere beê $\mathfrak{T e u f e l}$ Dadten fie fiad nad் Dem weitefiten $\mathfrak{U m f a n g}$ Des $\mathfrak{B o r t z}$, mozu alfo aud die firdliden Exorcis̈men gebórren, mit Der guten ©eifterwelt in $\mathfrak{B e r b i n b u n g}{ }^{* *}$ ).

Dié vom Spradgebraud und ber bolfzthůmliden alteften ©ejadidte Deż Wortż yontéıa! 一

## II.

Die etymologifden $\mathfrak{B o r e r i n n e r u n g e n ~ d e ~}$ vorber gebenden paragraphen baben unz Der "SDeen Des Sauberglaubens niber gebradt.
 Galtnif zwifden bem Damonen = und 3aubersglauben ber $\mathfrak{B o f l e r}$ if bemerft morben, folgt:
"Daf fid der 3auberglaube, yom roben Solfzglauben an, biz zur miffenfáaftlid oderfytematifd auzgebifteten weiffen, - Magie -

[^23]Dber fawarzen Runft, - Sauberei - baupt fádlid auf Die Annabme yon berfdiedenen einander entgegen gefegten boberen Midten grúndet."
$\mathfrak{U} \mathfrak{m}$ beftimmteften tritt diefe $\mathfrak{U n n a f m e}$ berbor, wo fie fid bizz zur reinen bualiftifaen Weltanjdauang Doer zum Syftem pon namentlid
"3wei cinander in ibrem Seyn und Wirfen widerftrebenden, fid an $\mathfrak{R a d} \mathfrak{t}$ mebr oder menis gergleiden ©rund=principienaubbildet, beren Jedez ein ifm unterworfenez Reid niederer, ibm ánlider und Dienender ©eifter (Damos nen, Jjedz, Dewz, Ferverz, Mmidaz̧andz;, Deïputab, doer mie immer fie beipen!) bat, worin ez berridt und worin die ©randiata feinez Wollenz volftreát merben."
 nad ber "Grund: Joeen welde' fid im 3auberglau: ben Der Bólfer ausipridt; fo ift'z feine andere, alz bab $\mathfrak{B e f t r e b e n ~ v e r m i t t e l f t ~ b e r ~} \mathfrak{R a g i e}$ nidt allein $\boldsymbol{z}^{u}$ einer tieferen $\mathbb{C}$ infidt in die Natur an fid und úberbaupt zugelangen *), fondern fid felbige in Mitwirfung boberer, bauptiadlid bofer, Madte, nad ibren gebeimen Radten felbft zu unterwerfen, um fid baburd zum Serrn von ibr, fo wie von feinem und $\mathfrak{A n b e r e r}$ Sdidfal zu maden.

[^24]Wie? $\mathfrak{F n}$ weldem Sinn und ©seift? Mit welden Mitteln? biés gefíefon fónne, móge, Dúrfe: — Dién beftimmt fid in ben perfdiedenen 3auber: theorien faft allein nad ben Borftellungen der Bolfer von ibren Geifter =Welten, ifren guten oder bbjen Madten und beren © Sdidfal. Jugleid modificiren fid alle bie befon: Deren Formen ber Magie bienad, wie wir jolde nad Dem Princip bez Seibentfume in ber alten, und deş Cbriftenthumes in ber neuen Welt ausgebilbet finden *).

Nad ber $\mathfrak{A n n a b m e ~ b d b e r e r ~ W e f e n ~ a u f ~ b e r ~ e i n e n , ~}$ und ber $\mathfrak{M o g}$ lidfeit, bander Menfdemit folden in unmittelbare $\mathfrak{F B}$ edfelwirfung fommen fann auf Der anberen Seite:-maç úberall ift ba natúrlider, alz Dą von bem fübnen Sterbliden, befien Geift bie Sterne überfliegt, indeé fein $\mathcal{F u} \mathfrak{a u f}$ Dem fdmeren $\mathfrak{B o d e n}$ Der Grbe rubt, ber Эerjud gemadt werbe, fid mit Den Dunflen Madten Der fremben Welt zu be: freunden, fie in feine © Chiffalîzuftabe zu verfledten, mit ifrer Súlfe bie Natur zu be: berriden, $\mathfrak{j a}$, fo'z móglid wáre, fie felbft fammt Natur und Sdidifal fid Durd magifde Rrdfte zu unterwerfen? -

Cin mild = fübner, ftolz aus den ©dranfen per Be:


[^25]tretenber $\mathfrak{B e r}$ fuळ! - $\mathfrak{A b e r}$ maş ift bem Meniden uns móglid, waz erfdeint $\mathfrak{S b m}$, ber fo trogig if und fo berzagt zur namlidencetunde - maz erfacint $\mathfrak{J} \mathfrak{m}$ int feinen wilden Gecifteäbeffribungen unerreiḑbar, wenn Glaube oder $\mathfrak{A b e r g l a u b e , ~ £ u f t ~ o b e r ~ S d m e r z , ~ F u r d t ~}$
 Doer berbunfeln, jeģt zum Jimmel binauf tragen, nun zur Sollle berab ziefn? Wer aus̃ $\mathrm{Stol}_{z}$, Şa $\mathfrak{E}$ ober ©oldourft, den brei Sauptquellen ber ふauberliebe, mit eigenem und menfdlidem ©ejdid zerfallt, ber ift reif zum Bruck mit Dem © jebem थeukerften burd feine innerlide $\mathfrak{B e r w i l d e r u n g . ~}$ थuf $\mathfrak{F a u f t}$ :

Der Grott, ber mir im $\mathfrak{B u f e n}$ mobhnt,
תann tief mein Snnerifees erregen;
Der úber allen meinen $\mathfrak{F r a f t e n}$ thront,
Ex fann nad auEen niddtz berwegen;
Und fo ift mir bas Dafeyn eine $\mathfrak{Q a f t}$,
Der $\mathfrak{Z o d}$ ermúnfdt, bas \&eben mir vertaft -
folgte unmittelbar $\mathfrak{E a z}$ E̛ntfeģlide, bag fúr befien §es ben enticiied:

- Menn aub bem fdreatliden Gemưblè

Ein fú betannter $\mathfrak{Z o n ~ m i d t ~} \mathfrak{z o g}$,
Den Ref von tindidem befuthle
Mit थntlang froler 3eit betrog; $^{2}$
©o flud' id enllem mas bie Grele
Mit Sơ̇= und Gaufelwert umipannt,
Und fie in Diefe Erauerbdble
$\mathfrak{M i t} \mathfrak{B l e n t}=$ und ©dameidelfraften bannt!
Flud fey bem $\mathfrak{B a l f a m}$ \{aft ber $\mathfrak{Z r a u b e n}$ !
Fludi jener hoddfen §iebeshulb!
Flud fey ter Şoffinug! Fluch bem Glauben!
Hid fluct vor allem ber (sfoulb!

Dief ift bie Stimmung, ba ber Menid zum ßund mit ber Şólle, zur 3auberei im bunflen Simn reif ift, und wenn ez einet $\mathfrak{T e}$ ufel gibt, fo wdr' er bumm, wenn er foldue Stunden nidt zum Bortbeil feinez भteidz benuggte *).

Dief zur pindologifd: biftorifaen Erlåuterung Der obigen Bebauptung! -

Wir Feben Den legteren, in ber Goce ber 3auberei yon unk auggebrúaten ßerfua, bie Madyt ber Gests ter burd geheime, yon ber Rátur und ignen felbft unabyangige magifde Firafte zu befarant $\mathfrak{f e n}$, im Seibenthum ber griedifiden und rómifden Gotz termelt mirflid gemadt. Er ift fogar baę ©baraftes riftiface Der 3auberei bei Gorichen und Rómern, bie
 $\mathfrak{H o m e r}, \mathfrak{S o r a z}$, Firgit, Spid, Wroperz 2c. Die von ibnen gepriefenen 3auberinnen, Medea, ©irce,

[^26]| Wach! mety! | Du |
| :---: | :---: |
| Die fatho welt, | @ie fturjt, fie jerfilut |
| Ein Salbgott bat | cidlagen 2 c . |

Colde befferen Regungen miderfiteben Der Zauberei und gefallen Dem Teufel nidt. Darum madt Mephiftopheles diefe
 cinen amberen ভina.

| Dief find bie Steinen | $\mathfrak{F o n}$ ben |
| :---: | :---: |
| Şote, mie zu lufitund §b |  |



 fegen und fie, fen'z Grnft ober $\mathfrak{5}$ obn, alz Serrinnen Der $\mathfrak{U n} \mathfrak{f}$ erbliden, ©febieterinmen $\mathfrak{u b e r}$ die ©es firne und daz Sdiafial und yon Gottern und Menfden gefúrditet failbern burften. Gen's im Mund oder ©rrifel der Didter immerbin ©pott, Diefer Spott brúaft den $\mathfrak{B o l f z g l a u b e n ~ a u b . ~}$

EGz if obne eine genauere biftorifd=philofo phifde Fenntnif ber griedifden und romis fden © Soee aud nur in einez Meniden Geele fommen fonnte.
$\mathfrak{F m}$ griedifden und romifden Seibentbum Fonnte die Zauberei indeffid in diefer Bedeus tung aubbilden und Diefe Ridtung nebmen, ¡a auf ibrer bodften Stufe mufte fie's.
$\mathfrak{J m}$ ©hriftentbum war bief unmoglid. $\mathfrak{F n}$ Diefem Fonnte ber 3auberglaube fid aud auf feiner $\mathfrak{b}$ ddfiten Stufe foreit nidt verfteigen, und múpte fid, menn aud bei úbrigens vollig gleider \{endenz mit dem beionifaen, nada an= deren formen aubbilden:
$\mathfrak{F}$ Wir múffen, um unz bie Grundssoce und leģte $\mathfrak{B e z i e b u n g ~ D e z ~} \mathfrak{Z a u b e r g l a u b e n s , ~ n d m l i d ~ D i e ~} \mathfrak{B e}$ : berridung ber Natur und dez Sdiafialz, nad)
 gefórig zu veranjdauliden, nothmendig bei diefen beis Den Sásen etwaz ausfúbrlider verweilen. Dann werven wir am ©dluf diejer Unterfudung die verfdie:

[^27]Denen Urten ber $^{\text {Magic in beiden } \mathfrak{B e l t e n} \text {, wie fie bie }}$ 3auber $=\mathfrak{B i b l i o t b e f}$ mit gleider Corgfalt zu berudt: fidtigen frreben mirb, leidt clafificiren und mit flarem Bliá überejthen tónnen.

Wir rollen, um ben griedifden und romifaen Sauberglauben nad, feinen eigentbúmliden Formen bers auß zu beben, umpere $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ m i t ' e i n e m ~ a l l g e s ~}$ meinen $\mathfrak{B l i a}$ auf bie alte beibnifthe $\mathfrak{B e l t}$ eroffnen.

## III.

Der 3auberglaube erideint im Mltertbum nidt bei dem einen $\mathfrak{B o l f}$, wie bei dem anderen. W̌enn aud Die Gerundidee befielben überall bie namlide ift die Formen find febr verfdieden. WBie verjdieden finh ibre Begriffe son den ©dttern unb beren Werbáltniß $z^{2}$ Natur, ©didffal und Reben bier doer bort geftaltet batten, fo verfdieden finben mir aud ibre ふaubers theorien bei den Bólfern nad Srt, 及eit, Gótterbienft, nationellen ©itten u. f. w. auģgebildet. ©Ez folgt diés auళ Der Natur ber ভadhe.

Bei $\mathfrak{A c g y p t e r n u n d} \mathfrak{P e r f e r n , ~ b . ~ b . ~ b e i ~ d e n ~}$ Weifen biefer Woffer, war die Magie, obgleid bei $\mathfrak{b e i b e n} \mathfrak{N a t i o n e n , ~ w i e ~ w i r ~ o b e n ~ g e f e b e n ~ b a b e n , ~ i n ~}$ Folge Dez alteften $\mathfrak{J n t e l l e c t u a l}=$ ©yftem die Dua: liftifde Weltanidiauung berridte, uranfånglid allein auf Die Renntnif und $\mathfrak{B e n u s}$ Radte und Wirfungen Der Natur geridtet. Das ©barafteriftijde in Der Magie beiber 33 odfer beftryt
 blieb, audy nadbem bei ibnen die uriprúnglide weiffe Wagie in Die jdmoarze ausgeartet, ober veenigften bamit
verlnúpft worben war., Daber befajen, wie felfit $\mathfrak{M R} 0$ fe'z unleugbare Renntnifie bierin beweifen, vorzuglidy Die Aegypter in ber ©bbemie und $\mathfrak{P b y i f f}$ Renntniffe, Durd bie Unglaublidees gefahat, und bie verloren gegans gen find, und nadt und nad erft bon ben Neueren wies ber entbecft merben múfifn.

Bei den Şindus fand und rubte fdon yor $\mathfrak{F a b r s}$ taufenden sie wirflide $\mathfrak{B e l t}$ wie nod zur Stunde gleidjam in ber Geifterwelt, alfo, bafe ein emiges $\mathfrak{S i n}=$ und $\mathfrak{R u}$ fiwirfen zwifden beiden $\mathfrak{F B e l t e n} \mathfrak{f t a t t}$ fand und findet, morin nad $\mathfrak{J n d i}$ (der Weltanidat Die bodfle eingige $\mathfrak{F}$ eibe de $\mathfrak{D a f e y n z ~ b e f t e b t . ~ D i e ~}$ Magié erifheint auz diefer Uriade in fteter $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~}$ mit bem gefammen Sndicizmuz oder ber allges meinen Maffe yon religiojen $\mathfrak{F o r f f e l l u n g e t ~}$ $\mathfrak{b e i}$ diefem $\mathfrak{B o l f e}$, und darum im $\mathfrak{G a n z}$ en melyr als̀ Zbeurgie, Denn alz Dimonomagie, obgleid die Damonenlebre nirgendz mefr in'z wirflide £eben
 fpielen diefez merfmúrsigen Bolfzz und Randez, mie foldde fdon vier biz fünf bunbert $\mathfrak{Y a b r e}$ vor der chrifts liden 马eitrednung aufgefúhrt murben, madt Die $\mathfrak{D A}$ s monenlebre einen Sauptbeftandtheil ber - Majdis nerie aus, wie beş nod jeģt in Эndien fo bod gefdiag=
 und Zauberfunft bier ein weitez originellez Gebiet eroffnet ift - bavon mird bie Sauber = Bibliothef die Berveife liefern).

Bei Den Mgoniziern, 尺arthagern und ©ana nitern erjdeint die 3auberei, mie bie ©sotter und ber gefamnte Cultue diefer Woffer in ibrer fpateren $\mathfrak{A}$ иz:
artung maren，in búfferer，ídhauberbafter ©feftalt，mit radbes fúthtigen，Den unteriroifden Gôttern und Dunflen ©dict： falzzmådten gemeibten Юpfern，mit Blut und Den ©oraueln Deż $\mathfrak{B a a l z}=\mathfrak{a n d}$ Molodzoienft verfnúpft＊）．

Bei den ©baldern，Medern，Babyloniernac． war zufolge Deż uriprúnglid mit ifrem（6）pttezbiemft verbundenen Sntellectual：©yftemz vorzugz̉weife die Dis vinatorifde Magie－ $\mathfrak{A}$ ftrologie，Wanbriagung， Fodenbejdworung sc．gejaigst und cultivirt；
 fieft，nidt alz © emeínfinn bloz，fondern alz $\mathfrak{B a b n s}$ finn und biz zum $\mathfrak{W s a b n f i n n ~ b e r r i d e n d ~ * * ) , ~ 一 ~}$

Der \｛rieb，daz Wefen der Dinge zu erforiden， fagt Sdelling，ift dem Menjden allgemein fo tief eins： gepflanzt；dafe er auch baz̧ Salbe，bag̉ Falíhe mit Gifer ergreift，wenn eß nùr einigen ©djein gibt，ban

[^28] gewís, dás, fo weit biftorifde Renntnís nur immer zurúaf gebt, fdon zwei beftimmt veridiedene Stróme

 Das Sntellectual: Syftem und den diteften Socalizmus überliefert bat; ber $\mathfrak{A n}$ Dere, weldder bie realiftifde $\mathfrak{Z n f i d f t}$ der Dinge in fid faßte. Yener bat, nadjoem er Durd Den ganzen Srient geflofien, im Chriftentbum fein bleibendez Beet gefunden, und mit dem fúr fich unfrudtbaren Boben bezి Sccibentz vermifdt, bie Ges burten ber fpateren Welt erzeugt; ber $\mathfrak{U n b e r e}$ bat in Der griediifden Mytbologie burd E̛rganzung mit ber ent= gegen gefegten Cinbeit, bem Sbealijden ber Runft, bie bódffe ভめónbeit geboren.

Yenez Gyftem, bas̉ ibcelle, lag wie ber ganzen Weltanidauung ber orientalijden $\mathfrak{B o f f e r}$, fo aud ibrem Damonen=und 3auberglauben zum Grunde. Wir Gaben dief in der vorftebenden $\mathfrak{H e b e r} f i d t$ bei jebem eingelnen $\mathfrak{B o l f e}$ bereitz mit einem, bder bem anderen 3 uge angeDeutet.

Die realiftifde Weltaniidt Dagegen war bie, welde im Grieden = und Romertbum Gerridate und fidh bier mit fủbner ©onjequenz aup̧gebilbet batte. - Dort
 Uniberfumes! -

Da beibe Syfteme von - nidt berfdiebenen, fon= Dern gerade einander entgegen aefegten Principien auģginger; fo mugte ber ©influeg yon dem einen wie yoin Dem anderen auf ©blaube, Gótterbienft und mirfliteez \&eben gleid grof fenn. Man mús baber in ber vor:
driftiden Welt bie intellectuelte ober ibeale, und die realiftifde Weltanilidt bei den veridiedenen $\mathfrak{B o b}$, fern, fo entfellt die erftere in ibrer $\mathfrak{A l z a z r t u n g ~ a u c h ~}$ groştentbeilz erfdeint, mobil unteriddeiben, wie man denn daz Seidenthum felfft mit Redt in daz orientas lifde und baz griedifdi=romifde eintbeilen fann.

3auber = © lauben und Gidterdienft ber oben genannten $\mathfrak{B d}$ lfer $\mathfrak{A}$ fien war uripruinglid yon einer Dualiftifd = iDeellen WBeltanfdauung aug̉egangen und darin Gegrúndet. Fei den ©riechen und $\mathfrak{R}$ omern mar eza anderz ifrem Gottertbum lag baz ©yffem der Ginbeit zum Grumbe, aber feiner ibeellen, die fiin fpiter im Cbriftentbum auß̉bildete, fondern einer reali= fifden © ingeit.

## IV.

CEz ift Seit; baf wir nady biefen allgemeinen $\mathfrak{F e}$ merfungen zu Diefen beiden $\mathfrak{B d}$ dfern Dez $\mathcal{A l t e r t b u m e ~ f e l b f ~}$ mieder zurúd fehren, bei beren 3 auber $=\mathbb{S y f t e m e n t}$ mir ung in Beziefung auf bie oben Num. II. (àm Ende) aufgeffelten beiden'sdze etwaz lánger verweilen múfien, um unjeren $\mathfrak{l e j e r n}$ einen $\mathfrak{a n j}$ dauliden $\mathfrak{B e g r i f}$ von ber Goe und inneren Natur der Magie bei ©riedten und $\mathfrak{H}$ omern zu geben. Sbr 3auber: glauben bat fúr unfere Unterfuduung Das vorzáglidjfte Interefe, theilz weil mir yon ibnen weit volfftandigere
 theilz weil wir bei ibnen alle Die cingelnen $\mathfrak{A r t e n}$ yon 3auberfúnfen antreffen, wie im Cbriftens thum, beffen Sauberglaube, wiemobl unter vollig ans deren Formen, aus dem griedifden und romifdent
bervor gegangen ift und fid, biz zu- ben jeltfamften
 gebildet bat *).

Das griedifde und rómifde Seibentinam **) war feinem innerliden Wefen natt sine blope Bergot: terung der $\mathfrak{N a t u r} \mathfrak{a n}$ fïd, obne $\mathfrak{B e z}$ ieffung Dez Mannids= faltigen auf ein, im lueberfinnliden gemurgelteż
 Der griedifide und romifde Go ofterdienft fann aus diejem Efunde alz eine blofe Meligion ber Mbans tafie betradtet werben. Seine Gottfeiten maren fine aufer oder úber ber Welt exiftirenden, yon biefer unabbangigen geiftigen Wefen, fonbern entweber bloje nidt intellectuelle, fonbern realiftifde $\mathfrak{R a t u r}$ : ©ymbole, die fein anberez innerlidez seben batten, alz das̃ Yeder ibnen burd jeine phbantafie felbft erft gab, Dber ibcalijd aufgefafte Meniden=Naturen, zrar Unfterblide genannt, bie aber Dod) felbft, wie bie ans beren Sterbliden audy, ben ewigen Gefegen ber Natur und dez Sdictifalz unterworfen waren.

Da jede $\mathfrak{N a t u r f r a f t , ~ j a ~ j e d e r ~} \mathfrak{B e g r i f f}$ nadi bem

[^29]©Seift Des griedjifden und romifaen Sceibenthums ber Werfónlidffeit fábig mar, und áaf diefe Werife die
 Wgirfungen an fith vergottert mard, ofne $\mathfrak{B e j}$ iefung ber
 ferner, Da von Grieden uno Romern der Begrif Deß moralifd)= © uten oder $\mathfrak{B d f e n}$ gar nidt auf ibre GSotter angewendet murbe, baber fie audy bae Bdfe in Der $\mathfrak{B e l t}$ nur der $\mathfrak{u b l e n}$ Qaune, Dem 3 orn, Der $\mathfrak{R a d h e}$ Der ©ótter zuifdricben, und nidt - meder ber (Gered) tigleit einez an fid guten, nod ber ভdabenfreabe einez̉ an fich béjen geiftigen $\mathfrak{W e j e n s}:$ fo war's ganz folges redt, Daf bie gefammte (botterwelt, die mit dem Jnneren dez Menfden nidtz zu thun batte, dem Sdiffial, ia ben erfennbaren Gefegen Der Natur, alz beren blone Sdeal= Symbole, und nidt alz beren moralifde Beberrjder und Regierer Das Gotter = perjonale verefrt wurbe, untergeorbnet war.

Nad Dem reinen princip bez Realizmaz bei Briedjen und $\Re$ Romern mate fonad confequentermeife ber 3auberglaube, infofern er feiner ©rund:Эdee nad atf Mitwirfung boberer, ins̊befondere bojer, ©eifer= wefen berult, an fid unmogglid gerwefen, und es batte bei biefen $\mathfrak{B o f l f e r n ~ e t w a n ~ n u r ~ e i n e ~} \mathfrak{n a t u ́ r l i d e ~ ( p e r i f i c h e ) ~}$ $\mathfrak{M a g i e}$ geben $\mathfrak{\text { fonnen. }}$

So tief aber im $\mathfrak{J n n e r e n}$ Dezz Menjduen if biefe Gattung von 彐bcrglauben und namentlid $\mathfrak{D a b}$, waz die © rund: Эdee bez 3auberglaubenz bedingt - oaz Streben nad Unabbangigfeit bon Natur und
 ganz $_{\boldsymbol{z}}$ anderz̄ finben.

Die Sauberlunft nabm in Griedenland und Fom viclmelf Die Riddung, Daf man, um fidy zum Serrn ber Natur und Deŝ ©dicffalz zu erbeben und die ©̧otter felbft fix untermúrfig fu maden, das Perfonale des
 felbft entzweite, ben minder madtigen burd ben madtigeren Gott befdmor, bie Soce bunt: ler Swidfalsmadte in Beziebung auf Den $\mathfrak{3 a u s}$ bergláuben ausbildete, $\mathfrak{D i c f e ~ D u r d ~} \mathfrak{G}$ elúbde, naddtlide Spfer, 3auberiprúde und $\mathfrak{B a n n}$ : flude in fein $\mathfrak{F n t e r e f e r}$ gog, und alfo mit wildem Unabbángigfeitsftolz ©sittern, Natur und Sdiffal zu= gleid $\mathfrak{z r o g}$ bot.

Wie in aller Wbelt aber, muf man fid bier fragen, wie mar dief bei ber realiftifden Weltanfidat beider Stationen móglids?
 gebaft bon ben alten Randegigestern, in Die शatur eins zugreifen und die dodtter felbft zu zwingen tradtete, mit dicfer $\mathfrak{U n}$ niidt und bem barauf gegrủndeten uriprủng: liden $\mathfrak{G}$ dtterbienft Diefer $\mathfrak{B o f f e r}$ gerabezu in $\mathfrak{P}$ iberipruc.

Ellein fion febr frübe wupten bie Griedjen ifren urfprúngliden Nâturbienf ber auz bem Srient ibnen befannt und werth gemorbenen 3auberfunft finn= reid genug anzupafen, alfo, dấ dazz 2luêlándifde unter Den Namen einbeimifder ©fotter bag Búrgerred) erbiclt und auz ben Gtoffen ber alten ©obtterlebre cine $\mathfrak{A r t}$ von Dualizmuz nebf bem Dazugebdrigen ©ots ter = und Dimonen = perfonale gebildet mard *).

[^30]Man erreidte feinen $\mathfrak{J w n e c t}$ ，inbem man weniger baş Frembe aufzunebmen，ald Dą̨ Einbeimí币币 auşubilben und zu geftalten fabien．

So mard allmiblid dic 3auberfunf mit ber ©sts terwelt bei ©rrieden und $\Re$ ómern＊）verbunden nidt
 gleidjam ber fdwarze，Dunfle zbeil beffelben．

Dief gefidal auf Die bereitz angebeutete $\mathfrak{Y r t}$ ins̃be： fonbere baburd，daf man ben Einflus und bie Madt ber yergangnipuollen Germalten bez Unterteidzz，im Gegenfag Der oberen（âlteren）

Den ©rieduen aufieigen liefen．Die Fortellung，Das Bofe in ber welt Einem oder mebreren bofen Wefen zujufdreiben，if bem menfaliden Geif allzu eigen．Sdon bei jeefiod fom： men，wie aud $\mathfrak{3}$ achsmuth 1．c．©． 240 bemerft，frube $2 \mathfrak{n s}$ beutungen einer griedifíaln Dámonologie vor．Die afteffent Nadridten find bier unbefimmt，るeit und Ort find nidt immer gebofig auşumitteln 2 e．So viel indé if geví，daf
 mus in $\mathfrak{F}$ erbindung mit ber Zauberfunt mufte，wie in Perfien， 2 eguptelt u．f．f．Diés geft aus bem Princip Des griedifíden かealismus und Goitterdienfis bervor．
＊）Demn diefe gingen gerade fo dabei ju Werfe，wie die © WBie erfindungsreid）fie maren，gewiffe（fpdere）Dualiftifde Wortellungen，wenn wir uns fo ausbruden Duirfen，in Den Gang iu bringen，beweifen felbe die fpateren Ramen mandjer Goitter， DDer vielmefr Die naiven §ünfeteien，bie fie fidd Damit erlaubten．
 fie aucd fonft nody bier an ibrem Drte tebt．＂Die $\mathfrak{B o r f t e l l}$ ung yon guten und bofen Gottern if rebr geidiclt，bie menfalide $\mathfrak{H}$ mbifenbeit unt Den 2 derglauben gleidjam zu uiberrumpeln unb cinjunebmen，immafen viele barbarifá $\mathfrak{F o t f e r}$ felbft in amerifa Daria berfallen find，obne dafe fie einen Weltweifen Daju gebraudet baben．Die Slaven batten ibren Sernebog，D．i．ibren fidmars zen bifen Gott．Die Griecter und Romer，fo Elug fie aud $\mathfrak{z u}$ reyn faienen，batten ibren $\mathfrak{B e j o v i s , ~} \mathfrak{J} \mathfrak{n t i j u p i t e r}$ und andere Dergleiden bofe und fadolide Gottbeiten mebr 3c，»

S'anbeggotter immer mebr ausbebnte, und ignen eimen eigenen, mit ber 3auberlunft in $\mathfrak{B e r b i n d} u n g$ gefegten $\mathfrak{C u l t u z}$ wibmete. -

In biefem gebeimnípolfen, wie an fid ppdteren, fo fein bojeş fpatereş Beitalter daralterifirenden ©fotter: dienft, fpielte namentlid Şefate, Die man mit Redt die Sauber = und Seren= Rónigin ber alten Welt nens
 funft bodjf interéante Rolfe. Der © Cinflue und die Soee diefers Đphantafieenwefenz auf die Nanabme und ※usbildung einzelner, und zwar grabe Der feltfamften Sauberibeen in ber alten nidt allein, fondern felbft in Der neuet chriftliden Welt ift fo gros und ift fo uns

 $\mathfrak{a u f}$ beibe Wbelten nieber fdreiben múfien.

Sbre Sauberfúnfe maren mit ibrem Namen zu: gleid fo geefrt und gefúrdtet, Da§ ez̧ fdun bei ©uri=


$$
\begin{aligned}
& { }^{\text {'E }} \boldsymbol{\alpha} \alpha \dot{\alpha} \tau \eta \nu \text { - }
\end{aligned}
$$

Whar ez anberż móglix, Da fie alż Borfteberin
 - Reidzes, und namentlid alz $\mathfrak{Z a n b e r}=$ Rónigin und Die felbft Die gefábrlidite Sauberin mar, bes
tradtet raart？－Gerabe wie in ber driftliden Sexen： وperiode Der \｛reufel－fo fah audy fie fid am liebften auf ＂Rreugmegen＂berefrt，wo ibre ※nrufung und Ers fdeinung gerodbntid ftatt batte．Ein fúr bie fpaltere drifts lide 3aubergefdidte in Der $\mathfrak{T h}$ at redt darafterifti＝ fater 3 ug，benn die $\mathfrak{F a d j a b m u n g}$ ift unverfennbar．（Sleid Der Spoferpina Beberrjderin bes Unterreidzs，－ $\mathfrak{U p o u}$ ．Arg．III．80．彐pul．Met．II．－erfdeint fie
 genden Begleitung ber unterirbifめen Welt， Der © mpuia und mit anderen ©eppenflein und faidfalz：

 ¢бeinen mit ibr Manen，fie fommt úber ©rabbúgel und burdgeronneneź fめwarzes Blut；（bergl． $\mathfrak{z b e o f r .}$ II．13．）zieft mit fúrdterlidem Sauß und $\mathfrak{B r a u}$ й úber $\mathfrak{F r}$ euzwege，Felber，Stabte und Dobrfer einfer＊）；fúbrt ©dlangen ${ }^{* *}$ ）und $\mathfrak{J o l l e n g u n b e}$ mit fide，bisimeilen einen dreifópfigen Sunb von ber Grdje cinez indifden ©lephanten；nad $\mathfrak{L u c i a n}$ im jpyilop feud erforeint fie felbg cin balbez Etadium lang，fie fübrt cinm zmanzig Gllen langen Dold mit fid，fie bat Dra：

[^31]
 Umgebung entweder，doer ift fie felbft：

> Hecaten vocat -
> Serpentes, atque videres infernas errare canes $-*$ )
$\mathfrak{F b r}$ ie pas bunfle Gebiet ber Nadt geweibt，worin －fie farectenz＝und faidfalzuoll maltet．Werben 3au＝ $\mathfrak{b e r f a d e n , ~ S d l a n g e n f n o d i e n , ~ S a u b e r f r a ̀ u t e r ~} \mathfrak{x c}$ gefudt； fo mufe ez unter ibrer $\mathfrak{A n r u f u n g}$ beim Mondidecin ge＝ fdeben：Şuraza．a．©rt，aukerdem Satyr．I． 8.22. Epod．V．XVII．XVIII． $\mathfrak{D}$ y it Metam．VII． 29. \＆ucian im фı tuż，und eż werven ibr beim Mondidein alż Beberts个お隹in Des Unterreidzz zaberifde Spfer，befonberz Sunde，bargebradt 2c．，wie man unter $\mathfrak{U n}$ beren aus Soraz an den angefübrten Srten fielyt＊＊）．

So viel bon diefem，fủr ben Zauberglauben in ber alten Welt bódif interefanten $\mathfrak{p l} \mathfrak{b} \mathfrak{a t a f i c e n w e f e n ! ~}$
（Sn ber $\mathfrak{A l}$ gyptifden 3auber＝ $\mathfrak{F u n f t}$ bdte， wie wir beildufig nod bemerfen，die Grau bez feind＝ feligen Zyplon，Naphtyyz，yolfommen Séfáte＇

[^32]solle fpielentonnen. ©Bz feblt unz aber an beftimm: ten $\mathfrak{N a d} r$ ridten $\mathfrak{D a r u ̈ b e r . ) * ) ~}$
llab fo finden wir úberall bemn und aud felbft ba, wo, mie bei Griedien und $\mathfrak{R o d m e r n , ~ b a z ~ i n n e r f t e ~}$
 3auberglaubenz nidt allein, fondern zugleid) Das rege $\mathfrak{F e f t r e b e n , ~ f o l d e n ~ D u r d ~} \mathfrak{F e r b i n d u n g ~ m i t ~}$ Dualiftifden Religiongphilofophemen, ober, wie im griedifden und romifden ©fotterthum, Durd) blope willfubrlide Mbantafieenmefen Dualifti= faer $\mathfrak{A r t}$, zur praftifden sunft aubzubilben und foldergeftalt in's wirllide \&eben einzus fübren.

## V.

$\mathfrak{S m}$ © $\mathfrak{G r i f t e n t y u m , ~ D e f f e n ~ g a n z e ~ n e u e ~ r e l i g i o ́ p e ~}$ Weltan\{dauung auf Dasporincip ber ©inbeit ${ }^{* *}$ ) gegrun:

[^33]bet war, wo ber ©ine ewige uno unendlide ©ott nidt allein als der moralifde $\mathfrak{B e b e r r i d h e r , ~ f o n d e r n ~ f e l f f t ~ a l s ~}$ Der phyifithe SגDpfer Der ganzen Natur verefrt ward, und nidt allein alz ber 2ammadtige, fonbern zugleid auch
 felber ift:-im ©briftentbum war biéa an fid unmiglid.
$\mathfrak{S n}$ ber neuen driftiden Welt mufte alfo ber 3auberglaube, fo dbrlid, er fid aud, in peiner ©f rund: Soee und nad feiner \{endenz mit Dem beibnifden blieb, eine pollig anbere form annebmen.

Daz Gbriftentbum batte bie Soce bea GatanB, als eines urfprúnglid gut gewefenen, bann yon bem Sdopfer abgefallenen, und $\mathfrak{n u n}$ an fid bȯfen Wefenz aus dem ipiteren Jubenthum beis bebalten, wie biefes frúber felbf ben slauben an die:
 bem allgemeinen orientalifden Dualiśmuzan= genommen, und nady ben Grundfáken bezs Mofaizmuz, in melddem ex̆ feine zwoigleid mädtige $\mathfrak{U r}=$ Mrincipien geben fonnte, fo gut ezs ging, modificirt batte

Sollte im ©briftenthum 3auberei Durd Silfe und Einflue bob nur burd Silfe und Ceinfluf deş - Satanzand feinezifmuntergeoroneten fodlenteidy gejderben.

[^34]Und foerfolgte ez in ber æbat aud welt: biftorifg.
$\mathfrak{D a s}$ © briftentbum batte burd feine erbabene
 ftort und Der alten Sdlange ben Ropf zertre: ten babe, zwar $\mathfrak{A l l e}$ getban, um ben Sauberglauben $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ verorángen, $\mathfrak{j a}$ unmóglid) $\mathfrak{z a}$ maden.
 und ward endlid allgemeiner, zuerf $\mathfrak{B d f f e r}=$ und $\mathfrak{D a n n}$ zuleģt fogar Religionegglaube in demfelben.

EFz gereidt bem neuen Weltglauben babei inbés zur bodjften Cbre und zeigt von feiner bsberen, wabrbaft gótlliden weltbiftorijden Ridtung, dás mam im Meuen Zeftament, ald Deffen erftem und midtigften Erternts níßbud, , Durdaus nidtz Den 3 auberglauben Bes gúnftigendes antrift. Eine fúr jene Seit mabrlid $\mathfrak{g a n}_{\text {z }}$ außerorbentlide erfdeinung! - Man bergleide
 $\mathfrak{W e l t}$ damit, die $\mathfrak{B e d a m}$ 'z, den Supnef'bat, Ma:
 Den 3end= 彐vefta, ben Roran 2 c $^{*}$ ), weldder leģtere,

[^35]obgleid faft fedz bunbert Yabre júmger, als baદ $\mathfrak{N}$. Teftament, bod nod fo soll yon 3auberfachen ift, und - zietye bie Waralkele felbit. Diefe Urtunden Des Chriftentbume balten buditablid Wort, סą ©briftue getommen fey, Die Werte der Soblle zu zerfos ren. Selbf die \&ebre von ber Sobllenfahrt, beren Soee ift, Dáß finh Sbriftus bem Unterreid alz ভieger gezeigt babe, ( $b a b e r$ ibn bie Maler ganz redt aud gemeiniglidt mit einer Sicgesfabne in ber Şand binab fteigen lasen!) - *) felbft Diefe £ebre gefort weltbifto: rifd bierber. Gie mar bei ber damaligen allgemeinen Dadmonenfurdt, im ltr = Gbriftenthum von fo groÊer
 baupt gar teine Borftellung mefr bapon maden fónen mirflid meder bon ber Goee, nod pon ber \{enteng, nod yon Den folgen derfelben.

Snzmifhen; beliegt - war ber Sobllengott bod nidt zernidtet, und bebielt, wie wir oben gefeben ba= $\mathfrak{b e n}$, felbft nadh dem $\mathfrak{N}$. Teftament nod immer leiber Madt unb Einfluê genug. Dazu fam, Dấ, maz ber alten Sdulange an mirtlider Madft abging, butd ibre
*) $\mathfrak{I n}$ folgendem, febr raren $\mathfrak{B u d}$, auf bas bie 3. B. juruict fommen wird: Der æeufel felbs, D. i. wabrbaftiger, beftendiger wndt moblgegrundter ஒ઼eriat yon ben \{eufeln, was fie fegnd 2c. Alles tiemlid auf Gotes Wort pndt vieler ©es Lebrten $\mathfrak{F i d}$ jer zufammen gejogen vndt in unterifiedlide Capita verfafet' Durdf Sodocum soderium sc. $\mathfrak{H r f e l}$ 1568. III. §b. - in biefem 'Sud' befindet fia) eine weitlíuftige $\mathfrak{H z t e t s}$ fudung: ob ©brifus mit ciner ©borssappe beflet Det gewefens ob er das Jibulein in ber redten - der linfen sand getragen? ze. ze., als er zur Sofle sefabren fen.
grobe Rift erjegt warb, die nam ibr alz Dem parififd=
 Zeftament ebenfallz ein 3eugnié entbalt, daz in einer der im sorber Gefbenden angefúbrten Stellen der liffigen $\mathfrak{Y n l d u f e}$ Deż Satanz und aud fonft feiner $\mathfrak{B e r}$ jolagenbeit erwágnt.

Wie ber $3 \mathfrak{a u b e r g l a u b e n}$ fid nad bem innerlidffen
 Den — Satan balten mufte, fo fonnte er'z unter folden $U_{\text {mitánben }}$ aud redt gut. - Satanz $\mathfrak{M a d t}$ mard endlid biz zu einem faft volffommenen $\mathfrak{D u a l i s = ~}$ muß ausgebebnt **), গadbem vierzebn bunbert $\mathfrak{F a b r e}$ bindurd baze Reid deffelben Durd eine Reife von Refr= fasken und Dogmatifhen Spiggindigfeiten war befeftigt und mit unzdbligen Txeufeln bobberen und niederen Rangs war bevolffert morben; fo mard zu Ende Dez fünfeefnten Sabrbundertz im "Sexef= $\mathfrak{j a m m e r}$ " endlid ein Sauber = Syftem von folder $\mathfrak{\text { Uuzbeynung, Furdtbarfeit }}$ und Compequenz im ©briftentbum aufgeftellt, Der: gleiden feine anbere $\mathfrak{F e l i g i o n s ̧ o r m ~ i n ~ b e r ~ W e l t ~ h a t , ~}$ und bas im reinften $\mathfrak{D u a l i z m u z ̇ ~ n i d t ~ b u n f l e r ~ - ~ b e n n ~}$ Dab ganze Budh ift mie mit geronnenem Blut gefdrie:

[^36]ben - batte auģgebildet merben tônnen. Diefes Buah, nad weldem in ben Syexen = Wroceffen bezz fünfelfnten, fedzzeebnten und fiebenzebnten Yabrbunderts bei pros, teftanten und $\mathfrak{R a t h}$ olifen mit wollig gleider $\mathfrak{B e r b l e n d u n g ~}$ die 3auberei, ober bielmefr daz, waż darin fúr $3 \mathfrak{Z a}=$ berei augsegeben war, unterfudt, und an vielen $\mathfrak{Z a u}$ = fenden mit Feucr und ©dywert erbarmungzloz beftraft
 Menfdheit die Dunfle Meriode ber "Sexen= Proceffe", fo mie die befondere Form bez 3auberglaubenz melde man die 3 auber=Sexerei, bie Diabolomagie oder die Damonomagie nemen fann, begeidnet: 一 diefer fáauberbafte 3auber=Eriminalcodex, ia einer Religion, bie damit anfing, zu ertlaren, ifr Stifter $\mathfrak{b a b e}$ Die Werte dez $\mathfrak{Z e u f e l z ~ u n d ~ m i t y i n ~ a u d ~}$
 f(did)te alz eine bódft traurige welthiftorifde erideinung da fethn*).

So gab'z̀ aljo nun in ber driftliden neuen, mie frúber in ber beibnifden alten $\mathfrak{B e l t}$ Saukerglauben uno ふauberfunft im Einverfandinis und ourd Silfe boberer Mádte - bort ber ©obtter felff, bier Deż Satanz, diefez ber boddfen ©jottheit zwar unter: georoneten, aber Dod an Madt und Cinfluef furdtbaren, an fid béfen Wefens.

[^37]Diefe $\mathfrak{Z r t}$ ber 3 auberei tanm man in Gegenfak ber 'weiffen, in beiben Welten bie fawarze; ober bie bdje und damonifde nennen, wie fie aud mirflid gemeiniglid genannt miro *).

Die ©rund: Joce bes 3auberglaubenz:
Das Beftreben fid burd Magie und 3aubersqunf úber bie Natur und Wirf: lidfeit ber Dinge fu erbeben -
eridecint babei bier mie bort, nur nad ben verjdiebenen Religionsformen anberz modificirt, alz biefelbe uno
 glaubenz yon jeber anderen.

Cben fo, wie mir binzu feģen, daz, māz zu allen 3eiten bie 3auberliebe in ben Sterbliden begrindet und fie angetrieben bat, ber unjeligen Soee einer Rumft nadzubangen, bie menf(xlide Praft zugleid und menidhs lidjeż Gejdid úberfeigt, und Die, indem fie Den, ber fie in verfebrter $2 \mathfrak{k f i d}$ t fudt, ober übt, yon bem
 frůber ober fpater in fauft's Stimmung enbet:

EEb mag bie Tobtenglode f(dallen,
Sad bin bes §ebeng frant utib frei,
Die $\mathbf{u g r}$ mag ftehn, ber 3eiger fallen,
©́s fey bie 3eit fûr midy borbei!!!



[^38] theurgifde, diriftide 2c. Magie) ndber berúdifid= tigen. So eingedent wir aber aud unjeres Berfpredens find, Die verfabiedenen 2uffake in Den eingelnen Zbyeilen fo viel es $\mathfrak{n u r}$ immer thunlid if, ganz zu liefern; fo iff'ż bei gegemvartigem 2ufiag bod faledterbingz un= móglid. Daber

Sortferung und Befぁluf


## Зweite $\mathfrak{A} \mathfrak{b}$ theifung

gedrudte, und ungedrudte widtige $3 \boldsymbol{a} u \mathfrak{b}$ ers
fあriften, ganz, ober im $\mathfrak{A}$ uzzuge entbaltend.
I. Pnevmatologia occulta et vera.

Fortfegung und Befdilus.
 follen alfe beine Gebanfen und Unternebmungen, unter SBezeidnumg mit Dem §eiligen Creuş, im Nabmen ber Sodbeiligen Dreyfaltigfit Durd Jesum ©hriftum ge: fadeben. $\mathfrak{A}$ (men.

WGann bu nun in bem 3immer ober Pelfer, ober unter Dem freyen Simmel, wo bu diefezz Werd verridten wilf, in Den ©rays tritteft oder geheft, fo unterfange Did Deêen nidt eber alf unt Mitternadt; Den' Morgen zubor aber muft bu bid an Dem gangen §eib wajam und badden, bernad) folt bu did neugemajden und fauber anzieben, abjonderlid dein Crrb=5embd, und zugleid



 ungeben, worauf ber Seilige $\mathfrak{N a b m e}$ Tetragrammaton nebmlid. (ber unaupfpred)lide slabme (botteş) gefdrieben fteben muß. Der Serth aber mús yon aller Unjauberfeit ja mol gereiniget und ftarf geráuchert fenn, Daŝ Dappict ober bas Stirnband aber um beine Şauben muß alfo formiret und gemadt werben.


Diefe Seilige $\mathfrak{B u c h f f a b e n ~ a b e r ~ m u ́ g e n ~ m i t ~ b e m ~ B l u t ~}$ einer weifen Tauben gefdrieben werden, vermittelf einer neuen und ungebraudten Feder.

Uebrigens fan zwar ber Exorcift bie Befdmodbrung allein fúrnebmen; nimt er aber jemand zu fid, fo ift ezz nidt fo fürderlid), weilen obnedem das Drey eine Seis lige 3 abl if, wann alfo ibrer brey ferno, fo tan einer Den $\Re$ áud tragen, und zwar zweyerley $\Re$ Raud, einen, $b a s$ mit er die ©̧eiffer befânftige, und berbey lode, ben andern, bamit er fie bamit verjage, weldjen leģteren man auf die lekgt gebraudt.

Er foll audy eine Rreibe bey fid baben, bamit er auffer demCircul in die $4 \mathfrak{S i n f f e l}$ folgendes Seiden maden tónne.


Der antere won benen Cameraben fan in ber einen Sand zwey Olaflein mit weybswaifer, in ber anbern Sand aber gemifdtes Blut pon einem fdmargen $\mathfrak{L a m m}$, weldes fein $\mathfrak{J a b r}$ alt ift, und bon einer weiffen $\mathfrak{Z a u b e n}$, melde nod nidt 2 Monath alt ift, mit einem Crucifix tragen, ber Exorcist aber foll mit obbemeloten 4 Wadm 8 Sidtern, Dem Stab Caroli in ber Mitte, und zwar alle 3 binter cinander geben, ber Crayb folle um feinen Reib, und zmar um Den Nabel und bie Bruft gemidelt feyn, in Den Grayß aber muß mann geben in bem Nabs men bef gecreusigten, geforbenen und wieber auferfitans benten Jesu. 2men.

Wann er num an bem geroofnlidien Dor ift, fo mū er Den $\operatorname{Gran} \tilde{\beta}$ bon feinem Reib berunter thut, und auf bie Grbe legen, feime Gameraben aber músen alios bald mit binein tretten, und die Ridter anzúnben, und folden fo meit in bie शunbe aufeinander befnen alf fent tan, bamit fie mit der Sreibe obbemelde Caracteres aufer bem Circul binauß̂jdireiben tỏnnen, ba bann ber andere erwábntez Blut und Weybwafier auker bem Grayn fpritgen mufo, wann nun biefes̀ gefdehen, follen fie auf bie Rnie nieberfallen und ein jeber vor fid bas bey mit dem Syeiligen ©reus an ber ©tirne, WRund und Bruft zeidnen, im $\mathfrak{N a b m e n t}$ ©


Nadbem follen Die Cameraben ein wenig inbalten, ber Exorcist aber, ber in Der witte feyn muß , foll serriditen folgendes Bebett.

 Fiedergeídlagenen und Betrubten, aud aller berer uns:
feren die in diefem Sauf (oder in biefer (Gegend) mobnen. Sey unfo, beinen Rnedten, gndbig und giefe über unf alle zu jeber 3eit beinen Seeiligen Seegen auß, auf dan mir mit beiner Sheiligfeit erfüllet Durd beine Gnabe ges troft unb gutez $\mathfrak{W i t b s}$ feyn mogen. Wir bitten bidy Serr ! ftebe uñ bey und bilf unf in unferem Jürbaben und fegne $\mathfrak{U}$ nfang, Mittel und Ende, damit unfer ©se: bett uno Zhun ein gláctlideez Ende erlange, Durch deinen lieben Gohn Jesum Christum unjeren Syerrn, welder fey budgelobet von Emigfeit zu Ewigleit. Mmen. .

NB. Sierauf zúndet man Den Raudh und die Rid) ter, unter Bezeidnung mit dem Şeiligen Greus an, mann nun biefez faum wirb geídeben fegn, und bie Gade im Nabmen Jesu anfangeft, fo merden bie bópe Geifter alzbann die arme Seel auferf bedroben und quälen, bamit fie fid der Befdmórung miberfegen folle.


Sierauf muf mann breymal bintercinanber aufippes
 mit mir ( 0 der mit unz).

Shierauf wird bie arme Geele feufizen unb weinen, unt mit beiferer ©timme fprethen: id aud.

Spdann fabret man fort Spreduende:
Sad fage dir und befdmodre didi in Dem Nabmen def ges creukigten, geftorbenea und auferftandenen Senlandes Jesu ©brifti, welder fúr alle unfere Súnden, aud bie Deinige, am Stamme def Creugeş gebüfet, und genug
getban, unterftebe bid. ja nidt meinem (ober unferem) Fúrnebmen, weldees wir Didj bon bem Sjerumidweeifen in benen Finfternifen zu erldjen, und did bif an ben $\mathfrak{Z a g}$ Deß $\mathfrak{G e r i d t t z}$ zur $\mathfrak{R u b e}$ zu bringen angefangen, zu widerfegen, fonbern ftelge frille und bore, wase id bid befrage, im Rabmen ©ottes Deß $\mathfrak{F a t e r}$ \& Gottes deß


NB. . Syierauf made mieber cinen Htaud; bic Seele wird barauf mieder feuffen; bie Şŭter dé © Sakßeb aber werben einen $\mathfrak{z u m u l t}$ und © Cetèje madjen.

NB. Desen uneradtet folt bu meiter fpredien. Whann bu woilt erldfet fenn in bem Nabmen Jesu Christi, weldher if Gibbor, Jeschua, Jehoschua, unfer Senland und Geeligmadier und Erldjer, Der gefeegnete W̧eibes̄: ©aamen, fúr Defen alfmddtigen $\mathfrak{N a b m e n ~ J e s u ~}$ aud) bie Keufel und alle bollifde berDammte Geifter er: fibreden und zittern und alle Sinie fid beugen, welde int Simmel, auf Erben und unter ber Erben fenno, mant סu eछ̂ alfo verlangeft, fozeige ben Drty, wo ber ©dałg, ber Didh fo unglúcfeelig gemadt bat, vergraben liege,
 Stabme Jesus fey gelobet in Erwigfeit.

NB. Die Gameraden dé Exorcisten fpreden bier: $\mathfrak{a u f} \mathfrak{M m e n}$.

Sierauf wird bie arme Seele, auf weldher Seite fie nun gleid ftebet, ben Sorth mit Sbrinen, Sittern uno Sagen weifen, anbey andeuten, daff fie yon ben Syutern Defelben gebunben fere und daferft abgebalten werde, babero feegne bu fie, und fange beine Befdmodrung mit Denen Geiftern an.

Gebe bin in bem Nabmen Jesu Cbrifi, ber bit

Dein ewiges Syeil fene, im Nabmen ber Sheiligen ©reys

 die Gameraden 2men.
 Ftaabengefdrey anfangen, und wie Frofde quaden, aber erjdródé $\mathfrak{j a}$ nidat Dafúr, bann eś werben eud (ober bir) viele Blendungen und Gaudlerenen fürfommen, Daß̂ bu
 ben mit grofem Gefódrey um beinen Fopf fliegen und allerley erbentlide © Du nur auf Bott, und verridte beine ©aden im Nabmen Def Serrn, bu muft aber vor allem 3 Stúd́lein Brodt bey dir baben und 3 gappierlein, morauf Der शlabme Jesus gefdrieben; bann mann fie dir Den ऽdjag geben, fo muit bu gleid bie Mappierlein mit ben Stúdlein Brodt Darauf legen, Damit fie dir benfelben nidt micber entzús den, ober in etwā̃ anderes verwandeln, weldezes fie gerne $\mathfrak{z}^{4}$ thun pflegen, mann fie tomen; dann die Geifter fennderídrócólid bopgaftig und betrůgerijd.

NB. Dabero fabre mit ber Befdmóbrung fort, alfo: Wir nadh Cottez Bild erjaafene, und Durd bie Enabe. def allerbddften, allyier ftebende Mrenidien, befdmodbren enab in Gottez Nabmen, und laben cud bollijde Ģeifter: und fürfitn Acheront, Astharoth, Magoth, Asmodi, Beelzebub, Belial, Aimaymon, Paymon, Egym,: mit euren untergebenen Şutern und Dienern, ibr moget nun fenn wer, DDer welde ibr wollet, aude eud) ibr gegens. mảrtige ©eifter, Suuter, Berbammte und Dienftbare, burd den allerbeiligften und allmadtrigen $\mathfrak{R a b m e n}$ Jehova, Adonay, Elohah, Saday und Sabroth, weldjer ift und

 auf Dem Berg Sinay, und welder Monsen felbften begras ben bat, burd benjenigen, welder in bem ellerbeiligftent geroobnt bat, und Durd Urim uno Thumim, doer §idit und $\mathfrak{N a d h t}$ feinen godtliden Willen geoffenbabret, eben berfelbige allerbeiligfte sott ift bey un $\tilde{\text {, }}$, ibr ber: Dammite Geiffer, und Dutd benfelten befanosbre id eud, Daf ibr meiner $\mathfrak{B e f}$ dwoolhrung und Befehl ©eborfam leiftet, baf ibr biefen berborgenen Sdak nidt mefr vermabret, fonbern biefen Ougenblid verlafet, und zwar in Sraft und ©ewalt Tu Hagiu, Hagiotatu, melden die Spailige Engel anbetter und in benen Ssimmeln mit Singen, und in alle Emigleit fareven: Seeilig, Seilig, Seilig ift ber Serr Sabaoth. Werlafet nun Diejen Srth gleide wie ifr ben Gig berer ©ngel im Simmel, bergleiden ihr gewefen, und nimmermebr werben werbet quittiren múgen, ibr, ibe verfubte und berbammte unreine ©cifter! int follet biefe arme Seele nidut mejr qualen, folt auch biejen Sdaas IAnger zu vermabiten Ieine Madt baben, burd Die Madt uno auf Fefebl Jesu Cbrifti Def lebendigen ©ottez Sobn in alle Ewigleit. 2mm.

NB. Shierauf werben fie bir fürwerffen, bu feneft nod lange berjenige nidt, welder im Stande fene biefen Sdakg zu bebent, und eine arme Seele zu crlojen, werben Did auch nidt nut berfpotten unb aufladen, fondern aud nod allerley spofen ermeifen barauf aber folt ou ibnen antworten:

Sid weif zwar woht ifr berfludite Cheifer, baÉ idf auf eigener Rraff bierzu nifft túdtig bin, wol aber ourd) Dic Reaft Jesu Cbrifti, ber mid bierzu fabig gemadt

Hat, Haisch Def Wreibeb: ©aamen, welder eud ben Sopf zertretten, cudb curer gưrîtentbúmer beraubet, und einen $\mathfrak{R r i u m p h}$ auß eud gemadet, berjelbe bat mid gebeiliget Durd Dag Baad ber ßiedergeburth und veriies gelt mit feinem beiligen \&eib uno Blut, ba er fúr mid ge: litten, gecreusiget und geftorben, auf dâk id lebe, ibr aber fend bey weitem nidbt mebr biejenige, bie ibr gewes fen, dann ibr babt euere vorige Serrlidfeit perlogren, Derofalben befdmodyre id euch, Durch diefe פaadt, meldo id beitge, und burdib benjenigen, roelder midh wadtig gemadit bat, welder iff Jesus yon Nazareth beé lebendis gen ©ottes mabrer ©obn.

Sad befdmóbre eud bann anbero nodmalz, trettet mir in und burd Jesus $刃$ Rabmen den Sdias ab, und padet eud won binnen in eure verbammte $\mathfrak{S j b l l e}$, babin ibr verurtbeis let und berfogen fendt in alle Emigfeit, Durd Jesum Chriftum meinen Erldjer. $\mathcal{U}^{(m e n .}$

Sier made bag Şeilige ©reuß̧ und cinen Raud).
$\mathfrak{Z l} u$ f diefes werden fie fid bir von Neuem wieberfegen in ber grósten Raferey und werben bir atle beint Súnben fürbalten, und alle bein $\mathfrak{Z b}$ un und Ra§en burd bie Sjedel gieben, allein fúrdte bid nidt, banm eş ift nur eine © genfrif bey, thnen, fie mollen bidf fordtfam und irre mas den, berowegen antworte in redhem ßertrauen auf Gott, folgenber mafen, nadfoem Du did zuvor abermals mit bem Sexiligen ©reus bezeidnet, uno einen Raud gemadt baft.

Эお bin zrar ein ©únber, bag̨ geftebe id, jeDodi bat auch Jesus für meine Gúnd gebúfet, Diffelbe von mir genommen, und mid bavon befreyet.

NB. Ђierauf bette mit anditatigem Sjergen folgendes ऽdooggebetlein.

O bu alferbeiligfter ©ott und Menid Jesu Cbrifte!
 ja aud ein Sdredten ber Teufeln bif, ber Du vom Sims mel in Die-2Belt, Diefelbe feelig zu madien, fommen bift, neige Did mit beiner ©nate zu une und unjerer, Яoths: Durfty ob wir gleid voll fưndlidion Unflathē fern, wir
 burd Deine Gonade gu gute fommen und in biefem beiligen Rampf bey uné fepn, bamit wie diefe reiffende Wolfe und
 damit bir allein 4 (5ier madhe daê Jeiden dếs Seiligen
 Sob und Cbre in alle Exigfeit. Umen.

Nun troutt und padet eudy bon binnen, weil Jesus bey uns ift, ibr verfludte Geifter! ibr verbannte uno verbammte Mudten, meldje ibr ben Serud ber £ieblidkeit zu verberben fudet, wâp verweilet und zaudert ibr nod langer bergebenz? da ifr bod wiffet, bẩj Jesus fuch alls bier euren Sjarnija aufgezogen, und aller ©emalt beraus bet, Jesus if ba, an beffien $\mathfrak{B r u f f}$ Joannes gelegen, weldjer daes Evangelium angeftimmet:
 Gott und (bott war back wort, bafflbige war im $\mathfrak{N n f a n g}$ bey (Bott, alle Ding find burd daffelbige gemadt, uno obne daffelbige ift nidit gemadt mage gemadt ift: in ibmt war daé Reben, und baś Reben mar daz Ridd der Men= faten, und bas Ridt leudtete in ber Finfternís, uno bie
 yon Gott gejand, befen Nabme mar Johannes. Diefer

Tam zum Seugnuf, baße er 3eugnus geben fotte pon bem Sidgt, bamit fie alle burd ifn glaubeten; er mar nidt bae §idt, fondern bafe er bon bem fidt 3eugnus geben folte. Giz war ein wabrbaftigez̧ sidt, welidez alle Men: facen erleudtet, bie in dieje Welt fommen, es war in
 Den, die Welt aber bat es nidt erfannt: er if in fein ©is gentbum tommen, uno bie Seine baben ibn nidt aufges nommer, 'mieviel ibn aber aufgenommen baben', benen bat er Geroalt gegeben sinber Gottez zu merven, nebm= lid Die, ba glauben an feinen
 Dem RBillen deé Mannezs, fondern aus Gott gebobren feynd. Uno daş Wort iff Fleijd worden, unb bat unter unze genōbnet, und mir baben gefeben peine Saerlidfeit, eine Sjerrliafleit alz deé eingebobrnen Solnnes vom Bats ter boller Gonabe und Wabrbeit.

Jesus baß̈ unzertrennlide $\mathfrak{F s}$ ort Deß̃ $\mathfrak{B a t t e r}$ ift allbier, ber Emig von bem Watter aufgefet, und mit Sbme berridet, Jesus ift gegenwartig, ber ©lank der båterli= あen Serrlidfeit, und dab Ebenbild feineş æsefenş yor beme alle irrbifde und bolliithe Snie fid beugen músen, und atte Sungen befennen, baf Jesus Cbriffub der 5err fene zur Ebbre ©ottez Des 彐atterz.

Jesus ift ba, der Rónig aller Rónigen, unb Seert aller Seerren, befen शeid nidt ift Effen und \{rinfen, fonbern Géredtigfeit, Friebe und Freube im beiligen
 feit emig iff.

Jesus if Da, ber in cinem Fleifd Gott und Menfa
if, und ber einige ©brifuzs, welden meber bas Meer, nod bic Crbe, ned ofler §immel Simmel begreifen tónnen.

Jesus ift bier, meldher bic von benen Sulmben februate unt Befampegrte erquidet, und benen müben Seelen $\mathfrak{\Re u b g e}$ gibet.

Jesus ift ba, ber bor allen reifictben Wodfen midat fliebet, fondern fein \&eben für feine ©dafe lápt.

Jesus ift Da , ber auf eigener ©ervalt benen unreinen ESeiffern gebotten, dafj fie ibm geborjamen músen, wels
 aufgetrieben, bafe er gefdrieen: wab bab id mit birzu f(daffen Jesu yon Nazareth, bu bift Commen mid zu qảulen.

Jesus ift ba, ber uns zu freiten micber cuad gemabnet, und ben Sieg zumegen gebradt bat, burd biefen, unb burd allez biefes maden mir eud verbindlid, befdnod bls $^{2}$ ren und nothigen mir eud, ibr verfucdte Creaturen, bic
 perdammet und berftpenen fendt, auf daß ibr cuad bon binnen padfet, und in euere bollifde 2 Bobnung, wo ibr bingeboret, binfabret zu euerer Дuaal, meldae madbret in alle Emigfeit.

Injeeso made mieber cinet $\mathfrak{R a u d}$, und wann fie nod langer verweilen wollen, fo jeige ibnen auf Mappier mit Tauben :Blut gefdriebences Seciden, alf


Nadd biefem fabreite zu folgenber uno leģtern $\mathfrak{B e}$ ejamody ruag alfo:



Hel $\ddagger$ Heloym $\Psi$ Sother $\ddagger$ Emmanuel $\Psi$ Sabaoth $\Psi$ Agla $\ddagger$ Tetragrammaton $\ddagger$ Agyros $\ddagger$ Otheos $\ddagger$ Ischy: ros Athanatos Jehova $\ddagger$ Va Adonai $\ddagger$ Saday $\ddagger$ Homousion $\ddagger$ Messias $\Psi$ Eschereheye $\pm$ uterjóaffener $\mathfrak{B a t t e r} \ddagger$
unerjめaffener ©obn ※ uneridafifener §eil. Geift $\pm$ Jésus Christus iieget $\pm$
Cbriftus regieret $\pm$
Cbriftues berrifhet 4
$\mathfrak{W e n n}$ Did) nun fünsige Geele. (NN. Gier menbe Did zu ber armen Seele und fprede weiter8) ber Keufel gebunben; oder fonft auf eine $\mathfrak{U r t}$ b bid ver: fuchet und überrodttiget, fo mirb did Durd diefe Rrafit und ourd fein Эerbienft und grofe Barmbergigfeit

Jesus Christus Def lebenbigen ©ottes Cobr, weldher yom Simmel gefommen und in bem unbeflectten Zeib ber beiligen $\mathfrak{J u n g f r a u}$ Maria zum Seil der Menjaen, unb
 mreinen $\mathfrak{G e i f f e r n}$ befrien, umb alle $\mathfrak{K e u f e l}$ bon bir bins weg, und in Den unergrúndtiden $\mathfrak{A l b g r u n d}$ Der SJdLe ja: gen; febet bef §errn ©reug, und fliehet ibr feinde, Der Sów auf bem Stamm Juba und Whurgel Davids bat übermunden, bannenfero befeble und gebiethe id eudi unt mir famtlid befeblen unb gebietben eud \{ Teufeln und allen verfludten Geiftern, wie ibr immer $\mathfrak{N a b m e n}$ baben mos get, aud) fern tỏnnet, daf ibr eudy aller cremalt úber uñ und biefen Sdias begebet, und Diefeè befeblen und gebietben wir eudb burch bie $\mathfrak{U n t u n f t}^{\text {Jesu }}$ Christi, und Duacd feine beilige Geburth, ba man fagt:

Gin Sind ift un $\tilde{\beta}$ gebobren, cin Sind if unf gegeben Depen Serridaft ift auf feiner ©dulter, burd feinen uns fauloigen Kob, unb fein unfdulbigeż Blut, meldjezి er


NB. Siebey zeige ignen bas Greut und bie Bilbnuß Deß̉ gecreukigten Serylandeg̀ Jesu Christi und fprid weiter.

Sd bejdnoobre und gebietbe eud nodmalen ibr boje und verfludte Solllenbunbe, weidet von uns und biefem ©dagy, in bie búftre Walber und unreine פffúzgithen, unb in ben tobenden Şollenflus, unb biefess befeble id eud Durd bie beilige fünf $\mathfrak{B u}$ unden Jesu Christi, wir aber ems pfeblen unses und diefen Sdjaß in bie almadatige Barmber:
 ©obneş umjereş lieben Serrn Jesu Christi.

Jod befdimòbre uno verbinde cuch, ibr fàmtlide vers malebente ©eiffer, verlafet uns und biefen Sdaç Durd

Rraff bef gostlidjen Jeylz, weldfees ift Jehova, ber Ie: benbige ©ott, burd Den gecreusigigten und gefironten Gott, son defen beiligen $\mathfrak{Z n g e f i d t}$ ibr verfto ben Zob und Begrabnus ©ottez, und burd Die fieghafte Nuferfefung Gottes, ber zur 5 gille gefabren, und einen Triumph auf eud gemadt bat, melder mahrer. (Gott uno Menfu if.

Sd) befdimstre cud burd alle Evangelia, bie in ber ganken driftliden Welt gelejen und geprediget werben, und burd die Seiligen zebr ©ebott, welde crott auf Dem $\mathfrak{B e r g}$ Sinajuit feinem Seeiligen Finger felbften gefarieben bat, und burd bie zwodf Articul bef driftliden ©laus bens, und burd baz Speilige Ereus an meldem Jesus Christus die gantse Welt, imo mienfdlide ©efoledt yon eures $\ddagger$ furfiet Sathanae ©frroalt erfbfet bat.
 Jesu Christi, ibr verfludte bollifae ©danaren, verlaßet unş und biefen ©dadg, melden ibr bizbero innen gebabt. Bermanbelt uno verruafet benjelben nidt, nod meniger faadet uns weber an Reib und Seel, now allem wab̌ wir baben. ßerunreiniget audi nidt diefen Crayp, in wels dem wir feynd, burd bie Sraft Jesu Christi, melder
 und eud auf emig in ben bollijden \%bgrund $z^{u}$ verbams men; bringet Den Sdaas ber, und flichet alkbann bon uñ Durd bie Madt curez̨ Ridterz̉ Jesu Christi. $\mathfrak{F m}$



NB, Diefeę muę zu breymalen wieberbolet merben, Nadboent madje zu Bertreibung ber $\mathfrak{F e}$ fel folgenben அauવ்.

 bamit gemadt.

NB. ※lfbann merben fie bir ben Sdjaj und daş Ges fáp, barinnen Derfelbe if mit ber griften Boplsit, Ras. ferey und Ungeftumm aud mit entiegliden $\mathfrak{B e b r o b u n g e w : ~}$ in ben Erayfebringen, uno ein Rraden, alž mann gleid allez einfalten unb ein Erobeben fommen molte maden, fo balben fie benfelben nun binein gebradt, fo werfe Die brey Stúatlein Brodt und Mappierlein barauf, bamit fie fiid nidt unterfteben tönnen, benjelben binmoeg zu thurs. ober zu vermandeln, uno nebme bidh in adt, baf bu bens felben mit feiner Shand ober Finger anrulbreft, ebe unt bebor er wenigftens eine balbe Stunde geftanben, alsbann merben bie Geifter weiden; folten und molten fie nidt yon Dannen gethen, fo made nodmàles ben erffgcbadten Raud, , bierauf werben fie cinen foldeen Geffant binters la $\mathfrak{B e n}$, DaÉ bein Raud nidtz Dagegen fenn wirb, unb ein graufames Gepolter maden, und diefes ift bas Seiden ihres Sjimmeggetenz, beine Gameraden aber Darfen bezs wegen nod nidt reden, bepor ber Exorcist sin Gebett gegen ©ott abgeleget, unb ber armen ©eele, Die nan aud feegnen mus; © Dant abgeftattet morben.

Dablero ein jeber: NB. vor fid ftill und mit aufgegos benen Sadnoen betten foll das beilige Batter unfer $2 c$.

Nadbem mus ber Exorcist mit lauter Stimm und: groger Saersenzaandadt fprectien folgendeze Bebett.


## 94

und Seiliger $\ddagger$ Geif, Dir per jegt uno in Emigfeit Dant gefagt, da $\mathfrak{a}$ bu uñ gemurbiget baft, diefe arme Seele von ber Gerbalt bé § Keufelz zu erldjen, bamit fie nun ruben fan, bif an den $\mathfrak{R a g}$ dés Geridtz, mir fagen dir aude alfo Dant, Dấ unz beine Grade yon ber Gewalt Diefez, reiffenden bollifфen wolfz, und jeines 2nbangz bemabret bat, Du barmbergiger ßatter unfer8 §erren Jesu Christi, verleibe thun ferner diefer armen Seele die Gnade, dapfie dir in bet emigen Seeligflet bienen, uno Deine Barmbergigfeit preifen tónne durd Jesum Christum der fie an dem Greugegffamm ertôjet bat in alle Emigfeit. Mnen.

Ou aber erldite Seele! lobe und preife mit unf $\mathfrak{G o p t t}$
 ben, gebe nun lin im Frieden und verlage biefen Soth int Nalmen Jesu Christi, weldher umfer und Dein Erldjer ift, Defen theureş Blut aud fúr beine ©únden vergofen morben, berfelbe feegne bid, und fene bir gnådig an bem Tage def zufünftigen Geridtb, bamit bu unter die 3abl berer 2 UuBerwdblten feeligen uno beiligen Engel moz geft gerednet werben burd Jesum Christum. $\mathfrak{\text { Mmen. }}$

Mlle gute Ģeiffer loben. Gott ben Serrn mit unze.
NB. WRade bierauf das Bciden Dé Sjeiligen Creu: gez̧, und ráudjere mit ben molriethenden Fiaud, Davon oben gemeloet und gefdrrieben worben.

2luf diefees wiro bir NB. die Geefe zur Dantiagung bie sánoe reiden, allein bute bidy, baf ba ifr bie jano nidyt giebeft, ben fonften wirft bu greflidj berbrennen, fumalen wann fie nod ifre borige Quaal in etwas fpüb: ren folte, lange ibr aber bagegen bet Stab Caroly, in weldjem bu alģoann eine beutlide Marque ober 3eiden

## 95

Def $\mathfrak{B r}$ Brnneng finben mirft, nadd diejem wird fie mit volls tommener Bufriedenbeit feufzend bon dannen geben, wann Du fie zupor mit bem 3eiden dés Seiligen Creukeß und mit nodmaliger gemadter molriedender $\Re \mathfrak{R} \dot{1}$ djerung mirft gefegnet baben.

Num bate sin jeber in ber ๔tille und mit andaddtigem Serken dasa beilige 豸atter unfer $2 c$.

ミladbem aber mit. lauter ©timme zugleid biefen

## 91. Pfalm.

 miro in ©airm Gottez deé Sodditen bleiben.

Er wird zum Serrn fagen, Du biftz ber mid aufnimmt, und meine $\mathfrak{S u f l u d t}$, mein $\mathfrak{G o t t}$, id will auf bid boffen.

Dann er bat mid vom Strid ber Jager erldift, und som rauben Wort.
 wirft beine Joffnung unter jeinen Flügeln baben.

Geine $\mathfrak{B a b r b e i t}$ wird did mit einem Sdill umgeben, Du wirfit bid nidt fórdten für Dem nadatliden ©durdaten.

Fúr bem Wofeil Der im Kag flieget, fúr Deme Oefdafft, Das in Der Finflerní̄ beruil wandelt, für bem $\mathfrak{A n l a u f}$ unb mittdgigen Teufel.
©z werben $\mathfrak{x a u j e n d}$ fallen an beiner Seiten, unb zely $\mathfrak{Z a u f e n d}$ an Deiner $\Re$ Redten, aber zu bir mirbs nidt naben.

Gonbern bu wirft anfdauen mit ben 2ugen, und bic Bergeltung ber ©pottlofen feben.

Dann Serr bu bift meine 3uberidit, Du baft ben 2llerbddften zu beiner Bufludt gefegt.
©゙8 mirv Yein Unglủdza Dir tommen，unb Die Mllage mird fid zu beiner Şutten nidt naben．

Dann er bat feinen Engeln yon bir befoblen，daffie Did befutten auf allen beinen $\mathfrak{F e g e n}$ ，lie werben bid auf ben Spanden tragen bamit bu beinen $\mathcal{F} u \bar{\beta}$ nidy an einen Etain fopeft．

Du wirft úber Nattern unb Basilisken geben，uno wirf Rómen und Draden zertretten．

Dieroeil er auf midh geboffet bat，fo will id ifn errets ten，idh mill ibn befdirmen，dean er bat meinen $\mathfrak{N a b}=$ men erfenmet．

Er wirb zu mir rufen，uno id will ibn exfotery，idf bin mit lbm in ber $\mathfrak{I r u ́ b}$ faal，id will ibn daraueb erretten， und zu たbren bringen．

Wit langem \＆eben mill id ibn erfůlen，uno ibm mein SJeil zeigen．

Cbyre fey ©ott bem $\mathfrak{B a t t e r} \not \pm$ und bem Cobn $\ddagger$ und Dem §eeiligen $\pm$ Geift，alz er war im 2nfang，jegt und alfwege zu ewoigen 及eiten．2umen．

Slod múflen wir bemerfeft，dás die Pnevmatologia occulta mit einem genauen ofegifter verjeben ift．Da biejer $\mathfrak{Z b e i l}$ mit einem Wort＝und ©adt＝Segiter über beide Theile verfehen miro；fo dúrfte ez mobl feblen．©ez if aber in mandem Betradte nidt gany obne Sntereffe， und da eş Den £iebbabern eine fanelle Ueberiidt von bem gerwábrt，was namentlid in Diefem Manufcript vortommt； fo jen ibm zúm Befdluf bier nod ber Юtaum vergonnt．

## 97

$\mathfrak{F n b a l t ~ d e r ~ P n e v m a t o l o g i a ~ o c c u l t a . ~}$
(Dic Geitentablen fint, wenn fid ein * yor ber Beile befindet, imtweiten Rbeile, jene aber obre benfelben im erfen EbeileDer ฎ. ., , аиғјииисјеп.)
140
Anael ..... 144
Aomodel ..... 137
Apostel ..... 141
Apollo ..... 137
Apollio ..... 138
Africus ..... 144
Aratron ..... 146
Ariel ..... 142
Ariton ..... 142
Asmodus: ..... 138
Aath Der ©eifer mue man wiffen ..... 147
A.
©cite.
Abbaton . . . . . 138
abenpmahl . . . . 153
*abidied der erlóften Seele. 94

* gosug Derer Geifer . . 93

Acheron . . . . . . 142
2atiterley Geeligfeiten .. 136
*Adonay . . . .'. 84
Aetus . . . . . . 139
2ffen . . . . . 140

* Agla . : . . . 90

Agrippa Cornel. . $\therefore 136$
Ahab . . . . . . 137

* Aguros . . . . .. . 90
almaft . . . . . . 130
sanés in Der -jand def ફerrn . . . . . . 132
2lictey 2 Hemter . . . 136
Aloes . . . . . . 143
Amaliel . . . . . . 143
Amaymon . . . . , 142
Ambriel . . . . . . 137
Alzazel . . . . . , 142
Annachiel . . . . . 137
* Mrtbang = ©túcf. . . . 79
* 2ntrebe an eiten Geif . 82

2mt und Werridtung ber EBeifter
@eite.
Surme zu bebstifet ..... 153
Asasiel ..... 144
Astharoth ..... 142

* Athanatos ..... 90
Aufibrift Der \&iater ..... 152
aufgang ..... 142
Auster ..... 144
Azael. ..... 142
B.
* Saaben folf fid ein Exor-
cist ..... 79
Barbiel ..... 137
Barchiel ..... 137
Wedeutung ber ふeidert ..... 142
Fediente ..... 140
Feidtiger ..... 141
- Geberridder ber Geifer ..... 146
* Sbefebl an dic Gecifter. ..... 85
* Befdantnuif Der Suinden ..... 86
Beelzebub ..... 137
Belial ..... 137
Beridt von dienfbaten ©eis fera ..... 145
* நefanftigung ber Geifer ..... 80
* Wefchmodruing, wie fit ans, zufangen ..... 79
Beyfalaaf zu unterlafen ..... 130
Benfand Des Spoditen if nethig. ..... 148
*Gilonuf Des gecreusiogten Sienlandes. ..... 91

* Sobbeit Der Geiffer ..... 84
Bofe Geifer perben vertries bea ..... 155
* Flut, gemifates, woju ..... 81
Boreas ..... 143
*நrodt, woju ju getraucten. ..... 84
$\mathfrak{F u c j f a b e n , ~ S p e i t i g e ~}$ ..... 152
Geite.
* Blenbatagear ..... 84
38dbren ..... 140.
C.
Camäel ..... 137
Cameeltbier ..... 146
Cbarftegtas ..... 132
Caracteres ..... 136
Carolis Ctab ..... 152
Caftexen ..... 130
Cassiel ..... 145
Castael ..... 144
Casciliens: rabbi Joseph ..... 139
Cherab ..... 141
Circul ..... 155
*Citation ..... 82
Clafer beter \&xeufil ..... 137
Cosythis ..... 142
Costus ..... 145
Cbriftuadt ..... 132
*Crucifix ..... 81
D.
Dardiel ..... 143
* Das Secil. ©tirnband ..... 79
Daemones Planetarum ..... 133
Degen, obnudthig ..... 152
Der ßerbammien Quaalen. ..... 139
Dienftbate Beifter ..... 140
Diabolus ..... 138
Dienflag, Defien Eugel ..... 143
Donner upb Blis ..... 147
Donnertag, Defen Engel ..... 144
*Drey, cine Sxil. Babl ..... 80
E,
* Elohah ..... 84
Elephant ..... 140
Elementen, beven るeiden ..... 142
Egyn ..... 142
Engel ..... 136
Erinnerung, pebr nothige ..... 149
ErB:Engel ..... 142
* Erb = Semb ..... 79
Erificinung guter Ėngel . 1/10———Derer £eufel. 140
Grite.
*Eschereheye ..... 90
* Evangel. s. Joh. ..... 87
Emiger §obt ..... 139
Exorcist, was er zu tbun ..... 151
F.
Falide coittr ..... 137
Famillar: ©feifter ..... 146
Feurige , \{utbe ..... 141
Sludt ber Geifter, was fie befirberet ..... 153
Frevtag, Defen Engel. ..... 144
Juarfenthámer ..... 141
Sairfen ber $\mathfrak{L e u f e l}$ ..... 142
Furien ..... 138
G.
Gabriel ..... 137. 142
* Gaudelènen bér Geifer ..... 84
Gebett gu bott foll oft ges. fadelint ..... 129
- wena man cinen Geif fpredjen will ..... 150
- beg Sáuderung Def Gravied ..... 156
*     - Def Exorcisten yor ber
Bef(bmodrung ..... 81
*     - unter ber Befajwobr, ..... 87
 ..... 93
Gefang inió ..... 139
$G$ Geifer lieben Die Meinigfeit. ..... 131
- wag fic flicben ..... 131
(beifter und seafel iber Mobls nuug ..... 139
* Cerifi, mie er beddwobren witb ..... 82
* Gibbor ..... 83
Gerfdob Eama nidat belfen . ..... 152
Glaube, wabrbafter an $\mathfrak{J e}$fum-Cbriftum if (ebr notyswentig unb git $\quad 147$brauden . . : . . 131
©ott foll man vertrauen ..... 132
* (Gottlidge Sajmen ..... 90

Ecite.

H.

* Hagiu . . . . . 85

Jagel . . . . . . 138
*Haisch . . . . . . 86
Hanael . . . . . . 137
Haniel . , . . . . 137
Saubtregeln eines Exorcisten 129

* Hel . . . . . : . 90
* Heloym. . . . '.. . . 90
*Stailige ©drift Defertirub. 79
Speilige und gebeime witt D .
Plan. . . . . . . 133
Serridafften . . . . 141
 rung ber Geifter bell und flat feyn 132
Homousion . . . . 90
Soditen = Mugf 139
Syillen s Qual . . .... . 139
Hurtapel . . . . . . . . 143
Şutter Det ©ゅd\& C . . . 141

1. 

* Jehova . . . . . . 90
* Jesus Christus . . . 90

Intelligentiae Planetar. . 133
Jovialifde ©eiffer : . . 147
Joseph rabbi . . . . . 139

## K.

Kyeon • • . . . 139
תoblen . . . . . 146
תónig ber £uft: 142. 143. 144
Sedtten . . . . . . 146
ঙraý, . . . . . 155

* Sreibe . . . . . . 80
L.

Leviathan . . . . . 142
Eiduter, wie fie ju berciten . 151
Éform . . . . . . 140
Lung . . . . . . . 135
©eite.
Lycus . . . . . . 139
Lucifer . . . . . . 142
M.

Machatan . . . . . . 145
Machazael • . . 142
Machidiel . . . . 137
Madtien -.... 141
Magoth . . . . . . 142
Mastichs . . . . . . 144
Mars . . . . . . . 134
शartyet . . . . . . 141
Maymon . . . . . . 145
Mamon . . . . . . . 138
Metanon . . . . . . 136
Megalosius . . . . 139
*Messias . . . . . . 90
Mejerim • - . . . 138
Michael . . . . . . 136
Miel . . . . . $\because$. 144
Mittags = Teufel. . . . 138
Minos. . . . . . . 139
 D. Geiffer am bequemfen - 79 .
Radit = Euter . $\quad \therefore$. 14 F
Meun Engel Def Simmels. 136:
$\mathrm{O}_{5}$
Dberte giutfen Derexteufel: 142
Dberbáubter ber \{eufel. . 140
Drbmang bet Renfel * : 137
Oracula . . . . . . 137
Oriens . . . . . . 142
Orphaniel $\because \therefore \quad 136$

* Otheos . . . . . . 90
P.

Patriarchen . . . . . 142
Paymon . . . . . . 142
Pappiectein, befonbere. . 149
Pentalpha $\therefore$. . 148
Mforte Def ミobes . . . 139
Phlegeton . . . . . 142
Plato . . . . . . . 137
Planeten, beren seidern.
133. 134, 135
Ceite. ©eite.
Pianeten $\mathfrak{R e g i e r}$ ung ..... 143

-     - Ctulude ..... 132
Propheten ..... 141
Python ..... 137
Q.
Quaalen Der ફerbammten. 139
R.
Rabbi Joseph Castiliens ..... 139
Rachiel ..... 145
Raadjgeifet ..... 138
Raphaël ..... 136
Raudmerd ber Planeten ..... 143

144. 145
SRaud, bie Grifter ..... 152

* Sauth, Die ©̧icifer zu vers treiben ..... 93
Regeln cines Exorcisten ..... 129
S.
*Sabaoth ..... 90
Samael ..... 142
Samex ..... 144
Cantel ..... 143
Saraphiel ..... 144
Satael ..... 143
Sathan ..... 133. 142
Saturng ..... 133. 139
Gamitags: Engel. ..... 145
Seuffier ..... 150
©duarşe ©eiftr ..... 141
Seraph ..... 142
©dlauge ..... 137
Cúdmef: $\mathfrak{X B i n d}$ ..... 144
*Sother ..... 90
Stix ..... 142
Conntag ..... 143
Subsolanus ..... 144
Suth ..... 144
T.
*Tetragrammaton ..... 90
Theutus ..... 137
Keufel, Derer DrDnang ..... 142
Tharsis ..... 142
Thronen ..... 141
SDDt, emiger ..... 139
Tulphalet ..... 148
โugenbmúrfende. ..... 136
U.
Uriel ..... 1.42
* Urim ..... 85
Hufduldige ..... 141
V.
Varcan ..... 143
Venus ..... 134
Verchiel ..... 137
Serfiofung yon Gottes $\mathfrak{A n s}$ seficit ..... 139

2. 

Zadkiel ..... 136
Zaphiel ..... 136
3auber = Beifter ..... 138
Beidfert Der Planeten ..... 133
Zephyrus ..... 143
2orit 5 Gttes ..... 139
Zuriel ..... 137

## II．Serpentil＇z famarze whagie．

## シロッmort．

5G babe imerften Zheile verporoden，cine fritifd genaue Bergleífung von Serpentil uno Rornreu： ther zu liefern．Diefe Unterfudiung indee modde nut fúr febr wenige §efer náberes Sinterefe baben，und arjdeint mir gegenmartig felbf im Ganzen megr ober weniger unwidtig und zu teinen befonderen．Refultaten für Die © ejdidite ber Magie fúbreno，inpem Ser： pentil und Rornreutber offenbar bod nur bloge ver： faiebene Recenfionen einer und berfelben ©arift，DDer， wie mande Refer fid vielfeid）lieber aus̈orúdten，einez und beffelben Madmwertz find．Dagegen baben mebrere Subjcribenten ben Wunid gegen mid augegedrúat，Dañ Die im erfen Zheite nur jummarifd angefubtre erffere $\mathfrak{J a l f t e}$ yon Serpentil，in biefem gweiten Zbeile Der 3aubersBibliotbef ganz und mit vollfans Diger Genauigleit，fammt ben bazu gelyrigen \｛abidoungen，mddte abgebruct werben．Statt eixer fritifden Wergleidung der Serpentil＇ijden und Rornreuther＇idden beiden Recenfionen，willabire id
 foll in einem ber folgenben \｛heile alboenn aud Sorn＝ reutger＇s Magia ordinis in einem genauen Mbbrud mitgetheilt werben，ba denn jeber \＆ffer，den bie Gade materefirt，felbft die Bergleiduing leidt anzuffellen wird im Stanbe fenn．

## 102

Nod. Galt' ide es. Gier für bea faidulidffen Drt, Folgendez zu bemerten. Jad babe im erften Tbeile werfproden, in gegennadrtigem \{beile von ben verfdies benen Geiftern zu banbeln, beren in ber §erpentilis facn †dmarzen Miagie gebadt if. Gż if aber bei Der Penge vor Materialien ganz_ unmoglid, wenn mir nidt etman ben grópten Zheil ber fünften ※btheilung domit anfullen moltten, womit benn wieder megrere ans Dere Refer menig zufrieben feyn dúrften; ba ez̄ billig ift, dak bicfé Qibtbeilung nad po vielen ernften, mit unter bas ©̧efübl permunbenben Sadjen, fiet burd)
 Durd Saden empeble, bie unterbalten und mo moglide erbeitern. ©lcidmol aber merbe id mein Wgort ldjen, und will in bem ausfübrliden 彐uffasg úber Die spreumatologie namentlid auch bon ben 5ecs pentilifdet und anderen dimarifden © Cifters unb gbantafieenmefen bandeln, bie in Der duttti= Wen Magic cine Rolle fpielen.
"Das Bud ber madtigften Geifer ober lurger Be griff' ber unnatúrliden' fobwarben Magie, ents baltend Befdrodrungen und Sabmen veridiedener Gififter*"

Su benen magifaen proben if allegeit baş erfte und nótbigfte ©túd Die formirung eines 'Sreipes, weilen obne Denfelben Niemand vor ben bofen ©̧eiffern befáduget

## 103

und fider ift, welde bem menjaliden Cefjaledet jeberzeit nadifreben.

Dabero foll ber Weifter auss Sungfern: Papier einen Greỉs in ber Breite yon neun ©đuen maden, auf meldees
 gefdribben meroen, wie bier zu feben if

1. Circulas.

2) Wuap mann ein Stóálein von Sapeltholz ges faniten baben

auf meldfes bie शBo̊rter unt Nabmen, welde bu in ber Figut fiebeft, mủpen geidniten, und mit weifem $\mathfrak{T a u s}$ ben=Blut gejdrieben werden.
3) MRabe eine Rappe yon $\mathfrak{Y u n g f e r n}=$ Papier, sors nen weif, binten aber fawarz, bierauf fdreibe audhmit Blut yon einer weifen $\mathfrak{z a u b e}$ bie $\mathfrak{N a b m e n}$ und Caracteres, mie folgende Figur auşweifet.


4）Der Meifter foll einen Xangen $\{$ 人bmarzen Rout； ber bif auf bie Sdube gebet，anbabert，über ben Rod cin Scapuliep，doer $\mathfrak{Z n b a ̈ n g e r ~ a u ̛ ̉ ~ S u n g f e r n ~}=$ Dappier gemadt uno mit wei巨em $\mathfrak{R}$ auben＝Blut gepdrieber mie fol： gende figur jeiget
Scapulier.

Şintets Sbeil
Botbet ；Pbeil

${ }_{28}{ }^{\text {nif }}$

5）Maft bu baz Sigill dber ben cigentliden Kitut Degjenigen Geiffez，melden but berufen milft，mit tobls
 f（dreiben，und an ein Sakel＝Stodtein＇bangen，und an Dem Rand beş ©reipeş，aufftedien，wie folgenbe Figur zeiget．


2Ulezs Borgefagte muF gefudt und $z^{u}$ redit gemadat werben in Neumond und Mitpodse und freytages, und an benen Stunden, weldge difen Planeten, nemlid) dem Mercurio obee ber Venus gemieomet ferno, weldae mann ©üg' beh Astrologifden Pảdern-genagiaín erjebeit Yanhi.
6) Der Meifer muf entrober allein fern, obet ménin mebrere Dabey feyn wollen, allejeit ungrad.
7) Sierzu miro erforbert cin fiderer und einfamer Ort; wann daz wert in einem אֹauf yorgenommen werden foll, fo mún daf Bett gegm Sonnens §ufgang geftelfet werben, bie $\mathfrak{z G u ́ r}$ ober ein Fenfer muß pfen
 zum $\mathfrak{m e r t}$ geboren. Dabero ift ez allezeit fiterer und beffer, :dap die probe unter freyen simmet in benen

 pergleiden 'grobe geboret Das̉ Raubiperd́ aus folgenden:

合. Sem papaver nigry
Herb. cicut.
Coriand.
Apii et Croc. et biefer in ungleiden ofrmidyt.
8) Die Solobe foll geideben auf cinen Mitwod ober Frentag Nadtz, entroeder in ber erften Stunde bes Sadts-oder in ber fedfiten yon Somensuntergang, bez โags aber muf fie iṇ beafelbigen Stunben, welde Dem Mercurio ober Veneri gewidmet jeynd gefdeben.
9) Der Meifter folf vor Ungefung bes Werta mobl ermagen, wab für ein ©efdadft er mit ben ©exiftern tractiren wolle, bamit in bem Shauf, moo bie Gade geideben foll, feine Werftorung ober Werwirrung ge=
 Gafter und unerjádrodener Mann feyn, ber an ber Zung unt $\mathfrak{A u}$ §ึprad feinen febler 'Gat; bann bie Citirungen múfen mit lauter und unteridecitenber Stimme nadborúds lid gefproden werben; alle Gefelfen reden tein Wordt, fondern ber Meiffer allein foll fich unterfteben bas ses fadiaft $z^{3}$ tractiven und mit benen ©reiftern \{aredien.

103 Sofern nun ber Wreifter ein ©fefßà ft bat, wels Geeb bie Geifter nidt erfưlen roolten, fo netbme er peinea Stecten, und růbre unt folage bamit berfelben Siglen, unb ndbre Diefelbe fum Feuer ober Roblen, mit weldern Der Raud gemadt noorben, und lafie fie gleidjam nadu uno nadj brennen, und fie werben ibmfogleid gelforfam fenn.

Nadbem biefez alles redt und moby zubereitet und serorbnet morden: fo foll ber meifter entosber allein ober mit feinen ©feptlen in ben Ereis geben, und im Eingefen ipreden:

Harim. Karis. Astacas. . Enet.. Miram. Baal. Alisa. Namutai. Arista. Kappi. Megrarat. Sagisia. Suratbakar.
: Folgen jetgo die Citationen, Ramen und ©iglen ber Brifler, melde hierburdg gerufen und citirt werben tonnena.

## 108

III．Doctor Fauft grofer and gemaltiger Sodlenzwang，medtige Befduodrungen Der bollifaen Geifer，befonders bes

Dás biefer Sdraze unb Gitfr yon alter： band artan geboriamooll，obne allen ${ }^{2}$ ufs rubr，Sdredienfegung und Sdaben vor ben geftellten ©rays feiner Beforobirer bringen und zurủct laffen mùfe，Nad Dem Orager Exemplar 1509.

## 

Sier folgt nun ber famofe Fauftifale sollengmang， wie in Den frúberen $\mathcal{A n t a n d i g u n g e n ~ : v e r i p r o d e n ~ i f t . ~}$ Diefer fodlenzwang if eing ber widtigten ober： －vielmebr，er ift bab allerwibtighte Astenftut zur Beranf．daulidung der fogenanrien drifts Lidutheofophifden Magiea Man meif nidt，menm man ibn liest ${ }_{p}$ ．ob man bie ：Sectheit：pder Die Ulbernbeit． eines 刃ienfaen metyx bemitleiden，oder belachen，folf，ber es mit Der Solle anfninumt，um fidy in ber Madt bez Jimmele buri den\｛eufel irdifher Sortheile zu verfidern，weil Gott fie nidt gewdibren mill．－ひひer Dief $\mathfrak{A l l e z}$ liegt bier aufer Der ©pbåre unferer Betraditungen，ba wir bié in ber Gefdidte ber Magie fo beruibmte $\mathfrak{A c t e n f t u i a n i d t ~ i n . ~}$ ber ※bfidt mittheilen；um eine tbcologifthe abbandlung Darüber zu fdreiben，fondern um die drifflide $\mathfrak{R a}$
gie in ifrer $\mathfrak{B e r f e g r t f e i t ~ b a r z u f t e l l e n ~ a n d ~ z u ~ z e i s ~}$ gen，wobin die fid felbf und die Yernunft úberfprins genbe Sdmarmerei ben Menfien in feinem Trota uno in feiner ©ampdar $z^{u}$ fübren vermag．

Die（Gefaidate Diefezs Buck ift fo Duntel，alz die
 $\mathfrak{F a u f t}$＇z felfft．©́z liegt auf ben Búdern Der $\mathfrak{A r t}$ ein Sあleier ber Finfternif；man lann fie faft nie anderz als in Sandidriften，wie fie unfere angebliden ©eis fferbefdnodrer und Sdd太gebeber beiiken，und immer nur zu theueren Mreifer auftreiben．Diés £egtere if Diefen Reuten nun freilid nidt úbel zu netmen．Denn in ber $\mathfrak{Z h a t}$ ein $\mathfrak{B u}$ ，wie biefer grofe und gewaltige fodlenzwang，wodurd man fid，fo oft man beffen Eitationen berfucht，bie nidt ganz unbebeutende Summe von－zwei bundert und neunjig tauffend Dus caten erwerben fann：ein foldes $\mathfrak{B u}$ 人d iftimmer fabo etwa werth！！！Ge if unter diefen Umitan＝ Den febr natúrlid，baf bie siterárgefaidute biefer
 Ienziong exiftiren mebrere Recenfionen und felbft Ebitionen，（an unbefannten，ober erbiditeten Soten gedrudtt，und，wie faum brauth bemerft zu werben， nie auf bem $\mathfrak{F B e g e}$ Deß Buabbandelz berbreitet）unter berfdiedenen yon cinander abmeidenben ziteln uno Befdmodrungz＝Formeln－benn man bat and eine Receniion，worin zunddft die Meergeifter beqdrworen
 berauf bringen mútifen！－wie diê unjere Sefer bereitz auß bem erfen Theile ber 3auber＝Bibliothef（Mizs cellen；Num．I．）erpeben tónnen．ઉegenmårtige © Dis
tion ober Fecenfion, yon ber id cin febr fauberezs Manufcript beiige, weldees vormals einem redttjdaffenen,
 befangenen Manm gebdrte*) - biefe exition foll bie Wrager von 1509; und nadh einem bem Bude beilies genben Settel, bie befte, addeffe und erprobrefte fern. $\mathfrak{U m}_{\mathrm{m}}$ bem $\mathfrak{W}$ unfdie mebrerer Siteraturfreunbe und ©ubs frribenten $z^{u}$ entipreden, wirb ber Drut pon $\mathfrak{W}$ ort子u $\mathfrak{3}$ ort nad Dem in Der Sffizin bè̂ Serrn Berlegerß Den Gegern vorliegenden Manufcript veranftaltet, Dab, wenn bie $\mathfrak{A k j}$, rift mirflid won cinem Prager Exemplar vom $\mathfrak{J a b r} 1509$ genommen if, pfienbar cine berbefferte ©rtbograpbie erbalten bat.

Die ber 3aubersßibliothet voraub gegangenen beiben fleineren Sdariften: $\mathfrak{B o n}$ ber alten und neuen Magie $\mathfrak{U r i p r u n g}$, Goce, $\mathfrak{U m f a n g}$, und ©es fdidte, fo wie yon ber Kbeurgie, oder yon Dem Beftreben ber Wenfden, mit Der ©eifters welt einen realen Rapport, anzufnupfen 2 . (Maing, 1819 u. 1820.) fino bereitz in mebreren gelebrs ten Beituraen, namentlid in ben Sallifden und ges naifめen Riteraturgeitungen, in ben theologijdem $\mathfrak{Z}$ naflen, in ber $\mathfrak{J f i z}$,' in ber Nationaldifnil Der Deutiden u. ₹. m. mit ermunternbem Beifall und

[^39]sieler शadiridt recenfirt morder. Snbeß alle biefe dfa fentliden Blátter baş Unternebmen nidt allein billigen a fondera, für midtig und berbienflidh ertlảren, merbe id cinmútbig in benjelben gebeten ober verpflidtet, modgs lidfte $\mathfrak{F o r f i d} t$ anzumenden, baf bem $\mathfrak{K b e r g l a u b e n}$ fein $\mathfrak{B o r i d h u b ~ g e f d e b e . ~ G ̧ e w i ~}$ Berpflidtung, welde bei einem Bube Der art an igrem redten Drte febt! Ezs, fen ferne, Durd die 3auber= Bibliothef Daẹ शeid. beß थberglaubens auf irgend eine $\mathfrak{W}$ eife gut unterfúgen; vielmebr es in feiner $\mathfrak{N i d t i g f e i t ~ D a r g u f t e l l e n ~ - ~ d i e f ~ i f t ~}$ ifr 3wed, ifre\{endenz, ibr Streben. Naments lid miederboble id in Betreff ber $B \mathfrak{u}$ あer oder Manuicripte, melde nad Dem lange úberbadten plane ber 3. B. in biefer zweiten elbtheilung vorfommen, node einmal, maş id mit innigfter Ueberzeugung in Der alten und neuen Magie S. 69 f. fam gefagt babe, wie id namlid glaube, daf gerabe Die bffents lide $\mathfrak{B e f a n n t m a d u n g ~ D i e f e r ~ f i n f t e r e n ~ u n d ~ m i t ~}$ Finfternif bededten literatur Das befte und Fiderfe Mittel fey, ben unerfegliden Sdaben und 2berglauben, der in Stdoten und auf Dem $\mathcal{L a n d e}$ biz zu piefer Stunde beiangebli den Geifterbefdrodrungen und Sdasgrabes reien bamit getrieben wirb; entgegen zu wirs ten und foldem ju fteuern, indem bergleiden ©ariften notbwendig ibren Werth verlieren múfien, wenn fie auş ibrer myfteriójen Dunfelbeit bervor gezo: gen, und in ibrer Nidtigtcit Dem publifum vorgelegt merben.

Dagegen - menn id bei Fortjeģung Der $\mathbf{3} \mathfrak{a} u$ bers

28ibliotbef in Begiefing auf reine bodiere sfagic $\mathfrak{Z n}$ s Deutungen und $\mathfrak{A} u$ fgaben, ober mit Cinem $\mathfrak{B o r t}$ Fbeen
 erlauben follte ${ }^{*}$ ), bie bem frengen $\mathfrak{R a t i o n a l i f t e n ~ y i e l s ~}$ leidet unerweislidy ober parabor borfommen fónten; fo boffe id, Daf folde nidt mit bem gemeinen Bejduwds: rungz = Aberglauben, sber jeswedem anderen ※berglaus ben, Der Den Redten Der 隹ernunft zu nahe zu treten wagt, alz unter Eine Rategorie gehórig vers medfelt merben bürften. Niemand fann die beiligen und unverlierbaren Fiedte ber $\mathfrak{B e r n u n f t ~ m e f r ~ e f r e n , ~}$ alz id, und was im weiten ©ebiet allez menjaliden Forfdenz und Wiflens nidt vor bem Ridterfuble ber $\mathfrak{B e r n a n f t}$ beftebt, befien Werth, Dauer und Wirfanifeit fann nur vorúber gebend jenn. Eben barum aber ver: medjele - nidt ber Sceptifer und nid) Der Myftifer, nidt ber ©dmperglaubige und nidt ber Ueberglaubige peine individuelle $\mathfrak{B e r n u n f t}$ mit ber allgemeinen $\mathfrak{M e n s}$ fiden= $\mathfrak{B e r n u n f t}$, und ebre $\mathfrak{A n b e r e r}$ Meinung, wie er Dag æedt bat, zu fobern, bấ man die feinige efyre; fobald Daż, waz Geder mill ober meynt, fey eq̆ Denn auch anjdeinend "über» Dié Bernunft, nur «mit" $\mathfrak{B e r n u n f t}$ gerooll ober gemennt, int bem
*) $\mathfrak{H} \mathfrak{m}$ midd bier rectit bu verfeben, buirfen bie lefer, welde bie 2llgemeine beutfae Encoclopadie befizen, uur den
 vergleiden, wo id, mabrend id Den gemeinen roben Befanms rungsaberglauben in feiner $\mathfrak{A b g e f}$ (chmacttbeit Dargeftellt babe; jeige, Dafi Dem algemeinen $\mathfrak{W o f l f e r g l a u b e n ~ a n ~ D i e ~ E a c h e ~ e t r o ~ a s ~}$ Tieferes und wabres im mentaliden Gemithe ;um Brunde liegt, Das Peinesmegs unter Die Sategoric yon leerem 2bergtauben, DDer millfubrlider Erbidtugs gebitt.
gemáă vorgetragen wirb. - Belegrung und freunbtide Suredtrweifung aber nebme id in Dem fdmeeren und bunt, Ien ©ebiete ber berfdiedenen Unterfudungen der $\mathfrak{3 a u s}$ ber=Bibliothef immer gern und mit berglidem Danfe an. Dief find feine Worte, fondern es ift ernflide ges meynt.

Und nun fein $\mathfrak{F o r t}$ weiter und fofort ben $\mathfrak{S d}$ (fiens grang, obne die mindefte Berdnberung, obne ein zus gefegtez oder geffridenezz W3ort, ja auch, mie ebenfallz ift gerwúnidt worben, obne eine einzige Note! Namlid obne eine $\mathfrak{R o t e}$ in, ober unter bem $\mathfrak{Z e x t e}$. Die Rleinigleiten, welde id zu bemerten für nóthig ober angemefien bielt, find im Rext mit bebraijdien Budfitas ben angebeutet, und mogen ibre Stelle fufort bier am ©aluá biefer Borerinnerungen einnebmen, mobin die lefer dann nur zurúá bliden tónnen.

א) Aziel $^{\text {f. Dimonomagie } \mathfrak{T h} \text {.II. ©. } 292 \text { f. bergl: }}$ mit Der אupfertafel am Ende Des $\mathfrak{F B r l f}$.
(N) Fauft if alio, mie belannt, nidt ber Bers faker, fondern nur ber $\mathfrak{S e c l d}$, der daz Gbeal ber uns. ter feinem Namen bei Den Exorciften und Sdanggrdbern. gebráualiden $\mathfrak{B e}$ efdnodrungen. 2tud bierüber miro 5eert Wrof, ©dmidt zu Berlin in feiner ©efaidte Der Didtung yon $\mathfrak{F a u f t}$ (fi beffen faddbare Beitrage. zur ©efdidte ber romantifden Poefie S. 107: Berlin 1818:) obne Sweifel das Năbere bemerfen und mebr £idt verbreiten.

אאא) S. Befdworungzsifunf in ber affg. Deutid).' ÉncyclopdDie, wo id ausfúbrlider bieson
gebanbelt babe. Die Worte beziefen fid namlid auf die $\mathfrak{m a b r e}$, baf Salomon fo und fo viel tautiend legionen Zeufel Durd feine $\mathfrak{B e}$ fdmoórungs = Rúnfte in einen grogen Rupfernen Reffel gebant und bei $\mathfrak{B a b y l o n}$ in einen See verfenft baben foll.
2) Denn bie bofen ©eifter find \&úgengeifter, und fübren bie Befdimorrer, wie Satanaz bie Sexen, dfterz auf bie veridmiktefte Weife an. Wpeubomos nardie der bojpen Geiffer, im Reg. Scot'z Discovery of Witcheraft $\mathfrak{B}$. XV. ©. 11. Robert $\mathfrak{F l u b}$ 's Utriusque Cosmi Historia (Oppenhemii, 1617.) P. I. C.4. pag. 114 seq. Damonomagie $\mathfrak{z h}$. II. ©. 147-158. 168-174.

בב). Atufallend, bas in ben mannidfadeen $\mathfrak{B e}$ fabrod:
 myfteriofe Om nur ©in $\mathfrak{P a l}$, und zwar in ber $\mathfrak{S}$ aupt ©itation in ber Mitte zwifden ben beiden
 grammaton und Agla borfommt. - Boraubs gefegt, Dak fix Daz ganze abentbeuerlidee Befdmorungzz wefen ber driftliden oder theofopbifden Magie auf gerviffe allgemeinere $\mathfrak{Z n n a l b m e n ~ o b e r ~ M r i n c i p i e n ~ g r u n n ~}$ Det - tônte Diéß als eine $\mathfrak{A r t}$ von Beftatigung ber Bermutbung angefeben merben, weldde id im Iten $\mathfrak{z b e i l e}$
 borgetragen babe.
d) - in unberanderlider $\mathfrak{R}$ ủnze. Denn
 und Tuade dfterż in allerband andere Dinge, 尺oblen, Sferbemift, jas. v. - Rinderbreat. ©. Dimp:
nomagie ふ6. II. S. 147-158. 168-174, 100 mant Die Belege biezu findet.
da) Man berwunbere fid nidt über bie Sorfidt,
 Durd) Bejdmórungen gefidjert mirb. EEz máre bod gar zu fatal, menn $\mathfrak{A}$ ziel baz fáone Súmmoken bon zweis mal bundert und neungig taufiend Dyfaten $\mathfrak{n a d}$ fo viel $\mathfrak{U n g f t}$ und jameipboller Múbe Der Sóllens Befdmórer ridtig úberbrddte, und man am Frnbe nur einen Rlumpen - Roth oder Sferoemiftim Rreifebatte!

## Doctor Fauftz Sollenzmang.

(Bucdifablider 2bbrutt nad ber Prager Ebition von 1509).

## 

Ylnfánglid bienct bir zur ridtigen Nadridt, bá ou bey Diefem Bejdmodyrungz = Werfe Dez (S)eiftez Aziel, x) nidgt ibm zu eigen merden múneft, ob er Did gleid), ibm Dié Scele mit beinem ßlute zu veríhreiben, fameidelt und anloden mird. Sein! Er mird Durd bie Rraft beis ner borgebradten WSorte gezmungen werben, Dir nad סeinem Wunja und nad beinem unaufbaltjamen Willen unmiederreblid zu geboriamen und zu tbun, mas bu inm auferlegeft. Seradte Daber feine sift, und febre Didy nid)t Daran; Galte Did vielmebr an ©Sott, Durds Defen boddite und allmaddtige Sabmen er Dir base Bez foblne úberliefern mus, und zwar zitternd, ja er mirb fidj Dir an Scele und £eib einigen Sdaben zuzufugen, ganz onmádtig und fraftloç befinden. 乌ernad, ebe Du,
gizi Exorcist biefee Wert yornimft, if eg beine reff befondere $\mathfrak{y}$ flidet, yorber brey $\mathfrak{z a g e ~ z u ~ f a f t e n , ~ z u ~ b e s ~}$
 - ren, und andere gute unt beilige $\mathfrak{b s e r f e} \mathfrak{a u z z}$ zưben. Qa§ Dabey, Gott, Dem beiligen Beifizu Ebren, brey beiz lige Mefen anbadtesodil lefen; bamit er bid erfeudite, feine almadtige Gnade, ben Ceif zu bezwingen, Dir fおende, und bu bein $\mathfrak{F o r b a b e n}$ núslid und mit gus
 und Diefeß Budt, fo oft bu fie gebraudien milft, yon cinem orbentliden und gemeybten $\mathfrak{P r i e f t e r}$ Benedicirt werben, und Du cinen beiligen $\mathfrak{P a r t i f e l}$ auf beiner $\mathfrak{B r u f t}$ tragen, ben Geift aber forbere, daper inder freundliden Geftalt unb liebliden Miene: ei: nez zwólfjabrigen Júnglingz erfdeine.

थUfes bas Du thuft, verridte gur Cbbr und Berberr:
 id nod cimmal, Durd DeĒen frdftigen Beyftano mirft Du ben Geif bezmingen, und beine $\mathfrak{A r m u t b}$ in Reidtbum verwandèln. Dabey aber vergif ja nidt in ben $\mathfrak{W e g e n}$ beß Serrn zu mandlen, uno ben $\mathfrak{A r m e n}$, ben ®irden unb Sdulen bein Opfer zu geben; fonft wirb Dir ber erbaltene æeidthum bie ewige Dual, fatt ber vermeinten freube, zu megen bringen.

Das Dettidaft der Siegel des Cceiftes Aziel, meldez erdem Doctor Fauft úberreiden mupte, אא) die Tage und Ctunben, in melden biefer (Beift $z^{4}$ forbern fey, feine Geroalt ûber bie verborgene Gufter, baf manzmeen ©raife; ben einen dem zu erfdeimenden Aziel gewidmet, ben andern aber, in meldem ber Exorcist mit feinen Geffúlfen fid einfalies
fet, neben einanber madeen múpe: foll in biefem eqbidnitt ertläret und bemiffen werden.

Dâ Pettfdaft.ober Siegel bes Aziels, auf welder der Exomeist mit Dem linfen $\mathcal{F} u$ ह tretten muz, if folgenbes:


Befdwodrung bes Rrayfeb.

$\pm$ Han $\ddagger$ Ath $\ddagger$ Zael $\ddagger$ Tetragrammaton $\ddagger$ Jesus $\ddagger$
 Nomine Jesu Christi Amen. Somm! Somm! ita

- Uriel $\boldsymbol{4} \boldsymbol{4}$ Hatiphel maneant adyta Crassa $\ddagger$ Amen. $\boldsymbol{\Omega o m m}$ ! $\boldsymbol{R o m m}_{\mathrm{m}}$ ! Antiala $\Psi \ddagger$ Dubanna $\ddagger \ddagger$ Amen $\ddagger \ddagger$ Orel $\ddagger \pm$ Corial $\ddagger \pm$ je Attabai $\ddagger \pm$.

Benemung ber 3eiden umb Cbaracteres bie auf Sjappier gezeidnet und um ben Rraȳ geleget merben.

## $ひ \Omega G$ Aziel.

VI Versiel Lamma.
$S W_{W}$ Spiritus veni, veni, veni!
A) dventat et adsistat!
$\mathcal{V}$ Labaub nostri.
$\delta 2$ Thesaurus appareat.
Pampam. Thasamor.
VI. Versiel.' Vriel. Lamma. Appare in nomine Patris, $\pm$ et Filii, $\Psi$ et Spiritus Sancti $\pm$ Amen.

Die brey Rrayfe merber mie gemóbnlid gemadts Nur bey bem oritten feģe binzu: ©̧g jeye in biefem Srayße ein Puancttlein, oder Riflein, oder Rlúftlein; fo molle Gefus fein beiligez Rreus Dafúr fets
 Sobnez wund oez beiligen feiftez f. Amen.
, Bor ber'gei每hodrung des Beiftes bitte in beinem

is Bethe tnicent:
f: Laus Deo, oremus.

To bet Exorciste bethen tama，wie eg ihm ber beifl ber BSici⿰⿱⺈⿵⺆⿻二丨⿱刀⿰㇒⿻二丨冂刂灬位 eingiebt．

Quf Diefez Gebdt，© Barmberkiger ©ott，
 （ $\mathfrak{B i}$ ermal mit beller ভtimme gegen bie vier $\mathfrak{Z}$ beile ber Welt）Dafer in einembellen sidte in lieblis der ©eftalt（bey bellem und larem Simmel） obne Wind und Fiegen，obne $\mathfrak{A u f r u b r}$ ，Sarets fen und Sdabenfegungerfdeine，um beiner


Sn folgenben ©tunben tan ber Geif $\mathfrak{N j i l l}_{\text {berufen }}$ merben

| Wormittag um 4 u． $5 \cdot \mathfrak{u t r}$ | $\begin{gathered} \text { Radymittag } \\ \mathfrak{u m} 5 \mathfrak{\mathfrak { n } . 1 1 \mathfrak { u b r }} \end{gathered}$ |
| :---: | :---: |
| Bormittag นm 4 н． $10{ }^{\text {Hit }}$ | Nadmittag um 2 ม． 9 Uhe |
| $\mathfrak{B o r m i t t a g}$ um 7 น． 8 แbr | Madjmittag um 10 uhr |
| $\begin{gathered} \text { Bormittag } \\ \mathfrak{u m} 7 \mathfrak{u} .10 \mathfrak{u g r} \end{gathered}$ | Madmittag gar nidft |
| Bormittag um $5 \mathfrak{u} .7 \mathfrak{l b r}$ | Madmittag $\mathfrak{y m} 3 \mathfrak{i n} 12 \boldsymbol{u g r}$ |
| $\begin{gathered} \text { Bormittag } \\ \boldsymbol{u m}-3 \boldsymbol{u} .9 \mathrm{uhr} \end{gathered}$ | Radmittag um 5 u． 12 unt |

Die 5immelgzeiden find biefe:
Wibber, Roew, 3 willing, © mann und die Jungfrau.
©rofer und gemaltiger Sollen:3wang.
Wisnn buallez, was im Forberidt gefdrieben ftbet, püfitid beobadtet baft; fo fange daza beilige $\mathfrak{F B r l}$ mit Deinen (Sefellen, Durd folgendez Bebeth fuß fallig an:

Soflmádtiger Gott und Simmlifder $\mathfrak{B a t e r}$ ! id bitte Did Durd Sefum Gbriftum beinen alferliebften Sobn, und burd dieje beine allerbeiligfte Namen Agla, Noab, Soter, Emanuel, bu wolleft Die Worte meines Munbes gnádiglid erboren, und mir Die Rraft und Madt verleiten, baf die bófen Geifter, welde bu meger ibreż Sodmuthis und ifrer Serfafuct, aus beis nem beiligen Şimmel in den $\mathfrak{U b g r u n d}$ der Sodll verfto baft, Daß Sie, wenn id Sie mit beiner Madt ; Fraft und Starfe ruffe, allein meinen. Willen und mein Begeftren vollfringen; baf id Sie binde und bes zwinge, fidtbar, willig, in einer liebliden Meniden=©eftalt zu eridecinen, und meine Worte, welde mit deinen allerbeiligiten Namen ver: cinbabret find, nidt zu veradten burd bie ewigen Worte deiner Majeftat: Adonai, Ai, Nami, Amar, Semello, Lei, Ursion, bey bem $\mathfrak{J}$ úngiten ©e
 ler beiner beiligen Namen beiner boddfen Majefat: Ohel, Agra, Jod, bey welden Namen Salomon Die ©eifter ing Wafer. gezmungen bat. אאג)

Soldice allez gefdebe burd bie costlide whatit; Traft -und Geraalt, Tetragrammaton, Agla, Adonai, Amen.

## Crafectitationt

Sad N. N. befdumodre bid Greifí Aziel, bey bem Ridter Der £ebenbigen und ber Kodtea, Jesu Christo, Durd ben Gddopfer beb Sjimmele umb Der Erben, bey Dem ©ethoriam, welden Eott den Speiligen burd gefum Christum gegeben bat, und Durd Die Mraft und Würs fung bes $\sqrt[5]{ }$. Geiftes und Der Sceitigen Drenfaltigleit, Daf Du Geift Aziel, cilenz eridecineft, unb balb zu meinen Rraýs, meinen æillen zu ers fúllen und zu vollbringen tommeft. Dab gebiete
 Zeufel alle. Wadty genommen bat. Deromegen fomme, Geif Aziel, mir geborfam zu feyn, bey ber Mroft

$\mathfrak{F}$ d N. N. befdnodre bid Aziol, mit biefen $\mathfrak{m a d}$ ts Worten: Margrad, Gratiel, Lalelai, Emanuel, Magod, Vagod, Saboles, Sadai, Ai, Sadoch, Oseoth; Mayn, Kalle; Daf bu mit cine ©umme Gelbezz, fo viel id verlange, an gúltiger Mủnse und unveranderlidem ©olde, bringen mûfeff. Dab gebiete id) bir ©ecift Aziel, bey Diefer Moxdt : Tetragrammaton, Agla, Ephebiliam; Sia, Epragus, Serisit Adonai, Henecht, Aron, Sant, Sordida, Sida, Tetragrammaton, Osion, Zellianole, Elion; Elion, Aida, Descendat ad nos, erfdeine mir ja ganz freundid. yor meis
nem Rraye und bringe, was id yon bir fors Dere. Pas gebiete id dir ffeif Aziel im Namen Jefu. U(men.

Sad N. bejduwotre bid Lucifer, Beelzebub, und alle Sbriften, wie ibr beifen und Namen baben moget, bey ber allerbeiligften Dreyfaltigfeit, bem Yater, Sobne und beiligen ©eeiffe, Alpha und Omega, Michael,
 Fa id befamodre eudy Treufel alle mit einander, in ber Sólle, in ber suft, und auf Der Erbe, in Den Gteintluften, unter bem Simmel, im Feuer and anallen Soten und eandern, wo ibr nur fend und Euren $\mathfrak{\text { Kufentbalt babt, feinen Sot augges }}$ nommen; bafibr diefen ©eift Aziel augenblúts lid beftellet, und er yon Stund an, fo viel id bes gebre, bringe, doer $\mathfrak{F d}$ N. ein eridaffenes Ebenbild
 Lucifer und Beelzebub mit allen deinem $\mathfrak{U n}$ bange quälen, nuartetn, peinigen und angfigen; ja alle Qual uno Dein foll auf eud liegen, biz ibr mir biefen Geift Aziel gefendet babt, meinen WBillen zu bollbringen. Sal befdmóre Gudy fo viel ifr Milionen eurer fend, bey dem beiligen Blut Yefu Cbrifti, baz yor baş ganze menfólide ©efofledt vergofen, daf̃ Wir paburd erlófet worben, mit diefem Madtblute folt ibr, ibr $\mathfrak{T c u f e l}$ ! iets aufb neue, gezroungen, gequallet und gepeiniget wer: Den, biz in die auferfte Finfternís, ia in Dem $\mathfrak{A}$ b= grunde ber Solle folt igr yor biefer Befamdo rung nidt fider fein, bif baf $\mathfrak{J b r}$ mir ben Geift Aziel vot meinen frayif fendet und

 und neunund neuntig Taufend Dutatenbringe. So ibr, ifr Geifter! Die id benennet und nidt benennet, Diefes nidt thum wollet, Daj ibr ben ©eift Aziel, ber über alle verborgene ©duage (Gemalt hat; und die unter
 Diefem Rrange fanftmátbig erfdeine und bringe, , mab id jesgo begebret babe: fo folt ibr, ind seiffer! gequalet feyn, ja gedngftiget, gemartert und gepeiniget werben mit biefen Madt = und Rraft = Wisorten: Tetragrammaton, Adonai, Agla, und mit bem Blute $\mathfrak{J e f u}$
 sorben. Diefes. Blut folf eud martern und peinigen in alle Emigteit, obne 2 ufbobren ; ja biz in ben $\mathfrak{Q b g r u n o}$ Der Sobllen; ja eż follen alle ©ualen, die den ©ottlojen wieberfabren werben, von eud nidt abweiden, fonbern alle $\mathfrak{A l}$ ugenblife eure pein vermebren von Stund an biz in alle Groigfeit und nod brúber. DaE gebiete id N. eud Geifter! mit einander bey biefen bodbeiligen $\mathfrak{N a b m e n}$ und Madtosbortern, bas ibr Diefen Geifí Aziel vor meinen Praýf fenbee, bás er mir in lieblider und freundider ©Seftalt eridicine, unb bie gemélbete ©umme Dutaten bringe. ©as gebiete id) bir ©eif Aziel, bei diejen Sjodgeil. श̂amen Tetragrammaton, Adoriai, Agla, Epondion, Leon, Nepthivum, Sabaoth, Sother, Elion. ※men.
: Laudes dantur etc. etc. etc.
Sad beidnoodre bia Geift Aziel and beine obefellen bei der ©ebburth unfers lieben Serrn Sefu Sgrift, daß

Du mir bor biefen Rranf fommeft und bringeft, wab id won dir begebret; fo gemî́ alş Jefuè Cbriftuè mit feiner ©eburth, Reyben, Sterben und 2uferftebung dab ganze menfdlide © Cefdledt erldjet bat, alz befdmodre id Did. und gebietbe bir und eud. Geiftern, allen und jeben, Daf ify mir diefen ceift und Sdagberiber Aziel, vor diefen Rrang fenbet and er mir fo viel golo in unvers anbertider giànge, albid begebret, bringe. Dab sebiete id bir Cacift Aziel im Ramen Sefu. $\mathfrak{U l m}_{\text {men. }}$

Errfdeine mir Geift Aziel vor biefen Arayß, in fabner meifidliden ©eftalt einez zwolfjabris gen $\mathfrak{J} \mathfrak{u} \mathfrak{n g l i n g}$; obn Gdaben meiner und meiner Gefellen, obne Ætumor, ©etúmmel uno Gुeftant, dab gebietbe id Dis ©Geift Aziel bey ben bodbeiligen Mladts Worten Tetragrammaton, Adonai, Agla, im


Fortjegung ber Befimborungen.
Sad N. befamodre eudh, ©たeiffer! Die ifr bier zus gegen feyd, abfonberlid den Geift Aziel, bey ber Rraft und Madtt beṡ 马ungiten Geridtz, bey ber $\mathfrak{H u f}$ erftefung Jefu Gbrifti, und bey dem erfdrofliden Sens tenz und Dem Urtbeit ©ottes; , po ifr vermaledente une ungeborfame © Ceifter zu eurer ewigen Quall und Pbein vernegmen werdet, daE ibr mir augenblidlid ben Geif Aziel fdifet, und bu mir gefdmoind erfdeineft und meinen frengen Befebl wor meinem Rrayfe nolls fübreft. Daè gebietbe id eubl und befonderz dir ©epift Aziel, bey Diefen Madtroorten Tetragrammaton, Adonai, Agla, ober id quade did biz in bie áu:
ferffe foblle binein, und bab gebietbe idf euad, ibr çit ffer, Feiner aubgenommen, Sdgatbefisern, Ruft= иио Wager = Geiftern; , und ben ganzen Sodrifaien ©daaren; oder ez úberfalle eud alle Dual und Dein ber Sodllen, ja alle Brarter bea Sjollifden Rucifers foll eud bremen und burdreipen, daß ibr gana und gar nidt bleibeu tonnet.

Soret igr bollifden furften ber finfers nif! fendet mir ben begeliten Geif Aziel, zwinget ibn, bá er bor meinem franf eridecine, und mir bie befoblene zweybundert und neun und neunzig Taufend Dufaten bringe. Denn id befdmodre eud) bey diffen Madt = Worten: Tetragrammaton, Adonai, Agla, Margael, Gratiel, Elibat, Margoth, Oseoth, Mariachen, Ai, Palenam. Diefe Befdrodbrung und Madtroorter follen cudy mit Sampefel und pedh in ber Sodille martern, und mit allem bollijden feuer brennen, und euere innerlide Geis ftebseraft foll fo lange gedngftiget werben, bis mir
 jugendididen Geffalt in aller Billigleit, obne Sdaden meiner und meiner Gefellen, obne Rumor, Sardten und $\mathfrak{F u r d t}$ erfdienen if, und mir fo viel ©oblo als id begebret, gebradt bat; biermit alfo Aziel! jolff ou burd biefe allerbeiligfte શamen Jefu Cbrifti, Ter tragrammaton, Adoriai, Agla, bor biefem Crayfe Cittiret feyn, fo mabr als $\mathfrak{A}$ men.

## L $\triangle$ US DEO! OREMUS.

## Snifent.

©! Mumadatiger und Barmberziger đott und $\mathfrak{B a t t e r}$, Cdopper Simmelz und Der Grben, der Du Die Sjerzen ber Menfden cefenneft, und ibre Noth beßer weif; alz mir dir es flagen tomnen! D ou Rónig aller Rónige, und $\mathfrak{5 e r r n} \mathfrak{a l l e r} \mathfrak{S e r r n}$, ein $\mathfrak{R e g i e r e r}$ Der ganzen $\mathfrak{F e l t}$ ! $\mathfrak{W i r}$, beine unmúrdige Geffodpfe und arme betrangte Ereaturen, bitten did mit fanftmúthigem ©seift, ou wolleft mir Deine góttlide Rraft verleiben, úber ben sucifer und feinen Ontbing, bamit er alle Sual und Wein, Die id ibm durd beine Ģittlide Rraft und Madt über den Şalz faiffe, empfinden múpe: Daju verleife mir beine Gottlide $\mathfrak{J u}$ lfe und Bei fand, und fende unz ben Seiligen Midaael, ©fabriel, Rapbael und Uriel, Dafefie unz beis fteben in unferm Werfe; wider beinen Wider: fader; Den leidigen Şdlengund Lucifer zu
 Rreus, oarauf daz allerbeiligfe $\mathfrak{E a m m}$ © ots tez für unz gefaladtet worden. Das verleibe ung, Der Du in Deiner Serrlidfeit lebeft und regiereftimmer und ewiglid. Amen.

## Ewiger Fitud

über ben qucifer und feinen enthang.
\&ucifer, \&ucifer, \&ucifer! Du Oberfer Der $\mathfrak{T e}$ fel! mun bore Die Gtimme meines Mundes
burd bic Geroalt uns Rraft ©otteş! nún trette id mii meinen Güfen an bie Mforte Der Sodue, Durd Die Rraft und Geralt ©ottes in Diefer Befibworung, modurd id Die $\mathfrak{T b u}$ ren und $\Re$ Riegel der $\mathfrak{b} d l l e n ~ a u f f i p r i n g e, ~$ und bid Lucifer jammt beinem $\mathfrak{A}$ (nbange alfo quăle, martere und peinige, daf du alle Qual der Berbammten empfinden folleft, und daş folange, biz̀ du mir bies fen begebrten Geif Aziel in fidtbarer Mens faengeftalt einez zwolfidfrigen Júnglingz gefendet baft. Darauf made id ben Unfang burd $^{2}$
 Sungfrau, beren Namen Maria, ber bir ben Ropf zers tretten bat, fo wabr alk $\mathfrak{A m}$ men.

Sa, nad bem Ebenbilde Gottez eine erkiafine ©reatur und Menja, und bon Dem Seeiligen ©eift ges
 bub, Astaroth und Paymon fammt alle beinem
 Durd bie Praft biefer Befdmorung von allen euren eldmterin entfeset, und aller eurer Rraft yon mir benomment feyn follet. Durd Dic Rraft und ©emalt ©ottez foll eud bie allen Berbammen yon ©ott gefegte Pein uberfallen, Die Rraft und Gemalt ber Seiligen gefamten Namen Gottez, Die in Diefem $\mathfrak{B u d b e g r i f f e n f i n d , ~ a u d ~}$ bas $\mathfrak{5 d r l i}$ ide feuer mebr erbigen und auf dab empfindlidite Durdbrennen. Sua aber beidmoire id. N. Gile biefe Dual, Ongit, Mratter und Spein, bura bie beilige $\mathfrak{R a m e n ~ G o t t e e ~ T e t r a g r a m m a t o n , ~ A d o - ~}$ nai, Agla, Jefuß © $\mathfrak{C b r i f t u b , ~ M a r g u e l , ~ G r a - ~}$ tiel, Elibat, Emanuel, Magoth, Oseoth,

Margam, Ai, Palenam, biefe folten eudy alle タpein, Marter, Zngft uní Qual, viel æaujendmal'mebr serneftren, und bid Lucifer und allen beinen $\mathfrak{U n b a n g}$ augenblidlid úberfallen, uno obne $\mathfrak{A l}$ ufbóren angftigen und qdulen, fo lange ©bitt Gott ift, immer und ewig.So viel ©and: Rodrnlein am Mreer, fo viel csraflein in Felbern, Shainen und Wiefen find, fo viel follt ibr Solliifde ©Seifer gepeinigt merben burch baz Wort Gots teĝ Dadurch ©ott Simmel und Erbe erjdafen bat, burd Die 12 beilige $\mathfrak{N a m e n ~ G o t t e s , ~ D i e ~ g e i d u r i e b e n ~ f i n d ~ b u r d ~}$ Die 'Budftaben Jehovah, burdí Den beiligen Namen ©ots też Paerum, Maym, burd Den allerfeiligften গamen Der Dreyfaltigftit, burd ben Namen Gottez: Tetragrammaton; burd ben Namen ©bottez Jehovah; burd ben Mamen ©ottez Deż Batterz, Dezి Sobneż, unbDe8 beiligen Geiftex; Durd bie ©̧ute und Mildigleit ©ot=

 ©ottes; Durd Den mabren (Gott, burd) Den lebendigen Gott, Durd Den gebenebeyten ©ott, Durd Den beiligen Gott, Durd Den allerbodften Gott; Durd ben Gott, Der midu uno Did) erfdaafen bat; burd) die unergránolidje Weifbeit (3ottez; burch bie beilige ©ottheit, burch bie beilige Drenfaltigfeit; Durd Den Sdópfer Sinumelz und Der Erben; burd ben Kobt und bie Marter Tefu Cbrift;
 fleigung vom Simmel auf die Grben; Durd feine Ge burth; Durd feine Bertlărung auf Dem Berge Tabor; Dutch fein £eiden und peine פDein; burd fein ©reug; burd bie Dornene Rron, Die $\mathfrak{J b m}$ auf fein Seiliges §aupt gefeget morben; Durd bask $\mathfrak{R o f r}$, fo ibm in jeine
redite Sand gegeben worben；burd ben Speer，ber ibm Durd）feine Seeilige Geite geftoden morDen；Durd bas $\mathfrak{B l u t}$ und $\mathfrak{W a g e r , ~ f o ~ D u r d ~ f e i n e ~ S e i t e ~ f l o f ; ~ D u r d ~ d a z ~}$ Geffarey，ba er bate： $\mathfrak{B a t e r}$ ！ift ež moglid，fo gebe Diefer Reldw＇von mir；burd bie $\Re$ fufung Sbrifti：Eli Eli lama asabthani；burd feinen $\mathfrak{E o D t}$ ；burd feine ©̧efangnif；burd feine ©̧eifelung；Durd feine Nagel；burd feine Befdmexidung；burd feinen \＆eib； burd bas ©ebett ©briftiam Delberge；Durd Den blutis
 Ribron；Dutd Die Эeradtung Yefu Ebrift；Durd．die fpottlide $\mathfrak{F l e i d e r , ~ D i e ~ i b m ~ v o m ~ S e r o d e ~ u n d ~ p i l a t o ~ a n s ~}$ gethan murven；Durd bie Berpottung Sefu Cbriffi； Durd fein \｛dwebrez（Shreuģtragen；Durd）feine bittere und barte Falle mit bem Greuge；Durdh Die bittere Dhnmadt uno $2(1)$ febung，feiner lieben $\mathfrak{M u t t e r}$ ；Durd die bittere und peinlide $\mathfrak{U}$（nnaglung ans ．Rreug；burd die Serabnebmung vom Rreuk；burd Die Fiberfteigung Эefu Cbrifti zur 彐orbolle；Durd die 2uferftegung，Эefu． Efrifti；Durdh Die Simmelfabrt $\mathfrak{F e} \mathfrak{f u}$ ©frifti；Durd bas Bepter und alle Gemalt $\mathfrak{J e f u ~ C b r i f t i ; ~ D u r ळ ~ d a b ~}$ Sigen zur redten Shand Gottez；burd bie 及ufunft $\mathfrak{J}$ efu ©brifti zum frrengen Geridte；Durd bie fúnf． शGunben ber Şande und Gủpe Jefu ©brifti；burd Die Sdeibung ber Guten und $\mathfrak{B d}$ fen；Durd den Wandel
 Jeju Cbrifti；Durd Die Rraft und Madt，Damit er Die bdjen Geifter begrungen und auggetrieben； Durd bie Zugend Jefu ©hrifti；Durめ Die 72 Nas men $\mathfrak{J e f u} \mathfrak{E} \mathfrak{b}$ rifti；Durdb die $\mathfrak{Z}$ erreifung beê $\mathfrak{F o r f a n g s ~}$ in $\mathfrak{z e m p e l}$ ；burd bie $\mathfrak{B e r b l e i d u n g ~ b e r - \subseteq o n m e ~ i n ~ b e m ~}$
$\mathfrak{Z o d t} \mathfrak{F e f u}$ ©briffi; Durd bie beilige ©acramenten $\mathfrak{J e f u}$ ©brift; burd unfern lieben Şerrn $\mathfrak{J e}$ fum ©brifum; burch Den lebendigen ©obn Gotteż; Durch Das £amm Gottezz, Dazz auf den Sajlangen und Bafeliğfen geman= Delt, und Die \&uspen und Draden zertretten bat; Durd die $\mathfrak{B e r b i e m f f e ~} \mathfrak{J e f u}$ ©brifti; Durd den, der ba beifet Alpha und Omega; Durd den einzigen Erldjer Deş
 ©hrifti; burd den unjduldigen $\mathfrak{J e f u m}$ yon $\mathfrak{F a z a r e t b , ~}$ Der aus ber $\mathfrak{G u}$ gfrauen SMaria gebobren thorben; Dúrd Die Sendung bez Sexiligen 'Geiftez; Durd die erfdrvílithe
 Den $\mathfrak{B a t t e r}$, Sobn, und Seeiligen Geift burd ben, ber Did Lucifer und allen Deinen $\mathfrak{A n t a n g}$ auß̉ dem Simm: lifden Marabiefe verftopen bat; Durdi ben, bem bie beiligen Engel ewig: J̌eilig, Jeeilig, Jeilig! fingen; burd Den, ber ba lebet und regieret von Gmigs teit bizi in alte Emigleit; Durd die Seeiligleit und 5err: lidfeit der Seciligen $\mathfrak{Z n b e t b e r ~ G o t t e z ̇ ; ~ D u r d ~ b a z ~ e w i g e ~}$ und unauşfpredlide $230 r t$, in bem alle Dinge ers fidaffen; surd bie Seiligen §eudter, fo da fteben vor Dem Throne Gottez; Durd Die beiligen Engel und ibre Tugend, Durd Die Rraft Midacliz; Durd Die Sjeilige 12 Botben Gottezz; Durd bie ungit und ©dimergen ber Maria; Durd ibre 凡reufdjeit und Reinlidfeit; Durd) ibre mildreine $\mathfrak{J u n g f r a u f d a f t ~ u n d ~} \mathfrak{E r d u m e}$; Durd) Die Qpoftel, Martyrer und Evangelisten; Durd Daz Blut Der Ģeredten; Durd Die Tafel $\mathfrak{R o f i z z}$; burd bie Seugen
 Durd Das Serrlidfte fo im Simmel und auf Erben ift;


Dutd Sonn unt Mind und die anbern Simmlifaen glas neten；Durd alle Greaturen ；Durd alle Båume， $\mathfrak{W i l}$ urs gel und Reduter；Durd alle Ebaractere und Sies gel Salomonis；Durd bie Muz̉werfung ber Keufel； Durd Den ©efforjam＇und Unterthánigfeit，fo bu，踝is fer！und bein ganser 2 Unbang Gott jduldig bift；Durd Das frrenge Geridt und den leģten $\mathfrak{T a g}$ úber adfe 彐ers bammen，und Durd alle Dinge，modurd bu fanf úberwunben werben：Nun bon Stund an follen alle diefe fonfecrationes，und ©ed Geimnife Gottez，fo Diefes Bud begreifen， auf did Lucifer！und beinen ganzen Sdilis fden $\mathfrak{U n b a n g}$ fallen．Diefe follen bir beine Quat， $\mathfrak{M a r t e r}, \mathfrak{U n g} \mathfrak{t}$ uns $\mathfrak{p e i n}$ obne $\mathfrak{U n t e r t a \tilde { \beta }}$ vermebren，und folf feine かube baben，bis ou mir den Geif Aziel in Der verlangten Geftalt，freundid，fanft＝ muthig und filfe，obne meiner und meiner ©fe fellen Sdaden und Эerderbung aller gireatus ren，aud obne Berdatberey，gefendet baft，er mir Dab，was id yon ifm geforbert，gebradt， und diefe 3 wey bundert und neun und neunzig taufend Dufaten gutgemadter Munke，in unt veranderlidem und unberblendetem ©odbe in meiner Gemalt gelafen babe．lleber bą̨ bes farbodre id N．N．Did Lucifer unp alfe Shriften Beifter， bey diefem Bude und allen ©baractern，und in und Durd Die beilige $\mathfrak{R a t t e r}$ ．Tetragram－ maton $\pm$ Adonai Agla $\pm$ im Namen Sefu ©brift fey alless diefez $\mathfrak{G a}$ und $\mathfrak{A m e n}$ ．

## Befあmorung શzielz．

Sud befdrobre Did ©eif Aziel burd alfe beitige Engel，Midacl，© abriel，Mapbael，Uriel und übrige ©゙rß＝ゼngel：Diefe follen Did Geift Aziel zwingen，qáulen und peinigen obne Unterlaß，biz bu mir bor diefem Rrayfe eridecineft und bringeft，was id begebret babe．Das gebiethe id bir ©ocif Aziel bey ben bodbeiligen Ramen Tetragrammaton，Ado－ nai；Agla，Jefu ©brifti yon Nacaretb．彐men．

Sd N．berufe und citire Did ©eift Aziel，yor
 maton，Adonai，Jehovah und Zebaoth，meldhen die Şdle，der $\mathfrak{U b}$ grund und allezె，was barinnen iff， fürdtet，und yor Dem Die GrDe und．alle ©eiftern erzittern．

Эd N．befdmodre unb berufe Did Gexif Aziel， burd ben 5eiligen Gott Elohim，und burch ben Zhron Cbottez，bur bem alle Seiligen unfern Gott obne
 ward；eş zminge did anbero Daş，was auz ber Jungs frau Maria geboren morden！Jdd befdmoire Did Durd bie Şeilige Namen，Alpha et Omega，bấ bu cilenß tommeft，und yor meinen stayfe fidtbarlidy obne allen Tumult und Wibermartigttit erfdeinef；$u$ no wenn Du Pommeft：fo rede nad meiner Sprade，und antworte，wie id Did frage，aber obne meinem und meiner Beppellen ©daden，daş gebiethe id bir nodmalz，Durd bie bodjeilige Namen：Tetragram－ maton，Adonai，Agla，Sabaoth，Ladi， Amara，Eli，Adonai，Sabaoth，Hagios，Ho， Theos，Isciros，Athanatos，Jehorah，Jah，

Adonai, Sadai, Homousion, Messias, Eschereie. Amen.'

## Forberung bez ©eifteb.

Sd rufe Did, © Oeift Aziel! bey bem Selfobab $\mathfrak{M a j}$ ilic Adonai. $\mathfrak{D}$ fúrf Aziel, Ben Scheol, Sada, Lachia! Эd gebiethe Dir benm Gry=engel Michael, bã ou lommeft bu ©eift Aziel, ber Du bift ein Sdhasmeifter uber die verborgene ©্রus ter ber ganjen Welt; Sめ Citire bid burd Diefes $\mathfrak{B u}$, und durd alle Befdworungen, Die barin enthalten fino, bás bu vor meinen Rraif tommef, und bernegmeft, was id begebre bon bir. ※llo folfi Du zum erfenmale gerufen fent, fo mabr als $\mathfrak{A} \boldsymbol{m e n}$.

NB. Nun fange mit folgenben ©itationen an und
 Geiffez Aziels.
i) Valla, Baphiara, Magoth, Phaebe, Baphia, Duiam, Vagoth, Honeshe, Ami, Nezoth, Adomater, Raphael, Emauuel, 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! Romm!
3) Raphael, Heoti, Oserth, Sabathos, Agla, Hinos, Rex Amon, Latte Sabathos, HosKata, Palades: Romm! $\boldsymbol{R o m}_{\mathrm{m}}$ ! $\boldsymbol{R o m} \mathfrak{m}$ !
4) Beelzebube, Agragat, Sadael, Agla, Bealimazim, Amuel, Charissime, Vision, Jova, Véni! Romm! Romm! Romm!
5) Zellianelle, Heoti Bonus Bajoth, Christus sotet okole, Ammus, Beelzebube, Dux. Veni! Vagoth, ali, Gratiel, Nezoth, $\boldsymbol{R o m m}!\boldsymbol{R o m}_{\mathrm{m}}$ ! $\boldsymbol{R o m} \mathfrak{m}$ !
6) Latte Heotti, Gratiosi, Adonai, Cöli lai Raphael, Heneche Agra, joth Semeli lagelis, Piros, Zellianelle. Veni! Romm! Romm! Romm!
7) Emanuel, Mosiel, Adlissel, Honet eant adita crassa, adiolna da Bona otma.

$$
3 \text { wetcectatation. }
$$

§dic $\mathbf{N} . \mathbf{N}$. forbere, citire und befamóre Did, © © eiff Aziel, und befefle, daf Du feine Rube babeft in Den Quften, in Den Wolfen, am Simmel, auf Erben, uns ter ber Grben, im Mreere und an teinem Srte, bín Du fommef aus beiner Wobnung und Reids Berfammlung, meiner ©itation aebordef vior meinem ©raife, in aller Stille obne Berzug, in einer fánen Menfden: ©eftalt, obne Rift, Furdt, Getúmmel, Donner., Blizen, Regen, Sturm, Sdaben und fefabr meiner und mei= ner ©efellen leibez und per Seelen, unp oline Berratherey erfdeineft, mit einer folden

Stimme redeft, Die id berfebe, und berfdafo feft, was id bon Dir berlange. Dazu binde id Did mit Dem Pande, bamit Gott Simmel und Exde band, mit der Windel und bem Saweifo tud Jefu ©brifi. Dab verleife mir © ott der $\mathfrak{B a t e r}$, Der Xllmadtige, ber balebet und re: gieret immer und ewiglid. Amen!

$$
\mathfrak{J} \mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{f} \mathfrak{z} \mathfrak{t a t i o n}
$$

Wir, wir, wit, N. N. N., nad dem ebens bilde Gottes eridaffene meniden, mit ber madt Gottes begabet, und, nath feinem willen erfohaffen, wir befbeporen eud Geifter insgefamt, und eure ganye Derfammiung, wie ibr nur moget genennet werben: wir befdworen eud) Durd den farfen und allmádtigen $\mathfrak{z a m e n}$ Gottes El; wir bếbworen euth Durd den, der ba fpradifiat! uno es gefalbe; und durd alle beilige $\mathfrak{\text { famen Gottes Adonai, Elohe, }}$ Zebaoth, Elion, Eschereje, Jod, Tetragrammaton, Sadai Serr und Gott ber da erbobet ift wit befdwoden und gebieten eudi) gewaltíglid), Dan ibr alfo bald an unfern 太rayb, obne alle Graufams
 Geftalt eines 12jäbrigen Jünglings fendet. Ziomm alfo, du Geift Aziel anlero, wie wir dir befoblen baben, durd Die ETamen El und Eli, die Kbam ges boret und auggerufen; und durd den beiligen brabmen Gottes: Agla, den Loth mit feiner gansen Samilie geboret, und burd ben er gefund geworben iff; und
bey dem ETamen Jod，den Jacob don dem 隹ngel geboret，der mit ibm gerungen，und ibn von der马and feines Stubers efau befreyet bat；und bey dem Eramen Anephlexeton，den Aaron geboret； wodurd er bereot und verfándig wurbe；und bey dem beiligen Elamen Zebaoth，den moles genennet； womit cr alle Rafier und Puben in Slut verwans belte；und bey dem Eramen R\｛何erejeb Oriton， den mofis genennet，worauf fid alle wafer in Srofac derwandelt baben，die in ben Kggyptifaen 弓aufern alles derwifteten；und bey dem tamen Elion den mofis geluennet，worauf cin foldere 弓agel entfunde dergteiden don 2nbegin ber welt niemals gewefen war；und bey dem riemen Adonai，den mofes ge： nennet，worauf 弓eufdredentervor Eamen，und fid uber gans Egypten ausbreiteten und das nod úbrige Getraide versebrten；und bey dem tamen Schemes amathia，den Josúa nennete，worauf die Gonne ibren Lauf vertobr und fille fand；und bey dem Eamen Alpha und Omega，den Daniel nennete， worauf er den grofen Dratien niederrif und todtete； und bey dem Etamen Emanuel，den die drei Jünglinge Sadrach，＂Mesach und Abednego in den feurigen Ofen gẹfproden；und dadurd errettet wurden；und bey dem Ramen Hagios und Gtubl Adonai und bey Hotheos Ischirros Athanatos parestos； und bey ben orey berborgemen ziamen unfers 弓errn und allmádtigen Gottes des lebendigen und wahrs baftigen Agla； $\mathrm{Om}_{\mathrm{m}}$ ），Tetragrammaton；Dut（ diefe alyerbeiligfte ETamen dee allmadtigen Gottes uns fees 弓errn befíwoden wit euள．Geifter，dic ibr wes
gen eurer Gduld aus dem Simmel bis in ben auffers ften Kbgrund berfofen worben Teyd，und burd Den， der gefaget bat Fiat！und ef gefdabe：dem alle Gefdodpfe geborden múfert；und durd das erfdróts． lide Geridt Gottes；und bey dem geglájerten meere， das allen unwiffend ift；und vor dem 2ngefidte der Gottliden majefat，und ourd bie Seilige Rengel im Simmel，und burd．Die weib́beit des allmádtigen Gottes：wir befinwóren eud Eráftig，סak ibr vor diefem Rrayfe erfficinet，in allem unfern willen 3 u vollbringen．Durd den Git Baldachrie，und den Elamen Primeumathon，den mofis genennet，wots auf Korah Dathan und Abiron in den Kbgrund der Sollfen verfalungen worben，berfluiden und vers dammen wir eudh cures 2 Umts： 0 Offs und surer Sreus ben．wir werfen und Relegiren eubl bis an ben Jüng： ften Cag in das ewige Scuer und in bie Gdbwefets pfutyen，wenn ibr nidt gleid an unfern Rrayb Eom： met，und unfern willen in allem tbuet．ERomm！du Geif Aziel！in verlangter Geftalt durd biefen vas men；Adonai，Sadai，Zebaoth，Adonai， Amioram．Komm！Komm！＇Rs berf（te uber did） Adon Sadai，Der $\mathfrak{Z U m a ́ m t i g e ~ u n d ~ e r f a r o t l i d e ~ R o s : ~}$ nig aller Rónige，defen madt keine Creatur flieben fan！保あ Salsfarrige wird ins Eunftige，wo ibr nidft gefordet und den Geif Aziel fendet，vor diefen
 und das uneriof（blide Seucr 34 Ebeil werden．Komm derowegen！im Elamen Adonai，Zebaoth，Ado－ nai Amioram．सomm！was faumeft du did！ Komm！隹ile berbei！Das gebietbe dir Adon Sadai，

Der Kȯnig aller Kónige El, Ai, Vai, Va, eja, eja, el, a, Hi, Hao, Hao, Va, Va, Va! ※ Thiteib azira, Hin, Chin, Amiosel, agathon, Amen.
© Cbat zu ©ott,
meldees im ©irtel gegen bie 4 Theile ber $\mathfrak{B e l f}$ gefproden merpen muи.

Amoonte, janeha latisten rabus, janeha latisten escha, aladèa, alpha et omega, laiste oriston Adonai! mein gnädiger らimmlifder Vater, erbarme did úber mid armen Günder, und erweife mir an biefem ©age, ob id gleid dein un: wirdiger Gobn bin, den Zrm deiner Zllmadt wieder diefe balsfarrige Geifter, damit id als ein Bedrángs ter, wenn es dir beliebet, erleumtet werbe mit aller weifbeit, deinen beiligen cramen allezeit grof madhe, anrufe und anbete. Ja rufe und bete did demitthigft an, Dak nad beinem willen bie Geifer, Die id rufe, aĺs ùberwundene und gebundene berbey Eommen, auf Dafs Gie folde Dinge berbey faffen, die dur由, mid oder uns begebret werden, und dafe Gie Ecine Greas tur beleidigen, nod erfidrolen, und riemanden furdtfam maden, fondern daf Gis meinen Befebl und meine Sragen, die id ibnen vorbalten werde, in zuem mogen getoriam feyn. - Das derleibp Durd Deine unendide Barmberzigleit, 2men.

NB. Merle, wern ber Geiff tommt, bak bu bey Dem erften Begebren bleibeft, weldees in einer ungeraden 3abl beftehen muk.
 mafl bundert und Æeun und Neunzig Raujend Dufaten, wenn ou fo viel von notben baft; aud mús Deş Geeiftes̉ ©faracter befonderz abgefdrieben; und um Den Srayn. geleget merDen : weil der ©xorcif, fobald er die ©itationes vor= und rúdiwirts lifet, albbann mit bem línfen $\mathcal{F}$ иfe darauf tritt, und fo lange barauf feber bleibft, bis ber Geift fomme und gebunden ift. Der Geeift mird didy aud probiren, mebr ober meniger zu geben, worinn bu aber nidt willigen Darff. Es nadre fonft beine Mábe umionft; weilen er baburd Geemalt befommt, fondern verbleibe bei beinen Begebren.

Wenn bu aud berborgene Sddge meit, bie nidt zu erbeben; folannft bu fie; nebft beiner guts Derung mit begebrent ©゙z mufficber ©eift und andere Dinge mebr bringen.

1) Lalle Bachera magotte Baphia Dajam Vagoth Heneche Ammi, Naziez Adomator Raphael, Immanuel, Christus, Tetragrammaton, Agra, Jod, Loi, Kónig, König.
2) Raphael, Heotti osecht, Sabolos, Agla, unicus, Rex, Romm! Rom m!

NB. Die Nummer 3. und 4. liefe bintermarts.
5) Anion, Lalle Sabolos Sado, Pater,

Aziel, Adonai, Raphael Sado vogoth Agra jod Baphra. Romm! Fomm!
4) Heotti, Rex, Adonai, Gratiel, Amat, Feliciter paros, Beelzebub, Agra, Jod, Sadoch Agla, Beatus, maum.

Formartb.
5) Lalle amice Carissime Ursion Jehovah, fomm! fomm!
6) Jesus, Heotti, Sabolos; Princeps, Sadoch, Carissime Paii, Salvator, noster, amrai.
7) Romm! Romm bald! Ricż cilenoz vormartes:
8) Rex, Habitaculum Aaron, Sordilla, Per omnia, meorum, gratiosi Zellianelle, O! Zoriater Beelzebub.

Durch bie borangefegte $\mathfrak{B e}$ fobroirung $\mathfrak{m u} \mathfrak{E}$ ber Geif fommen, und wenn bu tha abbantefi, fo lies piefes rúdwàtb.
9) Zellianelle, Heotti, Bonus, Vagothi, "Plisos sother Osech Unicus, Beelzebub, Dux. Fomm! $\boldsymbol{F} \boldsymbol{o m m}$ !
10) Jesus, Feliciter Gratiose Frater, Jesus Immanuel Colle agla Descendat.
11) Vagoth, osi gratiel Naziel. Wir erwarten bier wirflid Ursion, ohel, Beatus nozel Heoti Raphael, oseiht, Rommebalo!
12) Uriel Heneche, Lolle Heoti
gratiosa Adonai celibat Raphael Heneche agrajod Semele Loi 4 Itos, pant 4 Zellianelle König Pagmon, fomm, Romm, $尺$ omm!
13) Zellianelle, exhabilampsia, Eli, Eli, Emanuel, Elion, Gratialis Sabolos Gratia Dei, Emanuelis Eprago, Ephebiliampsia.

Siemit fouft bu fúrft Aziel yor meinem Prayß erideinen und Citiret jenn.
1 14) Sabalos Bajamen sada Emanuel, phantasia sola Archidaemoe ※ufgang, ba ©lúd bebeno fand $\Psi \Delta \Psi \Lambda \Psi$.
15) Amon Nozoz Frater noster amma.

Siermit folff ou fúrf Aziel yor meinen ©reyß
 ber Welt;

$$
\begin{array}{ll}
\text { Rom }! & \text { Rom }! \\
\mathcal{R o m}^{\prime}! & \text { Romm! }
\end{array}
$$

NB. Die Befdmodrungen metben wie bier folget, in Der ebbantung gelefen.

Formarts:
Numpr. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 13. 14. 15.
भíduart
Numer. 3. 4. 9. 10 11. 12.

Dic $\because$ uflofung.
Maschila Jehova \& Stuadischilanus.
Die Sdfibung.
JesusゅCarmel, JesusNazarenus Jabastic.

Wenm bie Geifer fidh biren unt nidt feben lafen, fo fiprid nadi ber Eitation:

Maschiliam Comcaschi cosohu Loi, omnia ad N. Dei gloriam.

## Geifterserfdeinung.

Sier bin id! mas berlangeft bu von mir, Dafoumidfo fragef, nun was ift bein Begebr?

NB. Darauf gib leine 2 antmort fondern rebe alfo:
Sd) N. nad. Dem ©benbilde (Fottež erjdiaffene Ereas tur und Menid, bejdimodre did bey und Durd bie beilige Ramen ©opttez̧ Tetragrammaton, Adonai, Agla, daje Du gebumben feyn und von mir nidt entlaken wer: Den folff; biz du mir meinen Willen durd die Barms jerzigfeit Gottes. effullet und gemabret baft.

Sierauf wirb er fragen:
Şab. berlangit Du, baf id bir geben jon. Darauf antworte:
Jd berlange ©̧ottes ©inabe, Suld 'und Barmbersigleit; Did aber Geift Aziel," bes fdwore id burd bie beiligfte Namen Tetragrammaton, Adonai, Agla Jesu Christi, Durd die Rraft diefer beiligen Namen begebre idf yon bir 3 wey Gundert und Neun und Neunsig $\mathfrak{Z a u j e n d}$ Dus taten, in unberănberlider a) aangbarer Mánje an Gold; obne Betrug und Berblendung; zu Gottes Ebre, und unjerer Geelen §eil. $\mathfrak{U}$ men.

Da mird er fid weigert auf alle Weeife und Wege, und yon Dir etwas zum Gegentheil verlangen. ©offatte
ifm aber nidtz, fondern bebrobe ifn mit ©is tationen und neuen $\mathfrak{B e f d w o d r u n g e n . ~}$

## * $\mathfrak{A}$ ロantung.

So weidfe nun wieber von binnen, fanftmůthig, obne alleż Rumoren und Geftant, obne Berlegung uns ferẑ Rranfez und umferer $\mathfrak{A l f e r}$, Die barimen find, und
 bradt bat, unveriebrt und unverdnderlid in diefem unferm firayfe liegen, alfo daf bins fort von eud Geiftern folder unberwandelt und unveránderlid berbleibe dג). Das gebiete id und befdnodre eud Geifter alle bey ben allerbeiligften Slamen: Tetragrammaton, Agla Jesu Christi fo mabr alz $\mathfrak{A m e n}$.
 und in beiner Bebaufung mit allen beinen Gejellen, wie ou mir in $\mathfrak{A l}$ em berfproden baft.
$\mathfrak{R u n}$ fabret bin in allem frieden bon biefem Orte, wober ibr gefommen feio, burd umfern lieben Serrn Sefum ©briftum, Dem fey Rob und preif in alle Evig: fit. $\mathfrak{Z}$ men.

Der Friebe ©ottesి Des $\mathfrak{B a t t e r s}$ Dess Sobnes $\Psi$ und Deş beiligen Geiftes $\Psi$ fey mit uns allezeit $\mathfrak{U m m}$; fabret bin in frieden $\pm$ Amen.

Unjetso gebe idt dir Grift Aziel Tammt beinen Dienern $\mathbf{U r l a u b}$ in dem tramen Jefu Cbrift. Sabret bin im Srieden! Sabre bin'in allen den kiamen und mantt:wortern, woburd inf euch gerufen babe;

Das gebietbl idf dir Geif Aziel, und allen deinen Dienern, Gefelten und Geifern im Efamen Jefu. Sabret bin obne alles wetter und Gturm, obne allen Sdaben der menfiden und Ereaturen im Etamen Gottes des Dafters, des Gobnes, und des beiligen Geifes; fabret bin obne alle Derlepung meiner und aller Rreaturen Durd die 5oheit, Rraft und madts Worten, Tetragrammaton, Adonai, Agla, Jesu Christi Amen.

## Otitte $\mathfrak{A} \mathfrak{b} \mathfrak{t} \mathfrak{G e i f a n g}$

 proceffezentbaltend.

## Ein Maar Wortealzeinleitung

zu ben in diefem zmeyten æheile enthaltenen Seren = procés ancten.

## I.

Ylue in biefem zweiten $\mathfrak{x}$ geile abdebitutten Speren: Wrocé : Acten gefỏren unter Die Rategoric von Dem Sindheimifaen Seren'sprocef;'momit dife $\mathfrak{A l}$. theilung im erften Zheil eroffinet morben ift. *) Tid balte ez bei Den hóheren' 3wedien ber 3auber $=\mathfrak{B i b}$ liothef, Dem füftigen ©efedidytidureiber Dez Serens procejiez cine binlanglide $\mathfrak{U n}_{\mathfrak{z}} \mathfrak{a b l}$ von $\mathfrak{P a t e r i a l i e n ~ i n ~}$ Die Şánoe zu liefern, um סaz ©̧anze Darnad nad allges meinen bdberen Sbeen zu orbnen, für nothwendig, mebrere $\mathfrak{U r t e n}$ von $\mathfrak{J n q u i f i t i o n s = 2 a t e n ~ d i e f e r ~}$ © $\mathfrak{G}$ ttung mitzutbeilen. Shur alfo vermag man ben ganzen $\mathfrak{U m}$ fang Deŝ Sammerż jener 3eiten und die uns erborten $\mathfrak{F o l g e n}$, weldder der damalige allgemeine $\mathfrak{Z e}$ : felz = und Sjerenglaube in alle Sultainde Deż búrgerliden

[^40]Sebenż binein bradite, gebórig zu überfeten. Sind die $\mathfrak{J} \mathfrak{n q u i f i t i o n z s e a t e n ~ D i e f e r ~} \mathfrak{A r t}$, in benen nidtz von $\mathfrak{T e u f e l}$ \& $\mathfrak{B}$ úndniffen, $\mathfrak{B u b l g e i f t e r n , ~ © l b e n ~}$ und fabrenden Rindern*), Walpurgiz=\{ánzen u. f. w. vorfommt, in gemiffer Sinifidt aud nidt fo fanuberbaft interefant, alz Diejenigen, worim von diefen Dingen' die $\Re$ ede ift; fo find fie in anderem $\mathfrak{B e t r a d t e}$ fár ben. Menjden = und Seitenbeobadter, fo mie na= mentlid für ben benfenden $\mathfrak{A} \mathfrak{r}_{\mathfrak{z}} \mathrm{t}$, nidt minder widtig und beadtungzwerth. $\mathfrak{I n}$ ben folgenden $\mathfrak{Z b e i l e n}$ merben mir, wie faum érinnert zu merben braudh, Snquifitions: $\mathfrak{H c t e n}$ Diefer, anderen Battung - uno von diefer find wie befanṇt, bei meitem bie meiften!, - mittheilen, damit bie Refer ber 3aubere: Bibliotbef zulegt eine polffandige leberidht pon diefem "verfluditen S, au: ¡pielen mie fid Semler**) in beiligem ©ifer, aber mabr aużbrúăt'; erbalten.

Nun nur nod ein Saar Bemerfungen úber bie cins zelnen, in Diefem zbeile borfonmenden ひetenfứáe!

## II.

Ueber Num. I. Dez̉ fofort folgenden proceffez will id) $\mathfrak{a m}$ Gdluf beffelben einige $\mathfrak{F e m e r f f u n g e n ~ n i e d e r ~ f a r c i b e n . ~}$ Sier nur pie, daf ber $\mathfrak{R i d}$ ter ein Mann bon Urtbeil
 felkft auz Der lafonifden Ueberidrift ber Unterfudungz: Ucten erbellt. Beafer batte Damalz feine bezauberte

[^41] Die 3 eiten Der roben $\mathfrak{H}$ exenprocefie waren borúber. Dan Mandeş febr midetig in diefem Pprocés ift und zu hóbe=
 erften $\mathfrak{z b e i l e}$ ¡めón gefagt.
$\mathfrak{W a z}$ Num. II. betrift, fo find bie unter biffer §ummer mitgetbeilten $\mathfrak{U c t e n f t u ̛ d f e , ~ i f r e m ~ w e f e n t l i d e n ~}$ Snbalte nadb ebenfallz ganz mit bem \&indbeimifden Sexenproceffe $\mathfrak{Z b}$. I. Num. I. überein ftimmend. Die Seren, von denen ezf fid bier bandelt, geboren unter Die Rategorie der Veneficarum ober Maleficarum; (im Cinn beş Malleus Maleficarum!) ez fey wirtili= der, oder angeblider, waz wir bier nidt zu unter: fucten baben. Bon ungefábr 1610 biz 1660 fint in Den beutifien proteftantifden Sándern, am meiften in fleineren $\mathfrak{L a n d e r n}, \mathcal{F r e i}=$ Reidsftadten, und ritters fdaftliden und ganerbliden Drtfidaften $^{*}$ ), bie meiften Seren verbrannt worben. Daffelbe war zu ber námlis den 3eit audy in ben $\mathfrak{f a t b o l i f d e n}$ Deutfoen $\mathfrak{L a}$ ndern ber Fall. GEz war alz ob beide Firden wadrend der bamaligen Gódfiten Spannung zmifden beiden, mitten unter Dem unfagliden Yammer dez̧ oreifig=jührigen Rriegę̧, wie mit einander wetteiferten, welde eछె
 búndeten, ber armen Sexen, in beiligem ©ifer zupor thun fónnte. -

[^42]$\mathfrak{S n}$ biefem beilig=traurigen $\mathfrak{B e t t l a m p f}$ zeidneten fid Defonderż Bamberg und $\mathfrak{F}$ й $\mathfrak{z b} \mathfrak{z u r g} \mathfrak{a u g}$, und Die Sekenprocefie beiber geiftliden Staaten wábreno deż britten $\mathfrak{J a b r z e l y n t e z ̇ ~ b e z ~ b u ̈ f t e r e n ~ f i e b e n z e b n t e n ~} \mathfrak{G a b r f u n =}$ Dertz, find von vorzüglider univerial = hifforif(her $\mathfrak{F i d}$ ) tigleit. Uim fid bieson za úberzeugen, barf man nur bie unten angefúbrten Sdriften vergleiden. *]
$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ namentlidy yon ben Sexenprocefien in letgerem-
 fdaulide $\mathfrak{B o r f t e l l} \mathfrak{n g}$ zu geben, mollen wir bą bierfer Gebórige auz bem in ber Note angefübrten Deutjden

*) Sauber Acta et scripta magica $\mathfrak{B}$. II. ©. 505 f. 533 f. $\mathfrak{B}$. III. S. 807. f. ©dmidt's neuere Geididte ber Dout: f(den $\mathfrak{x b}$. IV. Deutides かufeum vom Sabr 1780 Ctuid XII. Dámonomagie $\mathfrak{x b}$. I. ©. 212 u.f.m. DaÉ es in proteftantifchen, felbt grógeren, lándetu um Diefelbe seit nidat anders juginge, fiebt man anter anderem aus
 burg ©. 431. f. ©. ©. $\mathfrak{F}$ ogt's gemeinuigigen $\mathfrak{A b b a n d l u n g e n ~}$ ©. 1. f. © dwager's (Geificiote Des Sexenproceffez sib. I.,

 Beit, in Deren vielen im Grif Des Serenbammers jur Bes
 fels, treuberig etmabnt wird. Es wurden, wie idh bei dieficr Gelegenbeit erinnern mill, Da Diefe daratterifitife Geltjamfeit
 Interceie if, im fiebenjebnten Sabrbunbert fogar eigene Serens Predigten getalten und gedruct, zum Seipiel: Neun auberlefene ondt woblgegrundete Serenpredigten 2c. won M. Sermann ©amioniub, ©uperitendenten
 Des Bauber sund Sexenvefens jener Beit eben fo widtig, als es rat unt felten if. Stelle man fidh feine Predigten Darin vor, mie mir fie jegt dructen lafen, etwan von Einem $\mathfrak{F o g e n}$ in 8, nein! Diefe neun, im Dom zu Niga gebaltenen $\mathfrak{r r e d i g t e n , ~ f u ́ l l e n ~}$ oolle 21 Fogen in 4.)
 die in fo furger 3cit bier den flammen geopert wurden.
 Sindbeim’ifdien Sexenprocés von 1661-1664, mo nadh Den ©eburtz = und Sterbliften Der Rirdenbúder jener 3eit zu urtheilen, bei einer Damaligen Bevilfe: rung von etroan fünf, biz̨ boddftenż feḑz̉ bundert Seelen, mábrend breier $\mathfrak{J a b r e}$ bci oreiffig Perfonen binge: ridtet murben. Folgendes ift dieje Stelle:
"2la id) bei $\mathfrak{B e r f e r t i g u n g ~ e i n e s ~} \mathfrak{B f b l i o t b e f b e r} \boldsymbol{z}^{2}$ cid)nif fez, , Sauber und burdblatterte: fties idf im 36ten Stúat auf.ein $\mathfrak{B e r}$ : zeidníß der Sexenleutbe, fo zu Wírfburg Anno 1627, 1628, und $\mathfrak{z u} \mathfrak{Z n f a n g e ~ D e z z ~} \mathfrak{T a h r} 1629$ mit dem Sdawerdt geridtet, und bernad verbrannt morben. Эeridiedene Derielben bat man aber aud lebendig verbrannt. ©̧z ift in $29 \mathfrak{B r}$ ande abgetbeilt, entadt aber, wie ber fel. D. Saauber veriidert, nod lange nidt alle bie Unglüdt

 gefteft aud jelbft, "Dás bía Dabero nod) viel uns terfaiedide $\mathfrak{B r}$ ande gethan morden.". Dems ofngeadtet belauft cez fid auf 157 Serfonen. Die meis ften Darunter find alte $\mathfrak{W e i b e r}$, oder frembe Durds


[^43]Die Diafte ©dneiberinn; bie Búrftenbinberinn; ein frems der ভสultheif; ein frember durdreifender Mann; cin fremb Weib; ein frember Rnabe; cin blindes Mágolein ${ }^{*}$ ) 2c. 2c.; Rinder von 14, 12, 11, 10, 9 Sabren; §eute, bie von Stande, $\mathfrak{A n f e b e n ~ u n d ~}$ Bermógen, bie aber mabrídeinlidf eben beğmegen ber Şererei bejhulbiget murben, weil ifr aufgeflarter $\mathfrak{B e r}$ : ftand und ibr fleif fie reider, geebrter, vetnúnftiger und gewiģigter gemadt batte, alz ibre, in dem Sdlamm Dez 彐berglaubenz und ber Borurtheile verfunfene Mits búrger, 子. $\mathfrak{B} .14 \mathfrak{B i f a r i i}$ am Dom; zween Code fnaben, einer von Reigerftein und einer von Rotbens ban; Die Didfe Ebelfrau; eine Bírgermeifterinn; sin Жathzberr, ber Diaffe Búrger zu Wurzburg nebft feiner Frau; eine $\mathfrak{g}$ rocuratorina; ber $\mathfrak{N i f}$ d ©emuz Sirfa, unt'David Sanz, ©borberren im neuen Múnfer; Der ©dwart, ©borbert zu Sady; Dez Stolzenbergers $\mathfrak{F a t h z b e r r n ~ z w e e n ~ S d b n s ~}$ tein, und grofe Todter, nebft ibrer Mutter; Deş D. Jungen \{odter; dez ©obbel ßabelinn; bie
 buidt, ein $\mathfrak{R a t h z b e r r}$; ein Stubent in ber 5 tett Sdule, melder viele Spradien gefonnt, und ein bor: treflider Musicus vocaliter et instrumentaliter; Der Steinmader, eingar reider Mann ber Spital: meifer im Dieterider Spitale, ein bodgelebrter

[^44]Mann; ber $\mathfrak{\Omega a m b r e c h t , ~ © b o r f e r r ; ~ e i n ~ g u t e r ~ v o n ~}$ Sbel $\mathfrak{J u n f g e r r ~ f i f d b a u m ~ g e n u n n t ; ~ e i n ~ g e i f t l i d e r ~}$ Doctor, Stamen Meyer 2c. 2c.; Die ©diftelte, $\mathfrak{Z i m f r a u}$; bei diefer ift angemerft: NB. bon der fommt das ganze unwefen ber! - Muf einen nidt ein Grauen anfommen, wenn man biefe ßifte burdlåuf, und fïd redt lebbaft bie Zodezangft Diefer Elenden beint lauten Gefúbl ifrer Unfdulo benft, Den fummer ber Sbrigen, den Æuin ganzer Gepidedfer, und alle Die nas menlopen Scenen beş Entjeģens und Berberbenz, die notlymendige Golge davon find? Was balf ibnen ibr Reuge nea? Die enteeglidften Martern zwangen ibnen bald cin
 einmal bie $\mathfrak{U c t e n}$ eines alten 5exenproceffez auళ cinem $\mathfrak{A}(\mathrm{mt}$ Bborfe meinez $\mathfrak{B a t e r l a n d e z}$. Die unglúálide bes mennte $\mathfrak{5 e r e}$ blieb lange bei der $\mathfrak{B e t b e u e r u n g ~ i b r e r ~} \mathfrak{U n j}$ diuld. Daliefid fie túdtig foltern, (beridtet ber Sallíer) und-fie geftand! (Die Folterung bauerte 4 Stunden.) $\mathfrak{S}$ ! wenn ez̆ eine Stimme unidulbig mergofienen Blutes̉
 vergogen wird. "*)
$\Re$.

[^45]Sm Bambergif内en ging'z zu Derfelben Seit nidt befier, und dic Dortigen Sexenprocefie find nidy meniger. fdauderlaft interefant. - $\mathfrak{B o n}$ diefen nun befige idt Durd) Die feltene literarifde Riberálităt Dez Róniglidd=
 fegr bedeutende $\mathfrak{Y} \mathfrak{n g a h l}_{\mathfrak{g}}$, von denen die $\mathbf{3 a u b e r}=\mathfrak{B i b}$ liothef danfaaren und biacreten ©ebraud madten miro. Die $\mathfrak{F r a u}$, yovon in ben bier-mitgetbeilten $\mathfrak{J n q u i f}$
 ift, fifcint mit bem Reben Davon getommen zu jenn, Denn sie $\mathfrak{A c t e n}$ endigen fid mit Num. 9., welder शums mer ein $\mathfrak{F e r z e i t h n i ́ a ~ d e r ~ © d r r e i b g e b u ̈ l r e n ~ b e i l i e g t . ~ © i n ~}$ feltener $\mathfrak{F a l l}$ bei $\mathfrak{j e r e n p r o c e f i e n ~ i n ~ j e n e r ~} \mathfrak{B e i t}$ ! - Gr beweif't, waz man aud aue dem $\mathfrak{J n b a l t}$ der 2 Acten er; ficht,: *(bergl. Num. 7.) da $\tilde{\beta}$ Die Marter Der fogenannten pcinliden $\mathcal{F}$ ragen nidt biz zu bem grade von luns menfidid)feit gefteigert worben find, wie in fo vielen ans beren $\mathfrak{Y n q u i f i t i o n e n ~ b e r ~} \mathfrak{A r t}$. Dié if $u \mathfrak{m}$ fo bemer: fenŝmerther, Da der Inquifitor, wie Damalz alle Welt, $\mathfrak{n a d}$ einer $\mathfrak{Z e u} \mathrm{E}$ erung in einem feiner $\mathfrak{B e r i d h t e}$ zu ur: theilen, perfónlid vom 3auberglauben betbort, uno bon'furdt vor ben Sexen eingenommen mar. Die Serens ridter Sprenger, Hemigiuß, Der fanatifde Sexen=

[^46]ridter ©eif yon \&inbleim (f. Damonomagie $\mathfrak{z b}$. II. $2(n b a n g)$ und viele $\mathfrak{A n d e r e}$ wutben unter folden $\mathfrak{U}$ mitanden Durd) ibre peinlithen Gragen jedez $\mathfrak{B e f e n n t =}$
 Sinifidt der Sadjen, alz ber Perfonen; meldfe barin vorfommen, weit midtigere $\mathfrak{A c t e n f t}$ údé Darunter, als Die, womit wir bier den 2 nfang maden. Aber gegens mártige gebobren zundaff unter bie Rategorie von Der $\mathfrak{A r t}$ Sexenproceffen, Dergleiden mir Diefmal
 ten, und darunt erbalten fie bier ibre Stelle. - Wie interefant und unterbaltend die bier mitgetbeilten 2atenffúcte audh in mandem anderen $\mathfrak{B e t r a d t e}$ find, 子. $\mathfrak{B}$.

 $\mathfrak{z}^{\circ}$ lernen, erbellt ausi ibrem Sinialte und babe id nidt nottlig zu bemerfen.

Num. III. gefórt ebenfalle ganz unter diefe Ratégo:
 einer reidjen, gerbrten, und, wie man auş ben $\mathfrak{M}$ (ten fieft, fúr ibre 及eit gebildeten $\mathfrak{F r a u}$ ift Die, Dafe eim aberglaubiider elender Menjd fid) einbildet, bie llnglüct:

[^47]lidhe fery an ber Rrantheit ober Dem Tode feinez $\mathfrak{Y f e r D e z}$ fatuld und abgejdmactite zauberifine Эerfucte madt, Dief: $\mathrm{z}^{4}$ erforition. Diejer procés ift aud nod in anderer
 farectliden $\mathfrak{Z e u f e l}$ : und Gefpenfterglauben jener3eit in feinen ungebeueren Folgen auf alle bürger: lide und gauzlide $\mathfrak{E e b e n z b e r b a l t n i f f e ~ z u ~ b e r a n : ~}$ fohauliden. Denn bie ganze Sade in diefem Actenftuafe Dreft fíd um die Erjadeinung einez bamalz fogenannten "Ieufctz= ஞfefpenftez̃n berum. Wie ein 彐berglaube Den anderen erzeugt, nafyr und mehrt - dié zeigt diefe traurige Gefdidite. ヨuch nadid ibrer Durdlefung füblt man fid) zu einer ©́mpfindung dez Danfez berpflidttet, Dá̃ der $\mathfrak{E l}$ ugenbliaf unfercz Dafennz in mildere und auf: gefldrtereange gefallen ift, in Denen ez̊ benigftene feine $\mathfrak{Z e u f e l}$ = ©Sepenfter Der $\mathfrak{A r t}$ mebr gibt.

EEndid), was Num. IV. betrift; fo mar bie be: rúlyme fabone Sidonia aud zunaddf alż Venefica angeflagt, wie aug biefer furgen, aber gemí bódfit in= terefanten $\mathfrak{N a d r i d t t}$ erbellet. Diefe $\mathfrak{N a d r i d t} \mathfrak{f t e f t} \mathfrak{u} b r i=$

 erregen, yon dem wir in einem der folgenden Zhbeile ei= gendes merben bandeln múfien, ba dent aud ber $\mathfrak{i b} 0=$ mafifde Sexenprocef ( $\mathfrak{z b}$. I. ©. 383 ber 3. B.) nidft vergeéen werben wiro, mogu ezz diē̃mal falledter: ding $\mathfrak{a n} \mathfrak{R a u m}$ gebrad.

Dief alz Ginleitung zu gegenmartiger $\mathfrak{A b}$ : theilung in Diefem $\mathfrak{x b e i l e !}$

## I. Sexenysfocef oder

Niclaz Raden todter zu Dorbeim Seripridt
 fabrlid Rrant, befombt Beridicdene Brief olne zuwifen wober, wird $\mathfrak{B o m}$ brautigen mieder absolviret, undplóslid gefund. De - anno 1710 D. 7 . Julij bis d. 17. Julij 1724.

## P. P.

CFiz bat mein biz babero gewefener Rnedt Johannes Weyss von Rödgen fid $\mathfrak{B o r}$ ßurgem mit meil. Nicaflaz̉ Racten todter babier Ebelid Werlobet, morůber Sie
 allfier einige Bencioung Berfpuaret, umb willen die legs tere (weldee audy bey mir gedienet) $\mathfrak{J n}$ ber Şoffinung geftanden, dak Er Weyss Sie Seurathen múrbe, $\mathfrak{B o r}$ einigen moden num feint biefez Weyjenz Brauth und Johannes Sđáferz Frau $\mathfrak{J n}$ Der Múblen, umb barin= , nen Su mablen, 3ujammen gefommen, da dann Diefe fid fo gleid bey Yene gefeget, einz. $\mathfrak{v}$. anderezz ergeblet, und $\mathfrak{F b r}$ Jndefien immer mit ber $\mathfrak{S a n d}$ auf $\mathfrak{J h r} \mathfrak{B e i n}$ und $\mathfrak{F u} \mathfrak{\beta e}$ aefílagen, morauf Sic gleid f(bmergen am

Bein empfumber Setad ift Cie nod, etlide tage ©arbey gangen, $\mathfrak{B i z}$ Die fdumerken endidjen Dergeftalten zuges nommen, Dá ©ic fidid legen múffen und ftefet $\mathfrak{B i z}$ dato ein unertriglidece $\mathfrak{a x z}$, $\mathfrak{B o r} 3$ tagen ift $\mathfrak{J b r} \mathfrak{B e y}=$ gebend Zetdul sub lit. A. mit benen $2 \mathfrak{B z}$. unmiflende
 $\mathfrak{V e r f a n d e n , ~ m i e ~ C o p i a ~ s u b ~ B . ~ a u s ̧ m e i f e t ~ D i e ́ f e z ̨ ~ I e n d i g e n ~}$ Zetduls $\mathfrak{J n n b a l t}$ bat $\mathfrak{I n}$ fo meit fdion lender zugetrofien, Dás Sie nod felbig taǵges famerzen in Keib empfunden, uno 'Shr baź Fein gank Rrumb biz miedern Xeib gebos gen worben, $\mathfrak{J n}$ weldem 3 uftanot ©ie fidf aud nod biz Diefe ftund unter unauafpredfidem winjeln und lamentiren befindet; Diefes alleze bat mir nidt nur $\mathfrak{S h r} \mathfrak{B r u =}$ der Adam Rack zu bernelgmen gegeben, 'forbern Sie die Patientin audd felbiten gegen Den Beridtifdreiber (meld)
 redet nit Dem beyfuggen ©ie bảtbe ben umbfand der. fíd mit $\mathfrak{S b r}$ und bez Johannes ©daffers $\mathfrak{F r a u} \mathfrak{J n}$ Der Mủblen zugetragen und wober Sie glaube diefer Sbr unglutf gehoblt zubaben Эbren leuthen auz̉ Fordt yor frreit nidt gleid) anfangz, fondern erf $\mathfrak{B o r}$ ßursem, Da exs mit Sbr inumer fdledter noorDen, entoceft. Shun feint diefez zwabren nod zur 3eit faledte grúnde umb fíd beren mieber Dezz Johannes Sđåferz frau zu bedienen, allein ez fombt nod ferner barzu 1) mala fama, bann mann bat Dicief Frau fain $\mathfrak{B o n}$ langer 3eit ber im gangen flefen vor eine bófe $\mathfrak{v}$. Fizerdádtige Frau ge: balten, 2) fagt Sfr frief ©obn Johann Conrad © dafer gang ungcideut auzz, Dã ©ie Sbme fein erftgcbofrnez Rind bingerid)tet babe, Dann alf Gr ncbf peiner $\mathfrak{F r a u}$ damable nader Fricoberg gegangen und. Sbr §ind einer
andern $\mathfrak{F r a u e n} \mathfrak{J n}$ obfidit úberlaffen, rodre biefe feine
 mit $\mathfrak{J}$ brer Mild gemolden $\mathfrak{v}$, beftriden morauf eŝ der: geftalten erfranciet, daẼ ezz den. Bierten tag barauf ge: ftorben, feine $\mathfrak{F r a u}$ feel. madre Darauf zu $\mathfrak{J b r}$ gegangen und bátoe Sie fehr grbetden, da
 angethan batoe allein Sie batde fille gefdmiegen weldez Sie jdmefrlid gethan baben múrbe, mann ©ie fid un= fotuloig gerwuft, ferner batbe Sie yor etlid) $\mathfrak{F a b r e n}$ fei: nem Sileinften 尺ino einen balben apfel zueffer gegeben, movon ezz gleidfallz jebr aufgelaufen und Prandí morben Dod batben Sie fogleid medicamenta gebraudet unb es alfo miederumb zuredt gebradt, SRod meiters babe Sbime fein $\mathfrak{B a t b e r}$ Johannes ©differ felbften entbectet, maz geftalten Cie aud $\mathfrak{F b m e ~ e i n z ̧ ̉ m a b l e ̀ ~ G i f f t ~ b e i g g e : ~}$ bradt batoe uno diepez auf Folgende Weype, Sid mate feiner alteften fduwefter Seberzeit pinnen feint gemefen und batbe Demnad eine Prufte Bros zubercitef und auf ben tifd geleget $\mathfrak{J n}$ meinung dás Mayogen folte foldce efien ezz wire aber fein $\mathfrak{V a t b e r}$ ungefabr barúber Rom: men und batbe bavon gefifen, worauf Sbme fo gleidy fegr úbel morben, und weilen Sie alle eine Bergiftung an Shme gefpúret, batben Sie obngefaumbt bargegen ge: braudt und $\mathfrak{J b n}$ alfo nod erbalten, Geine ftief $\mathfrak{M u t}$ der bäde Sta nadgebenoz æiefnablz dieferwegen umb Berzeitung gebetden und gefagt, ez wadr nidft auf $\mathfrak{F h n}$ geridttet gerwefen: $\mathfrak{S b}$ num alle diefe umbitinde zu ciner múrctliden Inquisition (mit welder beffantlid' in hoc genere delicti (dhwefr fortzufommen ift) genug und zulînglid fenen, foldesz überlaffe einer 5yodgraifl. regic:
rung boben Beurtbeilung und bebarre unter erwartung $\mathfrak{B e r b a l t u n g}$ ordres ofnennolidife.

Dorheim d. 7. Jul. 1710.
2C. 2e.
 Redtagelagrter, guter freundt.
 Zodter und Solann Sdaiffer Gfuveibz unter Dem 7. hujus anbero beridtet; WEie nun diefezs ein gar fdmerer Casus iff, und mann babey mit aller belfutfamfeit binter
 Dabey folgendezz zu beobaditen.

1) Sollet $\mathfrak{J b r}$ orbentl. und formbl. mit allen umbe' ftanden protocolliren, ma太̊ ひDam Radf Exud denuntijret bat, uno zut meldher 3eith folddeç geiddeben;
 anjeģo Siranct liegcnic $\mathfrak{T o d t e r}$ examiniren, ob ©ie niemabld fonften an Эlrem Beyn einigen famerken emp: funben babe, und wober bie jeģige famergen rübren.
3). Rann ein Medicy von Friedberg $\mathfrak{z u} \mathfrak{J g r}$ Der Patientin gefübret, und yon dempelben eine fdriftl. relation mit feinem (Butadten ad Acta verlanget merben.
4)' Sabt $\mathfrak{G l r}$ ratione malae famae. und anderer von Sohann Conrabt ©daffer angezeigter fduverer Indiciorum ebenmífig, wiewobl mit gebúlrender praecaution und absq. Suggestionib. nad moglidffit fu inquiriren, morzu © $u$ diefenige Criminalisten, melde de formâ et requisitis Inquisitionis generalis et Specialis gefdrieben, infonderfeit ber vorifatige und
gemiffenbafte ICt. Brunnemannus gute anleithung geben werben.
2) Wirbt ©゙uab ber eingefdiadte original Bettel bies mit remittirt, und damit mann binter befen Authorem Sommen móge, fo follet $\mathfrak{S b r}$ die ganģe Gemeinbe, Mann vor Mann, fambt Sbren weyb und ßindern yor Cudd forbern, und Sie nidt allein in ©urem Berjenn fdrreiben lajen, ponbern aud yon einem jeden mittelft bandtgelo̊bnus an $\mathfrak{A p b e e g f t a t t ~ e r f r a g e n , ~ o b ~} \mathfrak{J b m e}$ ber jes nige, welder den 3ettel gefdrieben, nidt befandt fenn móge. Wir etmarten über diefeş allez ein ordentl. Protocoll fambt euerm fernern Beridt, und feindt ©ud indefen mit freundl, millen gencigt.
Syanau ben 7. Julij 1710.
Sur Şochgrafl. J̌anauifden ఇegierung Berorbnete Praesident, (Gangler, getheimbte bnd Ratth.

Actum Dorh, d. 15. Jul, 1710.
Nadbeme reeil. Niclas $\Re$ Raden $\mathfrak{B e r l o b t e ~ t o d t e r ~ b a b i e r ~}$ nabmens̊ Anna Maria vor Rurģem einen Gefdminden Gefabrlidy v. anbey ziemlid verbadrtigen Sufall an ceis nem Bein befommen, welder $\mathfrak{B e r b a i d t}$ durd ben $\mathfrak{I n}$ ber Der patientin $\mathfrak{S a u} \mathfrak{\beta}$ obnwiffendt bon meme Cingeworf: fenen $\mathfrak{v}$. sub. lit. A benen actis benliegenden Zetdul ein merálidez vermefret morbent, alk bat mann zu ber faden unterfuduung vorerft $\mathfrak{F b r e n}$ Der patientin $\mathfrak{B r u b e r}$ Adam Racten, 29. $\mathfrak{J a b r}$ alt vorgefordert und Stme injungirt feiner Prant liegenden famefter 3uftand und fo viel $\mathfrak{J g m e}$ dayon berwuft umfandlid Sedoib obne pas-
sion und $\mathfrak{B o r i r t b e i l}$ anzuzeigen, welder foldez zu thun verfproden, und demnad referirte wie folget.
©ir múffe meiter bayon nidtzz, alf waz̉ Cr von feiner fanwefter felbiten gebojret, nebmlid diefe mâre Deş Freytagz wor benen Mingften $\mathfrak{J n}$ die Müble gegangen umb mangen zumablen, fo wdre bez Johannes Sduafer 8 Frau von bier \{don $\mathfrak{I n}$ ber Mủblen gewejen, Deren Sie zmabren einen guten tag gebotben, allein Sie batoe $\mathfrak{J b r}$ nidt gebantet, b. aud eine meile nidtz mit. $\mathfrak{J b r}$ gefproden nad) $\mathfrak{B e r f l i e f u n g ~ e i n e r ~ f u u b ~ a b e r ~ b a t d e ~ S i e ~}$ fid'bey feine fdwefter gefegt $\mathfrak{J g r}$ einz und anders fon: Derlid von $\mathfrak{J b r e m}$ Sobn Johannes erzeblet, und $\mathfrak{F n}$, zwifden $\mathfrak{J b r}$ Seberzeit mit Der Sand aufz Bein gefdula= falagen, yon welder ftund an ©ie fdmerken am Bein und $\mathfrak{B e d}$ gitigung im 5ergen empfunden, eş waire bier: auf mit $\mathfrak{J b r}$ immer $\mathfrak{f d}$ limmer worben, biz Sie Endlid leyder $\mathfrak{J n}$ gegenwártigen miserabelen $\mathfrak{J u f t a n o}$ geratben:

## 1) $\mathfrak{D b}$ Sie nidt mit Johannez © $\mathfrak{d}$ dfern verwandt wdren? <br> Degె Johannes ভddifers erfte Frau mdre mit feiner

 Mutber gefdmiffer Rind gerwefen.2) $\mathfrak{N b}$ ©ie biz babero in friebe ober unfriede mit Ȩinander gelebet?

Sie hatben eben feinen frreit mit Cinander gebabt, bod batben ©ie gefpurt baf feither feine Sdmeffer fint veriproden, beş Johann ©dáferż \&euth Sie fauer an= gefeben baitben.

Dimittebatur.

Eodem.
Sabe mich $\mathfrak{I n}$ dezz Niclas Radten Bebausung verfü: get und bie Rrant liegende todter befraget wie folget :

1) Wie Sie beife?

Anna Maria.
2). Wie alt Sic nun feye?

Neunzeben $\mathfrak{J a b r}$.
3) Wie Sie fin bermablen befinde?

Daz̉ Bein feye $\mathfrak{J b r}$ gantz mieder ben \&eib gezogen, Dod $\mathfrak{B e r}$ púre Sie feine fo groge fdmergen megr baran und faien, alk ob eż $\mathfrak{J b r}$ abfúrbe, die $\mathfrak{B e a ́ n g f t i g u n g ~}$
 im Reib.
4). Wann und wo Sie Diefe Rrandefeit befommen?
$\mathfrak{B o r}$ denen $\mathfrak{p l i n g f t e n}$ måre $\mathfrak{S i e} \mathfrak{S} \mathfrak{n}$ Der Múblen gewes fen $\mathbf{u m b}$ mangen zumaflen, alk Sie dabiencingetommen, máre Dez Johann Sdafferz frau bon bier fdjon barimen gewefen, Sie batbe Diafer'einen guten'tag gebotben, melde aber nidt gedandet, nod cine ganke fund lang mit $\mathfrak{J b r}$ geredet nach beren $\mathfrak{W e r f l i e f ̄ u n g ~ b a ́ t b e ~ © i e ~ f i c h ~}$ von felbften zu $\mathfrak{F b r}$ gefefget, gank froundlidy mit $\mathfrak{J b r}$ geiproden b. alferley fonderlid bon $\mathfrak{J b r e m}$ Sobn Johannez̉ erzeblet, daße cer bez Bónbaufen Magd fo nadgienge, Da Gr bod nod wobl eine anbere Dirne betommen ァónte alz dieféz Betdelmágogen, unter wäbrendem erzeblen gatoe ©ie $\mathfrak{S b r}$ mit ber Sand imnier aufz Bein gefdlagen, und weilen Sie nod nidt aufidutiten fónen ware Sie eingefolafen, úber eine weile aber batbe Sie Deş Johannies ভddferz Frau mieberumb aufgemecfet, und Da Sie erroadhet, ware $\mathfrak{J b r}$ fhon in etwaza angit gerwefen y. battoe aud famergen am Bein empfunden,

Dannenbero $\mathfrak{I n}$ benen Gebancien geftanben，©ie múfte
 hanneż．©daferz frau mit bem Miablen Sindefien fertig morden，uno nadb Scauf geben mollen，babe Sie $\mathfrak{J b r}$ Die Commission gegeben，Shren Reutben zujagen，Daf Dody Sgre fobwefter In die Múble Rommen v．Sic abs lojen modgte，zwäbren bátbe des Johann ©dáferż grau diefeż nicht Dergeffalten auģgeridtet daÉ Sie expresse $\mathfrak{J n} \mathfrak{F b r}$ Sauuf gegnegen måre，fondern felbigen abenos fene $\mathfrak{S b r e}$ der patientin Mutber bey bez Johann ©dá：
 dem Fenfter geruffen Sie folte Semand anderş Jn bie
 bleiben meldezz bann aud gefdeben，majen Эfre Sdmee： fter Sie abgelöfet bảtbe，von felbiger Beit num－jeye Sie immer traurig und beangitiget gemefen，und babe fdmer： Ben $\mathfrak{a m}$ Bein empfunden，马edod babe ©ie von dezి Jo－ hann Sめdferz frau gegen Sbre Reuthe auß gordt vor freit und ungelegenbeit ebender nidtz gedatht，biz ©゙z． endlidy fo faledt mit Slor morden，dás Sie fid gar legen múnfen．

5） $\mathfrak{O b}$ ©ie fabn vorbien mehrmabla ©inige Gfic： Derfdmergen an armen ober Beinen empfunden？

Slein $\mathfrak{J b r}$ lebtage nidt．
6） $\mathfrak{D b}$ Sie mebrmable mit Milgidnwadbeit ober bergleiden Bangigfeiten bebaftet gemejen？

Niemablz．
 worfien worden $\mathfrak{v}$ ，wie ess darmit zugegangen？

Die vorige mode alf eben $\mathfrak{F b r e}$ Mutider und $\mathfrak{B r u b e r}$ Э＇frentmegen nader Friebberg zum Juben Doctor gegan：
gen, Sbre \{dmbefter aber aud nidt, mit bien Sie gants allein zu Sauf geroefen, madre Diefer: Zetdul zmifden Denen beyden ober = und unterthúr Durdigeftectit morden majen alf Sie nadjer Sauf gefommen, ber Zetdul im Saupabren gelegen batde.
8) Wie Sie fid felbigen tages befunben?
(Sar fdledt, Dann baz Bein batbe fid gantz mieder ben $\mathfrak{L}^{2}$ eib gezogen und Sie bdtte felbigen abendz aud famer: Ben im \&eib und Darbenebenz grofe $\mathfrak{A n g} \mathfrak{t}$ empfunden.
9) Sb Sie ßor: oder nadmitbagż ben' Zetbul im Sauf gefunden?
$\mathfrak{B o r m i t b a g}$.
10) $D \mathfrak{b}$ Sie aud appetit. $\mathfrak{f u}$ Effen v. trindeti babe?

Gar menig, und mann Sie etmas efle ober trinde, verppure Sie grojere fumerzen im seib $\quad$. mebrere 2lngit.
11) $\operatorname{Sb}$ Sic aud jallaf babe?

अud fdled)t, Dann mann Sie ein menig fdlafen molte, Rabmen $\mathfrak{J b r}$ allerley janoebre traume und $\mathfrak{a b}=$
 Sie jo erfdredie, ban Sie gleid ermadte, ve voller ángften máre.
12) Sb Sie mit Sann S\&aferz frau ober beren Saufgenofie cinigen freit oder wiedmillen gebabt ober nod babe und marumb?

Sie máren ein menig Berwand miteinander $b$. múfe Sie von Reinem ftreit, wenigfenz Gatbe Sie Senen nies mablz ethoas zu leyde getban.
13) Wober Sie glaube, Dafß §bre Frandébeit růbre?

Das máre Goto befant bod wảre ©ie von ber 3eit


Actum Dorh. ©. 16. Jul. 1710.

Producirte ber Patientin Bráutigamb Johannes Wayss ben sub lit. B. beyliegenben Zetdul, welder
 ticiret worben, und murde barauf befoblen dab̉ 刃ienja nidt mebr allein im, faun zu laifen, und fo wobl ia alf umb bac scauf fleifig adtung zu geben, ob mann etroann ben authorem biefer Zetdulen atdrappiren Róns ne, und weilen $\mathfrak{u b b e r}$ biefes angezeigt wurbe, ob bảte Dezz Johann ©dáferz $\mathfrak{J r a u}$ einige nadbenálide reben gegen Deả Şanß Steuernagelz $\mathfrak{F r a u}$ fabren gelafien, al bat man diefe borgeforbert $\mathfrak{v}$. Darúber befragt, weldhe bem: nad unter S.jandgeto̊bnus an andes fatb autlagte mie folget:
©ie bidte beym ©auerbronnen Seu zujammen ge: redt, fo ware bez Johann ©ddaferz $\mathfrak{F r a u}$ bey $\mathfrak{J b r}$ vor: bey gegangen batbe $\mathfrak{J b r}$ zugefprodjen und gefragt mask Dod ber Račin Rrandíliegenbe todter madte, worauf Sie geantwortet; Dab wúfte Sie nidt, bann Sie Rabme nidt ins Seaus, Illa bảtoe perieget, Sie Gienge aud nidt inz Şauß ber teuffel mógte bas Mägdgen goblen und ware barmit fortgegangen.
J. S. dimittebatur.

Actum Dorh. incuria 8. 17. Jul. 1710.
Jit bie biefige gante Bemeind fo untertbanen als beyfaffen Mann = und Weibz̉personen, Rnedt, mágde und Rinber von 8 Jabren an aufz bielige ratbbauf ges
forbert morben, umb Sbre 5and $\mathfrak{F o n}$ fid zugeben, aud $\mathfrak{J n}$ miffendem fall den authorem Der bdien Zetdulen auzuzeigen, weldhe Demnad Ş́re nabmen gefdricben baben wie die anlage ausmeifet, úbrigens aber bat Der author ober ভสhreiber Diefer Zetdulen nidt augge: madt werben Pónnen, und weilen gepdienen, Daf Diefe 3ettuln auz Rleinen farcibさúdern auz̉gerifien wor: Den, fo bat mann aller $\mathfrak{J n}$ die fouele getenden Finder farreibbúcher boblen laffe, da fid dann zmabren befunben,
 theilz auģejidnnitoen gerofen, allein eė bat nirgendz ratione spatii fo mobl, alf aud wegen gleidbeit beళ papierz zutreffen wollen.

## Eodem.

Sabme ber reformirte ©dueldient N, Praufbaar, (alz melder ber patientin Sdmeefter zum weibe bat)
 bulen sub lit. C. mit ber Ferneren anzeige, ©ir babe fid beute ben ganzeen Nadmitbag auf bem Rirdtburn
 gebalten, umb mann etwann mieder Zetdul eingeroorfs fen múrben, beren authorem an tag zubringen, Gegen abend aber $\mathfrak{v}$. ba Er Sndefien nidtz gefeben, ware Er
 Daż תranaf liegende mágogen eine unbeidrreiblide $\mathfrak{B a n}$ : gigfeit befonmen, aud allerley eridredtide reben ges trieben, uno $\mathfrak{J t n}$ unter andern gefragt $5 \mathfrak{D}$ Er nidt dent langen famarken Mann $\mathfrak{J n}$ der fuben febe, biefer ®abme som ofen und Gienge nad dem Gemfter zu; Gierbey batto ez̉ Jfr ben £eib bergeftalten aufgetricben, ba 2

Mann nidft sufficient máren Sie niebergubalten, watb: rendem biefem spectacul wadbren biefe beiben mit lit. C. notirte $\mathfrak{3}$ ettulen $\mathfrak{a u} \mathfrak{f}$ bem ftuben Fenfter bienaus auf bie Gaffen gefallen meldeez Johann Nicolaus $\mathfrak{L a n g}$ und feine jüngfte Sabmadgerin gefeben, biefe leģtere bảtoe bemnadh Die Zetdulen aufgeboben und inz̉ Şauß gebradt, alleş fuldez wolte Ere biemit angejeigt babet $2 c$.

5ierauf wurbe Dem Mofarrer bedeutet, Daß Ěr zu bem 2rmen troftbdưfftigen Menfoen gebn, und fein $\mathfrak{Z m b t}$ Dafelbften verridte, auch ein atdestatum $\mathfrak{J b r e z}$
 geben mogge, meniger nidyt reint $\mathfrak{B}$ wey wadder beftellet, umb bie nadit bey $\mathfrak{J b r}$ zumatien, anbey verorbmet wor: Den, wor Die patientin $\mathfrak{J n}$ ber Rirde $z^{\prime}$ bitben, clleids falf bat mann ben Johann Niclas Rangen $19 \mathfrak{Y a b r}$ alt borgenommen, und Sbn úber ben passum wegen Deren auf bem fuben genter auf die Gafien gefallener Zetdulen bernommen, welder aufiagte: ©r ware nebf Der Račin $\mathfrak{J u}$ ungften todter gegen $\mathfrak{J b r}$ Shauß zugegangen
 Sbre ftuben auf die Ganie zu ctraz getlaffet gerwefen, worauf etlide Zetdul auf die Gaffe gefallen folde baitbe Er aufgeboben und Dem Mágogen gegeben, die Sie bienein getragen. Şndeme babe Er baę Rrandie mágos
 tebatur.

Anna Barbara Ractin der patientin Sdywefter $\mathfrak{v}$. $16 \mathfrak{S a b r}$ alt conformirt fid mit biefer auflage, mit bem
 Zetdulen gewabr worden, babe Sie Sbre fameffer faton greifolen gefórt.

Dimissa.

$$
\text { Actum Dorh. .d. } 18 \text { Jul. } 1710 .
$$

$\mathfrak{W}$ Wurbe Johann Conrad Smafer bon bier gleidfalf


1) WWie Čr beipe?

Johann Conrad ©dafer.
2) Wixie alt Er fere?
$56 \mathfrak{F a b r}$.
3) W્Sie lange Er nun gebeurathet?
$\mathfrak{B r y} 30 \mathfrak{F a b r}$.
4) Wis viel 尺inber Er mafrenber ©bhe gezeuget?
$\mathfrak{M i t}$ der erfteren Frau (bie nun ein $\mathfrak{J a b r}$ oder 10 tod fein mógte) 5 und mit diefer leģteren 3 Rinder.
5) $\mathfrak{O b}$ folde nod alle bey leben?

Nein, fein Erftgebobrnez ware ubrploglid geftor: ben und eines tod auf die Welt gefommen, die úbrige lebten nod).
6) Wisie lange es num fene, bás feine redte Muts ber geftorben?
$45 \mathfrak{F a b r}$, fein $\mathfrak{B a t b e r}$ wdre $5 \mathfrak{Y a b r}$ mitbiber geblies ben und Darnad batoe Gr biefe grau gebeurathet.
7) $\mathfrak{D b}$ Sie Rind rrfter ©be eß gerne gefebn, baf Er biefe gefeuratbet?

શrin.
8) Warumb nidt?
$\mathfrak{W e g e n} \mathfrak{J b r e z}$ bájen $\mathfrak{R a b m e n s}$ dann Sie $\mathfrak{J b r}$ leb: tage Reinen Budffaben $\mathfrak{J b r e r}$ Ebrliden ©eburth bor: zeigen Rónnen, aud bátope mann bier offentlid gefagt, Dā́ $\mathfrak{F b r e r} \mathfrak{M u t b e r}$ bie augen auggeftoden morben.
9) Wober-Gic Dann bürtig leye?

Das múrbe Cie felbften nidt wiffen, Sie batbe bier beym $\mathfrak{J r}$. Seller Weyfel feel. $\mathfrak{v}$. nadigebendz benm Syr. Rajeberg feel. gedient $\mathfrak{J b r} \mathfrak{B r u b e r}$ (ber zwabren einen rediten $\mathfrak{B a t b e r}$ gebabt) madre bier $\mathfrak{B u}$ utbel gemejen, $\mathfrak{J b r e}$ Mutber batoe fid anfangz zu Utpha aufgebalten b. Da Sie bafelbften Blind morben fidy barauf zu ermeltem $\mathfrak{F b}$ rem Sobn bieber begeben.
10) $\mathfrak{S b}$ er damablé in feineş $\mathfrak{W a t b e r z ̇ ~ S ̧ a u f ~ g e r o e : ~}$ fen, alf $\mathfrak{E r}$ biefe Frau gebeurathet?

Nein jondern bátoe im Rauifden ๔dlog, yor Exinen Predt gedienet.
11) $5 \mathfrak{b}$ er bann niemable bey feinen Eltern nad feiner $\mathfrak{B e r b e u r a t b u n g ~ b a u p l i d ~ g e r o o b n e t ? ~}$
$\mathcal{U l}_{\tilde{E}} \mathfrak{E r}$ fid) verbeurathet, mogte ©r ungefabr zwey biz brey Munath bey Sonen geroobnet baben, barnad wadre ©r alfein gezogen.
 bern leidt zu geideben pfleget, audt Dann $\mathfrak{v}$ : wann un= einig morben?

Nein Niemable, au contraire bátben Ery feinen ©ls tern mit afern und fabren Sederzeit fo viel Sbme mogs lid gewefen bengefprungen, biz $\mathfrak{J g m e}$ bağ mit feinem Erftgebobrnen Rind begegnet, nad melder 3eit ©r fith einige gedanten gemadt, Endlid aber alf Sbme fein צatder'von jeiner Bergiftung fo viel offenbabret, batbe Er wndt bie feinigen feine ftief Mutber moglidften ge: meibet.
 begegnet?

Geine ficf Mutber wadre $\mathfrak{F n}$ fein und feiner $\mathfrak{F r a u e n}$

mit Sbrer With gemolden, worauf es bergeftalten ers frandet, dafes Einige tage bernad geftorben und batbe die damablige ammefrau, weldde berm Sinde gerwefen, gleidgefagt baż Melden mógte nidtz guteż fein.
14) Db biefess find vor fotbanem Meldfen nod gang gefund, ober faim Rrand geroefen?

 angelaffien babe alf ob ez cinen $\mathfrak{F l u}$ ê auf ber $\mathfrak{B r u f t}$ batoe, Smmajen dann aud Er $\mathfrak{v}$. feine $\mathfrak{F r a u}$ 便on bien utio wieder nad rath waren gegangen gewefen, allcin nadb bem Meldè batbe geidhienen alk ob fid ber gluf. inê Gemád gezogen, worauf daz̉ Rind furs bernady ges ftorben, und babe Sbme nidt nur die amme frau fons Dern aud biefez gar miedrige impressiones gemadt,
 feine $\mathfrak{F r a u}$ feel. zu $\mathfrak{J b r}$ feiner fief $\mathfrak{W u t b e r}$ gegangen y . batbe ©ie umb Gotoes willen gebetben, da wann ©ie Dem Rind etroaz angetban batbe Sie Sbme foldèez wie: Derumb abtubn mode worgegen Sie Rein einkigez $\mathfrak{B e r s}$ antwortungs morth verfeşet bdtbe weldeez ©ie jamwefrl. anterlaflen baben múrbe mann Sie unfaulbig wdre.
15) Waßz fein alter $\mathfrak{B a t b e r}$ von $\mathfrak{B e r g i f f u n g}$ gegen $\mathfrak{S b n}$ erwelgnet?

Die fade umbftindlid, fu erzeblen, fo ware bor uns gefabr 12 biz 13 Sabren Ěr einảmabla bey feinem Wat: ber gewefen, und batben Sie bende befdloffen nod fele bigen tageż miteinanber nader Friebberg auf eine Eeide
 gewefen, wadre peine frau jeel. gelauffen Pommen und batbe gefagt, 'daE ez̧ fo fdledt mit feinent Batber fene,
und ©er es nidt lang mefr madjen mürbe weldjes Sbme unib Dobefremboer vorgefommen, weilen \&r $\mathfrak{J t m}$ io eben gefuno verlaifen Gátoe, alf Exr nun zu Sbme gefommen, babe Gr befunden, baß̂ er febr aufgelauffen $\mathfrak{v}$, gar Rrand audh alle anzeigungen bon einer $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ d a ~ g e w e j e n , ~}$ mogegen Sie theriack, nufuburk $\mathfrak{p}$. andere bienlide. medicamenta gebraudt, worauf ©er fid febr gebrodien, feine ftief Mutber wade nidt $\mathfrak{S n}$ Die fuben gefommen biz cer fid gebroden gebabt, ba Sie bann ben 3uber mit Dem unrath genommen b. gefdmind bienaus getragen batoe bez andern tagez babe Er feinen Fatber mieder: umb bejudet, welder fidy mit folgenben formalib: ges gen $\mathfrak{J b n}$ berauz gelaĩen, feine $\mathfrak{F r a u}$ ber boje teufiel

 Dá Er eb̧ an einer auf dem tifd gelegenen Rroften Brod gegefien, bod bátoe Er Borbero mit bem Meffer auf daz Brod geflopfet, ba Dann ber mefrerefte theil bom treff (sic fuissent formalia) abgefallen, foniten ez Sbme folimmer ergangen baben múrde $\mathfrak{y}$. dás biefez fein leib: lidfer $\mathfrak{V a t b e r}$ gegen $\mathfrak{J b n}$ gefaget, folduez to̊nne Gr auf erforbern $\mathfrak{J e d e z s m a b l z ~ m i t ~ e i n e m ~ C o ̈ r p e r l i d e n ~ a n d ~ e r : ~}$ barten.
16) $\mathfrak{B a z}$ ©̧z mit feinem erft yor etlid $\mathfrak{J a b r e n}$ fo Safling Frandf gemorbenen Rino yor eine Bemantnuf gebabt, und wie fīd foldes befunden?

Davon tónne.Er nidtz gewiffez fagen, weilen Err Damable nidt Einbeimifd fonbern zu Sanau auf ber Frondt gewefen, bod. batbe Er bey feiner mieber nad) Saus tunft von feiner Frauen b. Dem alten Geridtidrei= ber verftanden, dá̃ baĝ Rindt, einen balben apfel $\mathfrak{J n}$
ber Sand gebabt p . bavor gegeifen, worauf eş biat auf gelauffen, dá Sie Bargegen brauchen múfe, dã́ nun feine frief Mutber dem 凡ind diefen balben apfel gegeben, foldes máre Sie fo menig in abrede, alf ez fonften Dorffúndig ware, $\mathfrak{o b}$ eş aber eben baber crfrantift, fónne Gr nidt possitivement fagen, weilen $\mathfrak{G}$ pie fabon gedadt, Damable nidt ju $\mathfrak{f} \mathfrak{x u}$ है gewefen, wurbe mit auferlegtem fililydmeigen dimittirt.

## Eodem.

WSurben abermablás die sub lit. D. beyfiegende beybe Setbulen, welde aud ofmbifiendt von webme beimblidy inz Rackifde $\mathfrak{F a u}$ है geworffen morden, zum $\mathfrak{U m b t}$ ges bradt, und mithien ad acta genommen: und weilen mann darbey pernommen, baf Sie eine obne beme nidt alferbing wobl berúdtete $\mathfrak{F r a u}$ von $\mathfrak{W o m b a d}$ im $\mathfrak{j a u} \tilde{\beta}$ Gatben weldde die patientin curiren wolte, fo babe mida nebft bem Serrn Mfarrer Sdlemmer Dabien begeben, $\boldsymbol{v}$. Der $\mathfrak{F r a u e n}$ Injungirt, anzuzeigen mage Sie bier zu vọr Mitbel brauden $\mathfrak{v}$. wie Sie $\mathfrak{F b r e}$ Cbur anfellen molte, welde bann Einige unbefante wurkeln vorgeigte, bie Sie in wein legte $\mathfrak{b}$. Dem Mägdgen $z^{u}$ trinden gebe aud zum Bein zwabren natúrlide bebungen brauden molte, , nadbeme Sie aber gleidmoblen diefe wurkeln nidt nennen wollen b . anbey. fid vernefmen liefe, Daf fo fern bie patientin von bobjen leuthen angegrifen waire, $\mathfrak{S b r}$ diefe Mitbel unfeblbabr belfen wúroen, $\mathfrak{b}$, diefe Frau wie obgebadt, ofne Deme einezz bsjen aberglaubis fhen $\mathfrak{F e r b a d t z}$ if, fo lyat mann $\mathfrak{J b r e}$ Sbur in fo langé, bis allezs burd einen medicum $\mathfrak{v}$. jonften orbentlid examinirt feìn wúrbe, inhibirt.

## Actum Dorh. D. 19. Jul. 1710.

Bradte ber Sduulbiener Mraubhaar ferner meiter ben sub lit. E. bengebenden 马etbul mit Bermelben, Er ware Raum auz feiner ©dmieger Mutber $\mathfrak{H} a u \tilde{\beta}$ gegan= gen geroefen $b$. Sie feine ©dmieger Mutber nur einen augenbli aus ber ftuben $\mathfrak{J n}$ bie Rúde gegangen, fo ware Diefer Zetdul Durdbz Fenfter $\mathfrak{F n}$ Die ftube geworffen morben, worauf bag Magbgen miederumb unauģpreds lide angite und idmerken empfunden und mare $\mathfrak{J b r}$ ber linde arm ganz zurdd bia wicber ben rúden gezogen worben.

## Q.

1) $\mathfrak{D b}$ bas $\mathfrak{M a g}$ bge fonft audf faon famerkgen im lincten arm empfunden?

## R.

Nein nod niemablz, wobl aber im redten arm.
2) $\quad \bigcirc \mathfrak{G b r}$ Diefer Zetdul vorgelefen, doer beffien Innbalt gefagt morben?
$\mathfrak{J a}$.
$\mathfrak{W}$ Wurbe Det $\mathfrak{B e f e l d}$ diserirt, ©ie bie patientin nidt einen augenblide allein zu laffen, aud) $\mathfrak{J g r}$ bergleiden Zetdulen nidt mefr borgulefen ober Davon bey Sbr der groēen $\mathfrak{B e d n g f t i g u n g ~} \mathfrak{v}$. fdweffren impressionum willen zureden, fondern $\mathfrak{G l y r}$ tảglid) auż Gotbez wort zuzureden unb natưrlide Mitbel zu brauden, úbrigen Be Goto allez anbeimb zuftellen.

Endid feint bie beyben atdestata bom Medico $\mathfrak{v}$. pastore ad acta genommen noviden und mirb diefeß nod barbey erinnert, da ret, ale ob są̨ lindfe Bein afficirt feye mafe foldeş

Das redte ift, b. Sie aufer beute nod nidtaz auf ter linten feithe gefpuret bat.
> $\mathfrak{B n}$ fern Greund. gruß zuvor, Ebrenvefter und Redtgigldigrter guter Freund:

Wir baben ©uer unterm 21, Julij an $\mathfrak{U n} \mathfrak{E}$ erlaßenez f(breiben famt befen anfiflúfen und attestato medico, Die Ractifde $\mathfrak{Z o d t e r}$ betr., zu redt erbalten, uno zapeif= len nidt, es merbe Dab von Sjun. Dr. Sotben praescri-
 worben feyn, falz foldeez aber wiber verfoffen nidt gc: fideben, wate ez nodi zu bewertiftelligen, und von ser Ractin, dem $\mathfrak{B e r n e b m e n ~ n a d , ~ i n ~ z i e m l . ~ B e r m o ́ g e n ~ f t e : ~}$ benden ©itern Diefe medicamenta nidt allein $\mathfrak{z u}$ zablen, fondern aud) fonften bavor zu forgen, baf bey Derfelben nidtz verfáumet werben móge. Uno weilen náduf bem die notbmendigfeit erforbert, báz Diejer fadjbalber mit Eưd allfier múndl. gerébet merbe, ※1z babt $\mathfrak{J f r}$ Euad, fo bald thunlid, und wegen bevorftebender Ernde abs zufommen ift, anbero gu verfágen, bey $\mathcal{U n j e r}_{\text {nes }}$ mittelz Serrn Æieg. அatb Dr. Herphern Gud einzufinderf, in ©in und anderem biebey zu observiren ftebendem futa, notthige information zu nebmen, $\mathfrak{W i r}$ verjeben $\mathcal{U n}_{\mathrm{n}}$ Defen zu gefdeben, und bleiben Eud mit freund. wits len geneigt. Şanau D. 24. Julij 1710.

Зur Şodgraff. Şanauifden Regierung veroronete Präsident, ©anḑler, getheime und Ráthe.

Actum Dorh. D. 27. Jal. 1710.
Radbeme bie beybe sub lit. F et $\mathbf{G}$ anliegende 及et= bulen beren ber erffere fathon yor etlidjen tagen ber legtere aber geftern inz̉ Matififde Şauß praticiret morben, zum Umbt geliefferte und barbey fo biel zu bernebmen gegeben wurbe, dás bie patientin auf ben leģteren 3etbul 2 ganger ftund lang obne fpraud gelegen, welde bodi nadm Deren $\mathfrak{B e r f l i e f u n g}$ mieber gefommen, beint nadt aber
 geftriden, ware folduez gank warm, b. Darauf fo gleid gerad morben, bak Cie in felbigem moment auffében und $\mathfrak{F n}$ ber fluben auf und abgeben ®ónnen, ©o Binn

 fraget und resp. von $\mathfrak{F b r}$ vornommen.

1) $\mathfrak{F}$ ann und auf mazz meife $\mathfrak{F l r}$ ber erftere Zetdul sub lit. F. ins S. Sauf gefommen?

Eż mire nun f(hon etlide tage, bã ber Zetdul ins
 es mate $\mathfrak{F b r}$ wieder fefr angit gemorben, meldies ©ie Shren leutben gefagt, die fid Dannentiero umbgefeben und ben Zatdul binter benn fdanaf gefunden bátoen.
2) $\sim_{6} \mathfrak{F b r}$ bann $\mathfrak{J b m a b l z}$ bey Dergleiden Zettule angit roorben ©fbe Sie fothen gefehen ober Davon gerouft?
$\mathfrak{J a}$, mann fo cin Zetdul gefommen, babe ©ic un= auşpred)lide angit gebabt ebe mann nod vom Zetdul gerouft ober folden gefunden gebabt.
3) Wann Dgr leģtere Zetdul sub lit. G. inß̧ Şau gefommen, uno wie eż Darmit jugegangen?

Geftern Morgen alf cben $\mathfrak{F b r e}$ Mutdor ein menig
bienauz $\mathfrak{F n}$ Reller gegangen, und die ftuben etroas auft geftanden, waire etraas meípez fo gró̄ alz ein Rlein Rind an Die thúr Sommen, Gatbe $\mathfrak{J b r}$ ba Sie eben auf Dem betoe gefefien, den Brief bienein gezeiget, und fot, den nadgetbentz vor die fluben inz Sauß geleget, mels den Sbre leutbe aufyeboben, und obne Dafe Eie ibr et: wą Davoon gefagt, oder Darauẻ gelefen inz $\mathfrak{U m b t h a u} \mathfrak{\beta}$ getragen Mater refert. alk Sie Den $\mathfrak{B r i e f}$ aufgetoben ware die jdrift nod gank nás gemefen, to dás ber Brief fo eben múfte gejdrieben morden fein:
4) $\mathfrak{F B a}$ daß meife bing fo $\mathfrak{F b r}$ den $\mathfrak{B r i e f}$ gezeiget, bor cine geftalt acbabt?

EEz wate gants weî́n gerwefen, Reine Oeftalt doer ge: fidat babe 'Sie bavon feben Rónnen.
5) $\mathfrak{O b}$ Sie etwann borbero Cby $\mathfrak{F b r}$ biefez begeg: net, an einen Brief, ober fonften etwas gebadt?

Nein?
6) WiPie ©ie fidd aufdiefen $\mathfrak{B r i f f}$ bcfunden? Gie batbe $\mathfrak{J n} 2$ ffunden fiein wart rcoen tonnen.
Mater refert. ©ic bdtbe immer mit ber Sand am
 ben wolte, babe aber Rein wort vorbringen Rónnen, Eiz nad ein paar ftunden, ba $\mathfrak{J b r}$ die frad mieder ge: fommen:
7) Wie Sie fid bermablen befinde und wie eş $\mathfrak{J n}=$ fonderbeit umb Sbr Bein ftebe?

Sie babe nod famergen im Reib, ber linde arm. fene aud nod $\mathfrak{l a b m}$, mit dem $\mathfrak{B c i n}$ aber babe ezs fidy die vermidjene nadtt folgenber geftalt gebegert: $\mathfrak{J b r} \mathfrak{O r}$ ruber batbe $\mathfrak{J b r}$ biz Mitbernad)t aus cinem Bud vorgebatet, morûber $\mathfrak{G r}$ endidjen eingefdlafen, $\mathfrak{F b r e}$ Mutber welde
neben $\mathfrak{S b r}$ im $\mathfrak{B e t b e}$ gelegen, batte audy gefdlafen, ©ie patientin aber babe im Beto gefeffen, Sbren Ropf wies Der bie Wand gebalten und zu Goto gejeufzet, Jmbeme wâre dazz weife Ding, fo $\mathfrak{J b r}$ geftern morgen ben $\mathfrak{B r i e f}$ gezeiget, $\mathfrak{z u}^{\mathfrak{U}} \mathfrak{S b r}$ aufz $\mathfrak{B e t o}$ gefommen und batbe gefagt wann Gie dazz glaubte was. ez geftern mit $\mathfrak{J b r}$ geredet, fo múrbe $\mathfrak{G b r} \mathfrak{J b r}$ Jesus belfien, worauf eż Sic gebcubt
 Ginmabl marm murben $\mathfrak{b}$. fid geftrectet Sie baitoe barauf Sbren leutben gerufien, wåre fo gleid aufgeftanden und Jn ber ftuben auf und abgangen, biefemaad auf Sbre Snie gefallen $\mathfrak{D}$. Gott gebandfet.
8). $\mathfrak{D b}$ ©ie gar feine famerģen im Bein mebr fúble?
©゙B tbăte $\mathfrak{G b r}$ nod etwas mehe, aud batbe Șie nod nidt redt auf Die Gerfen tretsen Rónnen, fondern auf ber 3eben geben múfien,
9) WiBie dann baz Ding auşgefeber \{o zu $\mathfrak{j b r}$ aufz $\mathfrak{B e t b e}$ gefommen $\mathfrak{y}$. wober Sie wiffe; Dấ ezz Das nely= lide fene, fo $\mathfrak{J b r}$ geftern morgen ben $\mathfrak{B r i e f}$ gezeiget?

EEz mate gereejen wie ein weiffer fatben, b. Gabe Sie leine Eigentlide Geftalt an Sbme mabrnebmen fon= nen, ware audy fo mieder meggefommen, und meilen eş auşgefehen, wie Das geftrige, fo glaubte Sie daE eę Dag nebmlide fene.
10) $\mathfrak{N b}$ ©ie etwann Damablz gefalafen b. Sbr her: gleiden fo vorgefommen?
$\mathfrak{F e i n}$ fondern ©ie mare bell mader gewefen.
11) $\mathfrak{D b}$ diefes meife Dieng oberwethnte reden beimbs lid oder laut zu $\mathfrak{J b r}$ gefproden?
©ank laut und pernebmlid, majen Sie. Jbre æut=

Der $\mathfrak{b}$. Bruber barůber aufgemedtet, und Sie gefraget, ob Gie foldje reben nidt geforrt, welde aber gefagt Dáa Sie bergleiden nidt geborret batben.
12) ©b bann diefezz Ding bez tagez vorber fán mit $\mathfrak{J b r}$ gerebet $\mathfrak{h a d t b e}$ ?
 gemiefen, wic obgebadt.
13) $\mathfrak{D b}$ Sie bey diefem Brief aud folde angit mie fonften empfunden?

Nein ez feye $\mathfrak{F b r}$ nidt fo angft gewefen.
14) W્ßaß Sie bizbabero vor medicamenta ges braudt?

Geither Sie bie po genannte Eperelf von Wombad quitbiret, badtoe Sie nidtz gebraudft.
15) ©b Sie nidtz vom Sor. Doct. Şutben ges raudt?

Nein:
Mater addit. $\mathfrak{J b r}$ © $\mathfrak{g b n}$ wire eben nad rath $\mathfrak{a u} \mathfrak{y}$. $\mathfrak{z}^{4}$ Cinem Mann nader Bugbad gegangen, weldher renommirt, $\mathfrak{v}$. fo gar zu Der verftorbenen fúrftin feel. gebraudt morden warre.
16) $\mathfrak{V b}$ Sie bann yorhero Cby baê Brin mieber gerad gemorven, gar nidts Dazu gebraudit?

Nein gar nidtz:
Wurbe unter nodmabliger fdarffer erimnerung fid) $\mathfrak{a l f e i n}$ anzz ©ebdity $\mathfrak{v}$. naturrlide Mitol zubalten, verlaĝen.

Dorh. D. 28. Jul. 1710.
Sat mann ber Patientin Bruber Adam Matuen bor: géforbert $\mathfrak{v}$. umb feiner ©dmefter bermabligen 3uftand fo
noohl, alf aud noo Ere yor Sie nady rath genefen, bes fragt, welder aufiagte:
$\mathfrak{A l} \mathfrak{f}$ baz Bein torne Sie nun volffommen tretben, ber lindée arm aber fene'nod labm, bod forne Sie die Finger aud mieber regen, nur wolten die jdmertgen im £eibe nidt aufbóren, und munbere $\mathfrak{J b n}$ moson Sie lebe, majen Sie nidtz efien nod trinafen tónne, und empfinde alfemabl grope famergen mann ©ie etroas zu fid netme, Er fene fonften bey Ginem Mann zu $\mathfrak{B u b ̧ b a d h ~ g e r e f e n , ~}$ ber $\mathfrak{G b m e}$ allerley gefrater gegeben, melde Sie $\mathfrak{F l}$ wein foden bem Magbgen ein gläzgen volf bavon Eingeben, und Demnedff ben arm darmit befen folten, ba mann nun Diefe Srduter befidtiget befande fid bierunter zu fein
f(dwargnours
$\mathfrak{M e i f t e r} \mathfrak{m}$.
Angelica.
शrilde falbey
milde majoran
taufend gúlben $\mathfrak{R r}$.
Ddjfenzung

faure 尺ile:

und folte bierzu aud ein menig Baumobl v. 5utbjucfer Rommen. Şibt úbrigens̊ gleidfallis var, feine ভdıwe:
 fontern foldeez wáre $\mathfrak{J n}$ Der $\mathfrak{N a d f}$ don felbften gerad morben, majen die patientin $\mathfrak{J b n}$ und jeine Mlutber aufgeweafet v . gefagt, ob Sie baz liebe Engelgen fo bey Shr gerwefen, gefelben, und deffen reven gefórt, ez Deudte Sie folduez babe Sbr übers̊ Bein geftriden, wos yon ez gants warm morden, b. fid bon felbften ges
frtetet, yon ber Jeit an nun tône ©ie mieberumb geben.

Dimittebatur.

Actum Dorh. ©. 8. Aug. 1710.
Wुurbe Johann Conrad © $\ddagger$ affer babier nodmalz vor: geforbert und befragt ob Er feine unterm 18. Jul. ad protocollum getbane aufage feinez Watbers angegebene Bergiftung und plóģlidez̧ abfterben peinez̧ erftgebohrnen尺indes betre. auf Sbrigfeitlideez erforbern mit Einem leibliden ápe zuerbarten getraue: welder fid verneb: men liefer, Daß́ fein Batber bamaflz ubrploglid Prand morden, und mann alle angeigung einet $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ a n ~}$ Jbme mabrgenommen, Er aud bie nebmlide reben, bic Er deponent ad protocollum aufgefaget, zu $\mathfrak{J b m e}$ felbften bamablz gefproden babe, foldere tonne und wolle Er Gebesmabl mit einem leibliden dyd bebaups ten, ob Sie peine ftief Mutber aber fein §ino würdliden umbz leben gebradt barauf fónne Er anderg nid)t alf nur de credulitate famodren daf Єie ermeltem feinem Rind cinen poffen angetban baben mógte, uno Rónne mann Georg \&oden Sauffrau dabier aud abbsbren, welde zugegen gereefen, alf jeine $\mathfrak{F r a u}$ pel. peine filif: Mutber gebetben, Sie mógte ez bod dem find mieder 'abtijun mann ©ie J̧me etmaz̉ bó́éz zugefúget bảtté: addit. Eer babe nod yor furgen tagen mit feinem $\mathfrak{F a t =}$ ber wegen feiner Bergiftung $\mathfrak{y}$. ber $\mathfrak{J b m e}$ damablz bavon getbanen ergeblung wie $\mathfrak{F b n}$ nebmlid feine Stiefmutter Bielmablz umb Wergeibung gebetben und gefagt, ex megte Dod ftill fameigen, ©̧z mare nidt auf $\mathfrak{J b n}$ ge: legt gewefen, geiproden, Der dann beefen eben nidt $\mathfrak{I N}$
abrebe gemefen, Dod ferse Er nun Cin alter Findijder Mann und rebe bald jo, bald anderż, mazz aber bas ubrplößlid)e úbelfein und auflauffen jeineş Júngeren ßins Dez (beld)em feine ftief prutber einen balben apfel geaes $\mathfrak{b e n}$ ) anlangt, Davon Rónne Gr ein mebrecez jagen, alf maş $\mathfrak{J b m}$ bey feiner mieder nad Sauf funft von Shanau von feinen $\mathcal{L e f}_{\text {enthen }}$ referirt morben. Dinittebatur, und wurbe feine Jekmablige Forau gleidfalf befragt wie folget.

1) Wic Sie beife?

Anna Catharina.
2) Wie alt Sie fepe?
$\mathfrak{B i e r} z i g$ zwen $\mathfrak{J a b r}$.
3) Wobler Sie búroig feye?
$\mathfrak{B a n}$ Assenheim.
 Den Johann Conrad ©daffer gebeuratbet?
... In adt tagen múrbenz 10 Sahr werden.
5) Wie viel Rinder ©ie mit $\mathfrak{J b m e}$ ergeuget?

Drey.
6) $\mathfrak{D b}$ foldae nod alle im \&eben?

In.
7) Wie viel Rinber $\mathfrak{J b r} \mathfrak{M a n n}$ mit feiner ©rften Frau gebabt?

Jưnffe.
8) $\mathfrak{O b}$ foldde aud nod alle lebeten ober theilf vers ftorben miren?

Einez made babon geftorben p. Einez mic Sie bers ftanden, tod auf bie Welt gefommen.
9) Woran bas erfere Rind geftorben?

Daż múfte ©ie nidt, bann es wåre mit feiner Grften Grauen das erft gebobrne Piind gewefen, und babe Sie niemablz darnad gefragt, múfte aud nidt cinmabl obs cein Finåblein oder magblein gerwefen.
10) $\mathfrak{O b} \mathfrak{F b r} \mathfrak{J b r} \mathfrak{M a n m}$ niemable bavon gefagt maß̉ eş vor einen 3 fafll gebabt?

Nein.
11) $\mathfrak{D b}$ yon $\mathfrak{J b r e n}$ breyen mit $\mathfrak{G h r e m} \mathfrak{M a n}$ er: zeugten 尺indern niemabls einez Firand warden, uno

$\mathfrak{B o r}$ brey $\mathfrak{J a b r e n}$ wáre $\mathfrak{S b r}$ mitbelftez búbgen (wets deez bamablz 2 Sabr alt gemefen) ubrplóglidy erfranctet, und did aufyelaufen.
12) Wovon biefez §ind jo ubrpldģlid erfrandet, und was Sie por medicamenta gebraudt?

Cie batde Damafle $\mathfrak{J n} \mathfrak{J b r e m}$ garten geftanden und Daz Sind, bey fid getabt, fo ware Sbre jdmieger Mutber
 garten fiefe) an 3aun gefommen, batbe Dem Rind ges ruffen und foldeez mit fid auf 乌bre fuben genommen,
 Das Rind mieberumb berunter gebradt, melḑeż $\mathfrak{J n}$ ber Einen Sand ein fúálein apfel und $\mathfrak{F n}$ ber anbern ein wenig $\mathfrak{B r o d}$ gebabt und davon gegefien, alf Sie num dab Sind roiederum $\mathfrak{J n} \mathfrak{J b r e}$ ftuben getban babe ez gleid augens Gličfz úber ben Reib geflaget, weldeez Sie anfangz nidtz geadtet, bię daż find $\mathfrak{J e}$ lánger $\mathfrak{J e}$ mebr lamentiret, Da ©ie $\mathfrak{J b m e}$ banit nad bem leib gefúblet, eş máre aber folder fabon fo bid aufgelaufen und bart gervefen, baf Sie mitgenauer noth die Şand unter fein rodeligen auf ben £eib bringen Rónnen bierúber rene Sie beftig er
 Sauk gelaufen welde Sbmen etlide £óffel voll theriack mit waffer cingefdútbet, und batde ©ie dab ßind darauf inz Beto geleget, weldeez dergeftalten §ranaf gerwefen, dáz Sie alle gemeinet ezs múrbe fetben, gegen abenot aber båtoe ezs s. v. cinen ffarfen Durdbrud befommen, worauf ež fid mit Sbme gebefiert, Snbefien feye $\mathfrak{S b r}$ Mann mieberumb yon Şanau getommen, deme ©ic dab passirte erzeblet.
13) $\mathfrak{O b}$ ভie mit $\mathfrak{J b r e r}$ ভdpieger $\mathfrak{R u t b e r ~ b i f f a l k ~}$ Feine reben gebabt?

Wic daß̉ find po Pranaf gelegen und fidy fo übel ges birbet, fo wairen viel leutlye $\mathfrak{J n} \mathfrak{J b r} \mathfrak{5}$ auk gelaufen Rommen, majen bie ftube gank yoll gerwefen, und uns ter anbern ware Эbre 体wiegermutber aud binein gefoms men, welde son felbften gefagt, baf Sie bem Rind einen balben apfel'gegeben, movon Sie bie anbere Selfte nod) im fad batbe, weldhe Selfte ©ie aud auzz Dem fact gelans get, $\mathfrak{v}$. $\mathfrak{F n} \mathfrak{J b r e r} \mathfrak{a l f e r}$ gegenmarth davon gegefien, fonften. babe ©ie mit $\mathfrak{\$ b r}$ von biefer $\mathfrak{B e g e b e n b e i t ~ n i d t z ~ g e r e b e t . ~}$
13) $\mathfrak{O b}$ ऽic alleż biefeż maż Sie oben auggeredet, auf erfordern mit Cinem corperliden dyo bebaupten Sionne?

Sa mit gutem gewiffen.

S. J. Dimissa.

## Eodem.

 und auf die Folgende meife befragt:

## 1) Wic ©ie heife?

Christina Rodin.
2) Wie alt ©ie fene?

Utber 50 Sabr.
3) WSie lange ©ie bier gemobnet?

Wdre bier gefogen und gebohren.
4) $\mathfrak{O b}$ Sie beş Johann Conrad ©difers verftors bene erffe grau gefennet?
$\mathfrak{S a}$ gar mobl und mdre Sie fleifig $\mathfrak{\Im n}$ Sbrem $\mathfrak{T a u}$ gerwefen.
 wiffend b. erinnerlifif fene?

Ja gar zu mobl.
6) Wisic ez barmit jugegangen?

So biel alf Sie von ber damabligen Pinder frauen N. Sadfelern gebdret, waire Sie allein beym 尺ino imt $\mathfrak{F} \mathfrak{F u} \hat{\beta}$, Die Eltern bergegen abwefend gewefen, fo ware

 morauf polddes febr erfrandet, b. Einen Gefdmulft bes fommen ber īd inz (bemada gejogen, wovon es $\mathfrak{J} \mathfrak{n}$ wes nigen:tagen tobes perbliden.
7) Ob baş Rind vorther ©‘be esి bees Johann ©das fersi Frau gemolden; nod gefund Doer fibon Srantig ges wefen?
 Frif(i) und gefunt gevefen.
8) Db Sit gebỏrt daf dez̧ Johann Conrad ভれdaferz Damaflige Frau mit $\mathfrak{J b r e r}$ fitief ©damieger Mutber biefezs Siranten §indes balben gepproden $\mathfrak{v}$. wie bie reden gelautet?
$\mathfrak{J a}$ "Sie baben es gebobret, Snmajen bann alf dab Rind febr faledt gemefen, wire DeB Johann © $\mathfrak{F r a u} \mathfrak{J n} \mathfrak{J b r e z}$ ftief Sobnez̉. Johann Conrad Sdd:
ferŝ $\mathfrak{5}$ aû̂ gefommen, weldje Deß̂ ermelten Joh. Conrad Єぁáferz berftorbene $\mathfrak{F r a u} \mathfrak{F n} \mathfrak{J h r e m}$ deponent in $\mathfrak{B e y s}$ fein etlidmahl umb Gotbes Willen gebetben; wann'Sie
 Dod miceerumb abtbun mógte.
 wortet?

Sie batto fo gebrommelt und wåre zur thưr bienauz gangen Sein bernebmlidy wort aber batbe mann von $\mathfrak{S b r}$ verftefen tonnen.
10) Sb Sie diefe $\mathfrak{J b r e}$ auflage jurato fu erbarten getraue?

Sa. J. S. dimissa.
Eodem.

- Unb yon beş Johann ভdaferż grau ©̧ebubrth biz baberigem Berbalten, v. gerůdet nábere naduridt ein zu ziehen, wurben Die nadigefeģte Geridftżmánner; alteften und Dezz. Joh. © $\ddagger$ dfer nadfter शadfablr auf bic folgenbe Interrogatoria abgebdrt, b. deponirten benmad.

Interrogat. 1.
Wie Jeuge beipe.
Test. 1) Caspar $\mathfrak{J}$ oft.
Test. 2) Martin $\mathfrak{F a c ̌ e s ̧}$.
Test. 3) Joh. Conrad $\Re$ Rup.
©
T'est. 4) Joh. Jennrid Mekg.

Test. 7) Johann Senmrid) Knorr: gemein'zُ Mann b. Johann ভ內dferz nddyfter શadbabr.

## Interrogat. 2.

Wie alt 3euge feye?
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) $70 \mathfrak{J a b r}$.
Test. 7) $49 \mathfrak{J a b r}$.
Interrog. 3.
$\mathfrak{W i c}$ lange $\mathfrak{3}$ euge bier $\mathfrak{J n}$ Dorbeim mobnen?
Test. 1) Bey bie $40 \mathfrak{J a b r}$.
Test. 2) $25 \mathfrak{G a b r}$ und fene ponften von Rieber Rosbad búrbig.

Test. 3) Wadre bier gezogen b. gebobren.
Test. 4)
Test. 5) omnes wie tertius.
Test. 6)
Test. 7)

Interrog. 4.
$5 b$ 3euge ben Johann Sdafer babier und feine bermablige, Frau roofl fente?

Testes omnes. $\mathfrak{J a}$.
Interrog. 5.

- Ob Beuge biefem fadafer ober feiner Grauen auf cir nige weyfe permanth ober feind feye?

Testes omnes. $\mathrm{Re}_{\mathrm{in}}$.

## 188

Interrog. 6.
Sbz Seugen now roobl bedidte mann Johann © $\mathfrak{C d f e r , ~}$ biefe feine leģtere Frau gebeurathet?

Test. 1) $\mathfrak{J a}$, Sie babe benm $\mathfrak{5 r}$. $\mathfrak{X m b t m}$. Fafes berg feel. gedienet, y. fene Gr felfften Frener gemefen.

Test. 2). $\mathfrak{J a}$, wie lange es aber ©igentlid jexs wuifte Err fid nidt zuentinnen.

Test. 3) Uti praecedens ridus.
Test. 4) $\mathfrak{J a}$, Dann $\mathbb{E r}$ mdre $\mathfrak{J a} \mathfrak{J b r} \mathfrak{B r a u t f} f u \mathfrak{b}$ rer gerejen.
$\left.\begin{array}{l}\text { Test. 5) } \\ \text { Test. 6) }\end{array}\right\} \mathfrak{J a}$
Test. 7) $\mathfrak{J a}$ aber bie Seit feye $\mathfrak{J b m e}$ entfallern.

## Interrogat. 7

Sb Beugen von der Geburth und Seimmath biefees Johanneż Sadjerzę Frau etmas betant fene, und waz?

Test. 1) SNein feye $\mathfrak{J b m e}$ nidftź Davon befant, aufler baf der vorige-biefige Búttel Paul $\mathfrak{F b r} \mathfrak{B r u b e r}$ gewefen.

Test. 2) Nein, Sie bútoe bier gedienet.
Test. 3) Nein, Dod meine ©r $\mathfrak{F b r e}$ Mutter $\mathfrak{b}$. Sie batben fid einige $\mathfrak{3 e i t} \mathfrak{z u}$ Vilbel aufgebalten.

Test. 4) beme gemeinen gefprad nad folle ©ie won unebelider geburth und zroabren $\mathfrak{J n}$ Gbebrud erzeuget morben fein.

Test. 5) die Mutber babe Eer bier mobl gefeben; aber vom $\mathfrak{B a t b e r}$ feyn $\mathfrak{R e b t a g e}$ niditz gefort.
$\left.\begin{array}{l}\text { Test. 6) } \\ \text { Test. 7) }\end{array}\right\}$ wifien von Nidts.
$\mathfrak{B a z}$ dicfeż Johanneż © đaderż Frau bizbabero vor ein gerúdt im Flecten gebabt babe?

Test. 1) Sat fein £ebtag nidtz Bdjez yon $\mathfrak{Y b r}$ ges
 difden todter fo vorgiengen, batbe ein Mann von $\mathfrak{B a u c r n b e i m ~ N a b m e n z ~ R u p p e l ~ m i t ~} \mathfrak{F b m e}$ auf bem $\mathfrak{F e l d e}$ davon gefprodjen und diefeez gefagt, Ere babe von $\mathfrak{S h r e m}$ Bruber, bem gemefenen biefigen bútbel Paul gefórt, Dấ Cr felbften nidtzz guteż von $\mathfrak{S b r}$ praesumire, uno Gie bor eine offenbabre Sjere balte, mebrere fundamenta Gievon mufte \&r deponent nidt zu allegiren.

Test. 2) Er babe yon Sbren ftiff ©dbnen bem Johann Conrad, uno Jemnrid Sגdfer gebort, Dấ Sie Sbrem Eignen Mann Einzmablz mit gift vergeben, $b_{i}$ Sba faier babin geridtet batbe.

Test. 5) Jabe fein lebtage nidtz bofez von $\mathfrak{J b s}$ geboiret.

Test. 4) ©̧zz madre vormablz baş gefpråd gangen,
 Conrad ©daferz תind vergeben mollen, waz aber anizgo wegen ber ractifden todter vor Çin gefprdd gehe, fene sandfúndig.

Test. 5) EEz feye vormalz ©in allgemeinez gefprad) gerefen, daß Sie Jhre frieftodter vergeben molle $b$. bátde eş ber Mann befommen.

Test. 6) Jat von nidtz gefort.
Tést. 7) Sat aud) nidtz gehort, aufer wie bor ettidien Jabren dezె Johann Courad ©爪åferż Rind auf
einmabl fo aufgelaufien，oa babe mann gerebet als ob ebs foldez boin $\ddagger$ br befuminen gatbe．

J．S．Dimitteb．

Actum Dorheim d．9．Aug． 1710.
Praevia hesterna citatione erfdiene porerfit Johann © $\mathfrak{C l f e r}$ bon bier und wurbe examiniret wif folget：

1）Wie Cr beife？
Johannes ©めdfer．
2）Wie alt Grr feyt？
$\mathfrak{I m}$ verwidenen $\mathfrak{B a y}$ feye E゚r $86 \mathfrak{Y a b r}$ alt gemefen．
3）Wie lange Ex fid）im Filecten Dorh．aufgebalten babe？

Anno 1655 fene ©er biefer gefommen，unt babe fünf Sabr yor einen Rnedt bier gevienet，nad biefem fidt fiefer verbeurathet．

4）Wier Scine ©たltern gemejen v．100 Er Cigentlid búroig fene？

Er feye von Solgheim búrvig，fein Watber waire ©eridtzføぁultbei zu Grůningen gerwefen，

5） $\mathfrak{D b}$ Er einen Ebyeliden geburtbefacin babe，Doer folduen bier im $\mathfrak{A m b t}$ produciret，und abn men？
－Weif von Reinem Geburthziddein，einen Lebigzeflungs Brief afier babe Ert nod $\mathfrak{J n} \mathfrak{T}$ dnden．

6）Wie lange Er $\mathfrak{F n}$ der ©bye gelebet？
Anno 1653 feye Gr bieber gefommen，babe $5 \mathfrak{J a b r}$ vor Einen Sined）gebienet，b．Demnedff fidh erft ver： beurathet．

7）Wie biel 尺inder Ex erziclet babe？
Neun §inder．
8). Db Er mebr alf eine frau gebabt?
$\mathfrak{J a}$.
9). Wie viel Rimber Er mit ber Erften frau ges $\mathfrak{b a b t}$ ?

Gedffe.
10) Sb polde nod alle im \&eben?

Drey badon feyen geftorben.
11) Wie bie übrige brey fo nod leben, beifen?

Johann Conrad ©dafer, Hennrid ©dafer v. Margretha, nunmefro Des weil. Eberbard Mórfelz relicta.

- 12) $\mathfrak{W i c}$ alt diefe Rinder erfter ebe feye?

Nescit.
13) 230 Sie fiab aufbalten?
alle brey bier.
14) Wie lange eŝ nun fene, bafecr bie zmente Jrau gebeurathet?

Wifte ez nidht mefr.-
15) Wic viel ßinder Gr mit biefer ergeuget?

Drey.
16) Wie folde beipen?

Anna, Catharina, y. Johannes.
17) Wie alt Sie feyen?

Nescit.
18) W30 Sie fix aufbalten?

Die altefte $b$. Den Jưngiten babe Er bey fid $\mathfrak{v}$. die Mitdelfte diene zu S.anau.
19) Ob Cine feiner todter fid zu verbeurathen getradtet?

Da muffe Ert lein mort von.
20) Sb Er nidft gefort, daf etroan eine ober.

Die andere feiner todgter zu biefem ober Senem Rerten luften gatbe?

Nein, Sie batben $\mathfrak{G a}$ gelegenbeit gebabt wann Sie fid verbeurathen wollen.
21) Weldhe bon feinen benden todtern gelegenbeit zu beuratben gebabt und an men?

Seine ditefte todter Anna babe gelegenbeit gebabt. majen Sie Cin ©ammid yon Benen beimb baben mollen: NB. Diefers ift diejenige meldge allbie im $\mathfrak{A m b t h a u}$ nebf Johannes Weypen gedienet.
22) $\mathfrak{N b}$ EEr nidft vernommen baß. Dez̉ meil. Niclas Radén todter babier Anna Maria ubrplóglid in eine folde fawebre Frandtbeit gefallen, daß Sie wegen Der grofen fdmergen wed tag nod nadit rulen fonne?
$\mathfrak{J a}$ bag múfte Ęr mobl, bann fcine erfte grau feel. $\mathfrak{v}$. Dez Niclas Racten $\mathfrak{F r a u}$ wiren gefdmiffer Rind gemefen.
23). Was im gleden berentriegen yor rebe giengen?

Er nelfme fides nidt an, und bode niemanden zu, feine grau batoe fo ein geplág gebabt.
24) W્Baż Dann feine frau vor cin geplak getabt?

Cineş rede diefezz baz̉ andere daz̧, und dann mendeten Sie fid mieder.

Dictum illi $\mathfrak{E r}$ folle Rlárer berauşagen maz̉ er von Denen leutben biewon reden gebórt?

Mann batbe gefagt, baz mágogen folte verbext fein.
25) Wen mann befen im fleden befdulbige?

Daç múfte Gr nidt.
26) Sb Gr audb mobl diefes̀ Magogen in feiner fambebren Sranatheit $\mathfrak{J b m a b l z}$ befudt?

Nein, fonbern fein ©obn Johann Conrad gienge zu weilen $\mathfrak{j u}$ §br.
27). Warumb Gre Cic nidpt befudte?
$\mathfrak{W a}$ ©gr bey $\mathfrak{J b r}$ tbun folte, bas gefidt b. gebór bergete $\mathfrak{J b m e} \mathfrak{v}$. gienge ©r nirgendes mehr bien.
28) $\mathfrak{D b}$ Er nidt vernommen, ba $\mathfrak{B} \mathfrak{J m}$ gangent Flectien ber ruff fene ©̧z mare $\mathfrak{J n}$ feinem depontenş Saau breymaflige $\mathfrak{B e r g i f t t u n g ~ v o r g e g a n g e n ? ~}$

Wúfte von nidtz.
29) $\mathfrak{O b}$ ©r fid nidt felbften einmabl fo ưbel bes
 bradt morben?

Ẹr miffe fein wort babon.
30) Sb Er nidt mit feinem Goln Johann Conrad Differmetyen gerebet?

Nein.
31) $\mathfrak{O b}$ nidt ermelter fein Sobn Johann Conrad Sbn Defen now vor Rurken taget erimnert; Daf Gr cins̉mablz mit $\mathfrak{J b m e}$ babon gerebet? .

Rein mort.
32). Nb Gr niemable mit feinen frauen bon bgt: gegangenen Bergiftung gefproden babe?

Negat.
33) $\mathrm{Db}^{\mathrm{Gr}}$ niemable gefort, Daf puct einige feis rer アind ober Enfelein bergifftet morden?

Negat similiter: et
Dimittebatur.
Sierauf murte Diffez Johann Sddfere Ebeweib vorgeffellet wif folgender, majen befragt.

1) Wie Sie beife?

Catharina.
2) $\mathfrak{x i e}$ alt Cie fene?

65 \$9br.
II.
3) Wie lange Sie fidh bier im Sleaten Dorbeim aufgetalten babe?

Heber $50 \mathfrak{\Im a b r}$.
4) $\mathfrak{W e r} \mathfrak{J b r e}$ बitern gewefen?

Shre Mutber fene bier begraben y. ber geroejene Bútoel Paul Seypel $\mathfrak{J b r}$ Bruber gerwefen.
5). Wober Sie dann Eigendlid búrbig máre?

Bon Vilbel, wobien Sbre Mutber bon Bonames im borigen Rriegz̊wejen gezogen.
6) Wie $\mathfrak{J b r} \mathfrak{B a t b e r}$ gebei Een ?

Sanff Götz.
7) Sb bann ber vorermelte Batbel Paul Seypel $\mathfrak{S b r}$ redter $\mathfrak{B r u b e r}$ gewejen?
$\mathfrak{J a}$.
Dictum illi wie bann biefeģ fein Rónne baf́ $\mathfrak{J f r}$ angeblid redter Bruter mit Dem Junabmen Seypel b. Slr $\mathfrak{F a t b e r}$ Götz gebeifen baben folle? ?

Sie maren yon Ciner Miutber, aker bon zweyen Satbern gemefen.
8) $W_{30} \mathfrak{F b r}$ redter $\mathfrak{B a t b e r}$ geftorben?
$3 \mathbf{3}$ Ossenbeim liege $\mathfrak{J b r} \mathfrak{Y a t b e r}$ begraben, Sie waire bey feinem abfterben nod gar Rlein gemefen.
9) Wo Sie gebobren?
$3 u$ Obertefinugen.
10) 56 Sie cinen cbibliden Gefurtbafdein vor: zuzeigen, ober foldeen an Semanden prodacirt babe $y$. abn wen?

Sie babe $\mathfrak{F b r e} \mathfrak{B r i e f e}$ gebabt, waren aber verlogs ren gangen.
11) Wann Diefe $\mathfrak{B r i f f e}$ berlobren gangen?
 flúdgen: múnten.

Dreynily $\mathfrak{S a b r}$.
2. 13) W太ic viel Rind Cie mábrenber Cbye ergieblet?

Drey, zoey todter und Einen ©obn.
14)...Db Sie borbien aud fdạn sinen Mann gebabt she, Sie biefen gebeuratget?:

શrin.
15) Wie $\mathfrak{F b r e}$ Pint biefen?

Die altefte todter: Anna Margretha Charlotda, Die zmente Anna Catharina; und Der Bub Johannes.
16) Wie alt Diefe Whre Rino feye?

Die altefte todter 28 bie zmente 26 . घ. per ©obn $24 \mathfrak{J a b r}$.
17) $\mathfrak{F B o}$ fid Diefe $\mathfrak{S b r e}$ Pind bermablen aufgalten?

Die altefte todter y. ber Sobn feyen bier bey Sbnen die Mitbelfe todter aber biene nun $\mathfrak{J n}$ zebende $\mathfrak{J a b r}$ beym 5errn Gammerrath 尺leinen.
 serbeurathen?

Nidutz, ez warek Reutbe ba gewefen Sie batben Sie aber verlanget.
19) $\mathrm{umb}^{\mathrm{mb}}$ melde von beyben todatern leutbe ba ges wefen, und wer foldge fenen?

Die altefte babe gelegenbeit gebabt v. zmabren batbe Sie baben mollen Martin Bommersbeim yon bier, Item ©in Ferl bon (Diffato (nescit nomen) und dann ber ©aimibt von Beyentheim.
20) Sb biefe $\mathfrak{F b r e}$ ditere todter nidt etmann $\mathfrak{F b r e}$ gebanten auf fonflen Semanden geridytet gebabt?

Sie miffe son Nidatz.
21) $D \mathfrak{b}$ deponentin nidt felbften gerne gejefn $\mathfrak{b a j}$ ©ie $\mathfrak{F b r e}$ todter fid berbeuratbe v. wobl anfommen mógte?

Sie batbe feinen baben wollen, fo batben ©ie bie Eltern Sie aud nidt zwingen mogen.
22) Db Sie nidt gebort daÉ bezs Niclas Radfen todter, Anna Maria ubrploglidit in eine folde fdmebre Franatbeit gefallen, baf Sie med tag nod nadt megen Der gropen famerken ruben Rónne?
$\mathfrak{J a}$.
23) W્ßaz צ゙m flecten berentregen vor reben giengen?
$\mathfrak{W}$ Was Sie bavon reben follten;, ©ie gatten ફexereq baraug gemadt b. wabrfager gebraudt.
24) Wer földaez gered daf ess mit bem Maggogen Sererey rene?
 §ererey.
25) Oh ©ie mit Des̃ .Niclas Racten leutbe ver= wanth leye?

Sie nidt, aber Эbreş Mannez erftere frau und der Ractin Mitber warren ©̧efdmiffer gemefen.
26) $\mathfrak{D b}$ Sie bas̉ Mrandt liegende Mi̊gogen aud be: fuchet babe?

Nein.
27) Warumb Sie folde nidt befuctt?

Sie bitbe ez nidt mollen thun, weilen Sie lauter Sexerey gebraudt, und ba Pomme mann bald zu Frübe und bald zu fontl, und mann ©ie sommen ware, fo

28) $\mathfrak{D b}$ ©ie nidt $\mathfrak{J b r e n}$ verfforbenen $\mathfrak{S a t b e r}$ ben


Nein gar nidt.
29) Warumb nidt?

Diefes Racten leuthe batben imintr einen groll auf Sie gebabt, feither Sie wieder Den vormaligen biefigen PDfarter Serr ©derer y. Deß Niclás Raden grau bey $\mathfrak{2 m b t}$ zeugnuž geben múfen.
30) $\mathfrak{D b}$ Sie niddt vernommen, Daf $\mathfrak{J m}$ ganģen
 lige $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ v o r g e g a n g e n ? ~}$
$\mathfrak{J a}$.
31) Wie lange foldes fene?

Ein theil feye über $20 \mathfrak{J a b r}$.
32) Weldue personen vergifftet gemefen fein follen?
 rad Sanáferz 2 Rinber.
33) $\mathfrak{F B i e}$ fidb mit $\mathfrak{J b r e m} \mathfrak{M a n n}$ zugetragen und wie lange nun foldues jerie?

Ezz feye mobl úber $20 \mathfrak{Y a b r}$, fo matre $\mathfrak{J b r} \mathfrak{M a n n}$ einez̊mablz an ber Cholica ober fonftay Frandi worben v. Gatbe fid úbergeben, ba Sie dann gefagt, Sie bdtoe Sbren Mann mit Brod vergeben mollen.
34) Wer foldeẻ gefagt?

Shr ftief ©obn Johann Conrad ভdaffer.
35) Wann und wieber men Exr foldjez gefagt?

Ger babe eą gleid damabla úberall gefagt.
36) Wann Sic Dann bicfezs Damablz fajon geboirt; marumb Sie nidt barủber geflaget?

Wann mann ein guter Natr wadre fo wat mann siner.
 verforbenen erffgebobrnen §ind vor eine Befdaffenbeit gebabt？

EEz mare ein modjen 凡ind gewefen，y．batben Die Els tern eß̧ mit bienauş inż Felo genommen，worúber ez̧ einen §lué befommen und baran geftorben．

Dictum illi，Jbre obige auffage ad 32）báp biefes Find gift befommen，und bier ad 37）dâe ez an Einem Fluẽ geftorben fein folle，lieffen mieder einand．

Illa baş sind babe cinen gluê gebabt，ber fidy ins gemád gefegt．b．feye baran geftorben，Sie batben aber nadgebentz̊ gefagt，alf $\mathfrak{o b}$ dem find ein unglựt zuges füget morden．

38）Was deponentin bon bes Johann Conrad ©dafferz legterem Rino，bon welddem erff por etliden Sagren gefagt morben，Dẫ eż（夭̌iff bey fid betommen， getoritt babe？

Sie wadre aus Friebberg gefommen b．batbe bübjae dufel gebabt movon Sie dem Rind einen gegeben，wels desz foldjen gegeffen，barauf fene feine Mutter mit Dem
 gemadt alf $\mathfrak{p b}$ bag sind diff dapon morben．
（39）Sb Doponentin biefer Rind nidt aud befuあet？
$\mathfrak{S a}$ ©ie wàre aud inş 5auf gegangen und batbe ge： fragt waz Sie bann bor Ein narríd gefdrey madten wann dem 欠̌ind etraas gefeflet，fo hatben Sie $\mathfrak{J a}$ in $\mathfrak{J b r}$ Saú Rommen fónnen，ez̄ feye aber bab̉ Rind damablz nidt mebr bidf germejen．

40） $\mathfrak{O b} \mathfrak{J b r}$ Mann bamablz alf Ge ubrplo̊glid Frand worben von $\mathfrak{F e j n e r}$ Bergiffung mit $\mathfrak{J b r}$ gefpro： den babe und maş？

Nein, fondern alf Sbre frieffóbne gefagt Er mafte etroas am $\mathfrak{B r o d}$ gegefien baben, batbe Sie gefdrieen unt gefagt, Sie babe $\mathfrak{J a}$ bon Diefem nelbmliden $\mathfrak{B r o d}$ gegef= fen, morauf $\mathfrak{J b r}$ Mann gefagt Sie folte fill jdmeeigen Er bezúdtete Sie $\mathfrak{J a}$ nidytz.
41) $\mathfrak{D b}$ bann $\mathfrak{J b r} \mathfrak{M a n n}$ bamablz, alf $\mathfrak{E r}$ ®rand worden, eben $\mathfrak{B r o d}$ gegefien $\mathfrak{v}$. wo ©r foldees genommen?

Ezz batbe bennabe nod ein ganger Raib Brop auf dem tijid gelegen wovon Sie mit einanber gegeffen.
42) $\mathfrak{V b}$ Sie Diefer $\Im b r e m$ Mann zugeftojenen un: pąslidfeit balben fonfen mit Sbme Reine reden gebabt?

Nein, fain lebrage nidt.
43) $\mathfrak{W a}($ Sie $\mathfrak{J b r e m} \mathfrak{M a n n}$ bey bamabligem $.2 u f a l l$ bor medicamenta gebraudt?

Nidtz, auser Daf Sie $\mathfrak{J b m e ~ c i n e n ~ m a r m e n ~ D e c f e l ~}$ gemadt, y. battoe $\mathfrak{J b m e}$ aud $\mathfrak{5}$ affer gemarmet.
44) Wisie lange ©r an Diefer Prandibeit gelegen?

Ein paar ftund.

## Dimittebatur.

Wabren bem examine bat mann auf beybe beę Johann Sadferz und peiner Frauen gebabree genaue adytung gegeben, und an beme erften gar Reine $\mathfrak{B e r d i n d e}$ rung, an Diefer aber einige alteration, weldee Yebod mefr bon 3orn (majen ezz obne beme eine gar raube grau ift) als̀ von Fordt b. Blo̊bigfeit bergurúbren faliene, wabrgenommen: uno weilen auḍ Diefe Frau Cinige von Des̉ Niclas Radéen \&euthe verfpúrte Feindjeeligfeit, und phujus fundamento $\mathfrak{J b r e}$ bormablige mieber be Radéen $\mathfrak{F r a u} p$. Den gerwefenen ) Seugen deposition allegirte alf bat man copiam protocolli ad acta nebmen roollen.

Mad biefem murbe Dezz Johann Gddafers ditefte tods:

-WBie Sie leif̃e?
Anna ©ddifferin.
2) Wie alt ©ie fene?

Nésëit, credit 27 Jabr.
 mit Niclas. Racten todter etwaś gebóret babe?
$\mathfrak{F a}$.
4) SJb Sie Stime y. Sbr foldhes gónne, ober bezz: megen Feindidafft trüge?

Sie gónne eines dem andern bon Sergen gerne $\mathfrak{y}$. Trúge barúber Rẹine Geindidafft.
5) Wb. Gie nidt', ebe y. bevor Johann Weyss beg Racten todter gefrenet bat, mit jelbigem $\mathfrak{I n}$ vertraulis: der. freundidafit geftanden?

Sie batbe neben Shme bier im $\mathfrak{U m b t b a u}$ gebient, घ. wáren $\mathfrak{Z n w i f d e n ~ S i g n e n ~ R e i n e ~ g r o f e ~ S e r t r a u l i d f e i t ~}$ aud fein ftreit gerwefen, mafen ©in Jebez̧ feinez thunz gewartet.
6) $\mathfrak{O b}$ Johann Weyss bey $\mathfrak{S b r}$ vorgegeben, ba Er Cie liebe $\mathfrak{y}$. zu beurathen gebenfe?

Sein lebtage Fiein mort.
7) $5 \mathfrak{D}$ Sie fid nidt menigftens gebanfen gemadt; Er wúrbe ©ie beuratben?

Sie batde Jitr tage Reine gedanden auf biefen ßinedt gebabt.
8) $\mathfrak{O b} \mathfrak{J h r}$ befannt feye dá beż Níclas Racten todter Anna Maria $\mathfrak{J n}$ Gine fdmelyre Rrandbeit gefalen? $\mathfrak{J a}$.
9) Wab im Flecten berentwegen yor ein gefprad wate?

Die $\mathfrak{L e u t h e}$ fpraden ezి feye Sexerey.
10) $\mathfrak{O b}$ ©ie ein ©brifflidez Mitleyben mit ber patientin babe?

Dase Migogen batoe Sie bon 5erken gedauret, fo lange ex gelegen.
14) $\mathfrak{D b}$ ©ie nidt und mie nabe mik ber patientin permant fene?
©ié nidt, wobl aber bie anbere Sinder erffer ©bbe.
12) $\mathfrak{O b}$ Sie auct bie patientin $\mathfrak{J n}$ biefer $\mathfrak{Y b r e r}$ grogen fobwadbeit befuctiet babe?

Nein Sie wảre nidt ins $\mathfrak{J}$ auß gefiommen.
13) Warumb nidt?
$\mathfrak{B}$ eilen gefprodjen morben ezz wadre mit bem Mágbs gen Spererey fo babe Sie nidt getrauet birein zugeben. Dimissa est.

Actum Dorheim D. 10. 7br. 1710.
Nadberre Johann Conrad Sdaffer babier $\mathfrak{F n}$ ber Fưbr márenden general Inquisitions fadbe unterm 18. jul. b, 8. Aug. jüngithien von einer an feinem leibliden $\mathfrak{B a t b e r} \mathfrak{y}$. Rinde vorgegangenen $\mathfrak{B e r g i f f t u n g ~ e i n e ~ z i e m l i d ~}$ verbiditig und nadbenálide aullage getban, biefeş fein Batber aber fid beffen y. waş ex mit feinem Sobn baz mablé bavon gefproden, bermoge aufinge vom 9. Aug. nidt erinneren wolte, und demnad diefe beybe mit Eins ander $\mathfrak{z u}$ confrontiren anbefoblen werben, alf babe vors erft ben alten Johain © © dafer nodmablz vorgenommen v. Sbme Ernftlid zugeredet fiid wobl zubefinnen waz Ęr Damabla, alf Ex fo צelling Rrand mordent mit Yeinem
alteffen Soba Johann Conrad vor reben gefubret, and was̉ $\mathfrak{J b n}$ Dargu beranlaffet, welder fíd aber nidtaz entsd finnen molte, aufer dẫ Efr fagte, Er babe bamablz eine ftarcie Cholicam gebabt, bierauf num murbe $\Im$ Jme fein Sobn, Johann Conrad unter augen geftellet, weldher
 ling Rranct morben, und ©r ©obn $\mathfrak{J f n}$ befudbende vor feinem Betoe gefeffen, fo battoe Yener von felbften unb obne EEinigen Sbme gegebenen anlã zu Sbme gefagt: Meinftu ber bofe teaffel bat midy frey umb Berjeibung gebetben und gefagt ©zs máre nidft auf midh getban ge: wefen: daf biefe reben alfo gefallen tonne v. wodle ex Sedesmabl dydid bebaupten. Johann Sadfer bleibt barbey bafe Er diejen reben fid nidt entinnen Pónne, mafen eg̀ faon tine lange 3eit wáre, zwabren tônte mobl fein bafe cr gefagt Seine Frau babe Sbn umb Werzeibung gebetben, majen, Sie Sbn offterz erzórnet uno bernadi wieber umb $\mathfrak{B e r g e i b u n g}$ gebetoen wurben beybe injuncto silentio dimittirt.

## P. P.

Эad foll geborfamft obn $\mathfrak{B e r b a l t e n}$ mas geftalten ber sub lit. K in originali et copia bengef(d)lofene Zetdul ( 3 n meldjen 5 eingeln $\mathfrak{J e l l f e r}$ ©ingemidelt gewefen) aber:
 bienein gerworfen morben und weilen darinnen wie borbien mebrmablz zu verfteben gegeben miro, ob jolte ber patientin Brdutigamb Johannes̉ Weyss, Cbebeffen mit Ciner anderen weiber person in obligant. terminis,
 bul fo gar ber Jeit alz vor 14 tagen ober bes spardts melbung geidhebet, fo babe barbor gebalten, baÉ es nidt undienlid fege, $\mathfrak{J b n}$ Johannes: Weyfen aud barùber zuvernebmen, ob Er Yebmablen D. fonberlid auf bem biefigen ober einem anberen Marft mit Einem anbern meibes̨ bilde son beuratben (eş mogte nun $\mathfrak{J n}$ eraft doer Surßweil gewefen fein) geiproden, Gr foldees und bas weibesimenfád felbften offenbabren folte, mafen mann folder geffalten leidt binter Den authorem Diefer Brieflein Rom= men Sónte 2c. allein $\mathfrak{G r}$ will yon gar nidtz wiffen mit Cinigen $\mathfrak{M d g}$ gen bon bergleiden $\mathfrak{J b m a b l z}$ gefproden su baben, und bat Er endididen yon Sedermann dab马eugnuž, Dā̃'er fidu umb die meibezbilder im geringften nidtz betúmmert babe: Die patientin Endidif bez treffendt fo ift $\mathfrak{v}$. bleibt Sie einen wie ben anbern $\mathfrak{F s e c}$ in Sbrem miserablen 3uffandt, und bebienet fid bons igo einez $\mathfrak{J u b e n}$ Doctoris won Lindbeim welder zu $\mathfrak{J b s}$ rer wiedergenefung gute Bertrôftung gibt, folte aber audi diefe Chur nidt zufdiagen, fo bielte in unmas gebung anned bor gar nótig zu fein, bafe main baê menfd in locum tertium bradte, Dana $\mathfrak{F b r e}$ Mutber ift eine wajdbafte Grau, und mana mann mit bem Magbgen etraaz verhat, fo weize ezz gliid ber ganke Flecten, ges ftalten bann bierbey $z^{3}$ observiren ift, daf fo off Sié mit bem Magdgen eine dur aufangen mollen die veroddtige Zetdulen (welde Gebes̉mabl fotde dissuadiren) einges. worffen worben uno Эお bebarre barmit $\mathfrak{J n}$ allffetigfter submission.

[^48]Der Seridafftl．ひmbtmam zu Dorbeimb，Andr． Wilh．－Eyfried bat Seinem $\mathfrak{F o r j} \mathfrak{j}$ lag nad bavor zu fórgen，aud bie Rackifhe plutter bazuranzubalten；Dan die Rackijde todter anderwertş bin gebradt werde，um
 mégter Deoctum Şanau，D． 23 Sept． 1710.


## P．P．

थиあ $\boldsymbol{x}$ ．
Sabe Sdi beme untern 23．pterlapsi an mid res－
 $\mathfrak{a}$ leż ernftezి bebeutet，Daf．Sbre Prande todter umb vers f（bic⿻ener triftigen urjaden fonderlid aber $\mathfrak{J b r e ß}$ Eigenen Befteņ willen nummehro ad locum tertium gebradt， unv Sie mitbien Die obnverlangte $\mathfrak{B e r a n f f a l t u n g ~ D a r z u ~}$ maden folte Éż bat aber diefe Frau febr dargegén lamen－ tiret，und wendet fonderlidf ein，dab̃ Magogen feye der： geftalten abgematbet und benen obnmadten Grgeben， Dấ Sie obne gefabr dez todeş feine ftund daz Fabren vertragen §ónne，Эd babe mid bemnad der patientin zuftandez Durd meine Eigene leutbe erfundiget，ba fidh dann $\mathfrak{I n}$ der that befindet，dan Sie， $\mathfrak{j n b e m e ~ S i e ~ a n ~}$ fpeí̄ und trandif faier gar nidtzz zu fid nimbt，febt yon Prifften Rommen，uno benen obnmadten babero unters moorifen，anbey zu befabren feye，wann Goto nid）t bald Şúlfe fdicáet（majen Dez §uden Doctoris medicamenta aud ben verboften effect nidt thun molle）Sie eż nidat lange＂mefr augfefn Ronme．Gleidmic $\mathfrak{J d}$ num fo be：
 tiget rauber $\mathfrak{S}$ erbftuft bebenden getragen, diefez̄ Mexíh mieber Sbren- $\mathfrak{y}$ Shrer Prutbet: millen mit COemalt aus
 yorbero gethorjambft beridten, : anbeyneben Den sub lit.
 fernermeil eingemorfenen Zetdul geborfambit simpdiden b. ut in itit bebarrext folfent

Dorh. b. 2. 8br. 1710.

$$
2 c_{t,} 2 c_{\star}
$$

Actum Dorh. D. 7. 8br. 1710.
 babier cin gemorfferen, p. sub, lit. L. Denen; actig: qulies genden Zetdul verfdiedene speciale und ben Brautis gamb Jahannee. Weyfen felbften haup if olid mit ange= bende umbfande enthalten feint p. mithiex por: notig
 alk if Derfelbe anbcute vorgefordert $\mathfrak{y}$. befragt worben mie folget: $\qquad$

1) Wie Er beipe?

Johanneß Weyss.
2) Wie alt Ery fene?

Nummebpo $29 \mathfrak{J a b r}$.
3) Wann Er bab legte mabl bey feiner Brauth Det Srand liegenden Radifden todter gemefen?

Regtsermidenen Sountag.
3). Dber ভie nidt ungefdgr 14 tage bor ber bisfis gen Rirdweybe befudt?
 woderi.
5) Sb feine Brautfo ober vielmebr Stre Seitt Jome umbe felbige Jeit nidit etto mit nad sauf gegeben?

Sa gin topgen mit 价meltgutber neeldez penter
 babe cracz Sbr ab und mit nad Saug genommet.
子u genommen?

Den ordinairen weeg abber bie nadtmayo burd ben grofen garten und ferner gerad nach-Rädgen zu.
7) $\mathfrak{W e r} \mathfrak{Y b m e}$ unter weeges begegnet?

Rein Menid.
8) Db Jtme nidfe ciffe person im gropth garten begegnet, 'und mit Gbine gefproden?

Negat: ${ }^{1}$
9) Db nidat wabry bapionabla efte wéfóperson wúretlidy mit'Sbme gerebet, "und $\mathfrak{F h}$ untet anbern ges
 made?

Gr babe Reinen Mrenfden gefefen, aufer binter beit grogen garten am weeg vom faucrbronmen ber batden dés unter\{dultbei ${ }^{\text {Een }} \mathfrak{y}$. Johann Conrad Pheymers won Sdjrabllfeim bende Buben mit Sfrem Mferben gebutet, Die Er gefragt, ob bie madye guit reye.
10) $O 6$ Sbme Dann niddt etwann 'auf'th anbermabl - Semant gmifdjen bier b. Rädgen begegnet bi mit Sbme geredet?

Er múfte yon niemand ate bes 'Johannes Sasplerz Grau bon Gier sodre Gbie Git ber Ernoe gleid Ginternt grojen garten begegnet, und meilen dantabls cin famejr
gemitber am Simmel geffanden, Gatbe Sie gefagt, Gr gienge $\mathfrak{J a}$ Dem regen entgegen weiterṡ wáre תein mortig gefallen.
11) $\mathcal{O b}$ ©r niemablé úber feine Prant liegende Frauth ungedultig morovi?

Flein.
13) $\operatorname{Ob}$ Er nidt megen ibrezs miserabelen 3 fatans bez,, d. Dâe cer folder geftalten nidt zu jeinem 3meat gelangen Ronne, úbel von $\mathfrak{J l r}$ gefproden und Sie ver: suánidet babe?

13) Vb Er etmann vorbero ©be Effidit mit Diefem Meniden proentlid verlobet, mit Einer anbern weibe
 manden sjoffnung auf $\mathfrak{F b n}$ gemadt $\mathfrak{b a b e}$ ?

Stein fein lebtage nidt.
14) 96 bann Ein doer bie anbere $\mathfrak{F s e i b s}$ person fid) etroann felbften gegen Stb berausgelaifen, da Sic Sbn liebe $\mathfrak{v}$. mobl zu Einem Mam baben mogte?

Dabon wúfte Ert aud nidtz.
15) FBer Sbme bizbabero, und aud alf ef nod bey mir gevient fein meifgezeug gervafhen?:

Scine bier im flecten mobnende famefter bez Georg Conrad $\mathfrak{B o m m e r s i b e i m e ~ f r a u ~ b a b e ~} \mathfrak{J b m e}$ poldez fdier: befedndig gemajoden.
46) $\mathfrak{N b}$ Er nidt fpurte, baf Sgme eines yon feinem Sembbern-mangele?

Die anzabl feiner Syembber fene gering, mitbien würbe Cr einez abgang gat bald gewabr, feine $\mathbf{3 a b l}$ aber jene complet.
17) Db nidt vielmefr mabr baf Cine gemifie
meibeşperson Stme eineş feiner Sembber vorentbalten, und warumb folderez gédebeb?

Davon multe ex gar nidtr, fóndern babe feine Spembper alf.
18) $\mathfrak{O b}$ Er biefe feine gethane auffage auf erforberw mit einem leibliden and zu Gott dem allmaddtigen zu erthgrten getraue?

Ya mit gutem geroifien, wann y. . 10 oft es verlanget murbe.

Dimittebatur.

Diefer bab $\mathfrak{J d}$ gefarieben, mann $\mathfrak{J b r}$ ßifl braudit, To Sombt Sie um Shren Werfandt, Dann Die angit ift fdon bey $\mathfrak{S b r}$, Dag mito nidt lang werben Die Edmer: §en, labm bleibt ©ie, Sein vier Sabr lebt Sie mebr, Sie ift ungefund, bip mann ©ie trạgt ine Grab,imm \&eib bat Sie aud Gdmerken, Sie if betrúbt bif in Den topt, bier feint 2 Bagen pa Rauft Sbr pein vor cin balb.

 nid), eez it Sbme Geprophe3eyet, Daf Ex Die Erfte nidt Rriegt, Gie lebt nidt.lapg, Dab Serde $\mathfrak{b r i d t t} \mathfrak{J h r}$ unverjehen, סas ift die Grfte Rumft die 乌d thue, Giget
 nidt, Die $\mathfrak{Z n g f t}$ mirdt grof bey $\mathfrak{J b r}$, Sia; Deyet $\mathfrak{J g r}$ lebtag nidut.

[^49]Sat Dann ber $\mathfrak{Z r m}$ murm Rein bilf meffr auf biefer Erben, baf Cic Dod auf beyden Seithen labm ift, Daf Sie muf jifreien, mein Gott, mein Gott, marumb baffu mid verlaifen, dazి clend das Эd leiben muff, Das if grop úber bie mafen, Dod mirbt bid Gott nidt werlafien, Deinen geraben $\mathfrak{G r m}$ mirftu baldt mieber Pries gen, ruff Gott an, aber ben labmen fué muß ©ie bes balten, bié Sie bem lieben Gott veripridt, Sie molt Den Rerlen nidy baben, fonft bat ceud allez nidt, Sir mogt brauden, waz̧ $\mathfrak{J b r}$ molt, ber $\mathfrak{A r m e n}$ mittiben wirdt eben baş Geldt gar fauer, Sie mirdt nidt auf den $\mathfrak{F u}$ Rönnen tretten, bíß ©ic baç thut, Efr fat Sid vers fúndiget, É bat gefagt mann Er Ein andir moll nebs men, fo wolt Er Dafe ©ie frumm und labm ware undt if eben an Die Pummien, veripredt $\pm e m$ lieben Gott, $\mathfrak{J l r}$ wolt ben $\mathfrak{B r a u ́ t i g a m}$ nidt baben, $\mathfrak{J b r}$. wolt ein
 baldt mieber gerabe Glieber geben, wamn $\mathfrak{J b r}$ bas Bein


Daz bebenát redt, baz̧ bat ©ưd, in bea erften 2ddt tagen bettet $\mathfrak{W b r}$ Gúrem Find Sónnen belfen, aber Seģt nidt, wann Sbr Meinen Freunden braudt, fo mad Sd Sie nidt Fránder, alk Broey Sabr muf leys Den, daş glaubt dié ift gewif, wann $\mathfrak{S b r} \mathfrak{M i r}$ nidt glauben wolt-und braudt; jo mill $\mathfrak{\Im}$ © Sie nod Fiel
 Daß $\mathfrak{S d}$ nur gewald baben, den $2 t r m$ foll Sie aud mies ber regen Siodnen, in Den erften Mat tagen, bettet Sibr rath Rónnen finden, aber $\mathfrak{J e g t}$ nidf, $\mathfrak{J b r}$ trobet Mir

## II.

14

Sbr molt Mir Exinen Bofien tbun, aber Sbr Ronnets nidt, Jd will EGúd nod Geldt Dazu geben, wann $\mathfrak{J b r z}$ Rónt, in ben Erften 8 Ragen bettet $\mathfrak{F b r}$ mid, Rónnen Srånden, Yeşt nidt, nur 4 baben an $\mathfrak{J b r}$ gebunden, Seģt nod 3, Str Leib ift eingenommen, da muf Smen $\mathfrak{F a b r}$ leyben, aber ben $\mathfrak{A r m}$ foll Sie aud regen ®odneat.

Nun baben $\mathfrak{W}$ bier vier gefdrieben und wier farreiben
 $\mathfrak{J b r}$ babt, fo bat allezz fo $\mathfrak{F i e l}$ mie nidtz, wann $\mathfrak{J b r}$
 Er Ranz nidt, und wann $\mathfrak{J b r}$ Einen babt ber Jeigen
 ift, Gr Rana nidt, all Gúcr Gelbt geben ift umionft, wann $\mathfrak{J g r}$ nidt vom Rerlen thut, wann $\mathfrak{F b r}$ Den $\mathfrak{J a n}=$ mer gern febet, fo Ranz Z um (Jottez willen befenn Dod, Sd) geb 2 beller vie an= bern 1. 3mey $\mathfrak{F a b r}$ leiben muß $\mathfrak{j d}$, geftege bod maz bu gefagt baft, ad fag Dod, Ge meía mobl mage Er ge: fagt bat, waß bat bann Sbren $\mathfrak{M a r a f t}$ gefagt gedenatt felt an, was baftu vor vierzeben tagen gefagt, dcin baar fteten bier $3 \mathfrak{B e r g}$, wann du baran gedendeff, wann E̛ủer תind Siwey Sahr bat gelegen und barnach
 ift beffer, alf mann bet Rriegt, ift fdon ber famerken grop bey $\mathfrak{F b r}$, fo wirb Sie Einmabl freủs baben, $\mathfrak{S}$ b leio muf Sd an mein leben nidi mann Er gedenát waz Er gefagt bat, wie $\mathfrak{F b r}$ fehet, die nidt befennen will, Sd bitt Did nod Einmall um (sottez millen.

Daz find lauter Brieft von (Bott geweenen, Gott bat auch mollen \{eben, dás Sie beftandig bleiben wollen an Sbott, fo baldt alf Sie dem lieben Gott verppridt, Sie wolt Den Rerlen nidd baben, fo will $\mathfrak{J b r}$ ©ott belfen obn Mittel, molt $\mathfrak{S t r}$ Gdon ben Reib Sránden mit ans: Dern Mitteln, und $\mathfrak{J b r}$ magt brautien mas̃ $\mathfrak{Z l r}$ molt, fo batz nidt, bann ©fottes bilf ift über die Siliff aber molt $\mathfrak{F b r}$ dem lieben (Gott nidt fo Biel, fo will cer aud mit feiner Şilf fern fein, wolt Sbr nidet belfen; fo wirot ©゙ủd (Gott aud frafon, wie ©r biefen Súnber bat geftraft, Der lieb 5err $\mathfrak{G e}$ fus mill aud ein weil $\mathfrak{J b r}$ Frauitigamb fein, bevendt den Settel redty, in 3ıey ftunden folt Sie nidt reden Rónnen, und wie $\mathfrak{F g r}$ Gott $\mathfrak{b i}$ ift mit $\mathfrak{J b r e r}$ reden, fo will $\mathfrak{J b r} \mathfrak{G s t t}$ aud belfen mit Dem Bein und mit Dem $\mathfrak{2 4} \mathrm{rm}$, $\mathfrak{H b e r}$ Sie foll dem lieben Gott veripredjen, Sie molt den Rerlen nidt ba= ben, wie wobl ez Rein Uriad an dem armen Wurm ift, fo wirdt ©ott Die ftraffen, die Den Cbbeftand baben mots Ien, Daut Gott gefault Der ©beffandt nidt, fo baldt alf Sie das thut, in 2 funden foll Sie mieder gefen Ront. nen, es̉ ift $\mathfrak{J g r}$ Die fpradh gefallen, baż bat Gott ge: than, Sbr mógt braudien was $\mathfrak{J b r}$ molt, fo batz nidt, fie foll nid)t aufz Bein tretten ®ónnen, bif Sie daz. thut, Der ©dlag bat ©ie am arm gerubrt, bac bat Gott getban.
 mús leiden, vierzefn tag yor Der 尺irmés ift mir begege
 ten, und bat Ein $\mathfrak{E}$ ofpen gebabt, fo bab $\mathfrak{J d}$ gefagt,
feid $\mathfrak{F b r}$ bey $\mathbb{E}$ uier $\mathfrak{B r a u t}$ gemeft, $\mathfrak{J a}$ fagt © E , fagt
 Srand matre gerveft, wie J̧d Sie bat lagen freyen, fagt Er, $\mathfrak{J d} \mathfrak{b a b}$ Dod mit $\mathfrak{R i e m a n d t ~ g e \{ d m a d t , ~ a l k ~ m i t ~ E ̛ u d ~}$ und mit ber ander, $\mathfrak{J b r}$ babt $\mathfrak{S b r}$ aud ben poffen ges than, add borff 乌d múndlid reben, war Ex vielmabl fagt, wie Gr ben morm verwúnidet bat, Ěr bat andt' gebroden, Sie mús leiben biz Sie vom Ferlen Rintrt, und darnad mill Эd fagen wase Er gefagt bat, Er ift modroer an Deat norm, Dod nidt folgen, nod Gin Šembt bab Yad das ift fein, mit 3weyen bat ex ein aybt ges broden, ber worm muß brüber leiben, Er laft vom Serlen, fo if baldt gefund, Gr laft ber lieb ©ott láft zu Er bat ©in aybt gebroden.

Sod babe Peine rube gebabt, bic Sie ben Jettel baben gebabt, verfpredt dap Sie $\mathfrak{J g r}$ lebtag lebig folt bleiben, fo mird Sie Geradt, und mirdt Gefundt, fo baldt alk $\mathfrak{J b r}$ bas thut, fo mirb Sie ppuren in $\mathfrak{S b r e m}$ Bein, thut $\mathfrak{S b r}$ base baldt fo mirbt Sie baldt Gefundt, baş tbut, Das thut, Den Brief den mû ©ie aufbeben, dấ Sie allezeit barinnen fiefet, bamn Pann Sie ī̀ baran fipie: gele, bridt ©ie aber bif $\mathfrak{Z n D t}$ Cinmabl fo ift $\mathfrak{J b r}$ nidt wieder zu belfen, $\mathfrak{J b r}$ mogt brauden mas $\mathfrak{J b r}$ molt, batz nidt, Gott batz $\mathfrak{S b r}$ zugeidicatt, daz flebet in Shrer planeten, Sie folt $\mathfrak{J b r}$ lebtag nidy beurathen, Er if Sdulot baran, ift Sbr lieber Gin Mann, aber Ein Geradt Fein und Gefunder \&eib; $\mathfrak{F t r}$ magtbrau: den mâe $\mathfrak{J b r}$ molt, batę nidt, alf daz̉ thut, daş Bein ift faon todt, traurig if Sie bif in Den todt, $\mathfrak{J b r}$

Sers ift angegriffen, ber liebe Gott bate Sbr gefdiadt, Jad babe fieine rub gebabt; bi $\mathfrak{j} \mathfrak{G}$ © Seyet babe, Sie bat fid balot in Ebeftandt gemadt,


Hnfern greundl. ©raf 3urvor Cbrabefor und Redtżgelebrter ©Guter Freund.
Wir baben verlepen, was ibr wegen der Madifidjen Todter abermablz unter bem 2. Diefeze anbero beridtet, शadbeme num in bem von Eud beygefdloffenen Bettel verfdiedene speciae umbftande enthalten feind, worauf Der brdutigam notbwenbig examiniret merben muf, alk battet ibr foldjezs ebifter móglidjfeith nadi zu bemertiftellis' gen und dab protocoll zu fernere $\mathfrak{3}$ berorbnung einzuidit den, zu bem ende mir ban bie abidrifft von ben 3ettel biebey remittiren und Eud übrigen zu freund. millen geneigt verbleiben 2c. Hanau D. 9. 8bris 1710.

3ur Şodgradfl. Şanauifden Regierung verorbnete Präsident, Cangler, gefeimbte vndt Ratthe.

Solt $\mathfrak{F b r}$ ben $\mathfrak{Z e t t e l}$ nidt glauben, bas $\mathfrak{B e i n}$ foll it feinem Gewerb bleiben, aber Sie folt nid)t Darauf tretten Rónnen bia Er ©inanber freyet, Er bat fid mit ©irrer verlobt, Gr mirbt feinen $\mathfrak{L o b n}$ barúber Rriegen, muf Gie Darúber leyden, Das thut $\mathfrak{J b r}$ Gott zugut, fo gemif iftez vom lieben Gott, Dann bem teúffel ift nidt móglid, Morgen 11 Ubr mirbt Gie ber Gdlag an bem linden $\mathfrak{A r m}$ rúren, mann Sie aber veripridt, ©ie molt bea

Serlen nidt baben, ben lieben Gott; nidt bem teúfel, fo mirdt $\mathfrak{J b r}$ Gott baldt mieber davon helfièn, Dag Bein תónt $\mathfrak{J b r}$ jelber frredfen, aber Sie fann nidt Darauf tretten.

Das ift ©゙in Bottidaft yon Cbrifti; Morgen um vier $\mathfrak{U}$ br folte Sie in der fuben gefen, und folt Bitten um Silf; Daf Sic Raum Éin mort Rann fpreden, bif Sie won dem Ebeftand bleibt, in Dem Sie Segt ift, mann Sie baż verfpridt, So mirb Sie balot Sbren Berftandt baben, Morgen Rann Sie wieber getien, aber bic 2 Ag git mird gro $\tilde{\beta}$ fein, bié Sie fagt, Sie molt den Ferl nidt baben, Dann Sie if gezmungen morben in ben Ebeftandt, es if Reine Sererey, Gott thut $\mathfrak{J b r}$ zu ©uth, aber thue baldt barzu, fonft giebtz nod) ein Unglind bardurdh, Sie már bodt in ein grop ungluit Rommen in Dem Cbeftandt, den Sie Jest bat, Giott milz nidt bas ben, bap Sie den baben foll, tbut $\mathfrak{G b r z}$ nidht, fo wirbtz

 fein, bín Sie peripridet, Sie molte den Fierln nidt bas $\mathfrak{b e n}$, undt wirdt bitten um Silff o Sierr $\mathfrak{A m b t m a n n}$ ©r: barmet ©úd ber Seelen, Daz will ©oott nidt baben, ez̉ if nidut von bópen leủthen, eş ift vom lieben Gott, ber liebe Gott willz nidet baben, Dann Der ©̛ut Rerlen Ranm Sie boch nidt fehen.

Das bebenaft redt baz̧ Bat Eủd, in ben erften 8

nidt, wann $\mathfrak{F b r}$ meinen $\mathfrak{F r c u i n b e n ~} \mathfrak{b r a u d t ,}$ fo mad $\mathfrak{T d}$ Sie nidy Rráncfer, alf zmey $\mathfrak{G a b r}$ mū́ §eiben, daż glaubt, díß ift gemif, wann $\mathfrak{F b r}$ mir nidft glauben molt, uno $\mathfrak{B r a u a b l}$, fo mill $\mathfrak{F d}$ Sie nod viel Frinder maden, alf Sie ieģt ift, bag folt Sibr fefen, baf $\mathfrak{J d ~ n u r ~ g e m a l t ~}$ babe, den $\mathfrak{U r m}$ foll Sie audi wicoer regen Pónnen, in Den erften $8 \mathfrak{x a g e n}$ bittet $\mathfrak{S t r}$ rath Sónnen finben, aber $\mathfrak{F e g}$ nidt, $\mathfrak{J b r} \mathfrak{Z r o g} e t$ mir $\mathfrak{S b r}$ molt mir einen $\mathfrak{B o g e n}$ Zhun, aber $\mathfrak{F b r}$ Rónnetż nid)t, 乌d will çúd nod ©elio Daju geben, 'many Sbrz Rônt, in Den erften 8 ㅈagen bittet $\mathfrak{J b r}$ mid Rónnen Rrànden, Yegt nidt, nur 4 baben an Sbr gefuntefen, Seģt nod brey, Sbr §eib ift eingenommen, ba múz zwey $\mathfrak{j a b r}$ Reiben, aber Den $\mathfrak{A r m}$ folf Sié aud regen Rónnen.

## D. $\mathbf{P}$.

Sodigeneigteftem Befeld gemáz babe bie bierbey wie: Der zurudgebende fめriftlide erflarung ber Ractifden $\mathfrak{W i t b i b}$ y. Sbrer annod $\mathfrak{J n}$ dem vorigen miserabelen 3uftandt liegenden todter geridtliden $\mathfrak{F o r l e f e n} \mathfrak{v}$. Sie múnolid) Darúber Godren laffen, melde beyde fid dann
 hannes̉ Weisen won feiner ECbeveripreduung gánglid looz, $\mathfrak{v}$. mitbien $\mathfrak{J b m e}$ (fo viel ant $\mathfrak{J b n e n}$ waire) frene madt gäben, fid nadd feinem gefallen andermert engagiren zu mógen weldeez wie $\mathfrak{J d}$ es ad protocollum ge: nommen, alfo babe foldeez zu Endider ber faden decision geborfambit beridten v. ohnendidift befarren jollen.

Dorheim 8. 11. jul. 1711.

$$
2 C_{+}, 2 C_{\phi}
$$

Actum Dorh. b. 17. Jan: 1724.
Nadbeme Dez auferiand gemiefien, Midel शaden - ${ }^{\text {nnerzogene }} 3$ Rinder bey 5 Jodgrdf. Fiegicrung in einem Memoriale bie $\mathfrak{B o r f t e l l u n g ~ g e t t h a n ~ b a b e n , ~ b a f , ~ n a d b o e m e ~}$ $\mathfrak{S b r} \mathfrak{B a t t e r} \mathfrak{a u f e r}$ Qand gemiésen worden und in der $\mathfrak{F r r e}$ berum geben múfe, Sie barburd, , weilen nidyt nur Der
 allemabl zubaben ibre $\mathfrak{N a b r u n g}$ in grofen abyang und mit= $\mathfrak{b i n} \mathfrak{J b r} \mathfrak{B e r m o g e n}$ in febr ffardáabnebmen Romme, Sie audj barburd gar febr verwilberten ind nidt zu Fird und ©dul angebalten merben ®ónten, aud Sego ba $\mathfrak{J b r e} \mathfrak{M u t s}$ ter Pranit barnieder liege nidet vermígend waren, felbiger die cinem Sirantien fo bod nottbige pflegung zu veridaafen, und Dabero, weilen Sie niemand batten ber fide ibrer annebme und $\mathfrak{J b n e n}$ beyfiebe gar flebentlid bitten, Jbe rem $\mathfrak{B a t t e r} \mathfrak{J}$ odgeneigteft zu vergónnen, Daß Er herbey geben in ber ftille fidb bier afbalten und $\mathfrak{G b r r e}$ Rranden Wutter wartben aud ibr in gruno verborbenez Saxpz wef̂en einiger mafen mieber in cinigez aufnegmen brins
 Darüber vernommen weldhe Dann Sambtl, bezeúgten, Dáß bez obged. Widel $\mathfrak{R a d e n} \mathfrak{B e r m o g e n ~ z w a r ~ z i e n u l i d ~ g e m e s ~}$ fen, feye aber feither ber Mann auperlano berum gefen múfe in fardfen abyang gerathen, aud nidt obne; ba weder Rucdt nod Magd gebalten merden Ronten, bañ Die Rinder Der Mutter in ber $\mathfrak{M r b e i t}$ po viel ibr alter Bermoge beiftefen und arbeiten belfen músen, und des: wegen, weser zur © Caul angebalten, nod beborend erzo: gen merden Rónten.

Die Mutter fene nun úber 8 tage ber bettlagerig, und faft dießen gangen Wintber Rrándlidy geroefen, und
weilen Sie nidft albier gebobren unb erzogen fonbern frembd anbero Rommen mithin Peine freúnde albier babe So jeye aud Niemano der fidf in ibrem erbarmenz wúr:
 Raden Batter noch bey Seben, aber barbey pin alter gebredlider Miann Der fide felbften nidt belfen תobnne.

Den yorigen Sommer babe zroar biefer Mann bey Dem feldbau ibr beyfteben mollen, die fuulffe fene aber gering gemefen feye ber felobau mie leidt ju eradten gar folledt gefábret morben.
 ratione ber mit $\mathfrak{Y o g}$. Weiffen getroffenen Sponsaliorum Shre erflabrung babin eingebradt, Daß Sie $\mathfrak{J b n}$ in consideration $\mathfrak{F b r e z} \mathfrak{T a g l i d}$ mefr zunebmenden miserablen
 geben wolle, und man bann bey diefer Caden Bes manpnúß Reinen Ulfnftandt findet, rarum partibus utriusque consentientibus biefe Sponsalia nidyt aufges
 mann zu Dobrbeim $\mathfrak{A n b r e a ß ~} \mathfrak{B i l f e l m}$ Eyfried Benden obbenanten $\mathfrak{B e r l o b t e n}$ zu bedeuten, dás die zwifden $\mathfrak{J b s}$ nett getrofene Cobeverldobnúz nunmebro cassiret fene; und einem jeden Zbeil fid nad feinem Befallen ander: madrtig zu verbeúrathen frey fteben folie. Decretum $\mathfrak{5 j a}$ nau Den 3o. Augusti 1711.

II. Jnquifitionz: Proceß=2aten ber Margrety Dúmlerin ober $\mathfrak{Z b}$ umblerin auz Rronad.

Num. 1.

 vefte, Sbur. Bambergiide woll veroronete weltlide berrn $\Re \mathfrak{a b t}$, gebietende Grofgunftige berrn.
E. Şerr. ynd G. foll $\mathfrak{J d} \mathfrak{J} \mathfrak{n}$ nnterthenigleit nit werbalten, bag fid vor vngefeyr einem $\mathfrak{F a b r}$ (bod gleid): noll meiner inmiffendt) ein Casus begeben, daz fidt ein heilofz weib; mit \{dendt vno famebroorten, an ein ebr: liden Burger wnd Múlfer allfie gelbentit, alfo bab er vetbrjadt morden, Daz Fauftredt zugebraudien, wno $\mathfrak{J r}$ ein $\mathfrak{b a r} \mathfrak{M a u l f d}$ ellen zugeftelt, brauff Sie gefagt, fey zu frieden, bu wirft midh bber ein $\mathfrak{j a b r}$ aud nit mebr falaben, wno $\mathfrak{J n}$ felbiger ftundt were er frmat morben, wno $\mathfrak{J n}$ ein geraaltige $\mathfrak{S}$ itg gefallen bie $\mathfrak{J m e}$ gelbe blajen vffgetrieben $\mathfrak{a m}$ ganķen leib, fo groz aĺn die buner $\mathfrak{Y i e x}$, Daran er fo ein fatmerkgen gelitten pno auk= geftanden, daz eż genug einem pferdt mere auต̃zufteben
 getrdiften gebabt, Deromegen Sbgedadte Dúmlin meil Der Múller ein ebrlide Freunotifhaft, fo theild $\mathfrak{R a b t s}$ Freundt finot, bejdicaft morden, Jab ©ie bem Múller (nermog Эrer augsolinen betroliden reben) diefe leibs famadeit, Dein mo Zualangetfun, ©olańzan๔ie mars nen, Sme foldees mider auffuthun, ban er leide folden famerzen, bą́ erzz gemí̄ mit dem leben bezablen mueffe,
 feben, alf daş man nady $\mathfrak{S r}$ greifien, wnd $\mathfrak{y r e}$ redt aud)
thue, ©ruff Sie angefangen bdinn letelten Worten, er wer nod nit geftrorben, man ferb nit fludg babin, es thet $\mathfrak{J m}$ fonif $\mathfrak{Z n d t}$, bette nod nit gewobnt, folt nubr bingeben ezz wúrde fíton befier werben, wenk 3eit wer, $\mathfrak{B f}$ foldeez $\mathfrak{F r}$ vertroften, were er volgenden tagz; unib ein vhr nad) Mittag rider gefunbt toorben; die aufiger triebene gelbe blajen fidh wider gefegt, ynd eitel gelb wafier herauê geloffen.

Nubn bat fidjs vor vnaefebr $3 \mathfrak{F}$ oden, wiber beger
 ten Beldtgueter, welde zuvorn zum $\mathfrak{R o j e n h b f f ~ g e b o r t ~ b a s ~}$ ben, bienauż gangen, ©bgcoadte Dámlin bff felbigen Beldern grajendt funben, Sie vom Mafer weff geheiffen, vnd $\mathfrak{J r}$ Def fatiediden grajenş vnd ftelenz, fid) zu endts balten, ernfltidy wntterfagt, Dan eizmeren da feime Magot, die betten felbften Raum vor fein Biehe zu grajen, wan Sie nit fort molt, mueft man $\mathfrak{f r}$ fuef maden, Sie aber geftanden, wno $\mathfrak{J n e}$ nubr angefelfen, vermainendt er folte Sid etra an $\mathfrak{J r}$ bergreiffen vnd ভie jalagen, wie Sie ban, alk er medigangen (lindemal er Sie zu woll ges fendt, wno mit fri fid nit begeben mógen) zu beeben Magben gefagt, §d bab Ymmer gewarbt, vid vermaindt er foll mid jalagen, er folt gemíp ein jalager getbun bas ben, $\mathfrak{J}$ (d) moltg $\mathfrak{Y} \mathfrak{m}$ anderft vno beffer gemadt baben,
 graÉ fortgangen. Weseil dan nit viel guetẑ bierauzz zu ers Lejen, vno folde bảndel gar vberbanot nebmen, das grẩ ftelen vff 2 ecter vnd Wicfen gank gemain, alfo das die jenige fo nit einer bandt brait zu veldt, bą maifte vno fdobenfte vielfalten, verlaffen fiid allein baraufi baş man Snen nidts tyun barff, Cie wollen fonft einem ein gelben

Pittel anfencten $2 c .$, ynd beş lofen bings nod viel mefr, mie $\ddagger$ §d Dan $\mathfrak{G n}$ werenber meiner ßranaffeit, Drenmal Durd Diefelbe gaffe $\mathfrak{I n}$ mein beftand gdrtlein gangen, jebebs malz̀ mieber Rrand worben, Dod Ran Sd meiner perfon balber bierin niemandt zeiben, dan eż dés Sotz der ebr: lidjen leut ond beren gimblidy viel baben foll.
 vorzunebmen, mir ge. anbevelfen werden, Dem foll mit bntertbenigem geforfam, allezz bleiž nadgefegt werden.
E. Şerr. vno (J. mid ju befarrliden geb. vnter, thenig empfeblendt, Signatum Cronad den 21. May Anno 1617.
©. W. G. Cffr. Jerr. vnd $\mathfrak{G}$.
Batertbenig vib gehorfamer biener ভtatt $\mathfrak{B o g}$ bajelbif, Sanné Midel かreu.

## Num. 2.

Inquisition Ceingenolymen ben 2. Juny $\mathfrak{F n}$ beyfein $\mathfrak{S x}$. $\mathfrak{B u r g e r m a i f t e r ~ D a u i d t ~ M u r m a n z , ~ S y r . ~ B u r g e r m a i f t e r ~}$ Pauluz Beer vnd 5r. Şañ́s Staifen, §ant lobe waller Erfier 3eug deponirt yff gelaif அiote pflidt:
DaĘ vor vngevebr einem $\mathfrak{Y a b r}$, in Festo Corporis Christi, betten feire Magdt bie $\mathfrak{D}$ úmlerin angeredt, wos rumb fie $\mathfrak{J r e m} \mathfrak{5 r}$. Dem $\mathfrak{B u d h m u e l f e r ~ m a i n e n d t ~ z u ~ f d a b e n ~}$ off der Wiefe grajete Sie betten Srem Biebe jetbft nit genug zu grajen, bette fid alfo mit $\mathfrak{J r}$ gezandit, Selbigen
 ner $\mathfrak{Z b u e r}$ gefefien, wiber geloffen Romme, Seuger mit
grefingen $\mathfrak{F}$ Gorten angetaft. Worumb er $\mathfrak{M u l f e r}$ ©ie Diebes rey bezúdtiget, bruff Muller geanttmort mit laderiben mundt, er zeibe Sie nidt Dieberey, er bielte aber Dod Dorfur, dag dí̄ baze erftemal nit wer, daż ভie bruff grafete, bruff Sie fort gangen, Die flaiber bor $\mathfrak{J m e}$ vf geboben, vnd ein anberz gezeugt, bette Muller welder Sontagz barvor Communicirt fid mit $\mathfrak{J r}$ nit begeben mógen allein megen Deż despects mit uffbeebung Irer Rlaiber, $\mathfrak{J r}$ mit einem ©tein nadgerborfer wno $\mathfrak{J r}$

$\mathfrak{B o l g e n d e n t a g e z ~ a l f ~ f e i n ~ g e f i n d t ~ f e i n ~ M i l d f f t e i g e n ~ a u b s ~}$ gef@ópfit, mere Sie midergangen ®ommen, fein Rorb mit Dingung uffgefaft, bette Der Biedmueller, welder bey feinem gefindt geftanden zu $\mathfrak{J r}$ gefagt, Sie Rumbftu mir bannod wiber, bnd gefragt marumb Sie Sne ver: fdienen tagg alfo, obne vriad bette auggefandt, er bet Šrz gêdmoren, nit zu fあenafen, ynd brufic ein $\mathfrak{B a r}$ MRaulbajden $\mathfrak{J r}$ zugeftelt, bette Sie gefagt, bu mirft mid gewif bber ein $\mathfrak{J a r}$ nit mefr f内lagen vno Davon gangen, Druff were er ben briten ober virten $\mathfrak{Z}$ ag bernader Prand morben, wno betort ferner bey feiner borigen aufiag.

Beede Magdt Dorethea Sainlin wnd Margaretba Sellerfainin beede $5 \mathfrak{F r}$. Khoma Roburgerz Magdt Bleiben beebe bey voriger Srer auflag fo bem erften beridgt inserirt worben.

NB. Wegen ber Æoten Dúmlerin Den $\mathfrak{F r}$. Waubts man zu beridten, Das ©ie ein lange Seit mit Diefem gerúdtt befforait gewefen.

NB. Sor. Gebatter $\mathfrak{x b}$ boma Roburg al $\mathfrak{\beta}$ angebeuter


Num. 3.



Sieber $\mathfrak{B o g}$, $\mathfrak{W i r}$ baben beinen beridt wegen ber Dúmlerin emplangen vnd perle
 Rathēberrn pno die 2 Magot bber folder mit viei abge= bért betteft, Weil eż aber nit gefdeben, bnd bu nur zmi= faden Soften mit ber vis baridiefthen beruradheft, an weldhem wnnfer ©nn. Júrft pid §err von Bamberg $2 c$ : ein fdiledtes gefallen tregt, ©o beuelben anftatt feiner Furftl. Gn. wir biemit, Du willeft bie obyemelte §periobs
 vleiz verbóren, Do fidz bann beridtermaß̃en, aigent: lid befind, bie Dúmblerin zu berbaft nehmen, Sie gleidiffalz darüber beipraden, wno ban allezz miteinander mieder äber fdrifftlid úberidieffen, 2ud bid binfúrter yleipiger vnd affo verfalten, Damit nit noht merde, Die von dir vergebenş verurfadte vncoften, aus̉ deinem felbf Beutel beăhlen zulaßen. Daz verféjen wir vnnż von bicr alf zugefdeben. Datum Bainberg den 26 may An. 1617.

$$
\text { Num. } 4 .
$$

Woruber Sie Jnverfafit genomen vagemsbnlid $z^{\text {u }}$ eraminiren.

1) Warum fie ben $\mathfrak{E o b m u l l e r}$ betromet.
2) $\mathfrak{W a r u m b}$ fie $\mathfrak{J b m e}$ fủr die $\mathfrak{Z b u r}$ gelaufien.
3) $\operatorname{Sb}$ fie nit pif Des̊ !obmullerż mijen gegraft pno
won feiner maigot barúber ergriffen vnd zu rebt gefegt morden.
4) Snd ob fie nit zuuor mehr vff Deż Mullerz mifet grafte.
5) Warumb fie fid) vorm $\Omega_{0}$ gmulfer entbloft vnd Die Rleider vff gedectift.
6) W્rrumb $\mathfrak{L o b m u l f e r} \mathfrak{J b r}$ mit einem Stein nad) geroorfien.
 (anmaebt.
 Maultajaen geben.
7) $\mathfrak{B n D}$ ob fie $\mathfrak{J f n}$ mit betromt er merbe fie beer ein $\mathfrak{J a r}$ nit mebr jalagen.
8) W̧ie ež zugangen mog fein, Dafe Robmuller dez Dritten oder vierten tagz bernader frandit vis aller blatts rig morben.
9) Wer von bezz Miulferz megen zu Эbr gejdicift Durd wen fie verwarnet morden Ime wiber zubelffen.
10) Snd ob fie fid nit mit ladfen berantmort; ex were nodif nit geftorben, man ferb nit fludz Dabien, (ty thete $\mathfrak{J}$ bme ant bette nod nit geroobnt.
11) Stem folt nubr fiengeben ezz murbe faton befer merben.
12) (uurd man mittel fie $\mathfrak{J b m e}$ miber gefolffer.
13) $\mathfrak{B o m}$ weme fie foldhe Sunft vio 3 (rbney gelernt ynd beflommen.
14) $\operatorname{Db}$ fie nit aud vf berren Sboman Eobigerz Mefler einem gegraft vnd von $\Im$ gme baruber ergriffen ond ernftlid $\mathfrak{a b g e m}$ iejen morden.
15) $\subseteq \mathfrak{b}$ fie nit $\mathfrak{j u}$ feinen beeden maigden geredt, $\mathfrak{J}$ (
bab Simmer gewart pho vermeint euwer berr folt mid fdlagen.
16) $\mathfrak{3 n d}$ mann er fie gefdlagen, wolte fie es $\mathfrak{S b m e}$ anderz yno befer gemadt baben alf dem lobmuller.
17) $\mathfrak{F s a z}$ fie $\mathfrak{F b}$ me dan abngetban baben molte.
18) Sno burd) wan mittel fie foldeeṡ angeftelt vnd verbradt baben molte.
19) Wer $\mathfrak{J b r}$ Qabrmeyfter fey ober vom weme fie foldete Sunft babe.
20) Wie lang ez fey Dañ fie folde Runft geternt.
21) Sb fie fid mit bem Seiden beş beyligen Greu: ges bezeidmen tonne.
22) Wann fie gebeidt vno Rommunicirt.
23) ©b fie daş vatter vnfer, Englifhen gruß̂, ben Sbriftliden glauben wno die benlige Seben gebott betten Pónne.

## Num. 5.

Seut bato ben 9. Juny amno 1617 die alfier bers bafte Margeretb Sbumblerin 5annfen Thumblerins وpethlmaderz albier bauffraum wber die pff fie geridte $\mathfrak{A r t i c u l}$ Doer $\mathfrak{Y n t e r r o g a t o r i a . ~} \mathfrak{I n}$ ber guete gefort nid Examinirt morben vor 5erren ©tattuggt zu Cronaळh Jobann Midel Preu, ©esgleiden Ennoerz ©dnappen vnd Sjarn Ctaifens bèper bes ©cridtz vnd Geridtz= fdareiberis dajelbften Jobann Braun, wie volgt:
 Der Serríhafft betrowt.
2) Seye $\mathfrak{S b m}$ nit fur bie tbur gelauffen, Spndern
fürüber gangen, $\mathfrak{S b n}$ gefragt wer bie were $\mathfrak{j o}$ fie $\mathfrak{S n}$ ber gerften geifegen.
3) Daftefet foldez fragituetib gar nidt.
4) $\mathfrak{J i t}$ mit nidten geftendig.
5) Seftefet daf Sie ßleider vor $\mathfrak{J b m}$ vfgeboben, weilen ber $\mathfrak{L o b}$ mulfer mit einem Stein nad $\mathfrak{J b r}$ geriorfs fen Solt jie babinder $2 c$. merffen.
6) ${ }^{\text {Obbmulfer bette nad } \mathfrak{J b r e} \text { mit bem ©tein gemorfs }}$ fen, weilen fie fid mit Shme gefdolten:
 நolk fo jafall ez gut bermider.
8) Die ©dolaftinn Sizamannin bette fie beym $\mathrm{QPD}_{\mathrm{D}}$ mủller alfó verwafden.
9) Bber dían Sie babe geredt wer weis ob et fo alt merbe, Dā er fie mebr jalage.
10) Wber dípen moge $\mathfrak{J b n}$ vnfer berr ©Gatt geftraft Waben, Sic múfte nidutz darum.
11) Wie Dilerżzimermañz baupfraum were zu $\mathfrak{J b r}$ tomen vid fie gefester mafen bermarnet.
12) Jabb polde antroort nit von fid geben.
13) ©reftebet Difer reben nit, Sie babe aber gerebt és werbe $\mathfrak{J b r e n t b a l b e n ~ n i t ~ b e g e r ~ o d . ~ b o f e r , ~ f o l l t e ~} \mathfrak{J b s}$ renthalben ob Gott will nit ftetben.
14) ふabe Jbme nidts getbun bab Sbme aud nit geforffen.
15) Sabe bergleiden funft pno $\mathfrak{A r g n e y}$ nit gelernt.
16) $\mathfrak{B f}$ difen babe nit darauf graft Sondern nubr Daruber gangen wnd pff $5 \mathfrak{j a n} \tilde{s}$ ©aylerz firaut pelt graft.
17) WBill bifer reben nit geftendig pein.
18) ©eftebet difer reden nit.

[^50]19) Gie molt Sbme nidtz getban Sonbern yor ber berridafit verclagt baben.
20) W3olt $\mathfrak{F b n}$ vor ber berrfdafft verclagt baben.
21) Sabe Dergleid Eefrmeyfter Peinen gebabt.
22) Sabe Dergleiden Runft niebe getrieben.
23) Madt daz benlig Greuk Seiden.
24) Berfebnens Sbar8 babe fie zu Den alten plfing= feyertagen bem berren Gaplan gebeidt wnd bom berren Sparrer prouibirt worben pno feitbero nit.
25) Weí $\mathfrak{p}$ folddes allesz zubetten.
$\mathfrak{B f}$ bie bey $\mathfrak{S b r o}$ gefunotne Salben vnd anbere ©a= Caden Examinirt worben.
$\mathfrak{I n}$ bem rundten ©dadtlein feyn Puluer fúr bie $\mathfrak{P l}$ : ffelent pno $\mathfrak{J b r e r}$ borfabrin gemeft, Die brey Rlein búdd= lein banff jene troth banff.

Die $\mathfrak{B e y n l e i n}$ weren gut fủr ben $\mathfrak{I r a m p f}$.
Die brey ftueflein madk $\mathfrak{J m}$ andern Sdedtlein fenen $\mathfrak{Y b r e z}$ Sobnz, wan er in ber Rirden Rerşen trage, So famble erz zufamen von Dem. fo von Rerken berunder fleuft.
$\mathfrak{I n}$ bem Cinen Rleinen baflin feye ©taubmebl $\mathfrak{S h r}$ bub babe fein fanen mit abngemadt.
$\mathfrak{J m}$ andern baffein were Rioen ©dmalg.
Sim britten baflein feye Dadzs Sdmalg.
$\mathfrak{F}$ lengletem ©dedtlein meren Gidforner .bie mur: sel aber fenne fie nit, fene $\mathfrak{J b r e r}$ vorfafrin geweft.

Ein flein fdedtlein barinnen ein Natterbalát ben braud man mann einer boÉ finger batt, foleg mans̊ bar: über fo ziebe es bas © Gift beraus.

Ein gemalt Sdechtlein Darin liegt cin fuatblein bon cinen frriafot, wifte nit mâe eg fux sin friath feye.
 trinatben, mann fie Frandy feyen, ober mann fie Dfinnig merben mollen, Eis tabe es aber miebmalft gebraudt pad pon anbern leuthen foldere gefort.

Das bufdelein murkel meren gut fúr bie Beermutber.
 lein feye, wiffe fie nit.
$\mathfrak{I n}$ einem Mapirlein ein Wurzelein von ©dlügelblus men fol gut fúr den frorer fegn, Sbr mian babz abm alten ©. Walburgstag graben.

Ein alt goledin Bedherlein, Darinnen ein Pfabfift foll gut fein mann einer ein bojen fué bett.
$\mathfrak{W o z u}$ aber Das Sdmarg Putuer zu gebraudien mife, fie nit feye $\mathfrak{J b r}$ vorfabrin geveef.

NB. Die perbaftin Rrimpt vnd mint bie banndt $\mathfrak{Y k}$ einanber beylet vod meynt vergeuft aber Rein einigen 3eberen.

Num. 6.
Wol cole Geftrenge Befte Jodigelefrte und Cbrenuefte $\mathfrak{F u}$ rfflide $\mathfrak{B a m b e r g i f d e ~ m o t ~ v e r o r b t n e t e ~ w e l t l i d e ~ S ~ S e r : ~}$ ren अbdt, gebietenbe groggunitige Şerren.
E. ©r. vnd Ser. Beueldidareiben ober bie $\mathfrak{F g u m b c}$ Ierin $z^{u}$ inquirien pnd ©agere alf ben ßigenmuller bana Khoman ©obigern Dezz æbatz wnd feine bede Maigot mit
 bab Эd mit gepúbrenber Æeuereng empfangen vno mit mebreren feinez $\mathfrak{S n b a l t z} \mathfrak{\Im n} \mathfrak{O n t e r t h e n i g f e i t ~ v e r n o m m e n , ~}$ Darauff zu faulbiger geforfamer volg gedadte פDerfobnen erfordern laßea mo fie abnbebolner mafen vergort, die
'Kbumblerin zur berbaft nemen lafien bant auf ©ages rer getbunem beridt tetlide fragftuath extrahiren, ober ftellen lafen pno die ßerbafte baruber $\mathfrak{J n}$ ber guete bes fpradtt, $\mathcal{U l}_{\text {If }}$ E. G. bnd Serl. beygefdlofen Nro. 1. 2.
 geftaltfame Der ©aden nad binwieberumb $\mathfrak{J n} \mathfrak{B n t e r t b e s}$ nigtheit zuberidten nit $\mathfrak{B m b g e b}$ en follen maf nubn von ©. ©. vnd $\mathfrak{5}$. mir fernerz̄ bierinmen borzunemen burd beueld groggunftig bffgetragen wurt, beme erfenne id mid gleidfalla nadi zujegen gpfint faulbig vno millig ©. ©S. pnd Ser. midy zu bebarrliden gunften pnterthenig empfeblende. Datum Eronad ben 10. Juny Anno 1617.

## Num. 7.

Bnjerẑ Gatbigen Fúrfen vid Serravon Bam bergs $2 c$. Weltlide Fatbe Dafelbften $2 c$.
\&ieber $\mathfrak{B o g}$, ŞanÊen Biegenmúllerz vnd $\mathfrak{x b o m a e}$ Robenerz, fambt befen 3 meener Dienftmagbt $\mathfrak{U}$ yotlide $\mathfrak{A l}$ rifagen, bie verbafte Margretb Dumlerin betreffendt, baben Wir fambt ibe Der Dumlerin berantwortung ems pfangen und ablefendt mefrern §onbaltz verftanoten.
$\mathfrak{W a n n}$ mir bann Darfúr achten, viel Bode fúefly bin= ter $\mathfrak{J g r}$ ftetben werben, und man fid an $\mathfrak{J b r}$ mit pein= lider frag nidt bergreifen móge, fo beueblen $\mathfrak{B i r}$ an ftatt bess Sodmourbigen $\mathfrak{B n}$ nerss Bnedigen fúrften wo Serrn yon Bambergs $2 t$. Ou molleft Sie vf anfhunfit Dé $\mathfrak{F}$ Radridterż mit Der Tortur gradatim angreiffen, wno peinlid examiniren lafien, fúrterş $\mathfrak{J h r e} \mathfrak{A l u f f a g ~ v m b ~ w e i z ~}$

verlaffen Wir $\mathfrak{B n}$ is zugeideben. Datum $\mathfrak{B a m b e r g}$ ben 14. Juny Anno 1617.

Num. 8.
Seut dato Den 13. July anno 1617. in beyfein ber: ren Stattuogtz zu Sronad Sobann Midel かpreu, Def

 Jobann Braun Die albier verbafte Margretb Dúmleriu Durd Enberz Fiethelt bon ©dwabmurbingen pleynlid befragt morben wie yolgt.
$\mathfrak{B f}$ die jungften sub dato ben 10. Juny bnd No. 2. mit nad Bamberg bber\{diefthe fragftuth Circa 8. et 9 . antemeridianas mit bem Daumenfoefh, mit Der Deins fàrauben.

Demmand bem Sug,

1) Šabe $\mathfrak{F b n}$ ander gefagt fie wolle $\mathfrak{F b n}$ berclagen.
2). Sabe $\mathfrak{F b n}$ in ber guete angefproden wno gefragt
 $\mathfrak{J b r e m}$ ledigen Ctandt vil graf geftoblen.
2) SJabe vil grā̃ geftoblen aber dem ©obmưter nit.
3) $\mathfrak{F a b e} \mathfrak{J b m e}$ nit $\{d$ abden gegraft.
4) Whber fein feye Darumb gefdeben meilen er mit dem Gtein nady $\mathfrak{G b r}$ gemorffen.
5) $\mathfrak{B}$ egen fie fid mit $\mathfrak{F b m e}$ geidyolten.
6) Sabe fie gejiben fiebabe $\mathfrak{F b m e} \mathfrak{J n}$ ber gerften gegraft.
7) Dán.fie fid mit $\mathfrak{J b m e}$ geidendt.
8) Sabe nit geredt dap er fie wber ein Shar nit mebr falagen folte.

Circa 9．et 10 ．mit bem zuath mibermalf
10）Seye Sbrentbalben nit Rranth worben．
11）Die Simmermannin feye zu $\mathfrak{\$ b r}$ §hommen．
12）Geffefet difer reben nit．
13）Will dieger reber aud nit geftendig feir．
14）⿹\zh26abe Sgme nit gebolfen Sbme aud nidtz getban．

15）S⿹\zh13一𧰨be Fein foldhe 尺ünft gelernt．
16）Gene bbern reyn bienaufgangen bid nit barauf gegraft， $\mathcal{A b e r}$ bez Rarges MRablerz maigot batt drauf graft．

17） $\mathfrak{B b e r}$ difen mags mol 马im 3orn getban baben．
18）Will diéer reben nit geftenbig．
19． 20.21 vno 22）Will bierbon gar nidte wifen．
Een 14．July Anno 1617．In praefentia erfitgemels ten berren ©tattuogtz beber bẹz Geridts pno Geridtz： jdreibers mibermaĺs burd geDadten．Wieftel peynlid． examinirt morben．

Circa 9：et 10．antemeridianas mit bem Daumenftoelf
 tennt alfe erf gefort．

Circa 1．et a．pomeridianas mit bem ©aumenftoefb
 beffennt．

Sbwoln iie offter eine bnter ber tortur fid verlaus ten lagén，Sie molle allees befennen，vnd．man $\mathfrak{G b r}$ 子us． geredt，Den $\mathfrak{A n f a n g}$ zu madien，bat fie allemal geidmindt miber geantwortet，Sie mife nidtz，fie ßónme nidtz．
$\mathfrak{B n o}$ ub man mol $\mathfrak{F e}$ zu zeiten vermeint fie molle als bereit befennen，batt fie dod alfbalben bas̃ maul zulams gejogen vid $\mathfrak{S n}$ fid binein gefdluafft，vergeuft Rein ein＝
zigen Sebren, Redt bifmeiten aud jo frifa gleidiam fie Die $\mathfrak{Z o r t u r}$ nit empfindte, batt ein beflid bno abjacue: lid verfelt gefidy.

1

## Num. 9.

2Bol Eble Coffrenge Wefte bodgelebrte vno Ebreavefte Furflide Bambergifiche mol verordtnete meltlide berren Rbat, ®ebietende, Grobgunftige berren.
E. ©. vno Serl. Beuelddjareiben die albier berbafte Margreth $\mathfrak{Z b u m b l e r i n}$ vff anthunft des̃ Naddridferzิ mit Der Tortur gradatim abngreiffen wand pernlid Examiniren zulanten 2c. bab Эd mit gepúbrender Reuerentz entpfans gen vio mit mebrern feinez̊ $\mathfrak{T n b a l t g ~} \mathfrak{S n} \mathfrak{B n t e r t b e n i g l b e i t ~}$ vernommen.

Darauf zu faulbiger geborfamer $\mathfrak{B o l g}$ fo balben ers melten Naabridter abnbero gelangt fie abnbeuolner mẫen
 mit mak geberben fie fid in ber tortur veno fonften ergeigt groggunftig vnd fo vil zuerfeben, bấ auf Sbre nidtz zupringen audh nit gefteben will, dâ̂ fie Dem Bigenmuls ler einiges lendtz (aufer daf. fie fid mit $\mathfrak{F b m e}$ gefaens Det,) angetban doer Sbme miber gebolfen baben folte, $\mathfrak{W a} \mathfrak{\beta}$ aber ©. ©S. vid $\mathfrak{5}$. mit bierunder ferneres̊ zu gun ften viftragenlanem, Deme erfenne $\mathfrak{Y d}$ mid gleidèfallf beftes vermogens nadzufegen ypflidt fdauldig wad willig, Derofelben mid zubebarrliden gunften Sntertbenig ente pfeblende.

Datum Gronad den 25. July $\mathfrak{A n n o} 1617$.

## 

2 थlb. $24 \mathfrak{b}$. Bon ber $\mathfrak{F}$ nquifition zuuerferttigen.
1 ※llb. 18 b. pro Gopia nad $\mathfrak{B a m b e r g}$.
21 b . vor ber fragftuelthen zuftellen.
24 b. pro ©opia nad Bamberg.
2 2llb. 3 b. yon ber guetliden aufliag zufdreiben vnd verfertigen.
1 丹Ib. $6 \mathfrak{h}$. pro Eopia nad $\mathfrak{B a m b e r g . ~}$
1 亿llb. $12 \mathfrak{b}$ vom $\mathfrak{B e r i d f t}$ nad $\mathfrak{B a m b e r g}$ ben 10. Эuny थ. 1617.

1 थlb. 4 b. pro ©ppia nadi æamberg.

Summa 1 શ. 7 थlb. 8. $\mathfrak{G}$.
III. Dab berbei geberte Seren.s ober æeufelz geipenft. *)
"Ob faion die aberglaubige $\mathfrak{B a f f e r}=\mathfrak{P r o b e}$ vieler Drten nod im Gebraud ift: mito fie bod, bon allen gewifienbaften æedttalebrern, berworffen: meil fie nidt allein ungerví und betrieglid ift; fonbern aud aberglàus big, und burd foldde Sdarffridter erfunden, oder bes glaubt, bie fiab verbotener Siúnfte verbiddtig gemadt.

[^51]Sd tonnte aud mandezz Exempel borftelfen, zu benpeis fen, Daf mande unfduldige gerionen baburd an ©bre und Blut gefábrt, ja gar fajer auf Den ©deciterbaufen gefommen maren; fo man nidt enolid den Betrug, wel: den mande boŝbafte Sencter bierbey zu, fpiclen miffen, entbect bette: aber biefe Weitchmeiffigleit wúrbe unß nur zu lange, yon vorgefegter ફaupt=Erzeblung, aufs balten.

Nod siel weniger. laffen redlide $\Re$ Redtaggelefrte, Ridter und ©djdpfen zu, Dafe eine Jjererey, Durd bie
 fager, ober, aud) bie burd aberglaubige Mittel ver: fdaffte Erridecinung foldder Weiber, meldde man, megen eineż empfangenen Sáadenz, ez fey an Menfán, doer Sief, in ftarden Werbadt bat, yor Beridht eipe redts


Nidtz Deftumeniger mirb Dod nod, bey mandeen ungelebrten Geridaten, barauf gefeben, zumal auf die Wafier = Drobe: alş wie aud, meineż yollfommenen Êr: innernz; ungefafrr yor 40 Эabren gefdefen zu $\mathfrak{N}$. $\mathfrak{N}$. Da fid ein $\mathfrak{M a n n}$ unterftanden, auf einen foldeen bods: verbammliden und verfludten $\mathfrak{B e w e i}$, eine $\mathfrak{P e r f o n} \mathfrak{a n}$ : zutlagen, und bas unverftándige Geridy biefelbe barauf in $\mathfrak{B e r b a f t}$, und zur \{darfien §jein = Frage gezogen.

Einem $\mathfrak{B u}$ rgersimann bajelbft fiel fein Moferb, bey Nadt, plóglidy um, uno verrečte: Darauf ging er bin zum ©darffridter, und erfolte fid Mathz bey bempelben, mie er Dod) die $\mathfrak{Z e u f e l}=$ = Sere erfabren moddte, meldhe ifm fein gutez $\mathfrak{R o p}$ betts umgebradt. Diefer $\mathfrak{L e b r m e i =}$


 men, und bitten, Daf et den Topf mit bem fleifd vom Geuer wegthate: $\mathfrak{A l f o}$ fónnte er fie bann mol ing ©efidst fafen, und feunen.

Sener gebordit foldem Mabt, und bringt um Mitters nadt (mie bann alle fothe Şandel won ber Stadt, uno feinen Pinbern Def Ridtz anflandig, fennd) Dağ Fleija $z^{\prime} u m$ geuer. Sndem foldees antebt zu fieden, fommt eine alte erbare berwittibte Matron, von ungefagr $70 \mathfrak{J a b}=$ ren, baber gefdliden, bittet, ber Mann wolle ben $\mathfrak{E a p f}$ mit dem flieidh bom Feuer abnebmen; fie aber merde faton das pferd zablen, und ibm alfo ben Sdaben erfegen.

ESt, ber nidt anderff fid einbilbete, alg nie mahre; leibbafte perion, vor fidf zu feben, bie er fely mot Fannte, fonntefid nidt gnug vermumbern, Daf eine folde grau, fo ber gurnebmfen eine in ber Stabt, Dazu cinez aufferlid)frommen Wan= Delg, ebrliden ©eradiz bey Jedermann, aud in Der Kitden ein Riedt ber Mndadt und 太ots tesfurdt, mit Sexerey fid befubelt baber follte. Sagte Derfelben: $\mathcal{D b}$ id zroar eure Derion, liebe frau, jeggo bier zu feben, nimmermebr bette vermutet, alz von wets der ibm nol siemand bergleiden Gebanfen maden follte: mill idmeudb bod nidjt mefr quálen; biemeilibr mir bie Erffattung verfprect). Wann ibr bas thut; was ibr veripredt, und mir alfo mienen ©daden gut madt; fo gebt midj bernad eure Sade meiter nidte an; und bes gebre eudh teine Ungelegenbeit zu maden. $\mathfrak{J d}$ muß 40 Fieidjáthaler fúr meịn $\mathfrak{p l f e r}$ baben: Und mann ibr mir bie morgen gebt; fo babe id jdon ein Maul, baê fameis gentann. Sie berfidert, ifn, folgenden $\mathfrak{Z a g}$, $z^{n}$
vergnügen: er folfe tod nur aber, gleid alfofort ben Saafen vom Feuer megrdumen: Weldees er thut.

Nadbem ber Morgen angebroden, Lam Dey SRann su ibr ins Shauß, und begefrte das veriprodene Gelo.:
 eż auff, fúr eine grobe © Cdmad, Ebren=xúbrige Bev: leumbung; und Befdimpfung, daf er bas Jere ges niommen, nidtt allein zu iffr ins Şaub bercin zu ytagen, fonbern nod bazu einez fotaen Sandelz fie zu zeiben, fúr bergleiderr fie Gott in allen Graben follt bebutten. ※llez Sauagefinde, fagte ©ie, fonnte ibr zagen, baß.
 neben lief fie fid bebraulidy mernebmen, er follte; bon Dergleidem Sandel, ibr nur nidts zwey Mal fagen, und feben, womit er umgingé; ober man múrse ifn, purch Geridt und Redht, bie \&ugen bermaffen offnen, baf ifne gereuen múfte: Sie fey ein reblidees Weib: Gott fólle fie, für foldjen Rünften bemabren; er aber īd zum Saufe binaus trollen, ober fie merbe zur Dbrighit fabis den, und ifn zur ©traffe ziefen laffen.

Er, Dem Daş nådtlide silo nod immer gleidfan yor थugen frund, wollte fid bamit nidt abbeifen, nodrwegs fobreden laffen; fonbern proteffirte, im fall Gi ibn nidt bezablte, fo mufte er ezz anderff. fuben: wierool $\mathfrak{b m}$, mit ibrem Blut, nidt gedient wdre; entfúnde ærethuf= tigfeit, und eine, ibrem Reben phadlithe, flamme nat: aus, fo wollte er entfothuldigt fenn.

Uber fie gab nidtez barauf; fonbern fdánbete ith, mit $\mathfrak{B e b r o b u n g ~ b e 区 ె ~ G e r i d t z , ~ z u m ~ § ̧ a u f e ~ b i n a u z . ~}$

2lfo ging er bolfer 3orn uno Ungedult, graten

beß ganken Эerlauff, bie Frau an; alz eine 5exe, unb Erwúrgerinn feineß פferbeß.

Dis Sdoppfen Def Ranbestableins maren folde Reute, meldue fidh beffer auf ben Felo: Bau, alz auff einen fo fabweren Sexen $=$ Procef, berftunben; bod gleidmod, in ibrer Einbiloung, berffánoig genug, ein peinlideez $\mathfrak{5 a l}$ : Geridtt zu balten, úber eine Frau, beren perftorbener ghanx ebedefien ber fürnebimfe unter ibnen gemeft mar. Daber fie fidh aud viel zu tlug bedunden lieffen, als dañ fie cinen moblgegrúndeten Fiedtagelebrten betten zu Rabt ziebta follen; wie fonft nod wol anore fleine ©tábte, in Dergleiden gâlen, zutbun pflegen. Sie
 jánen Bewei8, zur Gtunbe Die Frau (beren Namen id, forod, als den Srt, uns ber Naditommlingen willen, verfdmaige) gefanglid eingiefen, aud, weil fie burdh= auş nibtż geffefen mollte, aufz Waffer merfien; fefter Cinbillung, folde $\mathfrak{F a f f e r}=$ grobe fey ein unbetrieglider Gpiepl, barina man ridtig erfennen tônne, meldhe eine Dber leine $\mathfrak{Z}$ rube fey: Wie man denn dafúr balt, daf die $\ln$ idulbigen fu Grunde gebn, die Sduldigen aber oben idnvimmen.

B30 id mid, in biefem Stud, fonft nod redit er: inme, fo ift Sie, bab erfte Mal, auf den Grund ge= funten; baş andre Mal aber, oben geblieben: und daş gal diefen erbaren Sdóppfen fo viel, alz ob ber per: fecefte Jurift ermiefen bátte, baê Weib wåre eine 3 aus brim: alfo, baf man nidt ungeidicfot fagen modgte, bife Reute betten ibt Urtbeil, auz bem æるafier, gefdoyff.
 ran, bon etliden Freunden, ibrem in einer fúrnegmen

Reidsftat bamals, Lebenbem, Eybam zugefdriehen: welder nidt allein, von feinem Şandel, efrlid bemits telt, fondernaudh, von ber Mlten, überbas nod einess ziemliden Erbez gervartig war. Derfelbe madt fid eis lendes auf, mit einem grundgelegrten und trefflid woll practicitten Suriften (melden id gleidfalliz gefandt, unbnidt allein auş feinem Dişcurş, fondern aud auş Denen mir damals zum Durdlefen communicirten ¡drifftliden Ucten, Def gangeen ßerlauff unterridtet bin) uno balt, bey Dem Mabt def Stádleinz, an, man molfe bud,, in ber Sade, fein orbentlid geben; múrbe algbann feine Sdmwieger, nadh redtmdfiger Bebandlung, und geridts lider Erorterung Der ©aden, eine Sere erfunden, fo wollte er felber den Syolgfog bazu fpendiren.

Sie mollten fid aber nidft weifen laffen; berieffen fid, auf ibre Fsafier = Probe, bey melder fie mare zu leidt erfunben, und oben geblieben.

Der Sadmalter widerlegte ibnen biefen faljden $\mathfrak{F}$ Gabn, fagte, baf foldhe Wrobe weder Sbriftlid, nodi in ben Renjerliden Redten pafirlid, nod an fid felbft gexoif, fonbern betrieglid, falf( , und aberglaubig.

Er erzeflte babey cị Exempel, melddez er felbef bette erfabren, da er vorbin, unter einem gewifien §erkog, bey einem Jexen = Procef, in Dem peinliden Salegeridt berorbneter prafident geweft: अufto man, bevor ber Serkgog ibn zum praifibenten, in pelbiger Sade, gebepu= tirt, gleidfalla eine vermennte $\mathfrak{K r u b e}$, mit ber $\mathfrak{W a f f e r}$ Probe; examinitt, unt aus ibrem Sben=f(bmimmen ge:
 deez Bauren $\mathfrak{W s e i b}$, nad feiner $\mathfrak{A n f u n f t , ~ u ̈ b e r ~ © ̧ e m a l t ~}$


Er wollte bodi ibre Uniduld retten. Wbefmegen er bie Grau bernad, gank allein ein MRal perbort, unD, unter. andern, ift Die gefdebear Waffer: Mrobe (ob er gleid) felber niddtz Darauff bielt) vorgegalten, um nur daburdr
 grau geantroortet, Der S(harfinidter ware ein lojer Sdefm, bette fie fo felkjam gebunben, und am Seit fel: ber auffgebalten, daf fie nidtt zu (Grunde finten tonnen: Worauff er auf inftandigfte Bitte ber Beyfizer, zuges lafien, DaÉ màn bask weib mógte, obnte Bebaltung bež Seilz, binein werfien: wierool mit proteftation, dẫ ez̉ Denndd für feine frobe angenommen merben follte: $\mathfrak{D a}$ bas $\mathfrak{B r e i b}$ gleid $\mathfrak{j u}$ Grunde gegangen; wiewol aub einem gegenwårtigen Naden, alfofort wieder berauf gezogen morben: शfachoem aljo diffe Probe, burd wieberbolung berfelben, betrieglidh gefdienen, bette er, geridtlider Orbnung nad, die ©adie unterfudien laffen, mit gangem Ernft: Da dann endlid nidts anberz, alb ein-falider
 fprodien: welddes obne Znveiffl uniduuldig mate zu Feuer gefommen, fo man ber falfden Waffer s Drobe nadgelfn mollen.
 midta einreDen, nod ifr $\mathfrak{W}$ affrr=Examen berberffen laf= fen; fondern cilten alfofort; mit ber Gefangeninn an Die Solter; lieffen bingegen ben Rerl, welder ben 5afen zum Feuer gefegt, famt feinem $\mathfrak{R a t h g e b e r , ~ D e m ~ © d a a r f f = ~}$ ridter, obn einigen Bermeiz, pafliren.

Ob derfelbige, ober ein frember S(Marfridter, bie frenge $\mathfrak{F r a g e}$ verridtet babe, ift mir entfallen; fo biel

endidy für eine Trube befennt, bod, gleid nad ber Peinigung, wiederrufen, und proteftirt babe, ibre Bes tenntnif fey falfd, und burd den unleidliden Sdmer: gen èrzoungen.

Shierauf liếs man fie, burch einen Geiftliden be§ Ortż, ermabnen, mit einer freimilligén Befenntnif bers
 Damit niddt etwan, bey ber britten, ibr annod beyot: ffebenden folterung, ibr, alz einer vorbin, Mltere bale ben, faft Praftlopen Frauen, bie Seele, bor ber ظierioby nung mit ©ott, yon ber zeitliden in bie exoige plein fübre. Da foll fie, wie der Sadmalter, und aud ibr Eydam, erzeflten, anfanglid, gegen biefem (Geiftliden, Der 3auberey = Seibung, bart wideriproden, und geflagt baben, die grope Marrer bette fie úberwunden, und ${ }^{\text {Tu }}$ einer faliden $\mathfrak{A l} u$ fage genothigt; ber breiflide aber Demnedff, mit fdarffer Bedrauung, in fie gefegt baben, wofern fie nidt balo befennete, wúrse ibr Meifter Sannz balo wieder auf bie Saut fommen, und ibr' bie Junge lójen: Worauff fie endlid geftanden, bag gofero $\mu \mathrm{mges}$ bradt zu baben; aber bernad ifrem Gibam, alz berfelbe fie, nad erbaltener Erlaubnip, in Beyfenn etlider вazu verorbueter Merfonen, befudt, und gleidfallz barum gefragt, ein gank wibrigez angezeigt. Und mie Diefer ibr bemeglidy zugeredt, fie follte ibn bod nid)t in vergebs lide Unioften, nod ibre. Seele, ourd Spinterbaltung Der $\mathfrak{W}$ Bafrbeit, in bie emige $\mathfrak{B e r d a m m n i \tilde { p } , \text { fúbren; fon= }}$ dern, Gott zu Gbren, und ibrer armen Seten, zore erbaltung, mit ber reinen WBarbeit berauz gefn; bat fie ibm geantroortet: Sie wolle fidd lieber laffen brennen, und flerben, weder nod. cin Mal fo graulamlide plin
leiben: welders ibr miberfabren múrbe, wann fie auf ibs rer Uniduuld bebarrete.

Sierauff reifet igr eybam, famt feinem 2obotaten, bin, zu Dem ©ber=2(mtmann, Der ein fúrnebmer bod angefebener bon ※del und Ritter; uno bey feinem Ros nige in boben Gnaben war; bejdmert fid, gegen bem: felben, ưber bab unorbentlide $\mathfrak{B e r f a b r e n}$ Deß Gtadt: ©eridfte, und jupplicirt um ein Inhibitorial, dañ daê Geridt moge einjalten, bif man vor die Sadee redt unters
 Gerifttz= Drbnung, alz aud ber bejdriebenen Fiedtz= $\mathfrak{B e l e f r u n g e n ~ v e r f t a n d i g e r ~ u n d ~ b e r u ́ b m t e r ~ \Re e d t i g g e l e g r t e n , ~}$ bebande.

Der Ober=2(mtmann, fo ben ※xyofaten, alz̊ einen guten und grundgelefrten Suriften, Der ibm fehr mol befand, bod und wertb adtete, verbief, ben Fortgang zu bemmen; liés aud múrćlid an baz Stadt= Eeridtt, einet $\mathfrak{B e f e h l}$ jdriftlid ergefien: Welden ber Eydam Dế W̧eibez felber injinuirte, uno bernad wieder beim zogh, an ben $\mathfrak{S r t}$ feiner $\mathfrak{B e b a u f u n g}$, alz welder nur 5 deer 6 Meilen bon Dannen; gânģlider Şoffnung, Der procé follte, bon mun an, anderż eingeridtet merben.

Er mar aber Raum binmeg, ba múratten fie, bey Dem Ober=2(mtmann; fo viel auz, Durd beffelben ©es Pretar, (belder, wie verlauten mollte, yon ibnen bes fdenct worben) dafe er ibren, welde fich bodalid Damit bejdimpft adteten, wam man, beforgter Maffen, die
 zieben follte, Die geridetlidfe Werfabrung mieder lof gab; jedod mit diefem Эorbebalt, daff fie nidt follten zur Execution jarreiten, bewor er, bon Der Sade, weitern Unterridt eingenommen bette.

Weit er aber, gleidy folgenben Ragez, cine Reije zum Rónige thun muğte, und alpo cinen fernen weg gictien; lieffen fie bem weibe, fo lieber bas peinlide
 auß̂fteben mollen, ben Kob anfúnbigen, aub alfofort dä beil. Zabendmabl reiden, und gleíd deé ortitten $\mathfrak{z a g z}$, nad Def Ober=2mitmarins eabreife, fie, auf bem ©deis terfauffer, lebendig vertrenten.

Der Cybam gab vot, er bette gewife Madridit, DaE fie unter Der $\mathfrak{A l u f f u b t u n g ~ e t l i d e ~} \mathfrak{M a l}$ gepreteftirt, ify gefbebe ©emalt und Unredht, Sie fer unfaulvig: Aber ob foldeez gemif, Eann id nidjt beriid)ern; fondern sure fo: diel, dafe felbige ungelefrte, und grobe Reute, foldees proteftiren im geringften nidy angefeln baben wúrben, wann eś gleidy marcflidy fôtte gefdetn fern.

Wie ber Sbers2mmann, bey feiter Rưdfunft;

 nigliden 5ofe," To fern oer Enbam daz böhere Beridt fudtte, ibm einiger :Berweiz baraus entfefen. Dent es mollt vertauten, bafe et, mit etliden Goelfeuten, fid pamatz eben luftig gemaidt, alz bag ©tadtşeridt um Relaxirung Def Proceffezz gebeten: mefmegen ibn, bey núdternem Mut, gereupt; wag er bey beraufdtem, burd
 gleidffalliz nidt verbúrge; fondern allein biefeg̀, dafeer febe barob erfdroden, alb ber \#dobiat ibm foldees vers miefen. Dod, weil eg̀ ein Mal gepdelfen, und jeine Feputation babey interreffert war; ; bat er fid bernad bef. Getabt=ceridta angenommen, als foldez, bon bem ©ys Dam Der $\mathfrak{B e r b r a n n t e n , ~ a n g e f o d t e n t ~ m o r b e n : ~}$

Diejer verflagte bie-Stabt, : ben ber Pónigliden Res,

 und um ibre $\mathfrak{j r e n g e i t}$, feine Schmieger aber miederum in ein ebrliderez:Geruidt, bringen mógte: olnangefenn; fie fagon persidhert und verraudt war. Bey meldem Fuirs fas er auch: fo, feff fixd erbartete, Daf ibn bef Oberc Wmtmannz leudbtenbe $\mathfrak{U}$ utboritât, und grofieß $\mathfrak{A n f e b n}$


Darauß crmudhe rin langer vieljebriger greceß, der gemaltig viel ©eldoes fraf: wobey piel bortrefflide Reute, und unter anbern ein Róniglider Gangler, Deffen: Geder, zu ber 3eit, ber berúbmteften uno gelefrteften siner: war, zu Geridtt gefeffen.

Nidts Deftemeniger vergag; itidz febr lange, mit bras Befdluf. : Dana ob gleid: zmen: Ral, der ©tabt (ober vir(mebr, mie man bermutete a bem Dber =\{mtmann) zur © Gunf, ein Urtheil erging: proteftirte bod. Nlager bagegen, und ermiez, 'Durd feinez erfen, ingwifden verftorbenen, સobotatens binterlaffenen febr gefdidaten im Ftedten grund=gelegrten, und überauè beredten Sobn, Dấ man miberredtlich (contra omnia jura) geurtbeilt; soiberlegte, bar offentlidem ©eridt, gebabten Gangler, auß feinen eigenen gedruaften Buddern, gant augenfdein: lid.). $\mathfrak{U n d}$ alz Derfelbe, fid barúber entfarbend, nidatz anderz̉ barauff, alb Diefezs fagte: ©y! Der Serr if now $z^{u}$ jung, foldje meine Saifiten angugisben! antwortefe ber unerjdrodene junge 2doolat, mit einer boffidien刃everenk: Sbre Erelleng vergeiben mir! Sie maren, ald fie differs gefdxieben, uno in Druat gegeben, nidt alter, alz idy jego bin.

Sierauf brauete ber ©angler, mit cinem $\mathfrak{A r r e f t .}$ $\mathfrak{A b}$ ber ber $\mathfrak{A b v o l a t ~ w e l d e r ~ u n t e r ~ f e i n e r ~} \mathfrak{T u r i g ̆ b i c t i o n ~ n i d t , ~}$ fondern aus ciner fúrnefmen $\mathfrak{R e c i d s}=$ Stadt war, lie $\bar{\beta}$ fid) foldees nidt abjareden; fonbern fagte: W્ßann Эbre Excellents mid in $\mathfrak{A r r e f t} \mathfrak{n e b m e n}$; $\mathfrak{i o}$ verididere idh, $\mathfrak{J b r e}$ Majeftet, ber Rónig, welder ein geredter Motentat if, merben bald biernedft erfabren, baf fein Serr Meaie:
 men, weil id, auş feinen eigenen Sdrifften, unp zmar mit bebórigem Refpeft, meine Gade drfendire.

Gr fubr folgendzz fort, aus unterfdiedliden, bes wehrten, und anjebntiden Juriften, beren Sariften fein Principar, und beffen Diener, auf ben Ormen biels ten, daß̉ Urtbeil zu miderlegen. Worủber fiab befagter Gantsler beftig alterirte.

Endlid aber fprad ber Geridts: Pràibent, fo cin fürnebmer Gelebrter von $\mathfrak{A b c l}$, aud fóniglider Stat= Galter, und diefem $\mathcal{U}^{(1)}$ bofaten, peines treffliden Ropffs balben, gar geneigt war, man follte nur abtreten, und cin weenig in Gcbult ffehen. NRadmalz lief er ben ND= wolaten allein zu fidd fordern, und veripradi ibm, baf Daz Urtbeil von ben $2 l t e n$ meg getban werben follte: wie aud geidabe.

Alfo ging Der Sanbel von Neuem mieber an. थufe Redtz=色ortbeile, fo zu erdenden, murben, zu beys Den Seiten, gebraudt: barúber fid bie Sache, yon cinem $\mathfrak{J a b r}$ zum andren, berlángerte: bif der Rónig mit $\mathfrak{T o D e}$ abging, und befielben grink zur 刃iegierung lam.

Diefer untergab bie Gade bem gefammtem geiflididen Consistorio. . MBlldes endid (exceptis exçipiendis)
bie, allbereit vor 15 ober 16 Эabren ergangene, Exe= cution geredtfertigt. Und bas̉ war diefeş langmierigen bodfoftbaren Proeeites ©nbe: mit meldem fich áud Deß enfrigen $\Re$ Rajerź $\mathfrak{B e r m o ́ g e n ~ e n d i g t e . ~}$

Sb nun felbige Geiffliden nad ibrem Gemiffen, ober nad Gunft (Denn Der Oberamtmann war ber 2 ajebnlids ffen Einer im Яieid) gepproden; if mir unberouft. ©o viel aber erinnere id mid nod gar mol, Daß́ bernad ein bauptgelebrter und gemifferbafter Doctor in Redten, welder bey ciner fúrnebmen Stadt Syndicus (DDer ©on= futent) war, und mit bem verftorbenen dalterem Yobos taten fehr wol befannt gemefen, aud ben ibm commu: nicirten ganken $\mathfrak{B e r l a u f f}$ und $\mathfrak{D r o c e} \mathfrak{E}$ nol eingenommen, auf $\mathfrak{B e f r a g u n g , ~ g e a n t r o o r t e t ~ : ~ D e r ~ D r o c e ß ~ f e y , ~ a n ~ S e i t e n ~}$ Dé © Ciditeinz, und Dber =21mtmannz, weder vor Gott, nod gerwiffenbafften 丹edtz = Werftándigen, verantwortlid, unt auż demjelben nod, nidy erwei Weib eine Sere: Derbalben in fo weit, wag bie geridts lide $\mathfrak{B e r f a b r u n g}$ betrafie, felbige Stadt viel cin unbress Urtbeil, nemlidh Den Serluft ibrez ©eridtş und ibrer Frenbeit vervient bette, nady alten Redten:` Wan febe flar genug, dáe man, um eine furnebme かerion nidt $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ befdimpffen, bas $\mathfrak{F e d f t} \mathfrak{f o}$ munberlid gebeugt, und ben Srt, mit gebubrenden Nbftraffung, verjaont bette: Die Sdulb ober Uniduld aber def $\mathfrak{W e c i b s}$ fete nunmefr, bey Der Erfenntnis Gsttlidien Geridtz; nadjbem mal Diefelbe, auf ber Welt, nidt genugiam, ben Redten gemáa, erdetert, und anş Ridt gefeģt morben: Der
 ber Saden Berwanonís, barinn tonmen :bienen: Jumal weil er nidtes meiterz gefudty, alk cine redtmáfige ©er:
orterung und 2bblandlung ber Gatien, Peineż WBegez aber Die Эntention 'gefübrt, Die geridttlide $\mathfrak{B e r f a b r u n g}$ liftiz aufzubalten, fondern nur, zu einer gebübrliden Dronung, uno Farimtigleit, $z^{u}$ verbinden.

DaE id aber biefe Gefdidt ben Gefpenftern mit bey gefágt, ift Darum gefdefen, weil bif Weib, meldeeß der Mann, um Mitternadt, in fein Shauz zu fommen, ges
 Fadt feinen Rritt aus den Saufe getommen, aud Dab CGeld fúr baĘ gffero burdaauß nide bejablen wollen; wie fie obne Bweiffel millig watroe getban baben, mann fie, in eigner Plerion, felbft made eridienen, pamit, nur ber, Sandel wertufoft merben mógte: zumal meil fie von guten Mitteln geppeft, unt foldeeg celd, obne mertlide © cmpfins, Dung, Dem Pann leidet bette erlegen tónnen: Daber id, Dann midt anderz fdlieflen fan, alz Daf ber Gatany unmifiend ibrer, in ibrer Geffalt eridienen; und berf Serl ein Gefpenft, fúr bas weib, geadtet. Wieroot die Frage, ob bầ Weib, mit $\mathfrak{Z a u b e r e y}$ beruffet gemerit, und Dem Satan bielleidt, auf feinen $\mathfrak{U n}$ ntrieb, singemilligts an Stat ibrer, Pab 3fero ; zu ermúrgen; ober ob int bas veroammlide Rafter Der Gererey falfolid aufgeburbet. morben, id, zu antrdaiben, nidit begebrew,":

Examus Francifcis bsllifder proteuz:
 1695.)

## IV. Sibonia yon $\mathfrak{B o r l}$ :

Son biefer berübmten angefliden Sexe befinbet fid binter cinem alten Sportrait yon ibr, dab die Grafin yon Mellin zu Scillersborf ebebem befefien bat, mortlid bie folgende Naditidt:
"Diepe (bier abgemablte) Sidonia Bort if in ibrer Sugend die fadnfte und reidfte abeligé Jungfer in ganz Pommetn gemefer, und bat von ibren Eltern fo viele £anbguther geerbt, Daf fie faft cine © gewadien, Daíf fie vornebme Coelfeute, fo fie um die Cbe angefproder, bosbaft veridmabet, umb fid nur cines © Grafen ober gúriten wutrig gefdaģt bat; wefs megen fie fid aud mefrentlieils an ben Fưrftlid = pommes rifaen Syden aufgetalten, in 5 gofnuig, "einen" yon ben方 jungen Šurfen zu iffer Siefe zu bringen? Diefeg glüate ibr enolid) aud bei Serzogen Ernft 8 ubwig won Wolgaf, ber ein Sperr modr yen 20 Jabren, und anter bie fidonfter, bie spommern jeinable gebnbt, gezablet morden; weldem fie dergiftalt geffel; bat er ibr bie Ebe verppradi, uno fein' Weifpreden zu balten vets.
 ungleide ebe nidt anftano, es nidit betbinbert, und ibn, vermittelff Dez Portraitz ber Wrinzéfin 5edwig von Braunjaweig, fo bie jdobnfte in ganz Deutjoland ges wejen, diefelbe, mit 5intanjekgung Der Gibonia, zu beyrathen beroogen batten; worúber benn biefe in foldhe Berzmeiflung gerathen, daffie fid entiologen, ibr Reben aufer Der ©ble im Rlofter Marienflief zuzubringen, wie

## 247.

fitidud gethan: 2seilan:ift aber ber,' won ben fittins
 Spryen:lag, uno Dit Pladigiter mit ben Sabren bermebrte, and: antatt ber bibel ber \&madis ibr vornefimiter 3eits vertesib war, wovit biele Exempel ber von tifien Umanis


 fyereray von citrem alten Wribelenteter uno vermattelfer berfelben, benebfi vielén anderni-lenthaten, Dèr gangeni fourfenflanit, fedis junge)syer ren, bie atfe jange Gemablinnen batten, bergeqfatten beaauberte;" 2af fle alle erbloz: BleiEen muften, Diefes̀ noar (blieb)
 Fegiertig lam, welder, alz ein gröser Feind bet
 auffuchen und verbrennen lies; und weill biefelben eins múthig auf bie eibtthin bon Marienflié in ber Tortur
 gefanglidy nadi Stettin gebradt, ba'fie afleŝ; aùd die an bene Funfenfanm begangene Miffethat, freymillig befannte. (Dié if buxdauz falfá utto gegen Die Jnquifitiong = \&cten! Grft unter ben entieglids ficn Miartern befanite fie, maz man baben wollte, daf fie befennen foute.) Der furft lief ifr barauf zrat ©nade und bab Reben verppreden, menn fie die übrigen $\mathcal{F u}$ rften von biefem Unfalle wieder befrenen foinnte. थ̈ber ibre $\mathscr{U}^{2}$ tmort if gemefen, daf fie dag Sexens werf in einem Sangefdlof beridlonen, und felbigez Sdlof ins Waffer geworfen, und ben Ieufel gefraget batte, ob er baffelbige Sdlof
iGr wieber verfaffen Ifnatie? Deribriaber: geantwortet: Gein! es máreibm derboten:"); worauz man bab Bertangnif.e ottes (follte 'brifew Den empórendea unfinnigen aberglauben jener. finferen, 3eit!) wabrnebmen fann. - Und olfo if fie obns geadtet ger grofen fúrbitteroon benambarten Sur = ung fúrftiden gden; auf bem Rabent: ftein vor Stettin gefipft ung perbrannt movs: Den ${ }^{* *}$ ): Spadpeme bat ber Surfl binter biefem, in bet Jugend gemablten, gortrdit, ibre. Geftalt, wie fin im-
 mabler abmablen lafen; nad Defiem. ̌ode Der legtelyerzog Bogislaub XIV. biefes Bill meiner Grofmuttet, meilen Gidomia beren Ebemana audi dut Syexersi umpseben gebradt, geidenft but, you Der ež mein Bater, und id won ibm, nebft mebreatheils Die $\mathfrak{\Re l a d r i d t , ~ w i f ~}$

Heinrich Gustav Schwalenberg : $\therefore .$. fie Gier aufgefegt bat, befommen babe." -

Siej. Garl griedrid paulit $\beta$ allgemeine preufio
 feltiam merfoúrdige 2 etenfúat finbet.

[^52]Ofexte $\mathfrak{A b t b e f a n g ~}$
 banolungen uber ben ©efpenferglauben, Bes ridte von merfmutbigen ©̧eifererjळeinungen, Mbnoungen, Propbezeibungen, fymbolijden天raumen u. f. m. entbaltend.
$\rightarrow$

## I. Wont Greifters und namentlid) yom ©̧efpenfters glauben

 in alter und neuer 3eit, inbbefondere nad.


## I.

Unter vorfebenbem 及itel batte idh eine biftorifds philofophifde $\mathfrak{A b h a n b l u n g ~ u b e r ~ b e n ~ G e i f t e r s ~}$ und Gefpenferglauben in ber alten und neuen Welt ausgearbeitet, welde in gegempartigem $\mathfrak{Z}$ beile ber $3 . \mathfrak{F}$. abgebrựt sperben folte". SBei ber Reidbaltigłeit bet materie aber if folde fo farf getoorben, da fie in Einem æbeile unmoglid ganz abgeoruct werben fann; inbem fonff fúr baş rein ©efaciattlide, weldem die 3. B. nad ஒolan und Tenbenz immer die erfte Berúd= fidtigung faulbig if, fein Raum ưbrig bleiben wưrbe. Sd lann Daber in Diefem Xheile nur Den erften ebs fdinitt berfelben volftandig mittbeilen; bie übrigen follen im britten $\mathfrak{x b e i l e}$ folgen, bod will id zur vors

gegentrodtigen enffages，ben 5hauptingalt bavon mit cise Spaar $\mathfrak{F o r t e n}$ angeben．

Difer erfte 凹bjanitt num befdiftigt fid baupt＝

＂Die＇ganze alte und neuere $\mathfrak{B e l t}$＊）batte Feine Borfellung von einer reinen $\mathfrak{U n f o r p e r}=$ lidfeit einez ©eifteb，und farieb alfen $\mathfrak{A r t e n}$ bon geifigen Wefen，Engela；© riengeln；：Got＝ tern，Teufeln，Damonen，（Gefpenfern $2 c$ ．eine Yrt von Rorper oder Reiblidfeit zu＊＂

Dief if eine ausgemadte biftorifale Wabrbeit，
＊）Der Begrif you ©eif ward befonberes yom るeitalter ber Mes formation an firdlides，freager aufgefaft und ausgebildet． 283 Ieugnea gar uidyt，daf aud bierin ein gemiffes biberes Ctrebets jener Beit fid ausfiptach，audy wat Die faft bictas
 Coffrm confequent，das man yon der ©̧eifterwelt，yon Eagela und Dåmonen，Simmel und Spdie；Belobnungen und Strafen nadh Disfem Erdenleben ze．angenommen，batten．NRan bielt biefés ©ntem fár das rein giblifále．Dief aber war es
 bie im $\mathfrak{H r}$＝（5brifentbum bei ben Sirctenvatern uber bie ©athe bie berrfchenden gervefent maren．Wan verfetle mid bier
 Uebre．Des protefantismás in biefem Stíde ausipreden， bie gerabe dabutch，Dafe man zmifhen Dieffeits und $\mathfrak{J e n}$ ： feits geviffermafen butch einen 刃adttiprud cint unuberfteigs lidje Rluft befefigte，Die Der memfolide 解erfand nie uiberfteigen weder fann nod foll，Dem 2berglaubenaller art einen medchtigen Damm entgegen seferst，und in diefer Stanindt fegends reid）gemirft bat．Scl＇＇predic bier，to wie in diefem ganter 2uffas blof als fiftoriter；unt ba mús id＇fagen，was ids

 （iad nelme bas wort 23 iffen，wie id ausoruitlidf bemectit， bier in feiner philofopbifica sedeutung，wie＇s Dutch Den Rris tieisma beftimmt ift worden）id fage，in einer foldien Eade will id́ weber bes Einzelnen Glauben irren，nod die Lebre：

fo jebr fie aucd Unz, bie wir von unferem erften Tugende unterridt ber an ganz andere Begrifie gemofant.find; auffallen muß. Wir Neueren mifien un $\mathfrak{B}$ auf unjere ftrenge $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ b e f f e n , ~ m a g ̉ ~ e i n ~ ( b e i f t ~ i f t ~ u n o ~ n i d i t ~}$ if, siel zu gut. Wir faliesen alleş siorperlide won Dem Begriff einez - Bciftes rein und durdauz auซ,
 men ift ein Geift ein Wefen, dab Berftand und willen, aber feinen sodper bat, alfo - ein rein und burchaub cinfadeş, immateriettez Wejen. Wsir bedenfín nidt, dấn mix Giemit dag reelle Dafeyn eineś Geiftez, alß einez fưr lidy beftebenden, bon unjerer $\mathfrak{F o r f f e l l i u n g ~ v e r : ~}$ foticbenen Wefenz, doer ciner Subftanz, gefablote, mo nidt geradezu aufbeben. Denn ein $\mathfrak{W e f e n}$, ein end: lides, obne alle und jede Rórperlidfeit, mie immer unjer Borftellungbivermógen Diefe aud, wenn idi mid fo ausbrúdfen barf, átberifiren móge, if ein $\mathfrak{b l o g e z}$ Gedanfending.

Sier fpreffe id eine Bebauptung aus', wobei id Mande meiner Refer bedenflid, wo nidt miffaflig ben Ropf jduitteln febe. Sinzwifden verlidere idh, Dáse es dabei nidt auf Maradoxieén abgefeben, fondern ernflid gemeint ift.

So ware, mirb man vielleidt jagen; alfo ©ott felbf fein reiner © Ceif? *) - Gerade das ©egens

[^53]theil gebt au8 unjerer Bebauptung berbor, fobald fir confequent verfolgt miro, alfo, daf eben in ibr ber fattift Beweiz fur ©ottes reine ©biftigfeit liegt. Cottes Wefen ift Eins mit feinen Eigenfdaften, und mit jeder einzelnen feiner Eigenfdaften. Er ift Dis Emigfeit und Unendidmeit, und mitbin mus :aus feinem Begrif jebe $\mathfrak{Z r t}$ bon Rorperlide eit ent= fernt gebalten merven, wenn wir nidt fein Wefen aufs Geben ober ibn zum Endiaden berab ziebn, D. b. eben $z^{4}$ einem $\mathfrak{G e}$ ifte maden mollen, ber obne Sorpers lidefét nidt exiftirentann, eber er exiftirt alb lebendiges Dafeyn und Wirlen, b. b. eben ald Cott felbfr aud nur in und ourd das Uniperfum, alfo, daf man fid ibn nidt, wie Fidte uno Forberg
 fleifbernen (endiden) Gott an irgend cinem Munfte aufer doer úber dem Uniberfum benfen Darf, modurd er gerabe alz endid eś befdrinft, und mitbin forperlid) bber nadb Jidhte fleifdern erijbeinen múrbe. Gr if Der ©eif Deż Geiftez, Die Sefle per Seele, daz Reben Dez \&ebenz, injofern fíb in Dem geiffigen Geyn, Leben und $\mathfrak{B i r t e n}$ Deṣ $\downarrow$ luiverfume nidt animalijder, fondern felbeffandiger reiner Geift, o. b. ein beiliger emis ger Wille und Das ©efeg Dez, Rediten offenbart. $\mathfrak{F o n} \mathfrak{S b m}$, Durd $\mathfrak{F b n}$, und in $\mathfrak{5 b m}$ fino alle Dinge; $\mathfrak{J b m}$ fey Ebre in $\mathfrak{E w i g l e i t ! ~ u n D : ~} \mathfrak{J n}$ Jim leben, meben, und find mir, wir find
 Fintellectual: ©yftemb, wie es bon allen wseifen ber $\mathfrak{B o r w e l t}$ in $\mathfrak{P d e r f i e n , ~ S i n b i e n ~ u n d ~ f e l f f ~ G r i e d e n l a n o ~}$ erfannt, wiewobl in Den veridiedenartigften Formen if
auggeppochen worbent, yon bersibeltfele der alten Mragier,
 diefen Wopten beß. neu = teftamentliden, 2poffgle.

Und der menidilide Geift? - merben jene \&efer vielleidpt weiter fragen.
 Die Sterne erfepbt, ift, mie's ber Bemertung nidt bebarf, aud feime Materie *), fonbern ber fie bejeelente Geif.
 ob Geele und Reib alz mie zwei von cinanber getrennte, ober abgefondert neben einanber exiftirenpe Stáde $z^{u}$ betradten madren. fondern acal bem princip ciner fo innigen Einbeit, baÉ unfer Beifl, alz fúr fid beftebens
 Rórpers entweder nidt, ober in irgend einem anderen Geelengemand alz forperlider Gútle exiftiven mird und muf, for menig mir unz auch cine Worfelleng davou maden tignem, maferlei ※rtze pie Bebaufung feyn modbte, momit er bann, wie paulue fagt, uberllejoet fena mird, 2 Ror, $\mathrm{V}, 1-8$. DaÉ dié felfuf dic amleugbare
*) Ees brauat gar nidut bemertt ju weerven, Dá wir auce bas, was you Plata bis-ploti in, bet Die Smmatrialitát Des ©eele nod befimmter ju entroidela uid burd mebrete Grunde zu betveifen fudte, als es bon wlato geideben wat, (Ennead'.
 neuefen ebriftiden Dogmatifer $\mathfrak{u}$ ber die $\mathfrak{T m m a t e r i a l i t a t ~}$ Der Secté gefagt if, gant unterfibreiben. Denn nidt die Materic if dab bentende Princip, fondera Des Eecif. Mber: das yon bandelt fide's bier gar nidt, ponbern Die Frage it Die:
 jedebr Cubfrat, sbes altes und jebes sabifit forperlider Digane, als indipiduelyes, reales and reibefandiges Wefen denten, wiffen, uno


Zufint bed expoftels gemejen, babe id, wie id glaube; im zmeiten थbfdnitt biefer Betradtung, ber im folgens ben briften $\mathfrak{z}$ beile abgebruatt merben miro; ziemlid unmiberfipredfid gezeigt. Sapienti sat! - ;

Mit einem Wort, ein endlider Beift, ber nidts ais Berftand und Willen ift, obne alle torperlide Suúlle und Drgane, um mit Der ভinnenmelt in 凡apport zu tommen, auf fie einjumirfen, und feinè SBerfand and
 exifitirenber $\mathfrak{F e r f t a n d}$ und Wille iff, man fage aud) was
 alfo weiter nidtz, ald eine Goce, (bypofatifit gebadt eine $\mathfrak{I n t e l l i g e n z}$ bber vous, ein $\mathfrak{B}$ ejen Der $\mathfrak{B e r f t a n d e s z = ~}$ welt!) Die in ung it, barum aber nod nidt, als von umperer Borftellung verfdieten;' in realem Dajenn auper uns exiftirt. Snfofern if bee Begrif eines Geciftes benn num allerdinge bas rein Geifigfte $\mathfrak{D}$. b. bas, was: im bodflen Sçinne Dez wortz unb allein if, ebeis besibegen aber taan dem çcift, alz rein geiftigem Wefen, ober bloker ※irfgabe Dez Dentenz (Sbee) nur cin Seyn, und tein Dafeyn zugefdrieben werben.
 ald Goee if, und zwar im ganzen Æeid, ber Erfenntnín ate bag 5 ¢odffe und alfin Mnmanbelbare, und was bie ganze Rodrperwelt trígt und zu wirtlidem lebendigem Dafenn berbor tuft, aber der Geiff als endidees indivi= buelles $\mathfrak{B b e f e n , ~ a l b ~ r e a l e ~ S u b f t a n z ~ i f t ~ d a . ~ e l l e z ~ a b e r , ~}$ masida iff, - bas Uniberfum, Gott, bie Unenblidfeit if, Die Erbe, ber Morgenfern, eine Rilie ift da! tann nidt, injofern eş in bie Sphåre be $\mathfrak{B e f e f t e n}$ gebdert, obne todperlide Drgane da jeyn, wobutd alfein ez mit
alfem maż exifitrt, baş beigt, maz in ber Sinmenvelt alz lebendig und mirffam oa it , in reale Berůbrung $z^{4}$ fommen bermag. Denn eben nur daburd, dáß daz
 ald Endidaez berbor tritt, verliert es̊ das reine Seyn, (alz blope foee) and gelangt zum Dajenn. Soll aljo Der enolide Geif (im Gegenfas ber Gottheit, wie wir oben gefeben lyaben!) als̃ wirflideß $\mathfrak{B e f}$ (en, D. $\mathfrak{b}$. unter Den-BeDingungen von $\Re a u m{ }^{*}$ ) ( Dertlidfeit) $^{\text {( }}$ und Zeit da feyn; fo muf er unter irgend einer fors. perliden Befleibung ba feyn, son welder 2 art und Befdaffenbeit diefe immer audy feyn móge.

Sa parador num dié ঞllles nad unjeren jeegigen Definitionen pon einem ©eif aud lauten mag, fo múpte man Dod, werin man bie $\mathfrak{U n n}^{2}$ nabme alz parabor, DDer gar alz gefăbrlid verbammen wollte, zugleid die ganze alte beibnifde und chriftlide Welt, alle Rirdenviter, alle Sdriftfeller ber fpateren cbriftliden Sabrbunderte und die fubtilften Roppfe unter ben ©dolaftifern **) mit
*) Die úberfeine fadolafifac Diffinction von einer quantitate praedicamenti und einer quantitate intelligibili, und daf bie quantitas intellectiva $\mathfrak{n u t}$ it einem Ubi, aber nidt in $\mathfrak{R a u m}$
 Gcaliger (Exercitt. 359. Sect. III. .p. 1097.) ein Bemidt barauf iu legen, aber man múp dic ©telle im bufammenbang lefen. Ergo cum sint entia alia: finita esse necesse est. Sunt enim finita potestate, quia pendant a prima. Sunt finita essentia, quia unum tantum est infinitum. Sunt finita quantitate, quia non potest quantitasexcedere substantiam etc. Nihil enim infinito aequale potest esse, aequalitas est enim certa ratio mensurae. At Infiniti mensura nulla etc. etc. Ein reiner abfoluter ©eif aber fana nut als ein Infinitum exifitiren oder ridtiger fey $u$.
 Wbilofophie fing man an, Den לegriff eines Geiftes bis zur reinen,反chledtbin forpertofen Esifigfeit ju fublimiten.
verbammin, daf fie in einem folduen $\mathfrak{F r t b u m}$ befangen geroefen. Dean $\mathfrak{M}$ Ile vermógen fith bon einer reinen Unforperliduleit eineż Geiffes fo menig einen $\mathfrak{B e g r i f f}$ zu madten, Daf fit durde eine folde Brbauptung vielmefr das reelle ©apena eineş Geiffeş alz für beftritten, doer mindeffens gefabroet múrben betradhtet baben.
 literarifd beweifen, ba bie Gadte, wie wir im folt genden fehn werben, namentlid für ben ©ejpenfers glauben von bodffer Widitigfeit if. -

## II.

$\mathfrak{W i r}$ tonnen bie $\mathfrak{A n f i d t t e n}$ ber ganzen bordriftididen Weft uber die in Frage febende $\mathfrak{i l u f g a b e}$ nur mit ein $\mathfrak{p a a r}$ Worten berůbren, wenn mir fein $\mathfrak{B u d}$ \{dreci= ben une in Diefer ఖbtbeilung Raum fúr baş Gefdidttlde betalten wollen.
Wie manfdion in cinem ber diteften Búder Der $\mathfrak{F B e l t}{ }^{*}$ ), Der ©enefiz, die berúbmte Stelle 1 Mof. VI. 1-4. verftehen móge, fo erbellt po viel baraus, Dấ man fid


[^54]fo bald man Gerifer ober Dampnen, ez fey gute, Dber boje Darunter verfebt, febr lotrperlid gebadt baben múfie. Die Gtelle bat zu den feltfamften, felbft fủr den
 Bermlaßung gegeben, welde mir ingmifden nidt bloß
 alten Welt antreffen, wovon in bem $\mathfrak{U u f f a s}$ ubber bie Yoneumatologie ber borweltliden $\mathfrak{B o l f e r}$ zu feis ner Seit in ber 3. 3 . gebandelt merden foll ${ }^{*}$, - Dan in ben apofryphifden Búdern dess $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{Z}$. bie Engel redt forperlid eridecinen, gleidy Den (bsttern in ber Urwelt mit ben Sterbliden, wie namentlid im $\mathfrak{B u d}$ Tobias, umgehen, ibnen Rathidlige ertbeilen, fie auf $\mathfrak{R e i f e n}$ begleiten 2 C. , if befannt ${ }^{* *}$ )。

[^55]Nod weniger alz bie alte júbifde，Ponnen wir bie alte Geibnifde Welt náber beruiffidtigen，waz nidt gefdehen lonnte，obne dak wir zubor bon ben beríhiedes nen Principien bez Şeidenthumz nad dem $\mathfrak{I n t e l l e c t u a l s}$ Syffem，oder Der Natur $=$ Bergotterung fprdden． Wir veriidern nur，daE man meder ba，wo daz̉ $\mathfrak{J n}$ ， tellectual：©yftem berridte，wie 子． $\mathfrak{B}$ ．in plerifen， DDer vielmebr úberbaupt in SNod；und Mittel：\＆ita，

Cie Kabwarmen in ber \＆uft，im 刃eer，auf ber Grde berum，
 Elieter 2c．Dutd Saubermittel，Wurjeln，אinge，Rmulete， Dimpfe u．f．f．vertrieben．－æelde $\mathfrak{u n f i m n i g f e i t e n ~ y o u ~ b e r ~}$ $\mathfrak{A r t}$ Damonen im §almud vortommen，uberteigt faft allen
 Der Roinig $\mathfrak{O g ~ y o n ~ F a f a n ~ i f ~ a u s ~} 4$ Mof．21．betannt genug． Diefer $\mathcal{D g}_{\mathrm{g}}$ mar nad bem Iractat ©opberimim $\mathfrak{E}$ afmud．

 indes fut feine Perion gar nidft zu viel．Denn Mabbi ©aul gottfeligen $\mathfrak{A n d e n t e n s ~ b a t ~ c r i d i l t : ~} \mathfrak{I d}$ lief cimmal cinem $\mathfrak{K e l}$ nadf．Da fam id in eine Soble．Tal verfolgte das æbier Drei Meilett meit Durd die Soble，und teprte Danm wieder juruct．
 Des „sonigs von Bafan wate．Siodf lufiger if，was im sractat
 Slireliten erjáblt wird．Er mollte ben felojug mit einem Sdlag endigen，rif zu bem Gnde eitien Serg yon orei Meilen aus der XiBuryel，nabm ibn auf den Sopf，und wollte folden auf das Lager Der Jitaeliten merfen．Ditweil er ibn aber auf dem Sopf trug，iciuf Der bochgelobte Gott eine ungebeuere 刃ienge 2meifan， Die frafen ein lod bimein，dáf pein תopp bindurd ging．Was Diefe Fatalitdt noch vermehrte，war，Daf ibm iu gleider Beit Die るabne zu einer foldjen ungemeinen \＆ange zum 刃into beraus muchien，Daf ber Berg barin bangen blieb uib er ibn nidt loss machen fonnte．Sin difer verjmeiflungsuollen eage griffinn Mofe mit einer ungebeuer langen $\mathfrak{d j t}$ an，und da er babei nod einen Gprung yoit zehn Ellen in Die Euft that，gelang＇s ibm，bem Siefen＝Dampn das bein uber bem Snd Da fiel er mit fammt Dent $\mathfrak{b e r g}$ um，und da er im Berg fact and fid ridat mebren fonnte，fo verfekte ibm Mofe fo viele Siebe，bis er endlid Den Gerif aufgab．
in $\mathfrak{I n}$ bien $\mathfrak{c c}$, und nod viel meniger $\mathfrak{b a}$, wo die $\mathfrak{W o l f g =}$ religion in einer $\mathfrak{B e r g}$ dtterung dez Endliden an fid beftand, und nur einjelne Weife und Denfer fid Durd boblere Speculationen auszeidneten, wie in Griedenlanb
 Einzelner Gbeen, wie z. $\mathfrak{B}$. plato's, geben bier teinen थuşdlag) meber bort, nod bier einen Begrif von einem rein=geiftigen $\mathfrak{B e f e n}$ batte, fo mie Wir den Begriff. cineż ©̧eifteż feftgefegr baben *).

Selbf bes neueren platonizmus; ober ber 2lexanorifden ©dule tónnen wir nidt gebenfen, fo midtrig biefe fúr Den Gegenfland gegenwartiger Unter fudurg aud ift. Sdjon aus dem aber, mą̂ im erften $\mathfrak{E}$ beil der 3. $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{u} b e r$ die $\mathfrak{Z b e}$.
 Berchrer Diefer ©dule meder ben guten, nod ben bofen Damonen, womit fie bie 23elt fo reidilid, ja jo über, mápig **) bevolferten, reine © ceiftigfeit zuidrieben,

[^56]wab fie niad ben bamaligen allgemeinen : Seitanfidten wor ber Damonenmelt in ber $\mathfrak{x h a t}$ aud nidt fonnten ${ }^{*}$ ),
 ins̈befondere gllotin, bon der Smmaterialităt ber ©eele bebaupten.

Wix befdiranfen unz gegenmadtig alfo blo $\mathfrak{j}$ auf bag ©briftenthum und befien frubbere Sariftfelfer, Deren Vinabinen in Beziebung auf die શefultate unierer Unters fudung ถą̀ vorzúglidffe. S̃ntereße baben, Gê mar der §riumph Des Cbriftentbume im Giegenfat ber früberen
 bas Univerfum befelendez, dém Menfden innerlid nabez und yerwandez Wefen lebrete, Daber ez mit Redt bie Sffenbarung bez Uneñoliden genannt wird. - $\mathfrak{A b e r , ~ o b ~ f e l b f t ~ b a ̨ ̉ ~} \mathfrak{N}$. Zeftament ben bers fodiebenen von ibm angenommenen ©eifterarten reine Coeiftigfeit zuldreibe, wie gemeiniglidy befauptet wird, ift nod gar nidt entidieben, vielmehr hat Die entgegen gefegte $\mathfrak{Z n n a b m e ~ w e i t ~ m e f r ~ f u ̈ r ~ f i n d . ~ D i e ß ~ b i e r ~ a u s f u ̉ b r l i d ~}$
 futhungen fúbren, weíde vielea Refern ber 3. $\mathfrak{B}$. lange Weile perurfaden bürften. Daber nur dabe Einzige, Dã

[^57]bie Sauptfette, welder unter anberen in unferen bogims
 feit ber Engel, $\mathfrak{Z e u f e l}$, Penfdenfeelen $\mathfrak{z}$. angefúbrt zu sperben pflegt - nàmlidy Ruc. XXIV. 39.: ©ethet meine Sànde und meine 马ûure, fúblet midh und febet, idenn sin ©eift bat nidy Fleifd und Bein, roie ibr febet, bañ id babe, fo entidecibend gar nidt ift, alz man belauptet, ba ez̧ aud bem eltertbum natúrlid nidt sinfallen lonnte, feinen Geiftern \&eiber beizulegen, die aus fleifd uno Rnoden befteben, dá bageget mebrere andere bierber geborige ©telfen, unter benen aud bas: ©゙8 if fein Engel, oder vielmebr fein ©aif, fein
 merben Darf, bie allgemeine meinung ber alten Welt


Und num fofort zu ben Rirdenydtern, die fid in einer Menge von Stellen beutlid erflaren, und zmar gerabe in biefem Stúde fo einmúthig und fo einformig, Daf bei ibnen (mie in $\mathfrak{N}$. Zeffament) yon verfdiedenen Erflarungen gar nidgt Die Rede fenn fann und jeber 3weifel úber ibre Meinung aufbort.

## III.

So erbaben und zum Theil poetifá bie Sirdenbåter audh bie Natur ber guten ©eifter befdreiben; fo ftimmen fie dodf fammtlid barin mit cinander überein, báa fie, zwar teinen groben irbifden, aber bodh einen feinèren Sorper baben *). Fthenagorag fareibt

[^58]Den Engeltu eine Natur zu, Die zmifdicn ber gottliden (reinen Geiftigftit) und ber Materie gleidiam in ber Mitte fthe, und - auf die Materie mirfen tonne*). Dẩ zertullian, Der, wie mir fdon im vorber ©ebens Den gelegentlidh bemerft baben, felbft ber Gottheit eine gerwiffe Rorperlidfleit beilegte, bon Den Engeln nidt. anders urtheilte, last fich fanon zum ছoraus etmarten. Angeli habent corpus sui generis, fagt er de Carne Christi Cap. VI. $\mathfrak{U}^{n}$ einem anderen Drte (Adv. Marc. L. II. C. 8.) fpridt er bon einem Spiritu materiali,
 Dez $\mathfrak{Z}$ geodotus werden felbft den bódflen Erzengeln תórper zugeeignet, Die jeboch von ber groben Materie $\mathrm{gan}_{3}$ veridieden, immer aber body materiell find **). $\mathcal{U}_{\mathrm{in}}$ nidgt $\mathrm{z}^{\mathrm{u}}$ weitlduftig zu merben - "alle" sirden= piter nadten alfo: © (emens ***), Drigenes ***),

[^59] $\mathfrak{B}$. V. ©. 28.) um nur biés billdufig nod anzufúbren, tommen fogar wie in ben fpateren \&egenden fdon engel
 Die muften alfo fefr torperlider Natur fenn! (Ex fübrt Dief: zwar nidt felbft an, 反deeint die Erzablang aber Dody zu billigen. Wergh. Stroth in f. Ueberfetg. beg Eujeb. bei b. ©telle.).

Eben fo erflaren fida aud bie lefrer in ben folgenden ppateren $\mathfrak{Y a b r b u n b e r t e n ~ u ́ b e r ~ D i e f e ~} \because$ Unabme. $\mathfrak{J o b}$. Damab̧cenub fagt: man tonne die Engel in 2nfebung Unjerer ©geifter nemnen, in $\mathfrak{A n j e b}$ ung Gottez aber, oder in Begiebung auf ifn feyen es - Eorperlide Wefen, meil fie eridaffen (folglide endida!) jenen 2c.**).

[^60]Eingelac Rirden: Sariftiteller aus ben fpderen $\mathfrak{J a b r b u n d e r t e n} \mathfrak{a n z u f u ́ b r e n , ~ b e r b i e t e t ~ u n b e d i n g t ~ b e r ~ \Re a u m . ~}$ Daber fofort zur folgenden Nummer! -

## IV.

Wenn bie Sirdenlebrer ben Cberubim und Serapbim Sorper zuidrrieben, fo tann man fidh zum Эoraus borfellen, daé dief um fo viel megr in $\mathfrak{U n j e g u n g}$ Der Damonen bei ignen werbe ber gall gemefen fenn. Und ganz alfo verbadt fid's aud. Diefe eridecinen mireflid in ber alten Sirdenlebre áuserft undalfo forperlid, dafes cin befannter £ieblingğgedante faft aller Rirden: vadter ift, Die Dåmonen beoúrften Dez̉ Blutezz von den gefdludteten ફbieren und deछ Spferdampfa, Den fie begierig einfaigten und ofye den fie nidt beftefen fonns ten *). - Nad $\mathfrak{z a t i a n}$ find die Pórper der Dadmonen

[^61]yon ber $\mathscr{H}$ tt wie bie Suft ober bas. Feuer, Orat. ad
 Theodot's mirb ben Damonen ein Rórper zugefdries ben, weil fie fonf leiner Strafe fabtig wadren. Sie biefen aber unforperlid in Bergleidung gegen die geiftigeren Rórper ber Engel und Seligen. In Opp. Clement. p. 971. Drigeneş fagt, Dã́ bie fórpir ber bojen Engel grobber, alş bie ber guten jenen und nimmt an, dā́ ber זeufel felber, zur .Strafe feineż थbfallz mit einem materiellen Reib befleibet morben fey. Commeut. in Joh. p. 17. Ed. Huet. Wie forperlid) er fid das Dajeyn ber Dimonen múa gedad)t, babea, folgt aud baraus, dafe er ifnen bod immer feinere Reiber, als die irbifden menjdliden zueignet!!! Adv. Cels. L. IV. Opp. T. I. p. ${ }^{572}$. Ed. Ruae. Der. Nabrung bebarf ifr Rorper baber aud nad Srigenéz. Exhortat. ad Martyr. Opp. T. I; p. 3o4.Diefelben Borftellungen, fo oder anderß̧ auछ̄gédrúctit, finden mir bei faft allen anberen frúberen und fpateren תitdentebrern, movon wir nur nod ©lemenz uno Minucius Felix nennen mollen. Jenen, meil er Den Damonen trog ibrer Rorperlidfeit ungemeine Madt und gebeimere Renntniffe zuidreibt, meldje fie Rraft ibrer Sdarfindtigfeit befigen und - bauptiad)lid Den Weibern entbeáten *). Diefén, weil er fogar Den Gebanten anzubeuten fdeint, baf́ cin Damon yor bem anberen wobl bei Reibe feyn módte, je nadbem ibm

[^62]siele Spfer gefaladtet wủrben, wenigftenz von einem Maitien burd) ben Genué Des Dpferblutdampfz if ausz brúáfid bei ibm bie Rede. Octav. C. XXV. u. XXVI. ( $\mathfrak{B e r g}$ l. Die borber gebenbe Nlummer.)
$23 i r$ erftaunen jeģt über bergleidert Gebanlen, bie un'z alz jeltfame Einfalle vortommen. - Wber die ehrmúrbigen Rirdhenvảter bebúrfen Deaflalb gar der Eints fduldigung nifft. Wer die Damonologie jener 3cit tennt, wie fie in ben æoppen ber liberalifen und feinften Denfer bei alfen Nationen und yon alfen Gottesbienften exiffitte, bem fann bierin nibtz melfr aufallen. So Gald der Menjó einmal feinen Gedanfen Wirtlidleit gibt, doer beftimmter, fo balder Daż, maż alz Gebanfending in ifm ift, auker fidh in bie Welt perfegt und perfonificirt doer 'Tupoftatifirt, fo ift $\mathfrak{A l l e z}$ móglid. Diés berpeif't ber Dimonen = \{eufelb = und Jauberglauben, ber jexens procés u. ₹. w.

## V.

Wie bei ben sitdenditern, finben wir bie Nontabme yon Der Porperlidfeit ber E゙ngel, Damonen, Ge: fpenfter, furz aller Geiftergattungen, aud bei Den firds: liden und nidts Firdliden Sdriffffellern ber fpiteren Jabrbunderte, bei ben meiften ভdolaftitern, ja felbft nadi) Dee Reformation nod bei mehreren ber berúbmteften ©elebrten bon beiden proteftantifden Sonfefifionen. Sd fann bier nidy in'z̉ Einzelne gebn, ( was bie Sdolas ftifer 'betrift; fo vergleid)e man fatt alles anberen nur Lombard. Sent. Lib. II. Dist. 8. etc.) und mill Daber zur Beranfdauliduung bez aufgeftellten Sakez, blos einige Bemeife aus alteren proteftantijaen

Sdrifftellern anfübren, eben weil mande meiner Refer fie gerabe bier viclleidt am menigften erwarten búrften.
 baren Gdrift: 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 Talmudistis, qui eos nugantur productos ex sinistro massae latere, vel Platonicis etc. etc. At extra controversiam poninus, etsi humana sae fius corpora assumant, minimum tamen incorporeos esse dicendos, quatenus perfectae sant substantiae per se, nec ordinem habent ( wie námlid, fo erflart er fid felbft, bie menidulide Seele!) naturalem ad corpus etc. etc. $\mathfrak{B o f i t u z ~ m u f t e ~ D i e ~ \Re i r d j e n l e b r e ~ f e i n e r ~}$ Seit fhonen. Dod ift feine Mrinung bier beutlid genug angebeutet, zumal menn man bie Stelle mit Dem borber - Gelbendeń befonderz pag. 47. und dem Nadfolgenden *) zufammen balt.

Nod beftimmter erflaren fid $\mathfrak{B o r f i} \mathfrak{f}$ in f. apologetica exegesis pro tract. de Deo etc. ${ }^{* *}$ );
 Instit. Lib. IV. Sect. III. C. 2., fo mie in f. Respons. ad Epist. Wadding. C. VI.; 3andiub

[^63]( Sandi) $^{*}$ ) De Operat. sex dier. P. I. L. II. C. 3. and Mndere in áblidem Sinne uber bie von ibnen ber Gauptete Rórperlid feit Der ©feifer guter uno bofer Art. $\mathfrak{F}$ obbez bebauptet in feinem Repiatban Cap. 1. 2. 3. 34. 45. an mefreren Orten, fo wie im Append. ad Leviathan, dás Substantia und Corpus fnnonme Begrife feryen, und fellt,' nadboem er bie ©eifterwelt áberbaupt alz problematifa Dargeftellt bat, zuleg̨t gerabes $z^{4}$ den Satz auf: Sollen Seifter ald für fid beftebende Wefen oder Subfanzen ba fen, io muffen fie einen Rorper baben **).

Der berūbmite $\mathfrak{A r}_{\mathrm{g} \text { t }}$ und Greibenfer - peine 3eit, Sie ibn bes Gocinianismaz antlagte, nannte ifin wenigs ffenz alfo! - ©oner ober Sonner **) fagt: Si

[^64] eeviathan gefidrieben morbct. Nan nannte das ain frien uts theilen $u$ and 2 nfidten allerbiags febr reide buch ein $\mathfrak{F B e r f}$ and Tiftrument Des bsllifden eeviatbans, ja man behauptete. im Gefamat jenes Beitalters, Der Serfafier babe feinem æBert auf gebeimen $\mathfrak{A n t r i e f}$ bes æeufels sbex Diefen und feinen anderen Sitel gebers múfent. Die untorperlidfeit (mie uiberbaupt
 gegen ben leviathan bauptfadilid $\mathfrak{P}$ pitet, den bie lefer ber 8. B. bercits aus bem erfen. \$heile fennen, Cogitt. de Deo, Arima ot Malo C. M. P. 7 seq., io mie Der Sifdiff Setb . 28 ard De Philos. et Theolog. Hobbesii etc. Fritt. Fiogr. B. IX. ©. 683. f. Der yollfdindige æitel bes betuictigten Fucss if: Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiast. et civilis etc. Lond, 1668 . (engl. 1651.) in mebreren Ruf. franb, bolldno., bulent nodieinmal fammtlidfe ©drittel, beutid, Salle, 1793. Wergl. Baumgarten's Sallifde Bitliothef ', III. ©. 496.
***) Comment. in Metaphys. Arist. Lib. XII. C. VIII. p. 670 seq.
 ©oner's Demonstr. quod aterna supplicia non arguant Dei Yustitiam, sed injustitiam f. Leffing's לeytr. zur ©efat. und \&itreatur I. ©. 201.
vera sunt, quae hoc capite Aristoteles disseruit et ininpossibile est, esse multa numero, quae mate $\rightarrow$ riam non habent, cogimur Daemonibus *) corpus aliquod attribuere, siquidem welimus subsfantias esse, et a se invicem, et a prima distinctas etc. etc.

Robert Flub nimmt in feiner, an originellen, tiefer, nüdternen, und zugleid wieder oberflathliden, phantaftichen, ja findifden Gbeen reiden Historia utriusque Cosmi baffelbe an, ja feģt ez̧ bei jeinen Bebauptungen úber Die Éngel = und Dadmonemvelt zum
*) Soner braudt Domon füt ecif uberbaupt, Enget; Extengel, \{eufel, ©erpenf 2c., wie er felbit ausbruitlid) bes merft. - Suit wen die Gade Interefe bat, Darf ©oner't nidt ungelefen lagen. Gr war ein feiner Sopf und bebandelt
 folgett er: 530 , wie bei Den Dadmonen, citre $\mathfrak{k}$ ebrbeit, Wielbeit, Ferfaiedengeit fatt finbet, ba if aud
 fie molfe, da if aud Sotrperlictfeit ac. Mithin múffen dié Dimmoner aller Mrt cimea Sdrper baben, und mar nidt, fekt et biluz, einten ungeniffen ober unfeten, wie mir ef uns gemübnlidy vorfellct, námlid, Daß́ fie nur eine forperlide Sfulle miffubrlidy anuetmen, feine vagam materiam, fons Dern einen ihnen eigenen Rotper ic. ic. Ein anderes 2rgument fúbrt er $\mathbb{S} .673$ seq. mirflid) nidit obne ©darfiim aus. Die Jmagilation if nidat obme Rorper Denfbar. - Aristot. Lib. I. de anima c. 12. Die Dámonen befį̂en (bicr beruft er fich auf bie b. ©durift und Die - allgemeine Erfabrang!!!) Smagination, folglidit muifen fie Eotperlid sgeitige Befen fenn 2c.-Gegen ©oner bat unter Anberen bauptfadiody Job. Paul felminger, ( $\mathfrak{P r o f e f i o r ~ f u ~ M l t o r f , ~ v e r g l . ~ W 3 i l l ' s ~}$
 $\mathfrak{A r g}$ ument beftreitet et namentlidf in feinen Dissert. de Angelis, opposita sententiae E. Sonneri mit febr ungemiffen und famans fenden SBafen. Denn was brift es z. S. , went ar fagt: Gott Eonne ja Den Gugeln mol aud in bet ©dipfung Smagts nation, und, was diefe voraublegt, Gedadtric, ancem f(daffen baben ?! ? -

Borauz. WaB Die EEngel betrift, fo beruft er fidy auf $\mathfrak{A}$ uguftinub, daf fie in initio creationis suae corpora aërea gebabt batten, baber man ibnen corpora quasi immaterialia zufdreiben fóne 2c. Die Róper ber abgefallenen Engel ober $\mathfrak{Z e u f e l}$ aber fegen irdifder, gróber, ja fie fonnen nadj jeiner Meinung fogar Durdz geuer. afficirt, ober burd Stabl und Eifen verwundet merben, wobei er fid auf Pfelluz beruft n. f. m. ${ }^{*}$ ). (Diéz war in ber 3auberperiobe in $\mathfrak{U}(n=$ fellung ber Damonen, 3auber = und §exengeifter Die faft allgemeine $\mathfrak{U n n a h m e . ) ~}^{2}$
 menfdiliden Geiftez; Gott und Unfterblidfeit zu leugnen $\mathfrak{E}_{\text {uft }}$ zeigte und an Den $\mathfrak{Z e u f e l}$ glaubte, die 3 auberei bes zweifelte und Seexen zum ©deiterbaufen verurtbeilte -**) yon Bodin exiftirt nod cin Manufcript, Daz, fo biel id mei $\mathrm{B}_{\text {, }}$ nod nidt gedruat ift und von weldem $\mathfrak{R}$ org of in f. Wolybiftor erzáflt, Daß̉ ez Die Rónigin © Griftine von Sdimeben cinftens mit zwei tauflend ©ulben bezaflt babe. $\mathfrak{J n}$ diejem $\mathfrak{F}$. Saden, und namentlid wird aud Die Rorperlideleit, oder vielmefr bie nidtsreine ©eiffigfeit aller end

[^65]**) Bergl. m. Ddmonomagic ミ1. I. ©. 188. 189.
liden ©eifterartent yon Eirgengel bis zum gemeinen Şerems teuft Darin febr auffübrlid bebauptet *).

थlle Diefe reditglaubigen uno freibenferifden, núd. ternen und phantaftifben Sdriftfeller **) 一unD ed tónnten nod weit mefrere angefübrt werben! - tommen Darin úberein, baf nidte © $\mathfrak{n d l i d i c s ~ a n b e r s ~ a l s ~ u r t e r ~}$ Den Bedingurgen don Sraum und Seit ba fenn fonne,
 Seit exiftire, todperlidy feyn múfie, weil ts fonft uberoll
 und bás mityin allen Urten von ©eiftern cine gemiffe Rorperlidfeit zugefdrieben werben múffe.

Uno diés war es', was: wir in biefem そbfanitt
 batten. Yafidt unb Urtbetil úber bic Sadg felbf übers lagen wir vorerft jebem unjerer Refer;

## VI.

Wisir febren zum © © Dátern zurúd, um umpre Roper mit cinigen

[^66]befonberen: $\mathfrak{B o r f f e l l u r g e n ~ b e r f e l b e n . ~ i n ~}$ Betreff Der ©eifters und namentlid ber Gefpenfer = Welt
etroas näber befannt zu madjen, infofern folde zundd)f: eine Folge, von ber allgemeinen vormeltliden $\mathfrak{A}$ nnabme find, weldee allen ©eiftergattungen eine gemiffe Fórpere lidfeit zuldrieb. W્Brir wollen nar Einiges anfübren und unsi: ber georangteften Rürze befleipigen.
 fangen, fo erflart fid $\because$ ugufinuz (De cura pro
 beit von Gridheinumgen Berforbener int $\mathfrak{z r a u m}$, ober in wirflichen: ©efidten, alfo 一 alz ©efpenfter. Be= ffimmt verwirft er Die Mreinaing, baf ez yom Teufel bemirfte ©autelppiele fenen, Dod will er folde aud nidt gerabegu fúr bit Geclen: Abr Mbgeficiebenen aus: geben ;-menigftene nidt immer; bent dâe or an Gr= fdrinungen Berftorbener glauble, fiebt man aub Diefem námliden $\mathfrak{B u c h}$, worin er unter anderem eezáblt, Daf Der Martyrer felix yon ben Búrgern ber von Den Barbaren belagerten Stadt Rata fey gefeben morden. Wenn fie gute Swede beabidmígten, alfo, baE ez der Exfolg f Gefdtigte, fo, menat or, modten's wol am wabrideinkidfen onglifde Grebrinungen feyn.
$\mathfrak{B i g i l a n t i u s , ~ b e n ~ S i e r o n y m u s ~ f o ~ b i t t e r ~ b e s ~}$ ldmpft: batte unter anberem, aud gegen bie $\mathcal{U n n a b m e}^{2}$ gejdrieben, baf bie Geelen ber 5seiligen bei ibren Grabern und mo's ignen fomf gefiele, fenn tosnten. * Weffen, rebet ibn Jieronymuz an, wefien unters ftebet bu Dide? ? Wisilft bu ©ott, Gefege vorjdreiben? Wiilft bu dic $2 p o f t e l$ biz an ben júngften æag an Retten
legen? Stebt nidt bon innen gefofrieben, baff fie bem Ramme nadfolgen allenthalben? $\mathfrak{J i}$ aber baz Ramit allentbatben, fo fonnen fie Deinež Wiberiprudz ungeadtet aud fern allenthalben uno no fie mollen $2 c .2 c, \ldots$

Der ©laube an Die Moglidfeit bon Eridecinungen und daf die Geelen ber $\mathfrak{B e r f d i e d e n e r ~ f i d h ~ o ́ r t l i d ~ b i n s ~}$ begeben tonnen, mobia fie mollen, fesst ben ©lauben an cine gemiffe forperlidfeit Derfelben fon voraug.

Sin bobem Grabe torperlid, £eiden untermorfen und fogar verrounobar, erfacimen die bojfen Geipenfter. Gogomenuß erzaflt in feiner rirdengeididte (Lib. VI. C. 28.) Folgende Gefüidte. Der. Samidt apellez, ber aud als Wunbertbater berúbmt ift, maro cinmal, alz er Deş Nadtz an feiner Feuereffe arbeitete, von cinem damonifden Geipenft in der Geffalt eixes reigens Den $\mathfrak{W e i b e z}$ zur $\mathfrak{U n l e u f}$ かheit verfubt. Der Feuerarbeiter befinnt fid furz, reift baç glúbende ©ifen aus̉ Der Feuers
 Da entflob. ess fdreiend und laut weblagend. Cire andere, redt fodauerlide Gepipexftergefoididte erzablt
 fie guter, ober dadmonifder $\mathfrak{H r t}$ mar.

Sum Kheil baben bie Erfdeinangen einen ganz poetifden, Cbaralter. So exzáblt Mmbrofiub (Serm. XL.) zum Beipiel von ber Martyrin $\mathfrak{A g n e z}$, Daf, ald ifre Eltern unt Bermandten ibr Grab einmal zur शadtzeit befudt båten, fo batten fie ein' ganzes Shor von $\mathfrak{J u n g f r a u e n ~ i n ~ g o l o n e n ~ \Re l e i d e r n ~ D a b e i ~ e r b l i d t . ~}$ Unter diffen befand fid, eben fo getteibet und mit der
 Sie gebot Den übrigen Sungfrauen ein Bibden fill zu
fielin, wande fid barauf mit berlidrtem $\mathfrak{z n t l i g}$ zu ben betrúbten Eltern und rebete fie alfo an: Bewein't eure Todter.nidt alz eine Zodte; winfdet ibr viels
 \&eben erlangt bat. Sin dem augenblia perfamand fie nebf Dem ganzen Ebor won feligen $\mathfrak{J u n g f r a u e n . ~}$
$\mathfrak{J n}$ diefem (Gefohmad bildete fid, wie man befonbers aužben Sduriften Ebregor'z Dez Gropen fiegt, in ben folgenden 3eiten die Rebre von Erjacinungen Ber: ftorbener, bejonders von Martyrern uno Seiligen, immer megr auz. Dod fommen befanntlid aud odmos nifde, und mitunter redt furdtbare Eridecinungen ( pergl. Damonomagie $\mathfrak{x h}$. I. ©. 64.) in Penge par.

2lber wir febren nod einmal zu Den früberen Rirden: lefrern zurúd, von Drigene in rúdgebender Dronung bik zu ©lemenz, $\mathfrak{Z e r t u l l i a n ~} \mathfrak{u}$.f.m.

Drigeneş ift vor $\mathfrak{A l}$ en bier vorzúglid mertwárbig. Er bebauptete, Dấ Die ganze Rospermelt blop um Der vernúnftigen $\mathscr{W}$ efen millen erfdaffen fey. Da gab's
 Ungleidgeit Der bernunftigen Wefen mit ber
 babei ungefabr alfo zu Werte. Gott begabte bie bers
 Gebraud, Den fie von Diefem bodditen Юorzug ibrer Natur madten, enftand unter ibnen eine grope, aber notbwendige Ungleidbeit. Gott erfduf deŝbalb das Univerfum, und gab ibm einen folden $\mathrm{Um}_{\mathrm{mang}}$, dafe eer Die ganze $\mathfrak{M a f i n e}$ yon ©eiftern fafen lonnte. Alle diefe ©eifter befleibete Gott nun in bem erfdaffenen fidts baren Uniberfum mit Rópern, wie fie ibrem
freien $\mathfrak{B e r b a l t e n}$ gemá waren, und fid fúr ifren befonderen Wobnort fdifiten. So ents fanden bimmlijde, aërijde, irbijde, und unters irbifde Wefen. Einige ©reifter find in Die Sonne und ben Mond, andere in bic Sterne gefegst *). Wieber andere find bie ©ngel $2 c_{1}$, und nod andere find mit menidliden Rörpern befleibet und erfabren, je nadbem fie es verbient baben, manderlei Sdicffale. Ob Srigenes angenommen babe, baj aud einige
 Darúber if geftritten worben. Dic Sade ift durfel und verworren. Eine pythagordijdoe; oder alt = indidde (bergl. Minnu'z (Cefesbud) Seelenwanderung in $\mathfrak{z b i e r l d r p e r}$ vermirft er auzbrúdid. Adv: Cels. L. V. §. 49. T. I. p. 615. VIII. §. 30. p. 764. und $\mathfrak{a n}$ m. a. Drten. $\mathfrak{A n}$ einem anberen- Drte fagt er, baf Die Unnabme, von Der Poderiftenz ber ©eifet

[^67]nidt auf bie zhiere augizubehnen fey. De Prịnc. L. II. c. 9. 9. 3. Diefem Mllen nun aber fdeint die mertmároige Stelle De Princ. Lib. I. c. 4. geradezu zu wiberipredert. Neinen Ginfidten nad redet Srigenes bier von Thiergefpenfern, die in ber alten wie in ber neuen WBelt von ben Wọffern geglaubt murden. "Sie Seele, fagt er, welde fid in Der Bozbeit vers Gadtet, wird, wenn fie fiid nidth (bor Dem Kode beek RSrperz) nod befefrt, (nadi) Deffen $\mathfrak{I D D e}$ ) zum $\mathfrak{z y}$ iere," D. W. wie id bie Stelle verfeger $z^{\text {um }} \mathfrak{I b}$ bier $=$ Oefpenft. * So befornant fie in einer anderen Weltperiode (nimlid) nad ber \{rennung pom Rorper im $\mathfrak{E}$ obe) einen anderen, bem Grab ibrer Sauld angemeffenen Rorper. ${ }^{*}$ ) " (Sie erbalt, fegt er binzu, wenn fie an einem ben waifer=thieren abnliden 'Seben Befalten fand; vielleidt (er
 jenez æ3afferthierez z. **).
*) Dieg find bena nach bem nodg jegst berridenben $\mathfrak{B o l l d g}$ gauten Shiet: © efpenfer. 刃ian dente nur an ben idwarten sund
 id felbet nod vor viersig und mebreren Sabren von fonf ver: nuinftigen Leuten als bon einet nidit ju bejocifelnden gbats facte babe fprecfien botren. Jeden, Der fíd einige Mưbe ges geben bat, Den Wolfsglauben ju erforíden, werben eine Menge

**) Dié mag mol mandem unferer sefer febr aufallen. ふber aud Waffer = © biergefpenter gibt's bis jeęt im allges metinen Wolteglauben. Felannt if die wabrbaftig fifforie - onder $\mathfrak{H}$ ndene doer wafierfrauin Gtaufenberg' (o fid mitiber Sdjuy igrem Serin in 2 eg ges feat, fa mie Die Gefdidite yon der fadinen plelofine -
 romantifaten Poefie. Fer l. 1818. ©. 169. f. - $\quad$ wo wie Máaner son ber verídiebentien Dentart, Pargeclius und Godelmannac., iq futher (elbf (in ben æifareben) bu
 and Etelle nod bemerten.

Sod wiebprlyoble es, bie ©telle ift flar, wenn man
 bagegen voller Wiberiprúde in fia und mit anderen Bebauptungen, fo balb man fie anberz Derfteht, wie die mannidffachen Eftldarungén Derfelben von Şieronymuż; ber fie bitter angriff, weil er bie pythagordif(he Seelens manderang barin zu finben meinte, biè zu ben neuffen berweifen. ひGber wir múfen abbredjen, ba Manden unferer Iefer mit ausfübrliden eregetifas Fritifden Grs orterungen an biefem ©rte nidt fehr gedient feyn modte.

Sonft fdrieb Origenes, ber, wie wir oben Num. III. gefeben baben, ben bodften Geiftern feine woslia torperlope Exiftnz beilegte, ben Geelen aud nad ber $\mathfrak{X r e n n u n g}$ vom irbifden Reib einen feinen fehr garten (ätberifden) Rodper zu, ber Dem yormaligen irdifalen 2eib, wie er annimmt, ber Form nad jedod abnlid ift. Ady. Cels. L. II. Opp. T. I. p. 434 . vergl. Fragm. de Resurrect. Opp. T. I. p. 35.

Dief wadre denn, menn es erlaubt ift úber bag Nidet= $\mathfrak{z u = e r f l d r e n b e ~ u n d ~ m o ~ m a n ~ n i d t z ~ b a v o n ~}$ weif und wiffen fann, Sypothefen aufuutellen, Das Seelens Drgan, ober Seelen = Bebifel, ober ©eiftergewand, (beni bie Expade felbft berfagt in Diefem ESebiet ibre Diemfte!) movon id in ber forts fegung biefer exbyandung im IIIten \{heite cigendes
 man benfe fid Darunter, waş man molle - ©Sefpenfter gibt ober nidt, und will pelbft mit bem nidf frreiten, weldher bie unjefligen Geipenftergefdidten fammt und fonders in biftorifden 3 weeifer ziebt. $\mathfrak{A b}$ ber bon foges nannten erfacinungen nod lebender perfonen
 (nidt aub eigener Erfabruig, fonbern nad) glaubbaften Erfadblungen borurtbeilffreier Đerjonen) bie bon Der थrt $\mathrm{g}^{3}$ feyn 'fdeinen, baf man beinal' alle Sinnengewifbeit und allen biftorifden dllauben aufarben muf, wenn man fie als blope $\mathfrak{z a u j o f u n g ~ b e t r a d t e n ~ o b e r ~ b i f t o r i f d ~ b e f t r e i t e n ~}$
 füblt fidd ber menidlide defift felbet bey bem Bewuftienn, bafer fie nidut ertlaren, wenigftens zu teiner ©emifbeit barúber gelangen tann, aufgefobert. Uno ba facint meines Eradtens Dena unter allen Erflarungzeveriudien bie alte Rebre bon finem Seclengerand nod inmer Die meifte Berúdifidigung zu verbienen; alfo, baf dief ber inteendige PRenid rodre, roobon ber $\mathfrak{A p o f t e l}$ Saulus an verjdiedenen Drten ipridt, doer das dthes rij币́e eigentlide ©eelen= $\mathfrak{J d}$, von welddem mebrere Comnambulen fprechen und bas fie bon ibrem mate= riellen Dafenn und Wejen fo beftimmt unterideiden, wiebildidid und inmbolifa und veridicben fie es der Natur
 mogen.

Bon ben bojen Seelen bebauptet Origenes, bap jie auf ber Grbe feft gebalten und Durd ibre bojen Begierben bit und ber getrieben wưrben. Sie jabeifen nad ibm bauptadjlid um Dic © $\mathfrak{C l b e r}$ berum. Das Ber fommen, fegt er bingu, benn aud bie ©ocifters erfdeinungen und ©efpenferbefdobrungen und bergleiden Dinge. Adv. Cels. L. VII. s. 5. Opp. T. I. p. 696 seq. - zulle bor ©brifto abgefdies Denen Scelen find nadf feiner \{lanabme in bie Unterwelt getommen. Sest aber, fagt er, feebt ben frommen

Durd Gefum ber weg zum Marabieß fogleid offen. Hom. II. Opp. T. II. p. 496-498. Unter Diéfem Warabies aber perfegt er nadb ber allgemeinen Rirden; lebre feiner 3 eit nidt ben Befis ber vollen Seeligltit ober ben Simmel, fonbern cinen Drt uf Diefer Erbe, wo . Wid bie Eeelen gleidiam in ciner ©dule befinden. Se reiner ibr $\mathfrak{5 e r}$, je fâbiger ifr Berftano ift, Deffo fanetter, fegt er binzu, werdenfie pon Diefem Srt burd) Die Ruft empor fteigen, burd alle Stationen, melde Die Oriedjen ©abdren nennen, binburd bringen, in jeber ibre Ginfidten bermebren, bis fie endlidy zum Stimmelreid und 2nfdauen © ottez gelangen. De Princ. L. II. c. XI. s. 6. Comment. in Matth. Opp. T. III. p. 870 und an a. St. 子. B. Hom. VII. Opp. T. II. p. 222 2c. $2 c$.

Go viel bon ber ©eifters und Seclenwelt nad den ひnfidften biefes berúbmten Rirdenlegrers! -
zale sitchenbater - nur yon ©yprian if es ungewif - nabmen an, baj́ Simmel und Solle im eigentliden Sinn Der Worte erf beim allgemeinen Welts geridt zu ermarten fenen. Die MRoglidlleit yon © $r$ s focinungen abgefdicbener perfonen, alfoyon ©efpenfererfdeinungen, warb im urs Cbriftentbum nidt beftritten, ja nidt cinmal in 3 weifel gegogen, theild weil man fid bie Geelen, wie mir bereitb gefehen baben, in einer gewiffen Rorperlidfleit fort exiftirend Dadite, theile megen Deş Beifpiels von Razarus \&uc. XVI., morauf man fid berufte, endlid allerbings alda megen Det allgemeinen \%ennabme, Dá Die Scelen
fogle idd weber in ben Sjimmel, node in bie Solle famen. Diefe legtere $\mathfrak{Z n n a b m e}$ bat inzmifden feinesibegz den ©eipenfterglauben ergeugt, mie man faton oft gefagt bat. Dent die Rirdenvater miefen ben Seelen der Berftorbenen wabrend ber 3wifdenzeit nad ben \{ode cinen befonderen equfenthaltbortan. Diefeń fegsten Mebrere nad dem uralten Gebraijaen $\mathfrak{B o l t z s}$ glauben *) in Den Mittelpunft ber Erbe, oder in bab Tobtenteid. Einige badten fid nun bier nad bem uriprúnglidjen $\mathfrak{B e g r i f f}$ bom $\mathfrak{Z}$ dotenreid alle Seelen, foroobl gute alz boje, an Einem Srt vereinigt **). $\mathfrak{A n}$ bere lingegen trennten die Guten und Bojen fdon in ber Unterwelt von einanber $\mathfrak{u}$.f.f. - Wir mollen die
 bei Den verf(diebenen §irdenbatern zum ভdluf mit cia Waiar Worten anfúbren.

Jrendus nennt den Srt, mobin die grommen bis zur Эollendung fommen, wie Drigenes bag paradieş. $\mathfrak{F B}$ enn aber jener eş in Diefe Welt berfegt, fo unter= facibet ezz diefer aubbrúdflidy babon. Adv. Haeres. L. V. c. 5. 5. 1. Wag bie Natur und den Suftand der Seelen betriff; fo bebalten, fie ibre menidulide

[^68]© Cffalt，morat／fie erfannt werben tonnen； tonnen alfo aud wol \＆ebendigen erfdeinen
 Der ©efdidite von £azarub \＆uc．XVI．Adv．Haer： L．II．C．34．s．1．Jin Der Bebauptung，Dấ Die Seelen Der $\mathfrak{F r o m m e n}$ fofort nad Dem $\mathfrak{Z o D}$ in ben Simmel famen，
 Der Sduuler，fagt er，ift nidt úber Dea Meifter．Wie nun Diefer nad feinem $\mathfrak{Z o d e}$ nidt unmittelbar zum $\mathfrak{B a t e r}$ ， fondern brei \｛age in＇s \｛odtenreid（ ©deol）ging，fo múffen wir ebenfallez warten．Adv．Hacr，L．V．C． 51.
$\Im_{n}$ 2Hem faft ganz biefelben Borftellungen treffen wir aud bei $\mathfrak{J} u$ fitin an．Dial．c．Tryph．p． 507 seq．
$\mathfrak{T e}$ rtullian berleugnet aud bier feine tobrperliden Rorftellungen von ber Beifferwelt nidt，die wir fdop oben lennen gelernt baben．Dap bie blope Geele nad Dem Kod dezz \＆eibez auch obne Rörper Deż Reiden fabig＇fey，fagt er，Dief folgt aus ibrer Rorpers lidfeit，und miro burch Die Gefdidide bom 凡eiden uno Rajaruę bewiefen，woraué aud Die Mioglidfeet von Eridetinungen verforbener Perforen folgt．De Anima C．VII．De Resurr．carnis C．XVII．थuळ nad $\mathfrak{Z e r t u l l i a n ~ f o m m t ~ f e i n e ~ a b g e f d i e d e n e ~ g u t e ~ © e e l e ~}$ fogleidy in Den Simmel，wab allerbinge den $\mathfrak{G e}$ efpenfters glauben begunftigen fonnte und ibn in ben padtere Seiten aud wirflid begúnftigt bat．Das̃ Paradiez－ wab er darunter verftebt，fiebt man am auz Apol． C．47．－if blo $\mathfrak{E}$ fúr bie Martyrer beffimmt，alle úbrigen Geelen Dagegen fommen in bie Unterwelt， wo jeDod auth ein boppelter 2ufentbaltzort if，ber Sめoob ひbrabamz fúr dic Guten，und cin Drt
ber ©trafe für bie Bojen. Diefe Unterwelt befdreibt er ald cinen ungebeuer weiten $\mathfrak{R a u m}$ in bee innerften Iiefe ber Erbe, auถิ bem aber, wie auß̧ Der yon ibm fo weitlauftig erllarten Đarabel vom Feiden und armen $\boldsymbol{R}^{2}$ arue folgt, Die Geelen auf die Sbermelt fommen, oder erfdeinen fonnen. De Resurr. C. 43. Contra Marc. L. IV. C. 34. und a. a. Drter. Elemenb erflart fid meniger beftimmt aber bie Ratur und den 3uftand ber' Seelen nad dem \{ode bes Sodrperż. Eirrnal brúdt er ben Gedanlen aubs, baß die Seelen, getrennt vom Rodper, nod $2 n \mathfrak{y}$ anglidfeit an benfelben unb die ©rbe empfinden fonnten, dic guten fliegen aber zum Gdoos $\mathfrak{G o t t e z}$ empor, wie im Winter Die Duinfte Der, Erbe fidy zur Sonne aufidmoingen, menn fie von ben Strablen berfelben angezogen wuitben. Opp. T. 1020. Gener ©edante tommt, bald jo, bald
 Der fidh mit darauf gründet, er liegt indé bem menfolideen (eseift io nabe, baf man ibn bei allen alten uno neuen Bolfern findet - felbet bei bex Dftjaden und Samos jeden, wo er nad Wallas ( Prifen in die füol. Mprov.

 ift, baburd berbuntelt wird und an freier Fiegamleit verliert.

Um zumt ©dluf nod ein Wort bon ben ©noftifer n ou fagen, fo fiel bei ibnen der Grund weg, warum die
 zum jưngiten $\mathfrak{T a g}$ annebmen zu múflen glaubten, weil

fựr mủnjdenŝmúrbig bielten, nod erwarteten. शach ibnen fteigen die guten Seelen fogleid zur vollendeten (6)ưtifeligfeit empor *). Das ©dicafal ber Wófen bes
 zum $\mathfrak{B e i p p i e l}$ merben Diefelben gan $\mathfrak{n}_{\mathbf{g}} \mathrm{lid}$ zernidtet. Stad Rarpofrates, Bafilides und Anderen bagegen merben fie in andere forper ber Menichen und der Sgiere verbanmt oder berfonen, bic fie endlid ber Seligleit fabig gemorben ind ***). Db aud bier viels Leidt num aur an Menfde und zbier = Oefpenfter $z^{3}$ benfen fen, ober an eine eigentlide Seelenmanberung, gaben mir an biefem Site meber Jeit nod Raum aubs fübrlidger ju unterfudjen. -

## VII.

 tann id, um dab oben gegebene Эerfpredien zu erfùllen und Die Lleberfidt dez © Canzen zu erleidtern, bie Spaupts gedanten, weldhe in ber fortfegung gegenwartiger $\mathfrak{\mu b}$ : Gandiung berúdiidutigt merben follen, nun nur nod mit ein Daar Worten anfúhren. Folgenbes fino fie, nàmlid:
I. Ez if inconfequent, Egeifter alz reale, far fid beftebende Wefen annebmen, und dod leugnen oder es gat beladen, dafes einen magifdstheurgifden Rapport mit ibnen geben, Dber, Dã́fie fid Dem menfaliden Geift bfenz

[^69]Garen，auf bie Sinnenmelt wirlen，und felbit in torperlider súlle：erideinen tonnen．

Wobl gemerft，id fprede in ber 3aubers Bibliotget，（mie frúber in ber Siona．）blof won dem Suconfequentenin．ber Sade，Geifter Dogmatifd．annebmen，und fie Durd，entgegen gefegte Dogmatifáe $\mathfrak{B e b}$ auptungen zu $\mathfrak{N i d t s}$ maiden．Ueber Die Sache an fid，moben Miemand；und alfo auch id
 beffe gleinung．－Ymmer miro find unz die 彐ufgabe aufordngen und immer merben mir fie unaufgeldşt zurúd lafen，wie ein ©eift，sin immaterielles $\mathfrak{B e f e n}$ ， cine Goee，alz Subfanz exifiren und auf oie Sinnenwelt wirfen fonne，ober，wenn wir wie die altere Welt jeben enblidien Geift in einem gemifien Subitrat ober Seelen＝Bebifel exiftiren lapen，wie fid Die Moglidfeit einer Berbinoung zwifden cinem immateriellen und materiellen．Wefen begreiffen lane．

II．Unter allen Sypotbefen，um fid ©eifters und ©efpenfererideinungen，fowie ©rs fdeinungen nod lebender oder eben faerbender perfonen zu erflaren，facint die ennabme von einem Seelengemand oder inmendigen Weniden，worin unfer eigentlides geifigeb Jあ exiftirt，uno ber＇fid vielleiat im Iode， wie in gemiffen 3uftaben dez Somnambulizs
 fegn entwidelt，Die meifte Berúdifdtigung ou verbienen．

2lucl bier nur 彐̈rregung bon Soeen，und teine aba
fpredfende Meinung mie fid im Gebiet foldar Unters fudungen nater $\mathfrak{B e r n u ́ a f t i g e n ' ~ f a f t ~ p o n ~ f e l f f t ~ v e r f t e g t , ~}$ Jd merbe zuerf bie alt=orientalificen, namentlid $\mathfrak{F n}$ bifden, barauf $\mathfrak{P l a t o}$ 'z, und dann bie Jocen dey Mlexanbriner over Fleu= Mlatonifer beructifidtigen, zuleggt und yor $\mathfrak{A}$ Lfem aber bei pauli, Deş 2ppffeld, merfiwúrdigen. $\mathscr{A}^{2}$ Deputungen Darủber verweilen.
III. Wenn man ben ©efpenferglauben von Giforifdem obefidtopunft aus betradtet; fo gibt ez zwei Jauptmeinungen baruber námlid jene, welde die Geipenfter fúr Geelen verforbener Perfonen, guter ober bbfer, bált, und die andere, welde folde alz Damonifde Wirlungen betradtet, DDer unmittelbare Ér fdeinungen uno Gpufniffe dez $\mathfrak{T e u f e l}$ und Gdllifめcr Madate Darinannimmt.

Die erftere Meinung war in ben früberen 3eiten Dez ©briftenthumz die gewdonlidere, bie zweite bildete fid bejonderż im Mittefalter aus ${ }^{*}$ ), und war im fünfs zefnten und fecdzzefnten $\mathfrak{G a b r b u m b e r t ~ d i e ~ f a f t ~ a l l e i n ~ b e r r = ~}$ fdende. Man nannte in diejen beiben $\mathfrak{J a b u n d e r t e n ~ D i e ~}$


[^70]Diffé Drei Salge werben wir in bem folgenben Theile in eben fo viel $\mathfrak{A b} \mathfrak{b}$, nitten náber eportern.
-Run aber gebt wir, umi unfere Refer nidit zu ermưben,
 uber, um ben ©eifters unb ©efpenfterglauben ber verfdiedenen 3eitalter ourd wirllide

ben Sitel: Theatrum europaenm de venerífis, bafi if Fon \{eufelsgefpent, 马auberern ze. zc.

II. Gin Seufelz= ©઼efpenft auz bem Pittelalter.
 in biefem 3eitalter.

SSir mollen im Gefididtliden fofort bei ber zweiten, fo eben angedeateten Sauptmeinung àber Die ©jefpenfter ftegn bleiben, um Diefe ndiber Fennen zu lénen. Wors ftebenoe Ergablung befindet fich unter Den"Flores Helinandi in Vincentii Bellovacensis Speculum histor. - Duaci, 1624. Li. XXIX. C. $120 .{ }^{*}$ ). Dais Mittelaiter verleugnet fide nirgends.
 uno Steden zurúd gefúbrt mirb, weil fidi ber $\mathfrak{Z b a t e n s}$ Durft Der wild =grogen 3eit"nur fo ju dufern mufte, fo felbf in feinen © Cefpenfier=5iftorien. - Nads bem in $\mathfrak{3 i n c e n t i u}$ b Speculum histor. l. c. von $\mathfrak{T}_{\text {eufelb: }}$ Gefpenfern bie Rede gemefen, fo falbrt Der Яुf. aub Selinandus ©bronit in einfader E゚r: zadlung alfo fort:

[^71]"Ein. Foldes Xeufelz; Pferb Dber \{eufelbs Cofipenf war aud jenes, - fo ein Robler einftmalz einem Nivernenfijhen Grafen gezeigt bat. Diefer sidbler par ein MRann, arm bor ber $\mathfrak{W e l t}$, aber reid bur ©fott, fromm und gottezfúrdtig. Deromegen ging audi ber Graf gern mit ibm um. Cinftmalz alz Diefer Póbler in einer शgabt bei feinem Roblenmeiler, fo bell burd) Die $\mathfrak{N a d t}$ glúbte, munter mar, Da erjaien ein nacttez̉ Weib in vollem Rauf, und binter ibr ein Reuter auf
 jageno, um baş fliebenbe $\mathfrak{W e i b}$ zu ereilen. Da fie auf Der fludt $u \mathrm{~m}$ Die Roblengrube umwenben nollte, ward fie bon ibm ergrifien, mit Dem Sdmeet burdbbobrt, und fant wie tod ju Boden. Sener falleuberte fie Darauf in daz Geuer, und 30 g fie wieber bervor, nadoem fie farwarz gebrannt war, und fegte fie vor fid auf dab Wherd und jagte alfo davon. Diefe Grideinung fab der Pobjler mebrere Nadte binter einander. Da er nun nad): benfend und ganz fabwermútbig barúber ward, begegnete ibm, wie er in $\mathfrak{z r a u r i g f e i t ~ v e r f u n t e n ~ w a r , ~ b e r ~ © e r a f . ~}$ Dieper ${ }^{2} \mathrm{gg}$ ibn beifeite und fragte ibn beimlid, was̀ ibm wäre, mit ben Worten: 5jat bid einer beleidigt, fo verbeble exz mir nidt, id mill Didh fdon faúgen. Fift bu in Ourffigfeit; fo mill id bir geben, was du bedarfft. Darauf antmortete ber Podbler: Эd bedarf nidtz, fo babe idd mid, aud über Miemand zu beflagen, aber bas uno Daê, babe id, nun. fhon oftmalz̀ gefében, uno dab madt mid nadoentend, uno id modte, das bu es aud fabeff. Der Graf antwortete: $\mathfrak{Y d}$ will mit bir gebn und diefe grope Eridecinung fehen. Der Graf beidet barauf alle feùne Súnden, veràndert feine Rleidung, und gebt in

Der $\mathfrak{F e g}$ leitung bes sidjlers im Namen Dess Jerrn in ben $\mathfrak{W a l d}$. 41 fie biz Mitternadt gemady batten, bobren fie laute $\mathfrak{Z r o m p e t e n f t} \mathfrak{j e}$, und perfeten fid am ganjen Leibe mit"bem Seiden bes Recuzez. ©iebe; ploglid ffúrgt ba miederum bazz nadte-Weib berbei, wandte auf Der $\mathfrak{F l u d f t}$ um sie Roblengrube berum, und warb bon Dem fie werfolgenden Æeuter gepadt. (Er burd)bobrte fie mit bem Sabert und 价leuberte fie wie immer bars auf in baza feuer. Danm zog or fie berauz, feģte ile yor fid auf baz Moferd, und wollte mit ibr flieger. Da. beidwor ibn der Graf im Namen bes Serrn zu balten, um zu fagen, wer er ware, und warum er baş tbate. Da blieb Эener ftebn und fagté: Эd bin jener ©uer $\Re$ itter,
 mir bat fie ibren Mann umgebradt, um freder und biufiger meiner £iebe zu geniefer. Sn biefer ©únbe find wir Beibe geftorben, nur daE mir, aber zu jpat,
 nun Ieidet fie diefe Dual, in jeder Nadt von mir ers ftoden und verbrannt zu werben. Und alfo groif ift ber Sdmerz beim Durdbobren mit Dem Sdwoert, baf nie Semand einen danliden im $\mathfrak{I o d}$ empfunden fat', und nod) viel gróser ift et beim Berbrennen. Der Graf fragte weiter: Was ift Das fúr ein Wpero, auf Dem $\mathfrak{J i r}$ Da fiset? - © wortete Sener, Der $\mathfrak{u n s}$ mit unauspredlider Qual peinigt. Rónte ©ud Yemand belfen? fragte Der Graf weiter. $\mathfrak{J a}$, ermieberte $\mathfrak{J e n e r}$, wenn $\mathfrak{J b r}$ in allen Sbemeinben Eurer ©rafidaft fůr Unz beten liefet, und Weffen feiern und $\mathfrak{P j a l m e n}$ fingen."

- Siemityerfdwand Die Erfapinung, Das §eufelb=æferd, der æitter und baz ærib.n
€z tann nidt lecat eine baz Mittelalter in jeber Sinfidt befier charalterifirenbe ©efpenftergefdidde geben, als diefe.
III. Ein anderez æeufels s ©efpenf aub dem Mittelalter; ober das verbangnifuolle famarze $\mathfrak{T e}$ fels = Pferb Deb Mitterz \{beodulz von Wallmoden.
 in biefem Seitalter.

Deb colen Gefrengen meltberúbmiten ond ftreitbaren Seldez, æbedel Unuerferden bon Wallmoden, tapferer menlider ynd Ritterlider Sbaten piel bublde alte munderbarlide ©fos faidt, fúr egliden Jaren zum beiligen serabe, im Riefland, im Salberfadt vid im Rande $\mathfrak{z}^{\mathfrak{B}} \mathfrak{B r a u n f d}$ weig wabrbaftiglid ergangen, fursweilig zu lefen, auff fleifigite in Reym gebradt burd M. Georgium abym von3widau, Sdublmeifter zu Wernigrode *). Gedruft zu Magdeburg bey Pangrabius Rempf $\mathfrak{J m}$ Jabr $\mathfrak{M}$. D. R. $\mathfrak{B}$. Y. §. Э.
 yon bie Nede feyn!) von der Gefaidfte und Litcratug



Diep fetrene，far ben Reufels，unt Cefpenfter： glauben Des Mittelalters（Denn eg if nad）einer Ébronif auz biefer 3eit perfertigt，nad welaer Fhedel＇s © Geididate in bie erfte Salfte bee zwolften Jabrbunbertz fállt！）widtige $\mathfrak{B u}$（b）bearbeitet cine Siftorie oder familien＝Reyende，in ber fid Ullez um ein＂\｛eufelzs ŋfero＂ober＂Ieufelz＝\＆efpenft＂ Gerum breht，Daß mit Dem Sdictial Dez̉ भitterz bers bảngnígooll verwebt ift．－Sier in gebrángtefter Rúrze
 solle famarge \｛eufeliop ferd bejiegt．
，Bei einer $\mathfrak{z a u f e}$ ，weldher $\mathfrak{z b e b e l}$ in feinem adtts $\mathfrak{z e f}^{2}$ nten $\mathfrak{J a b r}$ beiwolnt，wird der junge Selo fo gerúbrt， Dãe er zu Dem Priefter fagt，wenn er wüfte，dâ̂ er

[^72]eben fo fey getauft morben, fo molle er fide yor nidets in ber $\mathfrak{B c l t}$ und bor bem $\mathfrak{T e u f e l}$ [5bf nidtt fárdten. Der Mriefter "befenntigmoraufbey $\mathfrak{F b e f u}$ ©brif, Der unfer aller Mitler iff," dafer ibn felbit got adtzebn $\mathfrak{F a b r e n}$ eben alfo getauft babe. Der junge Thedel bort diê mit Entzứfen, und fpridt gu Dem frommen Priefter:

Şerr $\mathfrak{D}$ ieterid, bin id bena alfo.
(betauft, fo bin id bes fehr fro -
WiOid mid fúr $\mathfrak{R i e m a n d t e}$ fúrdtten nidft,
$\mathfrak{3 a}$ audh nidtt fúr bent $\mathfrak{B d j e w i d} t$.
2luff Gott thu id midy gank verlan,
Und will nan mit bem Teuffel zufam
Mit Rampfiynd Streit, in Gottes' Ram.
$\mathfrak{B o n}$ Dem 2ugenblid an beginnen bie $\mathfrak{B e r f u d u n g e n ~}$ Des $\mathfrak{T e u f e l}$, benn -

Den $\mathfrak{Z e u f f e l}$ díf gar feffr berbrṓ,
Das des Theveld (Glaub near fo grof,
CEx gebadt in feim Sinn hin bind her,
Wie er zu fall zu bringen wehr -
Der Keufel, ber ben Gefdmad ber Ritter feiner Seit fannte, fưr Die auf ber Welt nidtş verfúbrerijder war, ald ein maddtiges $\mathfrak{Z u r n i r}=$ und ©treitróß, wablt
 pferd. Ein Paar Tage nadh ber Zaufe befindet fiḍ Ibebel', aldein mit feinem Sdreiber, im Gelde bei Brelem auf ber Yago -

Derfelbig Drt heifet bie J̧ahr, Wo man viel Wiblees miro gewabr. -
Da tommen auf cinmal viele Reuter ber geritten, unter Denen $\mathfrak{z b}$ edel mebrere berforbene Fefannte erblidt, und fogar auch feinen unlanglt, wie er bis jegt nidt
anbers gerouft und geglaubt batte，felig aus ber 3eit gegangener Seerrn Gebatter．Diefer Geift mar，wie man fieht，einer von benen，bie der Simmel augifdift und die folle ungern amimmt，wie fit in Dante＇s $\mathfrak{B o r b o f}$ ber Sodlle exiftiren，und feiner bebient fid ber Keufel alz einezs alten Befainten yon æbedeln；um Den গitter in＇z̨ શezz 子u loden．ひus alter 风iebe aber gibt er $\mathfrak{Z b e d e l n}$ einige vertraulide Winfe uber bą̨ $\mathfrak{B o r}$
 beftiegen baben，ben Salz berum zu brebn，und wie er Der Rif des $\mathfrak{B d}$ jen nidt allein entgeln，fondern denfelben felbet um das fawarge $\mathfrak{P}$ ferd bringen toinne，daz Den Fitter mirflid，po bezaubert bat，Dã́ er ※Hezs eingeht und $\mathfrak{A l l e s}$ zufrieden if，maş ibm feinf Serr ©্epatter antåth－

> Da tamen eiligg biel Reutter gefogen，
> $\mathfrak{B o r}$ ben＇a rit her ein fdwarker Man Ffubret eint große fdwarge fabn， शuff einem feinen gar fawargen Pferb，
> Das fipang bit trieb felsfam geberd．
> Thebel，ber ふuth vib ©ble Selbt，
> War gank yno gar ba in bexa felo
> शnverferd ynd vneridurofen u．f．f．
> Sm Sfinterbalt er traben fad．
> F̛ünf Reutter，bie blieben hernad）（zuruid．）
> EG6 tam einer geritten ber；
> Bon ben fand Reuttern ohn alle gefehr，
> Derfelbe fá bey feiner Reeis
> \＆uff einer＇dmark Dreybeinen Geif，
> Dem hatt er getoben buborn
> Auf ber \｛auffein iung sindt geborn．
> Die modt ber bdje Geif mol fein，
> Der in ber laft bif̣weilen fein，－

Yffegt zu filturn auff bem Bode weit श्सl bie fid auß Bermefeuteit,
Shm ganti yno gar ergeben ban 2c. 2c. 2c.
Bon biefen fúnf Meutern ndfert fid ber ઈerr Ger patter bierauf bem $\Re$ itter, und redet ibn mit alter berzs freundlider ©̧evatterijaaftidfleit ario an:

Foundlider, berglieber Gevatter mein,
Wab fudtt vno madt $\mathfrak{3 h r}$ bir allein?
Seib Shr baş ©bentheur fu fehn
Seregangen, bas bie' foll gefdelfn?
Saabt jhr non hie luft, lieb vno Sina
Radt bem heiligem Grab mit fugith:
Eo miúgt fifr fiken binter midh
Fuf bie Dreibeind Biegen pldgelid).
Shr fundtyerbienen bab fawarge gferb,
Daranf berfolk fdmarg Man berfabrt cc. ce.
Das̃ Folgente mús man fid nun obne 3 woeifel als §hedel'n yon dem Serrn Gebatter im Bertrauen mit getbeilt, ober sub rosa in Die Nbren geraunt, Denfen.

Shr múpt auff bem obeg nur ia nidt fprecten,
Sonft wirb (Eud ber 〔dwark Wan ben Şalk zubredjen ic.
$\mathfrak{B n d}$ menn fix mun zum Seilgen Grab
Sommen feib, folft ibr bafelbfen ab
Steigen, ynd euthz gar mool befebn $2 c .2 c$.
Bleibt ba, bis in bie anbre Madt.
So lange zeit alloo zu feit,
$\mathfrak{S l t}$ eudt vergonnt ohn Straff vib pein,
Wena aber bana zum Drittenmal
Wird umgezogen vberal
Der ®irdhring, múft fit miberferen,
Unb euct albbenn gar nidy berferent
Conft wirb ber fdwarge Man berlatt,
Den fealf alsbald eudy umbubrahn ce. $\boldsymbol{c}$.

Darauf fpradi Rhpol, ber $\mathfrak{B n}$ nuerferbe
Wiftu bu mir globen onverferth
3ufagn, mid) auff bie ©tabt zu bringen,

Mit dem Man, vnd wil hinter bid)
(Jjetroft auf bie Bieg fesen mid,
Mit vernunft, Wig vnd funn fo brat
Db fie gleid fdon Drei Bein nur hat,
Denn id ja burch ben Zobt. Shefu Chrif
Crfauft bin yon bes æeufels Rift x. 2c. 2c.
©ofagt, gethan. $\mathfrak{z b e d e l}$ láft feinen ©dreiber befturzt ba ftebn, fdmingt fid auf bie breibeinige 3 iege, und - in ein Spar 'Minuten ift die feine sefellfdaft
 beidtet, communicirt, unb vertraut auf Gott, dẫ er ibn gegen die Rift bez $\mathfrak{B}$ djen in feinen ©duk nebmen, uno eż ibm (benn ben zeufel zu prellen, war cbriftlid) und erlaubt!) gelingen lagien werbe, fich - in bent Befis "deż feinen, gare fdwargen Pferdz" zu fegen. $\mathfrak{B o r}$ ber $\mathfrak{A b r e i f e}$ verfúgt er fidd in bie Rirdue an ben bezeidneten Srt, ber Serr Bevatter faleidt fid beimlid berbei, verfudit ben Rirdring umzuDrefn, um Den Ritter wadh zu erbalten uno gibt ibm von Reuem ben Rath, bei allem, was ber Keufel in ber naben ents fodeibenben Stunbe immer vornegmen múrbe, rubig und ynverferd zu bleiben, fidm nidet von ber und ber Stelle in ber Rirdse zu entfernen, und bor $\mathfrak{M l l e m}$ Dem $\mathfrak{z e u f e l}$ nur erft nad verflogener Stunde $\mathfrak{A n t w o r t}$ zu geben. Saum if Des æitters treuer (Sebattermann fort, fo fommt aud ber $\mathfrak{Z e u f e l}$ famen vor bie Rirdthúre, flopft an und brebt am Rirdring, und da er weís, wie febr

thum ift, for ruft er ifm, $\mathfrak{u m}$ ign zum Spredien $z^{u}$ bringen und aus der Piirdje beraus zu lofén, zu:

Was madifu bodh an biefém $\operatorname{Drth}$
2Hein, wno gihf nidy weiter fort?
Wilt nidt gern han das famarbe Pferde -
ふ̌hebel, bes guten Matyz fuinez Serrn Gevatterz éingebent, regt und bewegt fid nidt, baf bem Teufel angft uno bang zu werben anfängt. Segt nabt bie leģte Winute yon Der verbångnifpollen Stunde, in ber er SRadt úber Thedel'z ©eniá bat, ba brebt er zum Drits tenmabl am firdring uno ruft mit lauter ©timme:

Wiffu nidt han bab fawarke 9 ferb? - 一 - $\mathfrak{z b e b e l}$ wie bie beiben erften Male mảuzajenftille. Nun if Die Stunde borűber, und $\mathfrak{Z b e b e l}$ ruft bem $\mathfrak{Z c u f e l}$ zu, ja wobl berlange er dab verfprodene fawarze Pferb. Da ber æeufel:

शuweh! श्Aumeh! Sd) nun bid bernimm!
Sid verboft, es folte anbers, ergihn,
©o wolt id fein mit bir umbgefprungen,
$\mathfrak{B a b}_{\text {nd }}$ ein ander Xiedein habn gefungen $2 c$. $2 c$.
Da fid ber Teufel úberliftet und befiegt fiebt, fo
 Das er ibm al̉ ein Mann yon Wort num nidt långer vorenthalten fann. Zbedel famingt fid) fafort brauf, uno eह bringt ibn in nidt ganz orei vollen Stunben gluadid und moblbebalten nade einem fo munberreiden Ubentheuer "in Die $5 \mathfrak{j a r}$, yor bem $\mathfrak{A p p e l f o r n "}$ gerabe auf ben námliden fled. mieber zuruata, no er feinen ©dreiber verlanen batte, der indee vor Gdrret und. Sorgen in Ciner $\mathfrak{F a d}$ t eibgraue Saare befommen batte. Der Gdreiber erfaunt aber daş faine fdimarze

Pfero; und Beide reiten nut unverveilt nadh Eutter. Rnedte und Rnappen negmen mit Berwunberung, bas frolze $\mathfrak{Z b i e r}$ in exmpfang, fonnen ez ingefammt aber weder abzåumen, noあ es in den Ctall bringen. Es lápt fidh nur von bem $\mathfrak{R i t t e r}$ felbft anbinben. Waz bess Wperdezigutter betrift, fo ift foldeez ganz Damonijder


Dấ er bem fdwarken Wferb folte geben
©lauend (glúbenbe) Moblen, wio darneben
Dornwafden (Dorneifer) yberaub fehr fdarff, Die es zu feinem 耳्jutter bebarff -
Co batte Thedel dab Pferd benn num in feinen fadnden. Werbangni $\mathfrak{p v o l l}$ aber follte eş mit feinem ganjen fünftigen Leben verfnúyt bleiben.

Das for beg pferbees ctifen fein, suff bem to wirb es genefen feit Wit Draben, Springen yno æennen,
Sm æhornirn bnd Sempfen, wie man mags nennen.
Das fodí jhm allés zu ©stúa fommen, Woher du ez aber haft genommen
Col bein mund Riemandte melben nidt, Der Eodt Iriegr bid fonf in fein $\mathfrak{P f l}$ idet,
Sub muft bes Dritten tage bernad
Gogmifferben, ald id dir fag.
Geine Sausebre ift bie erfte, bie baß Gebeimnis bes. Mpferbs zu erforfden judit. Det Mitter antroortet ausbeugend, und fpridt auf ifre Fragen mit $\mathfrak{b}$ dflidem Geberd zu tif:

2rnaa, mein allerliebf Şausfrab,
Der idt fonft all gebeimnus bertray,
wir wollen binauff zu tifd getn,
Bnd alfo bie Gad lafen febn.

## 300

Darauf willat mir nidt metir bentett,
Sonbern uñ laßen eimidenten
$\mathfrak{B o m}$ allerbeften Bier vnd Wein,
$\mathfrak{B u b}$ molut babey guter Dinge fein $x$.
So gefdmind laft fid inbers Die edle meiblide Wiss begier nidt bejamidhtigen. Durd bie aus̄beugenbe Otnts mort $\mathfrak{F b}$ cbel's nur neugieriger gemadt, fegt feine sultrlicbite nadi Tijd bon Sluem an ibn:

Mein Siebfter Junten 3 nuaerferb,
Wo babt igr body bas famarke Mferb
Befommen, Daz. fich fo vngern
seff fattlen vib medtig thut ipern?
Wbenn mang angreift vad zeumen mill
Reifte hin und ber, vib feft nidt fill:
Stun meif fid $\mathfrak{3}$ Gedel nidt anberz, alg mit einer Stothlůge aug der Werlegenbeit zu ziegn.

SRein liebft Şaugfray, furmar!
Sch babs getauffet auff ber J̧abr.
$\mathfrak{B o n}$ einem Raufmann aus Mieberlinb,
Der mir feing શamb mar nidd betanndt.
Der Ritter ldat nun fein Sodrenpferb nidt unbe: nugt an ber Firippe ftebn. Er zieft Damit zu mebreren beutiden $\mathfrak{S b}$ fen, und erbdtt in allen Surniren und ritters liden Uebungen Durd eigene Tapferfeit und feines gaferdez

 rid' vor alfem Bolf berwunbert. - Sier aber mird aud ber शeio ber Soflinge gegen ibn in bobem Erabe rege. Des̄ 刃itterz mannidfad)e Rampfe, Siege und Mbentheuer geboren nidt bierher, ba unz bier nur die ©efaidte Des Sollenpferdes interefirt. Eine feiner Seldens
thaten am Sofe Seinrid's bez edroen if aber bod fo jeltfam und charaltetifticd, ja jo bizarr luftig, Daj wir ie in biefem $\mathfrak{A l u z z}$ zuge bez feltenen $\mathfrak{B u d}$ nidt mit Stillfdnoeigen glauben tabergetn fa oúrfen.

Ein 5ofling námlid bemábt fid, ben Sergog zu
 feinem poferbe, und fey perfönlid) gar nidt fo uners
 Cinn baber fidmebe. Er tbut Dem Seerzog qarauf ben feltfamen Sorfalag, er moddte Morgen auf bem Rirdroeg ein zartez Federdert in bie Shaare feines Bartez ftedert, ba merbe fid $\mathfrak{x b e b e l}$ fein boflid gegen ibn bin neigen, um ibm bie Feder vom Bart wegzuntebmen, alsbenn folle Der Serzog ibm gefdmind in die fand beiffen, und -

Sdj fags bey meiner Geelen pfant
Gr wiro fein §̧and zurutate giehn,
$\mathfrak{B n o}$ vor Exrddredung faft vergeth.
Denn bab múst fein ein begergt Man,
Der : fid nidft folt verfetra albbann.
 batte, nur gerabe Efin alz beredfnet morben mar.

Der, fyerbeg biç ith nad ber Sanio,
Dafúr er auf bem Badea fand
(Ein Sdlag, ber war yberaub febr gut,
$\mathfrak{D a z}$ thet er aug bewegten Muth,
Bnd pprad aud mit jornigem Mund:
Cind ©wer ©naben morben ein J̌und?
Wouln biefelben num beifen tern,
Dder midh auff bie Weik verfehrn;

Co muf eing fur bag ander zwat Cemarten baf mit folduer © (Efabt.
2ind menn mide fer (suab nidt hett gebißét,
Sobett id ihr (s) naben aud nidt gefdmísen
Der $\mathfrak{W e r}$ gog, felbit cin Robee und ber lóme genannt, ffebt wie bom Blit getroffen wor feinen Dienern ba, verliett alk̉ Fourt und Seld aber bie' Fafung nidt, und pridit ernit zu Khedel'n:

Thebell wir fameren bey Shefu Chrift
Sett vиக bab ein anberes gethan
Woolten wirz vageftraft nidt lam
2her Unf ift von cinem, Farrn
Soldder ©nfal do miederfarn
Drumb baben Wir aud Narren £ofn
Eappangen, fagen nun forton,
Sa bey unfren fürflididen © ©hrn,
Dâ bu bidgar nidt thuft berfehra.
Du bift ein oneriduacien $\mathfrak{R a n}$,
Saft ung bezalt vid redt gethan.
Den thobriduten neibifden $\mathfrak{R a t h g e b e r ~ r e b e t ~ b e r , ~ S e r g o d g , ~}$ nadi geendigtem Botteadienft, zornig alfo an:

Du bift ein loz ©delm vad $\mathfrak{B d}$ femidt, Werft mert, baf mir bid ließen legen Rluff wiet Rab, baf bu erregen
Riddt tuinf ein Blied an beim Reiduam,
Go gank vnd gare find wir bir gram.
Drum pat did aub dem Seff, bu'çaf!
Wir molln bid audi in unferm land
Fidat mititen, weil bu folde echand
Ung haft mit beinem falfden शabot
Demiefer, heb bid alfo brath! (gefdminb.)

Nad geraumer 马eit mird $\mathfrak{z ~ b e d e l ' z ~ e b e l i d e z ~ B e m a b l ~}$ frant und firbt felig in Gott Dem Serrn. Slun úbergibt er alle jeine © Guter feinem Sobn, und zieft mit zebn Plerben nad Riefland, wo er Gort zu Dienf und Ebren in Den Srben Der ©dwert=Ritter tritt, um Die Seiden zu betampfen. Wud bier perridtet er grofe
 beyd Ritbaben ynd $\mathfrak{Z a r t e r n " ~ f i d t a u f e n ~ z u ~ l a j e n . ~}$ Denn -
> $\mathfrak{B o n}$ ibm waro tein Menid vberal
> Berfifont, fie muften alljumal
> Dran, ( $n$ amtidy an bie heilige $\mathfrak{Z a u f e}$ !!!) er wat $\mathfrak{m m}$, ober reid,
> Sung, alt, grob, tlein, Dber gleid.

※ber $\mathfrak{z b e d e l ' s ~ G e p i d i d ~ i f ~ b e r b a ́ n g n i f o o l l ~ u n b ~}$ Dunfel mit bem fabwargen Pferd verfdlungen, unbfeine Stunde nabet fidb. Des ganzen Speres Neugier und $\mathfrak{U l}$ fmertfamfeit ift auf Dab jdwarge Pferd ge= ridtet, DaB̂ fo unbaindig uno umwiberftelfid im ©dladts getúmel ift. Der Srdenzmeifter befocibet æGedeln bor fidh und verlangt bon ibm zu wiflen, wie er Dod fu bem wunderbarliden Pferd gefommen fey und mas ezる Damit fúr eine Bemandnís babe.

 Feind Dunfel Damit verjdlungen worben ift. Gr bittet Daber febr, ibn mit ber $\mathcal{U n}^{2}$ ntwort zu verjdonen, Dierosil -

-     -         - nlbbalb er fagen
hisürbe, bag er ifn thet fragen,
Muft er eigentlict bon Stmb an
Ded britten Kage fein leben lan.

Der Srbenzs Meifter fadoft jeßgt nur um fo mehr Werbadt gegen Das ungewóbnlide $\mathfrak{Z b i e r}$ ，fürditet 3auberei，und Teufelsbienf babei，und legt igm
 Des fatwarzen $\mathfrak{P}$ ferDz Beridt zu tbun．Эegt mar ©beboriam mebr benn bag̉ eben．Ex bittet fich nur vier＝ zebn einzige Kage aub
——— zum શuffúub ynb frif，
Dann wolle er es fagen ohn lif．
 und empfangt baş 5odmúrbige．Wom £eben abgeroandt und in fein Befdid ergeben，fattet er ben vierzebns ten $\mathfrak{T a g}$ bem Drbense weifter in $\mathfrak{P f l i d t b e r ~ G e g o r s ~}$ famlidfeit getreulid Beridt $\mathfrak{a b}$ ：
＂dásas famarze Pferd ein Teufel fey（cin
Zeufels：（ofefenft）und baf er foldes auf einer Reife zum beiligen ©rab yondem bofen © ${ }^{\text {Geift }}$ zum ©efdent erbalten babe．，
$\mathfrak{B n b}$ auff ben＇britten $\mathfrak{Z a g}$ bernad
Enntidlaft er in Ebrifto fein gemad，
Gagenbe：o！©ott，in beine ふ̧anb
Sdh armer ©únber mein Geift fenb．
2tro tam er аиछ feim Elend
2ub hat nun aum bis fref（did）ein
促 $\mathfrak{n}$ 。
IV. Cinige feltfame Teufelz = Sefpenfter auk Dem fiebengegnten Jabrbunbert.
 Зauberglaubens in Diffem Sagryunberte.

## I.

WSir baben oben bereitz bemertt, baf biet gemodrnlide Meinumy bon den Gefpenfern im fiebenzelynten $\mathfrak{J a b r}$ : bundert bie mar, baf fie bamonifder $\mathfrak{U r t}$, ober unmittelbar durd ben \{eufet bewirtite ers fdecinungen jenen.

Das Egarafteriftifal babei mar +ubern aud
 ziemlid: allgemein; nie fruber im Mittelalter, unb Ruther felbft bielt folde unter ben gerfdiebenen $\mathfrak{F y p}$ : tyefen uber Die Gefpenfter fúr die walirymeinlidffe id) fage, Dase Ebaralteriftifae in diefem $\mathfrak{G a b r b u n b e r t ~}$ babei mar, daf ber Gefpenfterglaube in eine buntle faidfalivolle Ferbindung mit dem unfanigen 3aubers: und Serenglauben jener 3eit; ja mit ber. Folter und Dem ©deitergaufen felbft gebradt wurde.

Uufere Refer merben uns bier berftefn, menn fie fid, morum wir fie angelegentlid bitten, Die Mübe geben wollen, den vorlegten Serenprocef (Num. III.) in Der ummittelbar sorber Cebjenden abtbeilung, aud wena fie foldaen mirtlidf foton gelefen baben, aus biefem Gepladtspuntt nod sinmal gu lefen. Er gefort eben po pobl bierber, als in jene थbtbeilung, und id war wirflid sinige Seit unentfdlogen, wo id ibm feine
II.

Folgenbes ift mir felbft:mieberfabren. $\mathrm{In}_{\text {n }}$ ber 3eit Annor: 1685, Da idh mid. bey meinem jekgigen Serrn
 Laurontii, .alz verorbucten Forebiger Des Pirdipielel Ebgruf in bem Pobnigl. $\mathfrak{A n t h}$ eil $2(n g e l n$ aufbielte, als Informator feiner © dolnen, begabz fid, daf an meiner
 $\mathfrak{W u n i f s} \mathfrak{2 r g t}$ in Dem nedff =angelegenen Flecten Gappel, Matmotins Daniel Pref, gebraudien mufte, foldhen Gdmoter gu: merbindza and zu beilen. Nadbome nun auf ximen Gonnabend $\Re$ Radmittag gegen 3 uhr mieder von: Gappel abritte zu Spaufo, uno. zwifden Dem Dorfe Mectby und Sandbedf in bem Reboer tants, begegnete
 Noblesse in fondern Gbren, formol Des: Gepphledts als Olterz, Gethrte, und: fonft bey: Sebermann :im Lanbe ber :Gptifeligftit galben, berúbmte. Sodabelige Đeriobn; beren :Rabmen mit grofinn Mémifden Budtitaben F. H. v. A. F. nur exprimire, benchft zuo bey: Sbr in ber Earofie, meldge ber befande Rutider: mit bier Moferben
 moltens: Da die Suduabelige Derfohia mir febr noobl befandetmax, war idh:Defto bereiter, aud meine gebots fame Reverence Sodberfelben ; zu maden, ba benn zu= gleid baß̉ $\mathfrak{P f e r b}$, weldesz idh ritte, 'anfing zu \{d, nauben, aud alle poffierlidy ©prúnge zu maden, fogar aud, daf mit demfelben in pies Gtrenge per beyben vorderften Wferden bor Den Sinterften bincin fam. Alle Periobnea


[^73]Pferb fogleid fill＊），daf meines Pferbes Sintersfúfie wiederumb glúatid auz ben Strengen beraub bradte．Darauf id bann meiné Entfhulbigungen gegen bie boben pleriobnen madte，bie
 ladende Minen mir madten，ba fie alfe mid wol ferneten．Sdjåte mid alio nidt menig über baż（̧es polter，fo ba gemachet／batte，und gab bem unberittenem Pferde die Sduld，und in folder Alteration gebraudite ez befto gefdmwinder auff bem Fuafweg zu Saufe．Sos bald idh nun inz Şauf getfommen war，erzeblete die Faute，fo begangen batte，wiewobl mit groper Befturgung derer，Die ez anboreten＊＊），indeme man gewif mufte，Daf die bobe pherjobn nidt aubges fabren wàre，unb gar aud in beffelben 彐ugenblita auff $\mathfrak{J b r e m}$ 彐beligen ©ik mit ben $\mathfrak{J g r i g e n}$ fid befandte＊＊＊）．

[^74]Satte alfo bamablz nur mit ben bermummten Keuffeln meine Complimenta ge'balten, und Diefe mid gedffet." *)

Petri Golofdmidtz Pastoris'Sterupensis 5 Sllifder Morpheus, welder tund wird burd Die gefdebene Erj円cinungen Deter ©efpenfter vab Molters ©eifter, Wo bisbero zum \{beil yon teinem eingigen Scribenten angefúbret und bemerfet, find we. Wiber bie yprige und beutige Atheisten, Naturaliften sc. $\mathfrak{A} u$ allem

 tan erfand und erfeben werden. fanbarg, 1698. ©. 158-160.

> 3weite Exfablung.

Эd muf biefe Ergablung in bem Zufanmentang mittbeilen, worin fie in bem $\mathfrak{B u d}$ borfommt. Sie ftebt im zefnten Eapitel: $\mathfrak{B o n}$ ben $\mathfrak{R i t t e l a}$, wo: burd Die ©efpenfer vertrieben merben. Alz
entbalten. 2ber to mar's nidat in jenfr Beit. Dammals batte Die oben erjáblte, uns: iest nur ldiderlid yorlommende (sefididite fowobl fưr Die abelige familie, als fúr unferen Betfafer unaus

 x8iteliad jene Meníden wacen ju betlagen und bas Beitalter, moriu Der โeufel mit Sobn und ©pott úberiduittet maro, if
 und aud) fonf zum 2pologeten beffilden aufiverfen módicn. Wer Den \{eujels, Befpenfier s Zauber : und Sekenglauthen Des fiebersefmen Jabrbunderts sang Eenut, wird uns biat volls tompera redt geben.
 dem ©ebet 2c. angegeben, baß man ben Keufel mit $\mathfrak{B e r a d t u n g}$ bebandle. Die wertragt Dee foblze Geift nidt, uno, fo batte es. Rutber aud gemadyt. Gute Dienfle that'z, wemr man ibm Den Sinteren zeigte, ober ibn gar mit einem wino regalitte, beflen : Mame fid unter ben 32 gbaflatiminbem nidt befinbet: Denn et felbft mar ein $\mathrm{Un}_{\mathrm{n} \text { flath }}$ undigielt es nidt anders: Wgaref Dergleiden múfte Gimfalle von bernúnftigen Đberjonez erfundea, die uber ibrea 3eitgerofen franden und fie und den Keufel verfpotteten, fo maren fie in ber Khat nidt úbel ausergeadt. - Cin anberes bewodjrtes, Mittcl war, bâ man auffein amt trobte. So butp ce ऽyrad worgefdrieben, und bicfen: ©pwud mufte man bem $\mathfrak{B}$ djen vorbalten. Unb num jofort zu umperem $\mathfrak{B e r f a} \mathrm{Fer}$ !

-     - "und alfo iff ber catanas van unterfaieb: liden burd reddtindigigen ©eppott vertricben worben; bean ber beraditeter Grift finn unmoglith bey feinem
 vorlángft in Gott rubender Conrector an ber Sjufumis fden Sdublen reflectiret baben, ba berfelbe auf feiner Eammer in ber Sdubl alle gadt won eimem eridecinens Den Mánden verunrubiget ward, entruffete er fid enolid barùber, und alz ber Mónd feiner ©eroobnbeit nad zu feinem $\mathfrak{B e t t e}$ tam, fragete or ibn, was er ba zu thun batte, Die Fobnung wire fur ign; woblbeftel ten Conrectorem ber Sdublen zu Sufum, und nidgt fúr ben Reufel eingeridett. ©er Geift
fiellete fid bieraiber erbdfet und wodtte bem Bette zumaben, allein er, ber Conrector (bergeibe (C). R., baf id bier etroaf frey rebe) febrete albbalben den Sinderen zum Fette binaus und blief bem garfigen Teufel einen nidt wohlriedenden. Wind ents gegen. Wber ber folger Geift moquirte fidh iber biefe
 er Dod zuporn mad feiner (Bemobngeit *) einen befliden contra-Canonen - © batte. Was bas anbere ( Pittel) betrift, bac beiflet Denn redt mie fid Syrad beraus laft Eap. 10. 31. Whein Rino in WBiberrodrtigteiten fey getroft unb troge auf bein $\mathfrak{Y m p t}$, wie benn auf folde Weife ber Reufel
 Lutherum vid. Danhauer. p. m. 633. $\mathfrak{H}$ no $\boldsymbol{z}^{u}$ Diefem füge nun mein eigen Exempel; weldes Anno 1689 mir felbft begegnefin © oppenbagen, in ber $\mathfrak{W}$ ode yor Difern. Sd, war dajelbiten bins über gereifet, um meine Vocation nadh meiner isigen
 Serr Ober s Secretaire won Seffen mein bober Matron ware, batte mid nabe an feinem (paufe, nemlid in

[^75]bem Mirtŝbaufe, bie Gtabt פaunfter genannt, einlogiret, umb Seiner Excellence immer befto ndger zu fenn. Da num bajelbit in bem Sjaufe auff ber groffeften ఆtuben mein $\mathfrak{B e t t}$ und Wefen batte; ; gefdadsz, baf bey anbrechen= Dem $\mathfrak{Z a g e}$ id bórete, dás etlidje Complementa yon $\mathfrak{R}$ eutben obnfern meines Bettes, gemadet murben. Sd nam zuerft die Gedanfen, dafe etwa ber Soipez, dee ein Sparuámader mar, mit jemano leife in Die Rammer bey feinen parudifdap gegangen, umb baraub eeslide Ctudf zu verfaufen; \{lleine; Da id ben Unibang meines Bettes dfnete, fabe id cinen wol aufgepugsten Eavallier mit einer fdion gezierten Damen das felbf viele ©omplementen und frumme Búá linge madien, bod alfo, dấ nur ein ©emúrmel und teine beutlide $\mathfrak{F e d e}$ borrete. : Wie id nun zu zwo $\mathfrak{N a d t e n}$
 ein fawarger Dánifder ßlendling ober Sund mit einem fdón gejierten Salfband war vor meinem - Bette gelegen, und auff mein $\mathcal{U n t r e i b e n}^{2}$ zur ©tuben bin= aus obne Grdfinung ber verílloffenen æhuren geloffen, alfo mutbmaffete gleid barauf, baf́ von bess Keuffels ©̛aufelern Diefe beyne aud waren und fragete barauf: $\mathfrak{F B}$ elde fie maren? $\mathfrak{H n d}$ mas fie auff meiner Stuben fo frúbe zu idaffen batten? Jndeme id nun feine Untmort, fondern blog alfein ibrer.beyber $\mathfrak{A n}$ f(bauen erlangets, fagte id barauff miederumb:-
" $\ddagger$ d babe Dic © © tube fúr mid gemietbet und zable wodentlid meinen balben Reids: tbaler bafúr, fo lange id bie bin, gebóret mir aljo dies Logiment und fonf feinen,

wenn id Dayon bin wieberumb fonnet igr fo viel Complementiren, aligibr mollet, bey meiner | andefenbeit verfúget eud nar bin nad |
| :---: | Dem Ort, wo ifr bingehoret, nemlid in Die Berdamnus.n

" $\mathfrak{F n b e m e}$ biefeß rebete, berfíwuuben bepbe vor meinen શlugen, und babe id) in wabrender 3eit meines Dableibens; Zeine weitere Alteration mebr empfunden Durd) folde Erfderinungen.n

5ollifder Morpheus 1. c. ©. 404-406:
Bom foiden Exzdblungen ift bab ganze fiebengegnte $\mathfrak{J a b r b u n b e r t}$ yoll... Sif fielen Nicmand auf. Solde unerborte Dinge zu ers leben, waran ber \{ageborbnung. Benierfungen barúber zu maden, wáre úberfúfig. Yim wenigs ften waren die fogenannten naturliden © Plarugen. bier an ibremerte.

> Dritte Gfofatung.

Ouch biefe Erzaiblung iff geididatlid mit ben beiben vorber gebenben von gleidem $\mathfrak{B e}$ ertbe, chatafterifirt aber, wo mdglid, Dab fiebenzefate $\mathfrak{F a b r b}$ unbert nod treffenber, als jenc.
"Da id in $\mathfrak{J y u}$ um, wie oben gebadt, nadimeizes feligen Baterz zode im Saufe war bey bem. Sbocebrs
 Rechelius, jego Shaupt: Pastor an ber Sufumiden Esemeine, und yom Fieber befallen mid auf metiner Sammer Galten mufte Anno 1679, fame Derfelbe zu
mir auff meiner Stuben und begebrte, Dań id mit igm in ben Gazten gebent follte', welduez da sż gefdabe, er mid befabl gin überz Felo nad bem Dorfe शodemís zu felfen, und ibme gu fagen, waĒ id mertte, ba benn id) fo mol, als ber $\mathfrak{J E}$ err Pastor felbften borber, eine gange Esquadron Rriegegleutbe bey ber bortigen Máblen auf Dem feld campiren fabe, welde zum $\mathfrak{L b e i l}$ von den Wperden abgeftiegen, zum $\mathfrak{E l b e i l}$ aber auf denfelben figen geblieben waren. Wie er, ber $\mathfrak{5 E r r}$ Pastor, \&uf batte zu mîfen, mas für Bolă folde míren, und Defmegen йd vornabm, binten aus bem © (barten zu geben nad) felbigem Dorffe, folgete id feinen Begierben ebenfallz, aubl in ber Meynung, daf burd, polde Motion bes Gariges den mir vorftefenden Paroxismum dez fieberz etwan ablegnen modgte. ©̧ingen wir alfo beybe fraxt yor unce weg, und da wir an dem Dorffe genabet maren, lieff id vorbinein, bey den Dorffleutben mid gu $^{u}$ era funbigen, wab fúr $\mathfrak{F o l} \mathfrak{d z}$ daburd marchiret wóre, fintemabl fie abgezogen waren in ber 3eit, Da wify
 थUlein, ba wupte tein Menid von etraaz, und radr audb tein frembber Reuter bon jemanden gefeben worben. Reraten wir alfo, wie unfere $\mathfrak{R u t b m a f f u n g e n ~}$
 ©efpenfter gemefen. Nad $\mathfrak{B e r f l i e f i n}$. liden Yabren batte id bie Cbre, Den $\mathfrak{J C E r r n}$ Rechelius, alz weldjer bamalz fdon Pastor primarius geroorben, in Şufum zu befuthen, ba er mir benn beridotete; dañ foldjez ©efidat feinen Endzzoct erreidjet batte, und aud Dábey nennete, yon weldem ऊold és gerwefen warte *)."

[^76]Die folgenbe, unmittelbar biemit zufammen bangende Ergaflung ift für jenezz 3eitalter, Das mit bergleiden Mirabilien redht cigentlid überidnocmmt iff, fo bezeidys nend, dan wir fie zur Beranfobaulidung beffelben bier nod mitnebmen mollen *).
"Gehe alfo nummehro zu Denen, die ifren Enbzoet bié biefero nod nidt erreidt baben. Wor 16 Sabren obngefábr bat man bey Sujum auff Dem boben Sopfi= Deid an bem Severftrom eine grofle mege blau = gefleibeter Golbaten auffiteigen, und aud marchiren gejebent, welder ©prade (!) Die Unmobnende nidt ber ftanben baben 2c. 2c. Sa will anftatt ber weitern Ergeblung folder Gefider, Die meinem lieben Saterlande nur einen betrubten 3 ufand prognosticiren mogen, ben bergliden Wunfdityun, daf́ Gott in Gnaben allez Unbeil von ibm abroenben molle, Dabey aber ©s. R. Dir aud communiciren, waz 1689 zu Soppenbagen bon einem redlideñ und glaub= múreigen Manne, গlamenz Fritzner, mir fariftlid unter Sanden gegeben, waṡ fid begeben; ba derjelbe nod Auditeur unter den Lủneburgern gelvefen. Seine Wisorte find biefe: Anno 1678 ben 9 Julij Deş Morgendes um

[^77] felyen morben, wie cine Armée, bey Demitz aus Dem Morben uber bie E゙lbe gefeget', uno nads Deme diefelbe finh ert Batallie gefeget, ift berfelber eine andere Armée yom Sarş berunter fommend, entgegen gezogen, und bat auff bie uber bie Elbe gefegte Armée getroffen, und weilen 2 Regimenter Infanterie $z^{\prime}\{\mathfrak{a m m e n}$ geftanben, berer Mundirung das eine rothe $\mathfrak{R D d f e}$ mit gelben Unterfutter, bab anbeve blaue Podte mit Srannien = Unterfutter gewefen, aufi welde bie vom $\mathfrak{h a r}$ fommende am beftigften getrofien, fodandie Goldaten ©liederweife erleget mots - eni, riemoblen fidh die beyde Fegimenter als soden gethalten, und nidft gemiden, fonbern allemabl fid wieber gefolofien gebabt, fie aber barauff von einem Megiment zu Pferbe mit weiffen $\Re$ doden und rotben $\mathfrak{Z u f f i}$ lagen, Derer plferbe audy rotbe ভdabberaden gebabt, secundiret worben. Darauff baben bie andert gegimenter einz auf bab: ander von benden Seiten beftig:getroffen, io Dap cine grose mege rooten auf oer Waflfatt liegen geblieben, bif enblid ber Sieg auff ber auß Storben gefommenen und über bie Elbe gefegten Armée gefallen, weldhe bem barauff ben repoussirten Freind ben sseg nadb bem Sark verfolget, und in wabrenber शadifegung febr viele æooten gemadet. (!!!) Naidpeme diffe Battallie nun vorúber gemefen, ift mitten auf ber Wablfatt ein groffes langez famarkez Sart zu feben gefommen, und nathom folder nect) $\mathfrak{t}$ benen auff der ©rbe liegenden bielen æodten (!!!) yon biefen leuten gefeben worben, die Denn aud dars uber yon Der Dafiegen Dbrigfeit, als Dem Şerrn Dber:

Sauptmann Gdenfe gar stricte finb abgebdet morben, gat bas Sarcieimen Dampfif und grofien Pnalf
 7 Uthr alles berfdwonden. Da man abte bernader: auf sie Wabrbeit Diefer Gefdidte gedrungen, bat ver Dberbauptmann Sdenfe, alz der die Reute barob examiniret, felbige burd cinen Beridt ${ }^{*}$ ) an ben Şerrn General-Major von Malocki befraftiget. $\mathfrak{F s e m}$ mun folderze gefdeben uad exfolgen merbe, mito die Seit bermableins legren.» - "Sn biefen unb der: gleiden Erjdetinungen, fabrt unfer $\mathfrak{B e r f a} \mathfrak{\beta e r}$ barauf fort, Die ber $\mathfrak{z e} \mathfrak{f f e l} \mathfrak{u n z}$ praesentiret, feben und merfen mir benfelben in einerangenommenen Geftalt, weldezs obne Darftellung cinez \&eibez nidat gefdelber fann. Denn 1i) fo tann der. Seuffel bie \&eiber

[^78]ber neulid Merfforbenen Tobten = Porper annegmea unb Diefelbigen: nady :feinem cigenen Gefallen moviren umb bewegen, 2.) Sodann faun er $n$ - Dod bier geriug, find, montoglid, nod unfunniger, alz bie Ězaflungen
 indés eigens, nadh Pfelluz, शiemigiuz, Delrio, Wier zor, und bauptaduled nach bem Seren: Sammer felfft bavpug gebandalt werbetm Biz babin verrofife id auf bie D.\&monomagie: $\mathfrak{R b}$ II. ©. 217-234.
 Morpbeus ভ. 317-320.

Wie meit) bic, Wollbeit in Betreff ber fogenanntent Zeufets: ©efpenfer ging, frebt man unter anderen auth aus: falgenber ©rzdblung ober fabel, welde, weil
 alz Dreingabe nod mittbeilen molken. Sie feyt in Godelmann *), ber unferen tepern bereitz aus bem erften Zbeil Der 3. B. befant ift, ( $\mathfrak{B}$. I. Gap. 4.) und ift folgenden $\mathfrak{J n j a l t s}$.
" $3 \mathbf{u}$ Bononien bat cin Necromanticus bie Seelé einess verftorbenen Mágoleins, weldeez ziefrlid auf ber Cithara fpieblete, wieberumb burd feine fdjwarge §unft pno Befdmerung, in ben erblidenen \&eidnam gebradt,

[^79]und zware alfo, bafe bas wagotein faithe zu leben, gnd mobnete derien 3ufammentuaften ond Gaftercien ber £ebendigen fogar wiederumb mit bey, indeme fir nad ithreraltè weife-auff Der Cithara dabey aufwartei Esz lame aber, fonber Swotifel auff Gingeben Deß̂ zeuffelf, Der nidt langer alfo Dienen modte: *), eix anberer nod tunfreiderer Necromanticus 'Dafin', wno forberte
 alfobab bie Seele meg, und ber Exib:fiegl babin, aucm war bes $\mathfrak{T e u f f e l f . , ~ P e t r u g ~ e n t o c d e t ~ y n d ~}$ alfo offenbaret."
V. Siftorifd s literarifde Fefareibung ver; fobiedener merfmurdiger Sdriften aut bem fedezebnten und fiebengebnten Sabrbundert uber den Gefpenfterglauben.

शebft qubzugen baraub, zur fort gefegten Charafterifirung Diefer beiben Sabrgunderte:

## I.

Sd babe im erften $\mathfrak{T b e i f e}$ शabty. IV. genagt, baf id


[^80] nad nadber befannt madien murbe. Dabei merbe id nur folde Búder máblen, melde genoifiermafen als die Fieprdientanten ibrer Seit betradtet merden tomen. Sd) made Den $2 n \mathfrak{n a n g}$ mit einem $\mathfrak{B u d}$; morauz alle in Der Wexen : und Gefpenferperiode fpater, erfdienenen mebr oder weniger geiddopft baben, daş zu feiner .3eit allgemein gelefen warb und mefrmalz aufgelegt ift notben. Diefes Buda ift das folgende:

De Spectris, Lemuribus et magnis atque insolitis fragoribus, variisque praesagitionibus, quae plerumque obitum hominum, magnas clades, mutationesque Imperiorum praecedunf. Liber unus, in tres partes distributus. Omnibus veritatis studiosis summe utilise Authore Ludov. Lavatero Tigurino. (Dic effe Muflage ift, fo viel id meif, benn id befige blop die zopeite, 3úrd 1570, wenigftens ift Die Worrebe Der erffen \%uf: lage, Die fidh in Der zmeiten befindet, alfo unterfarieben. Die zweité if Lugduni Batayorum, M. D. C. LIX. Diefe bat ein fauber geftodenez, in feiner $\mathfrak{O r t}$ interefan= tez̉ Rupfer, eine Serentúde vorfellend *), und nod auferbem auf dem Xitel: Tractatus vere aureus**). Editio secunda priori multo emendatior:

[^81] II.

21

Su weldien Reflexionen bietet nidyt fidon attein biefer Ritel ©tof Dar! 彐lio - biefez Bua, daz ben múfteften Geipenfterglauben lefrt und eine Menge ber allerabges

 Der SGabrbeit zu befleisigen baraus lernen wollen, und wird fdon auf bèm Kitel als cin mabrbaft golones Budj angelundigt!

Ezs if in brei Saupt= 彐btheilungen eingetbeilt und Der $\mathfrak{B e r f a f e r ~ g e b e ́ r t , ~ w i e ~ b i e ~ m e i f t e n ~ p r o t e f t a n t i f d i e n ~}$ S(briftifeller jenez, uno noch mebr Des barauf folgenden
 lidy unter ber Rategorie von Damonifder Wirtung Betradten; D. G. bie Geppenffer find itm Darfellungen uno Eridecinungen, welde - ber $\mathfrak{z e n f e l}$ berbirlt, und worit er entweder felbef, in bodjftigener perfon, fid zeigt, ober auf feinen Befebl andere ©eifter feinez Fieidz fid zeigen ldett, um Sdrredien zu berbreiten, Bojez zu fliften, bie grommen za plagen, ober in ibrem $\mathfrak{G l a u b e n}$ irte zu madien u. f. f.

Wir wollen einige Eapitel darauళ anfübren, аиछิ beren $\mathfrak{y n b a l t}$ Diefe enfiditen berbor gebn; oder welde aud fonft zu ben midttigften im Bude gebören.
$\mathfrak{z h}$. I. ©ap. XVI - XIX. Spectra apparere docet quotidiana experientia *). Spectra interdum videri et audiri, cońfirmatur testimoniis Sacr. literarum.: Quibus, quando, ubi, quomodo spectra appareant etc. etc. $\mathfrak{E f}$. II. Cap. IV. Testimonia verbi divini, quod nequè fidelium, neque

[^82]ínfidelium animae, postquam sejunctae fuerint a corporibus, in hac terra oberrent. Cap. V. Testimonia veterum Patrum, quod animae, a corporibusseparatae, in terris non errent*). Cap.,VI. Argumenta illorum diluuptur, qui animas mortuorum apparere dicunt etc. Cap. XVII. Diabolo non est difficile, variis formis apparere et res mirandas (!) efficere *). : Cap. XVIII. Diaboli interdum homines juberrt facere, quae bona sunt, vitare contraria: vera quoque interdum dicunt, et quare? ${ }^{* * *}$ ) $\mathfrak{z b}$. III. Cap. $\mathbf{I}$ 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. etc.

Diés Wenige bier bon biefer Gdrift, ber mir new sfters in ber $3 \mathfrak{a}$ uber $=$ Bibliothel merben Erwdgnung thun múfifen.
 fid) frecilid ©tellew Jut und Wi:Der amathern, unt andere Stellen fo atho anderes Dreben und reenden; Da Die ©ache von Den תirdenvatett ridid Dogmatifá behanoelt if; bie allges meinete Meinuwg wat aber unfteitig gexabic sief, bie unfer Wi. biet befreitet und den sitchenlebreen abiprechen will. Wergh, - bea Num. I. Dicerer abtbeilung.
**) Dief if eines ber midtigiten Capitel im Biud, weil man ben Beipenferglauben pedyt'in feiner-ঞerbindung mit Dem §eufelds. glauben jener Beit bataus leanen lernt.
 erfdecinungen madot, naturlid mit fid relbe in wibers (рриゅ geratben.
II.

## Der bdyifac proteub,

Dber
Zaufendfunfige Berfeller, bermittelf Ergehtung Der vielfaltigen Bildsormedfelungen ©rfacinenes ber Gefpenfer, werffender vadpoltrender ©feifter, gefpenfifaler Borgeiden ber tobes.falle, wie aud Andrer abentheurlider Şandel, argliftiger Soffen und feltfamer 2 affúge biefes ycroamten Sdaufpielers, und, $\mathfrak{B o n}$ theils Gelehrten, fúr
 Betriegerb, nebenf yorberidtlidem © $\mathfrak{G}$ und: Bewets ber Gewifheit, bafes wúrlidy Gefpenfler gebe, abgebilbet burd

Erafmum Jrancifci,

Sey biefer zweyten *) Fuflage von bempelben felfft wieber ourcdgefeffen, aud" eixiger Drthen berbeffert and entfehlert.
 Anno M. DC. XCV.
Diefez Bud, Daż, Den weitl@uftigen Borberidtt, morin die Gewi wirb, abgerednet, nidt, mebr und nidt weniger alz 1120 Seiten in gr, 8. fart if, muf alz eine redte Gdag= und Barrathetammer für Den Geipenfterglauben betradtet werben. Francificimar -um feinen nod lebenben ©drriftfelfer zu nemnen - ber Wieland bez
 йber Den Teufelgglauben uno dab̧ ©ępenfterwefen fpredjen

[^83] zugefdnittenen Feber, von feiner woblaufgepukten und curiosen Geber u. f. f. ${ }^{*}$ ). Der bdaifde proteuz ift baber als eine ber ergiebigften פuellen, wo nidt zur Berbreitung, Dod zur fort bauernben Unterftugung bes tolleften Gefpenferaberglaubenz ; im fiebenzegnten Эabrs Hundert ober beftimmter in ber zweiten Sadfte Deffelben anzufeben. Sn ber $\mathfrak{Z h a t , ~ b e r ~ © i m f l u e ̂ ~ d i e f e s ̉ ~ B u d b s ~ a u f ~}$ Das Seitalter mar ungemein grō, fo grop, baf ez fogar in ber erften Şalfte dez verfogenen Sabrbundertz, alfo
 won Neuem gebruat ward. Ueber ben Serenprocef fâll ber 豸erfaker bier und ba im Ganzen ein etmaz
 $\mathfrak{J m}$ Gefpenfteraberglauben aber war en ganz und gar befangen, und fobalo er bierauf tommt, Eann er Mllezs Godren, feben, glauben, waŝ er nur will und waz̧ ibm feine Pbyantafie voripiegelt und fein ほèrffand bort auf.

थud bon Diefem Bud dié̂ nur vorlåufig, benn feinet múfien wir nod oft gebenfen, ba kż mirflid bie forts f(dritte ber befieren, burd $\mathfrak{x b}$ omafinz betbci gefübrten Einfiedten im Baterlande aridmeren balf, in welder 2bfidt bauptiadilid aud Die legte eluflage beffelben in cinem $2 u g e n b l i a t$ veranfaltet murbe, ba lid ber Sieg nadf faberem Rampf immer mefr auf bie Seite ber

[^84]mutbigen $\mathfrak{B e f t r e i t e r ~ b e 8 ~ T e u f e l s ~ s ~ 3 a u b e r ~ s ~ u n b ~ G e f p e n f t e r s ~}$ glauben $\mathfrak{u n t e r} \mathfrak{B e d e r}$ 's und $\mathfrak{x y}$ mafiub Sabnen zu meigen begann. - Wir bemerten nur nod daB̉ Einzige, Dáa aud francifci nad bem allgemeinen 3eitgefdmadt, wenigftens unter ben proteftanten, bie ©efpenfter niḑt furr Erfdeinungen guter ober bofer Seelen balt, fonbern - ebenfalls untet Damonifd.er Rategorie betradtet, als ummittelbare Reprafentationen dez æeufelz. -

## III.

 alters fixiren, und den Sieg ber Bernunft und liberalerer Grunbiage uber bie alte Teufel: Sauber: Seren = und Gefpenfterlebre in ber legteren 5 dalfte bez̀ fiebenzefnten; fo wie in $\mathfrak{2 n f a n g}$ beb adtzebnten $\mathfrak{J a b r b u n b e r t b ~ e r f d m e r e i a ~}$ balf, mar -

Petri © OldjamibtB Şllifder Morpheus, mosen wir ben weitlduftigen \{itel bier nidft mieber bon Feuem abjdreiben mollen, da er oben Num. IV. S. 2. gegenmartigez $\mathfrak{A b t b}$. bereits mitgetheilt ift. Unjere Refer
 ben vorber gebenden Rummern. Der Ferfafer war, wie man aub feinem Morpheus fiebt, ein belejener Mant und nidt obne Senntniffe, aber in bobem ©rabe abers glaubija uno leidtglaubig. Das Sonderbarfte in Bud) in Betreff der Geipenftergefdidten, welde er felbft erfabren baber will, ift, baf fie fid faft alle um lauter Complimente berum belbn, alfo, bafer ents weder yor ©efpenftern Complimente madt und fie ibn ausladen, ober, Daf ©efpenfter yor ibm Eomplimente
madien und er fie auslady *), Rag biés vielleifft in feiner $\mathfrak{Y n d i b i b u a l i t a t t ? ~ © r ~ f o b e i n t ~ e i n ~ a u f e r o r b e n t l i d y ~}$ ceremonicufer æRann gexpefen zu feyn und ber úber unb úber volter ©omplimente ftedte. Exr fpridt faft auf jebems Blatt yon feiren vornebmen, gndadigen uno allergndoigften ©bonnern und boben Datronen, von 5odmoblgebarnen und Sodabeligen plerfonen, fogar von woblgebornen und Sodmoblgelahrten Pastoren und $\mathfrak{Z m t z b r u ̈ d e r n , ~}$ yon unterthánigen Reverencen u. f. f. und bief ellte fdeint, irren mir nidt, felbft auf feine perfonliden Gefpenftererfabrungen Einfuf gebabt zu baben, - Dis Dedication deş Buches an Den Rronpringen bon Dänes marl ift eine redte Compofition von ©efdmactofigfeiten, láderliden Somplimenten 2 c. 2 . Sie bringt jenes ges \{dmactlofe Beitalter redt Iebjaft vor Die Zugen indo ber: diente, Da das $\mathfrak{B u a f}$ rar ift, wobl immer bier cine ©btelle, wenn ess der Raum verfattete. Dod, bie erften zwei Drei glerioden babon muf id, Den Sefern ber 3. B. zur
 nollftandigen, eine Grite füllenben Titel bes Mrinzen, fôngt fie alfo an:
"Crw. Rónigl. Sobeit if nidt unbelannt, DaÉ bies jenige, welde wor ben 2 ugen ber Motentaten, Mionarden; Sónigen und Fúrften eridheinen, in bem erften $\mathfrak{U n b l i d}$ Derfefben fid auf bie Erbe nieder gerporffen, und frieenbe ibre Devotion und Reverence abgeffattet Gaben. ㄲon Den Đerfern, und anbern mebr, beweifet joldaez Brissonius. I. (5ier folgen num unten bie Sdriftifelfen $2 c .2 c$.)

[^85]Bon ben ©orieden bejabet yon efterz ber biefen ©bebraud） Der unverdrofifere Naturforidier Plinius．II．：（Wieber Sioten！） $\mathfrak{B o n}$ ben Frankojen und Sobten will foldjes anmerfen ber fo berrlid belefene Octavius Scarlatinus III． （mieber Noten！）babey anfügende，baÉ nidet allein burd Daz शieberfallen auf bie Erben bie Majeftaten bie jauls Digfte ©brenbegeugung genofien，fonbern uberbas ben Rnie sRuf von denfelbigen aud angenommen．Die Quelle， woraus biefer Cebraudy entiprungen，mird yon unter＝ fabiedtiden audh unterfdiedlid angewiefen．Plinius ents， bectit biefelbige in biefen $W_{3}$ orten＂－Nun mirb eine lange ©telfe aus spliniuž angefúbrt，Dann Deutid uiber＝ fegt，brauf ertlart，und fo gebt＇s burch megrere Geiten burd．Suf einmal fallt ibm mieber bei，bafe er cine Debication，und leine antiquarif币e $\mathfrak{A b b a n d l u n g}$ 体reibt， ba ruft er bon Neuem aus：

> Durdlaudtigfter Erb＝und Rronprinz， Durdlaudtigfter und gndoigfter Mring uno Serre！

＂Wir anbere Untertbanen Sbren Rionigen und Fárffen， alfo bin Erw．Rơnigl．Sobeit id alz ein bemúthigfter Unterthan untertbánigfte Reverencen fdulbig，fos wol meine Demúthigfte Untertbanigftit zu zeigen，alz Ew．－Rodnigl．Sobleit gndoigfte Clemence mir und ben BReinigen zu erbitten．Und fodamn nad beş llugen Sayedrae Wiorten Die Fürfien benen ©osttern gleiden＂ und fo fort nod mefrere Seiten bindurd biž zum allers untertbannigiten Rnedt und Borbitter zo Gott Meter ©oldidmiot Maftor zu Cterup in $\mathfrak{A n g e l n .}$

Einen vorzugliden WBerty legt © oldjdmiot in feinem Morpheuz auf etlide und zmanzige © Sefpenfter：
(6) efdidten, bie er bon einem feiner boben Matronen, ciner bodabeligen Perfon im $\mathfrak{y}$ oufteinifdien, zur $\mathfrak{B e}$ nusung in Morpbeus erbalten batte, und zrar wie’s C. 162 beift, "mit beren eigenen WBorten gefdrieben, wie fie im Manuscripto gefunden worben, wo audb bie Soliobnen, fo bie Gejdidide exzeblet, von bodberfelben felbften angebeftet gemefen."
'Bon biefen ©efpenftergefdiditen nun, welde
 berrůbren, mollen mir zur Sbarafterifirung nidt diefes $\mathfrak{B u d z a}$ alfein DDer zunádff, fondern vielmefr jener 3 eit йberbaupt, zum Sdlus gegenwartiger ※bhandung bier cinige beriegen.

## IV.

©efpenfer = Gefdiditen aus dem fedzzeøntea und fiebenzebnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t . ~}$

## Num. I.

" $\mathfrak{M l z}$ id in $\mathfrak{B e r l i n}$, fpridtt Der Antor Manuscripti, Anno 1659 und 60 in $\Omega$ §nigliden Commissionen mid) aufbielte, ging bie Fide, bafe cine meiffe grau im Sdlon fid wiederumb peben lien, geffalt benn aud bald
 die Serzogin \&on Sdobingen, Des Gburfárften griau Sגweftre, biefe Welt gefegneten. Der Churfürfltide Ober = Stallmeifter Borzoorfi, cin teutjder beberkter $\mathfrak{M a n n}$, biefess bobrende, münjofte unteridiedlide Mabl, dájer einften bie weifle grau aud zu feben befommen

 Dem Garten, wobin er fein Mpferb beidieben gebabt, Ginunter geben wil, finbet er bie weiffe grau auf Der Zreppen vor ibm ftefen, Darauff er im Mnfange befturgt mirb, aber, zulegt recolligirte er fiok, und mie er ein beberget Mann mar, fpridt er die meifie Frau alfo an: Du alte Sacramentide Sure Du, baft Du nod nidt Gúrfen Blubt gnug gefoffen, wilt bu nod mebr boblen? - Die weifie $\mathfrak{F r a u}$ aber ans fatt ber $\mathfrak{U n t r o o r t , ~ l r i e g e t ~ i b n ~ b e y ~ b e m ~ f a l e ~ g e f a f f e t , ~}$ und wirft ifn bie Greige berunter, baf ibme bie Fipper fradjen, Dod obne meitern zugefúgtem S(h)aben, alfo Dấ ber Churfúrft baz̉ poltern boreno nebft dem slagen, Den Rammer = Dagen binunter faicafet, um zu erfabren, was pafiret wdre. Deme er bern vorerwebnter maffen
 friebridw Wilbelmz, und bes Sberseatas meifters eigen Munde, zum oftern an Frembden erzeflet, felbften gebdret babe."

Sad módte nol wiffen, fegg ©oldjdmiot triums phirend binzu, was D. Becter auf diefe ©efdidite anf= worten mollte!

Er múroe nidt febr be8balb in Berlegenbeit gemefen feyn. 彐Ger dieß gebdrt nidft, bietber. Die Gefalidte Doer yielmefr Regenbe yon ber weiffen $\mathfrak{F r a n}$ ift
 fie fann alz bie redte ebnfrau aller weifien Gefpenfers Frauen, beren es viele gibt, betradtet werben. Cez if auferorbentlid viel über bief̃ weifie Gefpenft geídrieben, wovon id felbft Mebreres beitge. ©fftatten es̃ Raum und widtigere ©egenftande, fo foll von ber weiffen frau
cigende nody cinmal in cinem beforderen 2lufias in ber 3. शु. gebanbelt merben. Wir bemerten nur Daz Cinzige,
 Derts nidtt mebr erideint, weber zu Berlin, nod) zu 3erbft, nod zu Marma, nod fonit mo, wo fie fid vordem feben liée. (Bergl. $\mathfrak{B e z} \mathfrak{a}$ uberte $\mathfrak{W e l t} \mathfrak{E b}$. III.)

## - Num. II,

*E゙s ift in Solland eine Jungfer, von Rortenbad gentunet, an einen gemifien ©aballier, Namens Quad, beybe aus bem gurftenthum Sulid bürtig, berfproden gerweft, und baben fid diefe Bende beabredet, daf fie, aud nady bem Tobe einander aufioarten wolten. Wie nun ber Bráutigam bald barnuff im Priege geblieben, ift er feiner $\mathfrak{B e r l o b t e n}$ bas̀ erftemabl auf ber ßammer, die 5and auf der Wunde baltend, in feiner gemolynlidea Rleidung erfdienen, und bat viele $\mathfrak{F a b r e}$ bernadj feiner Braut auffgerbartet, alfo bañ er ibr beym $\mathfrak{A n z i e b e n ~ D e n ~}$ Spiegel borgebalten, Nabeln gelanget, Wanier und Serviett gegeben, Sduaffelm und Kellern beym Zifa meggenommen, die Portier yon ber Rutithen auff= und zugemadet, beym $\mathfrak{Z r m}$ auzz, und eingeboben, und ders gleiden Servitia mebr praestiret, 'alio ba fende, bie biefe, aber feine Şano gefelen, viel weniger ein $\mathfrak{A r m}$ observiret, fid febr barüber bermunbert Gaben. (Das mar aud mirflid) zum Eritaunen!) Author Der ©hurfurft Friedrich Wilhelm felbft, und ber Serr von Ameron, als pro tempore §olkandifder Envoje."
Friedrid) Wilbelm war belanntlid bem (Seppenfer: glauben feiner Seit in bobem cerabe ergeben. Dergleiden

Erzüflurgen warben immer in bea Unterbaltuagsifunben mit feinen Dfficiren uno $\mathfrak{B e}$ ertrauten in sienge vorges bradt, und Dienten inm aud bei Rifde als die lieblidffe Wúrze ber ©peifen.

## Num. III.

"Der ©burfürit von Branbenburg, Fried. Wilhelm, ergeblete, ald cinften bey ibme de Spectris discurriret morben, daf́ mie deẻ Gustavi Adolphi Rónige in Sdmosben Gemablinn, fo Deb Eburfarftea Sdmefter
 begeben und ibren Saoffatt bajelbften gebalten, babe fid auf bem Shlo ben main mit allem fuge einen "Sdeif= $\mathfrak{Z e u f e l " ~}$ nennen tónnen, Denn wie Dic Póniginn cinflen bot ibrem Marjdall tractiret worben, und ber Marjdaall Sie mit Dem Stabe babe fegen wollen, bat der Teuffel in felbigen Moment ibme einen feinen Sauffen oben auff ben Stab gefeget, bázez úber bab ganze ©emad grdulid geftunfen. Und alz balo bernader die Rónigin wieberumb bey bem Rangeler zu Gaft geroefen, und bie Jungfern ùber bem, was bem Maridall begegnet, annod fid gelizelt, unt jeģt an Der Neben=\{afel gefeget waren, bat ber Teuffel balb darauff ibre Rabbatten und Rragen bermaffen befdiffen, dafes uberall geftunten, und die Sungfern barúber bea æifd quittiren múffen und fid entlleiben."

> "Geffalt item;

Daf mie ber Róniginn Rammer = Mddden Sbren Sdoopssfund in ber Molbe bat majden mollen, bat

Der Keuffel inz Waffer und Dergeftalten Den Sund befdiffen, daf fie genung zu reinigen gebabt, Damit der æeuffel eine weile mit Sdeiffenangebalten, bif endider bon felbften aufgegdret."

## *Item

Yuf bem garytidem Sxafe Wbeimar, wie belfint, bat fid eben dergleiden ©eift oder \{euffel viele $\mathfrak{J a b r e n}$ aufgebalten, und unter anbern bunten fadnoeln Die $\mathfrak{J u n g =}$ fern beym $\mathfrak{j o f e}$, wenn fie ber furftin aufgewartet, Ders maffer mit $\Re u t b e n$ geffriden, Dáp fie úberlaut gefdrien, und man bie Striefmen fingerdiat an ifren Salfern gefeben, weldees aud vftmabl über $\mathfrak{T a f e l}$ an bem úbrigen seib ber Yungfern gejbeben ift. ,
 nünfige Reute bergleiden pooflen erbadt gatten, um ben Gefpenfterglauben jener , 3eit ladberlid zu madien. 彐̉ber Daran ift nidt zu Denten. - Die abentbeuerlidfite Gr: zablung bor allen ift bielleidet bie folgende, mit ber wir in gegennadtigem Zheile biefe Gefpenfter $\mathfrak{B l}$ lumen Iefe befdliegen mollen.

## Num. IV.

Wie Der Teuffel mit feiner © Braunidmeigeine growe 5odzeit celebriret.
" Rurk nad. geenbigtem beut $\mathrm{j}_{\mathrm{d})} \mathrm{m}$ Rriege, bat eint Rayferlider Dberfer Meincke bon Peine genannt, it Der Stabt $\mathfrak{B r a u m j}$ bweig geroobnet, $z^{u}$ bem lommt bey Sadtidilafiender Beit cin Gefnenf, sedet ibn auff, diefen Dberiten bey feinem Namen nennend, und bittet
ibn, bafe er ibme auff ber britten Nadt bierauff in 个einem Shaufe ben groben Saal lenben molte, ber $\mathfrak{K e}$ uffel wolte mit feiner © Sodzeit in befagten Saale celebriren, und wie fid, num deffen anfanglid Meinke von Peine wegert, bormendende, dafe er mit ibme Nidteb zu \{daaffen Gabe, f(blagt ber Keuficl pro temperamento yor, bafe er bie ©Seiftiden zu Braunfdmeig baruber consuliren
 ibme nidt wieberrabten múrben, mie aud gefdidt. Und wie barauf in ber andern $\mathfrak{R a d t}$ ber Keuffel mieber $\mathrm{z}^{\mathrm{u}} \mathrm{ibm}$ fommt, williget Meinke von Peine in fain Begebrea, barauff fid bann ber $\mathfrak{Z e u f f e l}$ beffen b $\delta f$ lidft bebanfet, aber babey bittet, feinen Reutben $z^{\text {o }}$ befeflen, daf̂ menn fie gleid aufflieben und mit zufeben wolten, alf weldees obne alle Cefabr ibnen vergònnet feyn follte, daf fie fid bennod büteten $z^{u}$ fpreden, zu efien uno zu trinten, als aufier welddem er ignen für $\mathfrak{j a l f}$ bredien und dergleiden nidt fider fenn tosnate, weldez ber Oberfter aud. feinen Reutben fund that und fie warnet. Darauf benn aud allez be: finde zu redter 3eit zu Bette gebet, augigenommen zwo
 und diefe Syotzzeit baben zufeben mollen. Diefelbigen baben bernad an ibren ferrn referiret, wie ban um Mitternabtazzeit viele Keuffel, bod in ber ESeftalt von Menfden, und unter Denenfelbender $\mathfrak{E c}$ иffel felbften, mie cin blubtiunger Wienjo als Bratutigam, Dod mit zwenen Sodrnern auff Dem Ropf und in foftlider Rleibung, in Futiden und zu Pferd und Fuf fommen wairen, und fid alfobalden auf den Saal
begeber batten; Fald barauff ware aud bie $\mathfrak{B r a u t}$, und viel anders jung und alt Frauens 3 immerleuth ers fdienen, ees made aber die Braut ein altez be und gefdrumptes $\mathfrak{F e c i b}=\mathfrak{B i l d}$ gewefen, und wáre auff Rrúden gefprungen, Darauff Dann Die Gefelídaft nad einem fleinen unter fid gebaltenen Gees múrmel, fid zu Sijabe gefeget gehabt, weldjer mit alfer: band toftliden Speifen zugeridtet gerweft, und màren bald darauff $\mathfrak{z}^{4}$ tanken auffgeftanden, bip fid diefe ebrs bare Compagnie gegen 3 Ubr Morgens retiriret fadte. Berimtende babey, dan ob die Teuffel dffers bie Sidgoe zu effen und zu trinfen genothiget bats ten, fie foldes dod allemabl abgefdlagen, und mit bem Sopfiduitteln dyne $\mathfrak{U}$ ntwort abgemiefen, barauf ibnen aud Nidtes $\mathfrak{B d} \mathrm{fe}$ es miederfabren $\mathfrak{F e n e}$; Der Wirth Meinke von Peine und der Æeft deş Éefindes, die alle Das Gabren und Feiten, wie aud ben $\mathfrak{z u m u l t}$ und oab Kanken im Saal mol geboret batten, wie fie dees Miorgende binauf geben, finben fie ben Saal gant fauber und rein; 能eine auff bem Nifd finden fie einen fodrnen gewirften æeppid, benebft einem Ringe son 200 Ducaten am $\mathfrak{B e r t b}$, und babey einen Settel auf Dem Kifd liegend, des Snbaltz: Daf folange die beyde Studfe zufammen blieben, folten er und feine finder in feinem úbelen Stande tommen. Der Autor Diefer Gefdidht ift Der ©bur fúrfliche Dber: Sdente von der Lie, deffen grauen ©robowater Meincke von Peine gewefen, und welder cs bon bemielben offers gebdret zu baben asserirte."

Vi. Fon fogenannten Grideinungen nod lebender perfonen, nebfecinigen, esfeyunents fdieben, ob wirfliden, oder eingebildeten Beifpielen yon bergleiめen Erideinungen aub alter und neuerer 3eit.

2ld Beitrag fur hoderen Geelenfunbe.

## I.

MReine eefer wiffen obne 3 woeifel alle, wab bier unter "Eridjeinungen" berfanden mirb, Da der ©̧laube an Erjdeinungen ber $\mathfrak{A r t}$ wie ber ©efpenfterglaube allgemein ift, und die meiften MReniden Beippiele bavon zu erzåblen wifien, die fie entweder felbit nollen erlebt baben, ober die ibnen bon anderen erzablt find worben.

Sb bergleiden ©rjdeinungen a priori úberall alzz an fid moglid tomen angenommen merben - ift eine
 fid, wenn fie igre beiligften Fiedte nidt felbft bejdranfen mill, Dagegen auflebnen, weil foldee auf feine Weife nad Den Gefegen deż Grffenbaren fbrinen erflart merben zu tónnen. Denn wenn man zum Beippiel aud zu ber in Der erften . Wbbandlung biefer elbtbeilung angebeuteten Sypothefe won einem feineren ditberifden Secten= Rórper, burd Deffen Srgane bfe Seele wirft und mit Der Sinnen=Welt in Berbinduag trit, annebmen wollte *);

[^86]fo fann ezs audy bei biefer 5ypptbefe Doda nimmer enta råtbfelt werben, wie es zugebe, bấ der cerfdeinende 3. B. eben in einem Soldatenfleide, in einem blauen; grauen 2c. Fode, wie er ibn gerabe trágt, erfobeine, ober, wie die Dame, pon ber im erften §beile die Mede war, in voltem Pluge, nadbem fie fobn fntleibet of Bette lag. Nabme man, um dod etroaz zu fagen, feine Bufludt zu der Unnabme non $^{2}$ ftralgeiftern, oder einem nod feineren magifden ober magnetifíden Seelens Rapport bes eigenen inneren ©eiftez mit Der duferen ©eifterwelt; fo bduften fid bie ©dmierig: teiten nod megr und turz Die Wernunft weía, nad ibren Gepegen nidet, was fie auż bergleiben Dingen madien, und wie fie. folde mit ben wirfliden Erfdecinungen in ber Sinnenwelt in Werbindung briagen foll und mū fie Darum verwerfen.

Riepe fid die Sadje jebod durd biftorifale Ex: fabrungen unb $\mathfrak{x b a t f a d e n}$ bizzur volligen unzubezweifelnden ©innen= © viopnz und,


#### Abstract

Geifeswefen bedingt fent modte. Was aber uamentia 'ben' menidlidengeif betrift; fo bleibt alsbinnt, id. mun bief aud bier nod citumal wiederboblen, biefe sypothefe (Denn berlange man bodi nur Eeine Gewifbeit, mo mant nidts - wiffen man!!) immer becuídíidtigumpsauitdig: wenigfens lafen fid alle die かyferien yon 2bubungen,    und unter ber Sategoric yon Aberglauber perpamment will. [ Wir find io menig fuir cin fir ober wion in Der ©ade eingenommen, dá mir felbit mit leferin, weldop diefe gufidt baben, nidt frciten wollen, fo balo fie ung nur Das: Recht  bier erlaubt ift) ausber Erichcinungimglt anjufubren,  prufen, und fo ber Gefdichte iby Pedtangedeifien iu taken.]


(3) ewifleit erbeben; fo múrbe bie Bernunft fid ges nothigt feben, ibre Sdranten ber Erfenntnif anzuer:
 beweifen tònte, daf man daž zu ©laubende nidt glauben, wenigftens nidt ertlären tônne.
$\mathrm{U}_{\mathrm{m}}$ Die $\mathfrak{F}$ Bernunft aber biz zu Diefem Pounft zu bringen, múfte nidt dine, fondern eine Menge bon genau uno $\mathfrak{n a d}$ Den frrengften Gefegen ber biftorifめen Wabrbeit unterjubten §hatjaden vorbanben feyn, bei benen ezs bollig auzgemadt mare, baf burdjauę leine $\mathfrak{z a u f d} u n g$ waperlei थrtz fatt gefunben babe, ja mogglid gewefen fey.

Nodi if es nad ben brei bib vier tauffend Sabren ber Weltgejdidite, weldje biz jeģt verflopen find und yon benen wir etwas গaberes wiffen, fo meit nidet gefommen, obgleid mir aud fabon auß bem bodiften Eltertbum mefrere Gefdidten von Erjodeinungen baben.

Ob eş je fo weit tommen werde, tonne, ourfe, obne ben Glauben an dab ertennbar $=$ Gemiffe zu befabrden *) - mollen wir bier unentifieden lafen, und geben Dafar nun obne meitere $\Re$ Reflexionen einige Ers zåblungen yon Eriddeinungen nod lebenber Werionen auz alter uno neuer 3eit, mie mir joldje auß̉ jdriftliden Suellen genommen baben, oder aus̃ mañoliden Beridten lennen.

[^87]
## II．

Golbjamidt if，wie wir im vorber ©ebenben gefeben baben，ein faledter © cendarzmann，wo von
 vonerfdjeinungen oagegen，melde fein Bud enthalt， fdeinen，wie $\mathfrak{a u s}$ ibrem Jintalt und Der $\mathfrak{U r t}$ ibrer Erz zablung felbit erbellt，weit mebr $\mathfrak{e l u f m e r t f a n ́ f e i t ~ z u ~ b e t s ~}$ dienen．Sier find fie！
＂Sin meiner eigenen Gemeine albier zu Sterup bat fith Anno 1695 Folgendess begeben．©fzz mobnet biejelbft ein Rifぁler，Nabmens Elaus Meimerzborf， Derfelbe gebet aus von feiner ફ̧außframen，um feine Rübe auff frifdezs ©razz zu bringen．Snzmifden ftelot befien Frau，und feinez Nadbabren Frau vor ber Saubs sbủr und reben mit cinaiber＇，yor bem Şof＝Raume aber ftefen bey ber giforten zwey Manner，neymlid bepoé Nadbafrn beffelber Sáufez，und reben aud mit cinander． Da bank der $\mathfrak{X i f}$ ḍler úber dad gelo geben tommt，úber Das vorgelegenes＂Steeg freiget，binter beyben piannern umgebet，und fide an ber poforten ftellet，bafe er Diefelbige auffodien wil，und alfo erwarteten feinen Eintritt die bende Weibiber，in ber Mentung，er folle die Mforten dffnen，welde nur ganş niedrig war，und，wie die Seeden （Denn alfo nennet man allbier folde \＄pforten）Diefes Landeż die balbe §obe feineż £eibeż batte．Mufein der Zifhler tommt nidt，Defroegen geben beybe がBiber bin nad Dem Drt，ber nur etlide Sdritt von ibnen war， fid berroundernde，mo Det Pann bliebe，und fragen bie beyde Madnner，mó er fild bin mag begeben baben，diefe nun fagten，fie batten ibn nidet gefeben，und wåre er and bor ibnen nidt übergegangen．Snbeme fid nun
biefe viere fefr verwunberen, unb mit ben Weibern bin
 Ginbringen mit ibren Berwunberungs : Reden ưber foldae Begebenbeit, tommt ber æifぁler über bab̀ gelio, Steg, und zur pforten wirtlid binein geben, fo mic ign Dic Weiber aefeben batten beinabe eine Gtunde vorber geber. Sndeme or alßo feiner Şaupsizár annabet, fraget er, mad oa fey und da man fidi fo úber verroundere, uno nadbent aus unbedadtfamleit fein ${ }_{2}$ seib igm bie Sadje erzeblet, betháuret erz̄ gart, bâe er cin zimlid Feloweeges in ber Seit vom Dorffe abgervefen, und nun erft von feiner umgervendeten Rube tomme und nad Saule zurúat gefebret."

Diefe Ergdblung facint mir nidt gang, unmidatig. ©ie ift febr umfandida und genau erjablt; es bandeft fid bier nidt von (Gefpenfterfaden; zwei perfonen feben Daffelbe und etwaz, moran fie bei ifrem Gefpradd mol ében nidt denten mogten, und bei bellem Zage; fie matien daz, waz jie gefeben baben, auf der ©́telfe nod zroi anberen perfonen belant; alle pier find, fid verwundernd beifammen, als ber $\mathfrak{X i j}$ (dier felbit bins zu fommt, gleide Berrounderung mit ibnen theilt und verfidert, bajer fid zu ber 3 eit im gelde be

 borgefallen, und fie mufte ibm auf dab allergenauefte befannt penn, denn - fie war yon golgen fúr Den Xifaler. ©soldjamiot - und dief if biels leidy ber widtigfte Umitand bei der Sade! Coldjamiot fabrt namlid alfo fort:

- Tor Tevifel hatte fein su: I: iedod, imlid bier
unter, unb feine Bosbeit in Balbem erreidt, !hueme Der Mann bierauff die cedanten faffete, Daf ifm ©ott ungndoig wider fein Zbeil an der Seeligteit baben múfte, bieweil ber Teuffel in feiner perfon ginge ${ }^{*}$ ), weldjebs ein = und andere Einraumungen beg Gatans immer mebr uno melor ver: grógerten, undid dadurd als fein prediger, viele Zrbeit faft singanizes Diertbel = Jabr gebabt, ebe id ifm eines anders̀ bejeugen Fonnen. Nummebro aber if, burch Beyftand Des 5 . ©eciftes, Diefes, fonft Gottezfurdtige Sdaffelein, aub
 miederumb gottlob zurứd gebradt. Diefes̀ nun, was alfo von mir felbft erfabren und belebet, (ers lebet) weif id, oan ez gemiás und wabrbaftig if, und joll fein Atheist und $\mathfrak{B e d e r f d e r}$ Sandrm = Ocift mir Die Wabrgeit Deflelben benebmen."

Die beiben anderen Gefdidten, beren (oolofamibt erwabnt, faceinen mir biftorifín minder midtig. ©ie find folgenden $\mathfrak{J n b a l t s ̧}$.
" $\mathrm{S}^{(d)}$ gebe Giermit bas ander Exempel, weldees īd mit einem Gottfürdtenben unb redttidaffenen $\mathfrak{P r e b i g e r}$ in ber ©tadá Şufum **), Nabmenz J. C. zugetragert

[^88]Seine Riebfe ging yon ibm gus ber Stuben，und bá fie in ben，Yorbof tam，fiefet fie ibn im Garten bey den Rraut＝§oppen ipaşieren，Darúber miro fie befturget， lauffet Der Stuben mieber zu，und finbet ibn fubiéen． Die Frau gråmete fid ưber Die Begebenbeit und jdlo Darau8；baf ibr Serr bald ferben wúrbe＊）， weldeş，ba er ifr bie ©febanten Durd © Segenreden benabm， zoar ben ibr ver仙mandt，alleine baß̉ balo erfolgete eb＝ fterben beffelbigen gredigerž lies bod to molh bey ifr， ＇alz anbern，bie ©たewifbeit Diefer Conjecturirung binten nad．＂

Die Dritte Ergablung Der $\mathcal{M r t}$ ift Die folgende． ＂Sm $\mathfrak{m a b r}$ 1685，wo id nidt irre，ober bod gemif in bem Sabr vorber，befanbt fid in Dem Rirdfpiedr Ézgrū＊＊）eine gank gleide Begebenbeit mit cinem Bauernsobeib．Den diefelfige mar murtlidy $3^{4}$ Saufe， und marb aud bon ben Sbrigen zu gleider 3eit auff bem Felbe gefeben，und búrfte biefe Frau leidtlid int
 bann ber $\mathcal{U n f a n g}^{2}$ ber traurigen Gebanfen bet ibr faon entfanden war，wenn fie nidt burd unermúbeted $\mathfrak{Z u}=$
 geiten mare abgeleitet morben．＂
＊）Diefer aberglaube bervide，notid ient allgemein，bodidentt Siemand mebr an cufels：©aufelfpiele Bei Defgleichen Erídeinangern．2ber son Dem Wolfgglauben in כetref Diefer eadie an cinem anderen Drte！
＊＊）Mud）uber biefe Geididite foritte wenigfens ber शf．fid bie genauefte झubtunft verfdaffen，bent er befand fidh relbf in bem ndimliden Jabre zu Eggrus，und Der oben genannte Geiflide war obne るweifel reit cigener ©dmiegervater．©ieb．ober Num：IV．S．II．

## 343

## III.

 fdeinung = © meiner naddften Werwanptjめaft zugetragen bat : Sif wiro fúr fo auşgemadt gemíg gebalten, dâe ez:alỏ úbers triebene 3 meeifelfudt betradtet werben múrbe, wenn id folde nidt alz wirflide Thatiade erzăblete, mogu id mid biz jest bod nod nidht für beredtigt balte, da man bei dem, waz fo ganz yon alfen Gefeken beş Gx fennbaren und ber gemeinen Erfabrung abmeidt, nid.t mit $\mathfrak{B o r i d i d t}$ genug zu Werff geln tannu. Sie mag für Den folgenden \{heil aufbemadyt, bleiben, $\$$ AUfes nod cinmal genauer zu erforíden unt zu prüfen fucten.

Eolgendes bat mir 5. Wf. S. mebrmalz erzábit. Da er nod of 5 . alz ein Rnabe yon ungefabe vierzebn Jabren in feinem elterliden Saufe genefen fey; fey er cinmal vom Mittagz = Sijde aufgeftanden, upi in ben
 Raum aber fey er bor bem Saule gervepen, ip habe er feinen $\mathfrak{B a t e r}$ oben in feiner Gtubierftube am: Fenfer erblift, welder fidh weit zum Femfer , berauz gelebnt und diefe Bewegung mit Dem'2rme geneadyt babe. (Er babe námlid mit bem $\mathfrak{U r m e}$. $\mathfrak{o}$ tief zum Fenfler beraub gereidft, Dan er geglaubt babe, er moddte gerunter fturzen.) Er fey ¡arreiend wieder in Daş Simmer zurúd, gefprungen, Da denn fein $\mathfrak{B a t e r}$ nod auf bemfelben wlage gefefen Wabe, mie zuvor. ©a §. S. nidtz meniger alz abers' glaubiíd if unp die Sade ganz troden erzäblt, obne ein Urtbeil Darüber zu fülfen, die Esemifbecit Das von ibm Gejebenen aber betbeurert; fo febe idy freilid bier

## 344

Feinen binlangliden Grunb, bie $\mathfrak{B i}$ ifion ober bab
 grage roare nut, ob eez nidit bode zulegt vielleidt cime natúrlide Erifdeinung, und eine æaufdung Dabei im Spiele gevefen; cine Bedentlidfeit, welde id Sjerrn C. felbft vorgelegt babe, worauf er aber blog erwiedert, es fey leine Taufdung geroefen und er babe fid in bem, wiae er gefelyen babe, nidt geirrt. Erfolgt ift úbrigens, wie J. ©. zugleid bemertt, burdaué nidtz barauf.

Eine andere, fúr bie bobhere Seelenfunde noeit widtigere Erjdeinung einer nod lebenben Werion foll yor eittigen Эabten, wie mir unldagit ber Serr $\mathcal{C}$. $\mathfrak{R}$. b. R. exzadite; (ber, fo viel id) midh erinnere, bie (Gepdidte aus bem Mund der Dame felbft batte) Die Gattin eimez Geiftliden in unferem Rande gebabt baben. T(th) werbe biebor bie allergenaufte Erfundigung eingus zieben fudert, und bie ©adje nad erbaltener ©rlaubnif mit ober obrie $\mathfrak{F a m e n}$ getreulid in bem folgenden \{beile -ergibler, ober audy gang bavon fameigen. Denn bie 13. F.: if burdaus nidt angelegt, um $\mathfrak{A}$ nelpoten $z^{u}$ fammeln, 飞rizablungen wieber zu erzáblen, am wenigs
 nennen. Freitidy aber - eben beswegen meil bei der: gleiden Groablungen fo felten bie $\mathfrak{R a m e n}$ genannt unb immer allerband Rủdfiidten genommen worben, berrjdt. fo viel Ungemifgreit in biefem ©bbiet, und lâft fid bon bem anderz Denfenden $\mathfrak{A l l f}$ ez mebr, ober weniger in Smeifel ziefen. Diés iff benn allerbingz aud wieder zu bedauern, da wir fo in unferer Renntnía deß © $\mathfrak{C l}$ eifter reide bber ber bóberen Geefen = Funbe nid)t weiter fommen, weil wir ung zu menig yon biftorifd=uns
zubegweifelnden Erzablungen von Beipielen und Shatiaden unterffugst feben.

## VII. Beifpiel ciner mertmúroigen Divinas tion $=$ Sraft.

EJolgenbes bab' id meinen veremigten $\mathfrak{W a t e r}$ dfters ergablen borren.
※uf einer ibrer Mifionşseifen im ©allenberg's if Der Wagifter Wiedemann mit ben anderen Æeifenden, ber, wie mein fel. Bater ein orbinitter Gandibat war', zufáligermeife biz in Mabren getommen, no Beibe fúr beroaddtige, ober gefabrlide leute jenen gebalten und eingetbúrmt worben. (E8 mar bié gerabe in ben brei ger $\mathfrak{F a b r e n , ~ w o ~ b e i ~ d e n ~ d a m a l i g e n ~ r e l i g i o ́ f e n ~} \mathfrak{B e r w e g u n g e n ~}$ viele fogenannte $\mathfrak{M a b}$ rifde $\mathfrak{B r u b}$ ber aus $\mathfrak{M a b r e n} \mathfrak{n a d}$ Serrnbuty àusmanderten, was vielleidt Berbadt aud) gegen Die $\mathfrak{Z r t}$ Miffiondre erregt, und $\mathfrak{B e r a n f a \tilde { \beta } u n g ~ z u ~}$ ibrer © Cefangennebmung tann gegeben baben.) Der jüns gere Reifenbe, beffen Namen mir entfallen ift, fer, als cin junger Mann barúber ungemein befturgt gewefen, Wiedemann aber, in beffen $\mathfrak{Z b u n}$ und $\mathfrak{l a g e n ~} \mathfrak{M l l e s}$ prophetifd, immbolifd war, babe ibm, ida meif nidt, ob gefagt, doer befoblen; - Denn er fataid bei ben jüngeren Reifenden in unglaublidem $\mathfrak{A n j e h n ! ~ - ~ e r ~ f o l l e ~}$ fofort mit einem Stưat Rreide, wetheş er ibm zu Demt Enbe überreidte, fo viele ©tride an bie Rerfer: Sburt madjen, biz er ibm fagen noúrde, ez̧ fey genug. Sjierauf babe er zu dem jungen Maun gefagt, bon diefen Ctriden folle er alle $\mathfrak{T a g e}$ Einen $\mathfrak{a u s i m i f d e n , ~ u n d ~ a m ~} \mathfrak{E a g e}$, ba
er Den legten ausimif(hen muirbe, múrben fie mieber in Freibeit gefegt werben. - 218 der leggte Striden Des $\mathfrak{M o r g e n s ̊ ~ a u g ̨ g e w i f d t ~ w o r b e n ~ w a r , ~ w a r ~ n o d ~ f e i n ~} \mathfrak{A n}$ = iddein zu ibrer £ostañung ba'. Sie erfolgte aber mirflid nod an bempelben Kage. Der spreufiifde PRinifter mar yon ber Sadje unterridtet morben, batte fid ber Ber: bafteten eifrigft angenommen, ibre Unjdulo bewiefen und ibre ebrenvolle $\mathfrak{l o s}^{2}$ lapung bewirtt.

Diefe Begebenbeit batte mein feliger $\mathfrak{B a t e r}$ aus dem Munde dezz zweiten doer britten $\Re$ Reifenden, der fie felbft erlebt uno ibm erzalt hat. Gin foldes Bermógen (mie Diefe munderbarlide Divinationsfraft ) weldees eingelne $\mathfrak{J n d i v i d u e n ~ i n ~ f i d ~ z u ~ b a b e n ~ v e r i i d e r n , ~ o b e r , ~ d a \tilde { p }}$ fie ezz mirflid baben, in Der Eridueinungandelt beweifen, if eben fo gut cine $\mathfrak{K b a t f a d e}$, alz jede andere Erideinung, Die man einem unberbddtigen 3eugen, ber.foldde alb ibm miderfabrea erzablt, glauben mup.

Sイun zum Sdlu

> VIII. © efpenfer = © efdidate nebft Deren naturliden Erfldung.



Epiftet.
Den bergangenen Winter, gerade in ber ©efpenfters
 aud in ber © eiferfunde, fige id, yon 3auber= .Sexen: und ©eppenfer = Büdjern umgeben, an meinem

## 347

Orbeitstifde zu Marienborn, alz id unten im ভおlo cin Rettengeraffel bernelme. Unmittelbar bierauf fommt das Geraffil, obne bás id einen $\mathfrak{Z r i t t ,}$, oder Die mindefte Beroegung won einem Mrenfden bore, (aud) jalief bereitz allez im ©d)loge) ber feinernen \{reppe berauf, weldae auf ber einen unberwobnten Seite beßె Sめlo meinem Stubierzimuner fúbrt. Segt ift ber Geift yor Diefer §hưre Dez simmerẑ, nidt Der Eingangṣthúre, fonbern einer grofen verfdlogenen Flüget : Tbúr nad Der leer febenben, zu frumtboden $2 c$. eingeridtetcr Scite
 feit - ein Settengerafiel ift'z gervís - ein menjdlidez $\mathfrak{W e j e n}$ ift'z nidyt, Denn id) vernebme nidy die leifefte Bemegung einez̉ Juptrittees, Da id) bie Gade erzablen mus, wie fie fatt gefunden bat, fo befúrdte idf nidt, Dás es meine Refer fo nelfnen merden, als mollte id meine Unerjádročenbeit rúbmen - biz̊ zu diejem Mos ment perlor id meine Bejonnenteit porenig, bafe id
 erdfin' id nidt, fann manaber bei yerfdlofe= ner $\mathfrak{T b u r e n a b e r}$ fommen, fo ——— Indem id biz̀ an diés So dezz bebentliden Nadjageż gefommén bin, fangt sş an auf baz beftigite zu raffeln, fdilagt, wie id $\mathfrak{g a n}_{\mathfrak{z}}$ beftimmt unterfdied, mit ben Setten beftig an bie Khúr - Dazu Dic Mitternadtzftunde - bag Sdauerlide Der ganzen iben liofterliden Wobnung, jest - ein fo verjagtes und trokiges ©efdipf ift ber Menfa! - jeģt überlauft mid auf cinmal unmillfúbrlid ein redt gefpemferlidjer ©dauer, id lege bie Feder meg, Denn bizz zu biefem 2ugenbliat batte id, wic id) in WGabrbeit verfidgern fann, nod mit ber Geder in Der

Shand rulig am Rifde gefefen, id ppriage auf, und gebe cinigemal rafd in ber Stube auf und nieber. Da gebt daz ©efpenft raffelnd wieber bie Zreppe binab, und id bóre es̉ bie Rette burch Den langen ©dlofgang tlingelnd
 Snbef id eiligit meine Papiere zúfammen lege, bóre id bereitz die DReinigen rufen, und in lebbaftefer Bewegung Ober id bin fo für einen Sderz fdion ju woitlauftig ges morben. Die 彐ufoijung ift befto türzer. Der Getf wart - ein Fittenssund aus ber Nabe, und wit fid, went Seltiamez und ©efpenflerlides gefdeben fotw ※lfezz zufammen fdiuten mū, fo mar zufalligermeife dies felbe Nabt daş cine $\mathfrak{Z h o r}$ beş Sdlo worben. Das zhier, nadbeem eş feine Fiette zerriffen batte, gerieth, feiner ungeroobnten Freibeit fiak ergetsend, bei feinem Serumfdmeifen aud in bie ©dinge und Spallen
 Wodre ber Jund wieder zur Şuare binaus gelaufen, Durd bie er in'z Sdlof getommen war, fo mar's mirtlid eine redite artige Gefpenfergefdidte gewefen. $\mathfrak{U n b}$ alfo mag fid's mit ben meiften ©efpenfergefdidy ten berbalten.
$\mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{n f e} \mathfrak{A b t b e i l u n g}$
 boten $2 c$. aus alten und neuen $\mathfrak{B u}$ dern, ' Reifes befdreibungen, $\mathfrak{R i f i n o n b b e r i d t e n ~ u . ~ f . ~ m , ~ z u r ~}$ Cgaralterifirung bez Baubers und ©ejpenfter: glaubenz entbaltend.

## $\mathfrak{Y}$ ロrwort．

Céz if mir angenefon，ben Refern der $\mathfrak{3 a u b e r} ; \mathfrak{B i b l i o t h e t}$ die folgende predigt mittheilen zu tonnen，ba litera＝ rifde Producte Der $\mathfrak{U l t}$ immer zu ben Seltenbeiten ges boren，indem fie fid am erften auz bem Buabhandel berlieren，und gemeiniglid aud in grofen Bibliotheften vergebens gefudt werben．
©s if zmedimajig，ban alle dffenfliden Mcten： ftude über Fenaten＇z פroces in ber 3． $\mathfrak{F}$ ．gefam： melt werden．－Sbre Sinridtung，in bet Mitte dez adtyefoten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t z , ~ i f t ~ g e w i f f e r m a f e n ~ D a d u r d ~ v o n ~}$ welthiftorifden Folgen geworben，baf fie mit bie verbienftrollen ©driften Maffei＇z，Xartarotti＇z， Dell：Difa＇s und ※nberet＊）veranlafte，weldde ben
 daf nad ibrer Erfideinung fein Bernúnftiger ez mebr roagte，Den ※berglauben ber frùberen 马eiten in Saus $\mathfrak{z}^{4}$ nebmen．－Jnzwifhen urtbeile man nidft zu gefinmind

[^89]uber Renaten'z Gef(hidte an fid ab, unb befdulvige nod) weniger, wie oft gefdelfen, ibre Ridter obne weiteres dez̧ fanatizmus̉ und der Graufamifit. Fenate focient in ber $\mathfrak{Z b a t}$, mie man felbft auß biefer Mrebigt *) fiebt, mit lofen Rúnften ber famargen Magie bertraut, und mebr doer weniger baé gewefen zu fenn, waz im Codex Theodos. eine Venefica genannt wirb. Nur
 und ibren Procef im © anzen im Greif bes fexens. Sammurz oder ber fráberen Sexenproceffé fübrte Dief war, wie fid burd ben Wiberpprud) zeigte, ben Die Sade überall, in Deutthland, Stalien, Franfreid zc. fand, nidt mebr an ber 3eit. Ezz bat, wie Galomo
 Serenprocé jeine 马eit und - Die mar nun vorüber.

Sonft benuken wir, nadboem im erften Theile jaton tinmal bon $\mathfrak{R e n a t e} \mathfrak{n}$ die $\mathfrak{R e b e}$ gewefen ${ }^{* *}$ ), diefes Bormort nod, um zu bemerfen, das bab midtigfte offentlide Mctenftudi in ber Sade, movon bie Zauber= $\mathfrak{B i b l i d}$ thet Beridt $\mathfrak{a b z u f t a t t e n ~ b a t , ~ n o d z ~ z u r u ́ a t ~ i f t , ~}$ námlid): Die wabrbaft und umftablide Nads ridt yon bem 3ufalle, fo bab jungfaulide Slofter lintergell, nddeft Wut $\mathfrak{Z b u r g}$ betroffen, berfâet im $\mathfrak{J a b r}$ 1749. Diefer $\mathfrak{A u f f a z}$ ift baß Beffe,

[^90] fo bill id weif, über biẹ Sade exiftirt. Er if bon Dem ente Dez Rlofterz Dberzell, Dermalo Rojdert, Der in eben Diefer Şerengefaidte eiue Der §auptrollen fpielte,-verfaft, und an bie Raiferin, Maria $\mathfrak{F b}$ erefia, nad Wien abgefdidt worden. Mit Diefem Beridt bangt
 felsbefigung in franten, zwifare ben Jabren 1740-1750, gleidfalls auß bem Rlofter $\mu_{n}$ tergelf. Er ift yon bem Beidtyater der angeblid Befefienen, Waria ©ecilia, gebornen Piftorini, gufgefegt, und bereits im $\mathfrak{G a b r e} 1747$ Den Rlofteroberen úbergeben morben, won dem worigeq aber fegr verfdieden.

Der erfte $\mathfrak{A u}$ fiag foll in bem IIIten Z Weile ber 3. B. gang mitgetheilt werben, und son bem legteren mollen mir ausfübrliden Beridit abftatten.

1. Cbriflide Znred nadfit dem Gdeiterbaufen, worauff Der £eidnam Mariae Renatae, ciner Durdz Sdmerbt bingeridtaten 3auberin ben 21 ten $\mathfrak{J} 4 \mathrm{n}$, A. 1749 aufer det Stadt $\mathfrak{B i}$ irbburg verbrennet worben, an ein zablreid berfam: meltez Bolf getban, und bernada aus gndoigs fiem Befebl einer boben Sbrigleit in offents liden Druat gegeben von P. Georgio Gaar. S. J. 4. (Wirbburg in Der 5gofbudboruterei.)

## Dielgeliebte in bem ちerrn!

©゙8 bat bex geredte Gott fdom in Dem alten Reftament

forgen, und mit benen nudforudididften ©trafen zum © $d$ reden ber ganzen शadmelt jeberzeit belegen wollen. Die Cbanander; unter welden allerbanb elberglaub, Wabrfagerty " und 3auberey eingerifien, bat er vollig bertilyt, nady jenen Wortei-Deut. c. 18. v. 19. Omnia haec abominatur Dominns et propter istiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo. Diefes alles if bent byerrn cin forreul: er mirb fie aud bey beinem ©inzug um folder $\mathfrak{l a f f e r}$ millen bertilgen. Dem Rónig Gaul bat Gott nidt efenber bas Ficid und Reben genommen, alz biz er 1 Reg. c. 28. v. 8. bey einer Sauberin um शatg und Sứlf angefudt, wie anmertt Petrus Blessens. Dam Pythonissam. consulit in montibus Gelbóe, cum filis meretur interfici. Dem Rónig Ochoziae, welder in feiner Prantbeit ben Beels zebub angerufen, laffet Gott burdi ben Propbeten Eliam c. 1. v. 4. zum gróften £endrofen bedeuten: De lectulo, síper quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris. SBon bem Bett, barauf bu bid gelegt baft, fouft bu nidet tommen, fonbern bee zobez fterben. Sejabel war ber 3auberey beftig ergeben, wie zu Iefen 4 Reg. c. 9. v. 22. adhuc fornicationes Jezabel Matris tuae, et veneficia eius multa vigent. Dciner
 if nod im Sdmoang. $\mathfrak{A b e r}$ eben beffentwegen ift fic bom genfer berab gefturgt, und won Sunben gefreffen worben.

Durd Den פropheten Midadam bat Gott die 3er: fiotrung Serufatem, und anberer Stabte, fo megen 3auberey, und dnderen Miffetbaten erfolgt iff, Deutlid borgefagt : perdam civilates terrae tuae, et destruam
omnes, munitiones tuas, et auferam maleficia de manu tua, et divinationes non erunt in te. Mich. c. 5. v. 11. Sd mill die ©tadt in beinem Rant, unb alle beine $\mathfrak{B e f f u n g e n ~ z e r f t i b r e n , ~ b i e ~ B a u b e r e y ~ m i l l ~ i d ~}$ yon betner Syand abjdafien, und daz æabrragen folk unter bir nidit fepn. Durd ben Mropheten Nabum bat
 Den Untergang angedrobet: 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 geidethen uat ber vielfältigen Unteufdbeit wils
 alle 3auberer, Exod. c. 22. v. 18. maleficos non patieris vivere. Die Sauberer folf du nidet leben laffen,

 fondern auf bas genauefte zu beobadten; bahero mam jemalen einige llibeltbater yom £eber zum $\mathfrak{T o d}$ follem verdammt merben, fo erfordert ee bie Billig = und Ges redtigfeit, baf man bie 3 auberer vor allen jothamen Straf unterwerfe; feynd Dieb; Straffenráuber, Ebes bredjer und anbere bergleiden nad benèn Rediten bee ToDes fauldig, mer wird fidy erfübnen, bie 3 auberer Davon aubjunebmen? e\& ift ja Sauberey ein Begrif faft aller erdenfliden \&aftern, Gdandtbaten, und Mbjø Meus lidfeiten: ess wire daburd belédiget Gott famt feiners jungfrauliden Mutter und allen Seiligen, dann die 3auberer ©ott bem Serrn, friner úbergebeneventen Diuter und allen Seiligen auf abidnodren, felbe nad), allen Sraften laftern uno vermaledeyen. ©\& mird dadurdf
beleibiget bie Gbriftatbelifde Rirde, bann 3auberer berídiedene 尺irdenceremonien, wie aud bie von ©brifto eingefegte, und zum Seelenfeil der ßirden binterlaffene ©acramenten mifbrauden und j山adoen. ©\& wirD Das burch beleidiget daş menfaliate ©ejaledt, dann 3auberer mit Dem $\mathfrak{T e u f e l}$ 'felbften bublen, und bie Dronuing der menf(d)liden शatur überfdreiten. ©Ez wiro Daburd be=
 ftand, wo es ibnen nur immer móglid, anfeinden. Ȩs merben dadurd beleibiget lebjafte und leblope Gejdoipf, dann 3xuberer, wofern eż (bott zuláfict, folde jammerlia bej@doigen und zu Grund ridten. Y̛nermogen beffen bat man billig zuallen, fonberlidizu chriftlidien 3eiten, mider bie Sdmarztúnfler und '3auberer eine fatarfe Unterfudjung borgenommen, und fid bemübet, felbe Durd) Feuer and Sdmerd aufjurotten. Ranfer Constantinus Maghus hat miber bie 3 nuberer; wie zu lefen lib. 9. Cod. Tit." 18. 1. 3. et 4. Febr empfindidide Sttafen auf= gefeget. $\cdots$ Rayfer Valens bat allen feinen Rrdften wiber die Sauberer aúfgeboten: atz er im Sabr Shrifti 370. ervie: Menochius (jarreibt Cant: g. c. 24.) fidh nader Añtiochiam begeben, fenno viele angeflagt morden, als Whitten fie Dutd' SCdwarjfunft erfahren wollen, wer Valenti in ber æegierung nadtfolgen múrbe: Diefer Gfurmig war wor ©ott verbamlid, und murbe won Valente unter Rebendffrafe berboten: nidtz befte meniger weiken bie Şenden daṡ Gbriftenthum gebaflet, und gern suf bem $\mathfrak{Z b r o n}$ einen beydnifden Rayjer gefeben batten, fo baben etlide auş ibnen einen Drenfū yon £orbeerbolz verfertiget, und mit verfludten $\mathfrak{W e r}^{2}$ orten um befagte Wififenjdaft den Zeufel angerufen, mornad fidh bann

Gefunben, bãe einer, befien Name von benen ßudjfaben T. H. E. O. D. feinen $\mathfrak{H}$ nfang bátte, ber Nadfolger Valentis feyn múrbe: fie Goften demnad. gadnzlid, Theodorus, ein Seend, múrbe ben Thron befteigen: albaber Valens yon ber Gade Nadridyt erbalten, wur: Den Die ভdmarzfúnftler famt Theodorò gefánglid) eins gezogen und Gingeridttet; es wurben anbey Die $\mathfrak{B u}$ úder, melde von Der Sdmar $=$ und 3 auberfunft gebandelt, in Denen $\mathfrak{G} d u j e r n$ mit grojem $\mathfrak{F l e i}$ aufgefudet, und in obnaablbarer Menge offentlid verbrennet; veridiedene Senben aber feynd borfommen, maffen fie felbft ibre Sauber = Búder, bamit folde nidt gefunben múrben, entweder ins Jeuer, ober ing Wafier germorfen. So
 peft auzzureuten fid ernifhaft beflifien, fo meit ift feine (Seredtigfeit anzurúbmen; daper aber aud bie redtmifige Sdranfen úbergangen, und an"manden unfdulbigen Menjden fid bergrifen, bierin if ciner Tyranney und Ungereddtigleit zu bejdulbigen. Ein befierez $\mathfrak{L o b}$ ver: dienen andere Rayjer, peldhe forool im orientalifden, alz occibentalifden $\mathfrak{R e i d}$ in $\mathfrak{B e f f r a f u n g}$ beren 3 aubercrn yon bem redten Weg nidt abgewiden, und anderer Un\{duld zu vertbadigen nidt vergefifen. Einez unfterb= liden $\Re$ Rubmz if infonberfeit múrbig Carolus V. nadi Deffien Constitution Artic. 109. dic 3auberer lebendig follen verbrent werben, weldez̧ audt nod beutigeŝ $\mathfrak{x a g e z}$ wird in bag wert geridtet.

Ein Exempel, über weldess die gange 绿lt erffaunen
 Dezె, $\mathfrak{2 l m t z}$ und © Cefdledtz Maria Renata gewefen, unb


## 358

aufgeridtet, ift feinem aus̉ unz unbefant: jebod eradte id és nidt fúr úberfúgig, einen etragè genauern, mie: mol furgen Beridt bavon abzuftatten. Maria Renata, aus Múnden gebúrtig, wurbe alz ein Find yon 6 biz 7 Gabren in ber ©egeno Ring in Sberiftrcid burd einen Officier, in weldern fidi glaublid ber boje Geift verftellt batte, zur 3auberey angeêübret; und weilen die Şoll ben Namen Maria nidt erbulten tan, wurbe igr an fatt befien zugelegt Ema Renata, jo burd Werfeggung bez Budjfaben M beifet: Mea Renata, meine Wisiederges bobrne. Jodlfjabrig ift fie fdon jo meit tommen, Das ibr bey benen zauberijden $\mathcal{B u j a m m e n f u ̈ n f t e n ~ b e r ~ F u ̈ r f ~}$ ber Finffernif den erften $\mathfrak{F i a n g}$ zugeftanden. $\mathcal{U m}_{\mathbf{m}}$ das 190e Saftr ifrez $\mathfrak{A l t e r}$ ift ife, wierool mider igren Willlen, in das jungfraulide, wegen guter Difciplin, und geifts: liden £ebenswanbel allezeit berúbmte, obnnocit ber Stadt Wúrzburg gelegene Rlofter Untercell, Den Befebl ibrer' Eltern zu erfüllen, eingetreten, allwo Die reifende $\mathfrak{B o d}$ lfin bergeftalt mit ©dafz=120Ife fid bebecte, dấ man Durd cinen falfoten $\mathfrak{Z}$ ugendidecin betrogen, felbe nidt erfente, ja wegen vermeynten $\mathfrak{B e r b i e n f l e n ~ e n d l i d}$ andern alz eine Cubpriorin vorzufeģen fein Bedenten batte. Wobin bab थbjeben deez allgemeinen Seelenfeindez babey gezielet, ift leidt zu ergrúnden: er fudte nemlid dordh fein taugs
 Gopt verbinderte, und Maria Renata burd) 50. Faabr, weldde fie im Rlofter zugebradt, nad ibrer eigenen $\mathfrak{Z u f s}$ fage leiner einzigen Rlofterfeele jdaben tonnte; fo wolte ber Satan burd diefe feine Sflavin bie $\mathfrak{F}$ Buth an benen Reibern auşgiefen: ç̉ verfubte derobalben Maria Rénata

 ofneermertt eatweder Denen comaifen tingemeugt, oper





Stadoem nun vielfattige Uurfand if peldor r: unt cime
 verfanocige) Matiam Renatam alz eine Giftetin foldher und anbemi grofen UCheln fattfam verrathen; fo murbe fie ùber allege, worin fie betlagt morden, anfánglid bon einer boben geiftliden Dbrigteit. benen goiftliden Æedten gemáß examinirt, bernad dem Brachio Saeculari nad $\mathfrak{U n m e i j u n g ~ b e f a g t e t , ~ g t i f t i d e r n ~ \Re e d t e n ~ u ̈ b e r g e b e n , ~ a n d ~}$ befunbenen Dingen nad , vom Reben zam Tobe vecbammet. Die nad Carolinifder (Souftitution gebubrende: Strafe ift zwar wegen der preifmúrdigiten Sbro sjadfúrifit. ©naben angebobrnen Elemenz, wie and aus andery crbebliden Ubiudten gemildert, indem Maria Renàta nur bur Daz Sdwerd ift bingeridftet morden : jedod ift ibr todter $\mathfrak{L}^{2}$ eib, weldger jesst auf Diefem Sbeiterbaufen miro pers brent werden, Dem Geuer burbebalten; bamit von ber Sauberin nidt daż geringfte übrig bleibe; und pogar ibre Gedddtrie in Die Miden verinft. Warum: abet Gott zu

 aug̈breden laffen, frefet mir zwar nidt zu, bierin bie
 eż mid, eŝ fey gefdeben aus. folgencen $\mathfrak{U r}$ Ifaden: Erft: lid wegen benea Unglaubigen, bann eş giebt zu umprn Seiten foldje leute, weflde weder an Sjeren, nod 3amis
berer, nod an zeufl; nod an Gott plbfen glauben:
 Subftanz, ald weldhe nur corperlid ober teiblid ift, anjutreffen. Diefe Unglaubige múifen aus bermaliger Segebenbeit (mann fie nidt bollig vernunfitos fenn mollen) unmiberppredflid ertennen, dấe auf ber Welt feyn Sexen and Sauberer, mithit aud \{eufel, von weldeed fie ibre
 um jene Drbeneßperfonen, weldde Maria Renata beqaubert, anzubòren: wase giltes, ibr werbet gefteben, da Menfden verborgen fey: weilen aber bas, mas verborgen if, man meber feben, nod füblen ober mit sadnben greifen, fondern nut alleia aus benen Wúrfunget merfen tan, fo mū̂ es̊ notbwendig ein leiblofes und geiftlidez .2sefen fenn; folglidy mußeb Grifter geben; und weilen bie einbeimifde Feinbe ober Geifter in benen Befeffenen auf Die Sirdenbefdimodrungen geDemúthiget, endlid aud
 cinem weit madtigern Geift, uemlid Gott, welden Die Sirde anruft, antermorfen fern: intelligite insipientes' in papulo, et. stulti aliquando' sapite Ps. 33. v. 8. mertt ess bodi ibe Unmeife unter bem $\mathfrak{B o l f}$, und werbet einmal migig ibr $\mathfrak{N a r r e n . ~ Z w e i t e n s ~ b e o u n f t ~ e s ̧ ~ m i d t , ~}$ (Gott babe bie Sauberey Mariae Renatae lafien offenbar cwerden wegen benen Gaubigen, bamit fie reifer, als
 allen fey, da mir mider bazz zauberifde \&efdmader,
 geiftlide W3afien ergreifen: audh wab groje ${ }^{5}$ bforg Denen iGftern obliege fúr lbre Rinder, weldae, wenn fie aller: Wanb ©efindel anvertrauet, ober aud von ifren Eltern
verfluatt und verwúnjdt merben, leidt inß̉ Teufels jaino und Stride verfallen. Drittenz, megen jenen bosbaften Ebriften, weldhe Durd Die gunftirtunft, Zauberfpiegel, ober fonft aberglaubifde Şánoel baza, waz̉ von dem freyen Willen Gottez und beren Menidien allein abbangt, zu mifien beginnen. Diefe follen ibr 彐ugen erófnen, dann aud fie ( $\operatorname{bbj}$ don fie ez nid)t vermutben) unter Die $\mathfrak{Z e u s}$ feezzunft geborren, und nad) aller Sđdarfe fennd abzuftrafen. Wiertenz will ©ott burd Daż gegenmártige Spectacul'alle Unlauterfeit, weldhe (wie id) eş aus bielen Gefdid)ten ermeifen fónte) zur 3auberey bie nddjfe Forbereitung iff, benen $\mathscr{B e l t f i n d e r n}$ verteiten.
$\mathfrak{U u}$ dem aber, waż finh mit Maria Renata zugetragen, fan man weber ber catbolifden Rirde, nod Dem geifts liden Srbensfitano, nod ibrem Gaterland etwas ver: , ünftig vorrupfen; Dainn nie Sirche wird vergliden zeljen Jungfrauen, unter weldent feynd fủnf tlage und fúnf thoridte: einem 2 fier, auf weldem nebft vem graigen Das luntraut bervorroddfict: cinem Netg, in meldem fenno gute und faule Fifdoe: einem Sdaffall, in meldem nidt alfin gefunde, fondern aud frante, idabige, râubige Sdafe fiad befinden. So wenig ber Simmel von bem £ucifer und feinem थnbang, und Dą́ Marabieş von ber Sdlange cinen Sdanoflecten ererbt baben, eben po menig if burd Mariam Renatam ein Sdanbflect von Seiten Der catbolifden Rirdie zu befúrdten. Simon, ber $\mathrm{Er}_{\mathrm{z}}$; zauberer, und Nicolauz̧, einer auธ̂ benen fieben Diaconiz̧, melder cin Ęrfekger morben, war nidft fáhig, ben ©lanz Der erften Rirde zu berbunfeln: wie folte dann eine zaus berifde Rlofterfrau ber ©゙bre unjerer Rird)e, ober aud De8̌ Drbenfftandz jum Nadtbeil gereiden? Die Ebre
und Seiligfeit ber apoftolifaen $\mathfrak{B e r f a m l u n g ~ i f ~ b u r d ~ b i e ~}$ Bosbeit Эubd nidt gefdmaddt morben. Ein ©icb, weldaer fid wiber $\mathfrak{F B i f e n}$ und Willen Deş Şausbaterz in bem Şauê verftedt, if bem Şauşvater zu feiner ©dande und Unebre; wie foll baun burd) eine Zauberin, weldse int Plofter cingefaliden, ber Drbenêftano gefdadndet werten? biefes ift befto meniger moglid, weilen Maria Renata nidt einmal in ber $\mathfrak{Z y a t}$ felbit ein Mitglied des Orbens geroejen if, indem fic als eine 3auberin fidh Gott bem Serrn, bem fie abgefdworen, burd) brey Ges lúbbe nidt aufridtig verbunben, fonbern nur bem ©dein nad cine Sprofefion abyeleget: aud meilen fie die Sauberey nidt im Drbensftano, fo eine Zugendfdule if, fondern in ber-Welt erlernet bat. Die Urfaden, welde fireiten für bie Ebyre Der Rirde unb Dez Srbenêftandes, fieben aud für bie Ebre bez Baterlandes. Syrien bat feine Sdande von Suba und Simone Mago, wie folte man folde bann bem $\mathfrak{B a t e r l a n t}$ Mariae Renatae aufburben? aus ber æegebenbeit, weldhe fid ereignet, tónnen mir vielmebr dą gute, alz bópe berauz gieben, bann mir baben barauz zu berounbern, erftenz die goittlide Ffirs fidtigfeit, indem bon Maria Renata nad eigene be: fintnis feine cinzige Silofterjungfrau in fo vielen $\mathfrak{J a b r e n}$ zur 3auberey verfübrt morden, Dann Gott bat gemadet für beń beiligen Srben, welder nad genugiamen Sproben gleid) Dem 2leer, weldees ben ©daaum, uno nidt die
 3 moeitens baben wir anjubeten bic unendlide © Gutigfeit Gottes, meilen dem Teufel jene Eeele, weldee er'fo ges raume 3 eit in feinen.Rlauen gebabt, Durd) eine befondere Bnade miederum entrifien morden. Da fan id mid. nidt
cinbalten, DaE idh nidt mit einem beiligen $\mathfrak{A p o f t e l}$ Paule aufidrene: ubi autem abundauit delictum, superabundauit gratia. Rom. c. 5. v. 20, mo bie ©únde úberfand genommen batte, ba bat aud bie Grabe nod reidlider überband genommen, dann Maria Renata Seit ibrer Gefángnis mebrmalen, audh nod dffentlid auf bem ©eridtplag Dem Keufel abgejdnodren, ibre
 Deş b. Benedicti reumúthig gebeidtet, und curch prics fterlide Gerwalt davon entbunden, Durd baę allerbeiligfte 2ltarfaframent cin und baş anderemal geftirtt, mit vollem Wertrauen auf die unendidfe $\mathfrak{B e r v i e n f t e ~ G e f u ~ G b r i f t i ~ b e m ~}$ $\mathfrak{Z o D}$ entgegen gangen, und ben ©dmeroftreid uners fotroden empfangen, mit gànjlider Bereitwilligfeit taujendmal, wenn es in ibrem $\mathfrak{B e r m o g e n}$ ftunde, baß Reben fúr ibre Súnden Gott Dem Serrn aufzuopfern. $\mathfrak{B o r}$ ibrem Enbe bat fie mir anbefoblen, die Rlofter: jungfrauen $\mathfrak{z}^{n}$ Untercell, aud) alle allbier jegt $\mathfrak{Z n m e s}$ fende in ibrem Namen inftandigft zu bitten, baf fie um ©ottez willen die grope gegebene $\mathfrak{Z e r g e r n i z ~ i b r ~}$ pergeiben; und für ibre abgeleibte Seele bey Gott offterz, wofern fie nod einer Æeinigung bebúrftig, anfleben wollen. Whorin Dann boffentlid alle catbolifde Sbriften willfabren werden. Uebrigens bab id nadt bem von Эbro §odfứrfll. ©̧naben mir aufgetragenen gnábigften Befebl alte zu ermabnen, dáf fie vor beş $\mathfrak{T e u f e l z}$ Betrug fidh redft vorfeben, verbotene Bủder,' fo einige vorbans ben, aus̀ denen Şaujern jdaffen, und alle abergldubifde Keufalmittel vermeiden follen. Sage Derobalben zum Sdluf mit dem beil. Upoftel Manle Ephes. c. 6. v. 11. et seq. Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare
adversus insidias Diaboli，quoniam non est mobis colluctatio aduersus carnem et sanguinem，sed aduer－ sus Principes et Potestates，aduersus mundi Rectores nebrarmm burum，contra spiritualia nequitiae in coelestibus，Propterea accipite armaturam Dei，ut possitis resistere in die malo，et in omnibus per－ fecti stare．Siebet an Den Sarnija（Sottezె，auf baf ibr befteben tonnet mider Die beimlide Madftellung Dez Jeufelz：bann mir baben nidt ou tampfen wiber Jleifa und Blut，fondern miber Fúrften und Bewaltigen，wiber Die Regenten ber Welt，welde in Diefer Gimfernisె bers joben，wider bie jdalfthaftige © Seifter in ber ミuft．Darum ergreifet ben Sharnija © Gotteş，auf baf ibr am bojen ञag Fiberftand thun，und in allem wie，Bolffommene befteben modget．ひmen．

## II．Die Jexensfúかe．

WSie－im \｛eben，auf der $\mathfrak{B u ́ b n e , ~ j a ~ i m ~ M i t t e l a l t e r ~ n a d ~}$ einer neuerbinga won einem geiftoollen Gelefrten bertbeiz Digten $\mathfrak{J}$ beenverfnúpfung，felbit in ber Sirche Ernftez̉
 mit einander abmedfieln；fo ift，mo＇z bie Matur ber Sade gebietet，audb in ber Eiteratur gleider $\mathfrak{F}$ edficel an feinem redten Srte．Sind dod Saden und Weinen úberall fo nad beyjammen，bã baz alte ©pridmoort． faton fagt：Wiel £aden gibt（erzeugt） $\mathfrak{z b r d n e n}$ ， Das nidt blo yom phyifiden Wafier ber Tbranen，fons dern moralifa werfanden feyn will．－Und fo mag benn ，neben einer $\mathfrak{J e x e n}=\mathfrak{P r}$ ebigt eine Sexen＝尺íde bier
ibren Mlag einnebmen. Eine munberlide Ruade, it Der é gar feltram zugebt! £abater bat fie in ber, in dee vorberigen $\mathfrak{A b t b e i l u n g ~ b e r e i t s ̧ ~ n a d h e r ~ b e f d r i e b e n e n ~ © d u r i f t ~}$ De Spectris burd einen Sriginal s Rupferfid ber: Gerrlidt, und zwei grope Didter, Sbatespear und Gocthe; baben fie befungen.
 fo fteft eine furze Befdreibung berfelben zur Berans f(daulidung ber 3auber: und Sexenperiode Der $\mathfrak{B o r}$ zeit bier an ibrem ©rt. Das Rupfer an fid ift nidt übel, und fár den Gegenftand, bem eè gemiomet ift, úber bie Gebúbr Tauber gearbeitet.

Das Banze fellt natúrlid eine Rúde vor. Linfz, zur Seite eives Reffelz, ftebt bie Seare, eine bagere, lange Geptalt, nidt, wie gemóbnlid, mit Xiefaugen, fondern mit einem bunflen, balb gefdlogenen Bliat, ber ftarr auf den Reliel geridtet ift. Das Scaar bangt ibr fruppidt um den Ropf, in Der búrren Sand balt fie ben \&offel, mit Dem fie im Feffel rúbrt. Daez feuer lodert bod auf, Der Reffel iprubelt. Redtz, Der Sere gegen über, figt auf der Grbe ein $\mathfrak{T c u f e l}$. Sein Ropf ift
 Die Sodrner fehlen nidt, eben fo menig die $\mathfrak{p f e r d e f u f e , ~}$ Die $\mathfrak{F l a u e n}$ ùnd Der ©dmpeif. $\mathfrak{U m}$ bie Sdultern berum bàngen ibm Flügel, wie Flebermaufe : Flügel. Er fieft
 bod über Dem Reffel, famebt ein anderer $\mathfrak{x e u f e l}$, mit einem $\mathfrak{J a a j e n f o p f , ~ l a n g e m ~ b u ́ r r e m ~} \mathfrak{L e i b}$ und grofen Flügeln. $\mathrm{U}_{\mathrm{m}}$ Den Reffel berum famirren $\mathfrak{S a u b e r}$ geifter,
ferner ©dlangen, Eibexen, Flebermáuie, © rits len, meldee fíd, burd teufelijde Praft gezmungen, in denfelben binein fúrgen. Die nidt gutwillig modlen, fitbet ber Teufel, weldder am Reffel fist, mit einem eijers nen Saten binein, ben er in ben Slauen balt. Zaf Dem $\mathfrak{B o d e n}$, um den Feffel berum, liegen $\mathfrak{Z o d}$ onfino den und 3aubers Arduter, außerbem frieden darauf berum Sdlangen, Giberen, Nattern, Rroten und bers gleiden 3 ierratben der ©ddpfung. Sm Sintergrund fegt ein æodtengerippe mit einer ©enfe.

शun merben, wie id boffe, audi biejenigen Refer, melde vielleidft nod menig, ober nidtz bon einer Sexens tuade gebort baben, bie Sdilberung berfelben, wie fie Cbatespear und Goetbe gegeben baben, um fo ins terefanter finden.

> Syafezpear's Jexen= $\boldsymbol{R}$ áde.
> ( かiacbeth. Xufug iv. Auftritti.)

Donner. ©rey feren.
Erfic fexe.
Dreimal hotrt' id bie Sage fdregn.
3 wefte fefe.
Dreimal, unb cinmal baş ©tadelfidmein.

## Dritte Sere.

Şarfner *) ruft: 's if Beit! 's if Beit!

[^91]Erifeserm
Um ben Reffel falingt die Ficibin;
$\mathfrak{W e r f t}$ Diej(Fingeweio hinein!
Sodte, $\mathfrak{D u}$, bie Nadht und Kag
Unter'm talten Steine lag,
Monatlanges crift fog ein,
Sn ben Topf zuerf binein!

## alle.

Ruffig, rủfig! nimmer múbe. Feuer brenne! Meffel fiede!

> Erfe Sere.

Cdilangen, bie ber Sumpf gendbrt, Sodt und zifdt auf unferm Ђeerb! Frofdizehn thun mir audd baran, Fledermauß̧baar, f̧undeछzabn, Dtterzungen, Stadjeligel, Eiberpfoten, Eulenfuigel, 3auberह halber, werth ber wruit, Gied und tod, wie Sollenbruth!

## 2lle.

وíftig, rúfig, nimmer múbe! Feuer brenne! Reffel fiede!

> Dritte Dese.

Thut auct Dradjenfouppen bran, Sereñs Dumien, Wolfezzaht, Dez gefrà́'gen Grehundes Salund, Sdierlingzwur, zur finftern Stunb Augigegraben therall, Subenleber, 3iegengall, ©ibenzmeig, bie man vom Stanm, Bei bes Monbe ほerfinftung nafm,

Zürlentafen thut hinein,
Zartarlippen, $\mathfrak{F i n g e r l e i n}$
$\mathfrak{J n}$ ©eburt erwirgter §naben, Itbgelegt in cinen ©raben.
Wifdt und rúbrt eg, baE ber .Brei Zúdtig biat und fareimig fey, Werft aud, bann mirb's fertig feyn, Ein ©etrds yom Tyger brein!

## alle.

Ruftig, riftig, nimmer múbe! Feuerbrenne! feffel fiede!

> Erfe Sexe.

Run fůhlt'z mit einez Sáugling B Blut, Dann if ber Sanber feft und gut.

Sefate erfacint; mit orey andern feren.
Sat gob unb lob berbient ibr,
Sd Iohne Seglider bafür.
Tangt iegt, falieft um ben Seffel eudj, $\mathfrak{I n}$ Reihen, Jeen unb ©lfen gleid. Damit bie Đinge, bie brin fiegen, $\mathfrak{B o n}$ eudd ben 3auberfegen friegen.
alle.
Feuer brenne! Reffel fiede! ! !
かufifuns ©efang:
Beifter, fdwary, weif, grau und blau!
Wie int eudd aud nennt,
Rủbrt $\mathfrak{u m}$ ! rúhrt um! růhrt um!
Růhrt, mag ibr růbren tonnt!!! -
(3Ractety tommt.)

## Gocthe＇z Sexen＝Rúd．e．


शuf einem niebrigen Şeerbe feett cin grofer Seffer $\mathfrak{u b e r}$ bem feuer．Sin bem Dampfe，ber babon in bie Şobe feigt， zeigen fid veriditiebene Geftalten．Eine Weertape firgt bei
 lauft．Der Meerfater mit den Sungen fift baneben unb wârmi fich．Waribe und Deate ber $\boldsymbol{\Omega}$ úche fino mit dém felto「amfiten Şerenhaubrath ausgefdmưtt．

Fauf．Mephifopheted．
かeprifopbeles．
Dis Ibiere etblidend．
©ief！meld cin zierlidjess Gefolectt，
Dab if bie Magb！Das if ber Rnedt！
Bu Den ミhieren．

Dic §biere．
Beim ©dmanfe，

3um ©dhornftein ginaub！
Rephifopheles


## Dic ミbiere．

So lang mir ung bie פfoten madmen．

> 刃ephifophetes ;u faunf.

Wie finbeft bu bie zarten ©hiere？
§auf．
So abgefamatt，ars id uod je was fabt
II．
24
sepbifopbeles.
Rein, sin Đizcourzs mie biefer ba, Sif g'rabe ber, ben id am liebfien fûbre.

Sepgifopbeles fid bem seffel aiberno.
So fagt mir bock, verfluctite 刃uppen Mas quirlt ibr in bem Brei herum?
Und biefer Ropf?
Sater und Rakin."
Der alberne Tropf!
Er fennt nidt Den Ropf, (Gr tennt nidt ben תeffel!

Den Webel niuam hite
$\mu_{n 0}$ fer bid in Sefiel!
fant
-weldjer biefe seit uber yor cinem pauberipiegel getanber.
$\mathfrak{B a \varepsilon}$ \{аh' id,? Weld cin himmlifah, Bild
3eigt fidd in biefem 3auberfpieget!
D! \&iebe leibe mir ben fonnelften beiner Fingel, Uno führe mid in iff ©effilo!

Der ficfiel, welden bie Ragin biăher aufer शdt ges lafen, fägt an uberzulaufen; ez entfeht eitre grofe flamme, meldje fum Sdornftein binaub falagt. Die Soere tommt Durch bie Flamme'mit entieslidjem (ofidgrey herunter gefahren.

Berbaminter Zhier! Berfludte Sau!
Berfáumf ben Reffel, berfengft die zrau!
$\mathfrak{B e r f l u c h t e छ ̉ ~ T h i e r ! ~}$
Jaufi und ærepbifopbeles erblidend.
Wab if pab hier?
Baz wollt ihr ba?
Wer foltid fid sin?

Die fènerpein
(End) in’s cffbefu!
©ic fabrt mit ben © daumldffel in ben Sefficl, umb parikt glammen


Nepbiftopbeles,
wellder ben WBebel, ben ar in per Sand batt, untebrt, und unter Dit ©lafir mud ఇoppe falagt.
©ntzivey - entzwey!
Da liegt ber $\mathfrak{B r e y}$,
Da liegt baz Glas!

Der Kact, bu शaz;
Bu beiuer Melodey.

Erfennit bu mid, © ©erippe! ©djeufal bu!
Gefennf bu beinen Şeren und wititer?.
Was balt midt ab, fo fajliag' idisu
Berfódmettre Didy und beine Sadgengeiffer!

## Dic Sete.

D! Sgert, verzelift den roben (Gruß!
Geh id Doud teinen Mferbefup.
Wo find benn eure beyben $\mathfrak{R a b e n ? ~}$
פepbifopheles.
Four biefmal fommit bu fo bavon;
Denn freilid) if es eine Weile fatut,
Daß mir une nidht gefehen gaben.
Die Sere tament.
Cina und Berfand yerlier idd fatier, ©ch' id 'ben Sunter ©atan mieber Ђhier!

## geppifopbetes.

Den $\mathfrak{H}$ amen, Weib, werbitt' id mir.

## 372

## Die Dere.

Warum ? Wab hat er euch gethan?

## Reptifopbeles.

Cry if faton lang in'z frabelbuch gefdrieben; Altin bie Menfdien finb nidgt beffer bran,


> Die Sepe.

Rua fagt, ibe Şervert, was igr fakaft.
Weptifopbeles.
Cin guteg cstas you bem betanntep Saft

## Die §erc.

(tsar gern, bier hab' id eine Flafde, 2luc ber id. felbft zubocilen najdje.
érife.

Dod meln eb biefer Mann unyorbereitet trinit, So tann er, miff ibr mohl, nidht eine Stunbe leben.

Rephifopheles.
Cr if ein guter freunb, bem eठ̄ gebeifert foll; Sch gonn' ihm gern babz Befte beiner Stůde. Sieh beinen Streig, , fprid, beine Sprúde, Und gib inm eine Kaffe boll!

## Die Sepe

mit reltiamen Geberben, jieft einen ભrcis, fellt bie Mreetagen binciu, welde bic Jadel balten müficn, bringt cin Bucd, minlt Saufen, und fângt an aus bem Fucce fu betlamiren.

- Du muft verfitin,

Uno zwey las gebn,
Uno brey mach gleid.,
Cobift bu reich.

$$
\begin{aligned}
& \text { Wertier bie Bier! }
\end{aligned}
$$

Go fagt Die Sger,
PRad Sicben und eqdt,
Só if's youbradt!
Und Reun if ©ins,
Und Behn if teinb,
Dab ift bag Şeren = (Einmals๕ines.

## Meplifopbeles.

©berug, genug, o! treflide Sibylle! GFieb beinen Krant herbei, und fulle Die Gdare rafd bib an ben Rano binan.
Die Sete fidentt ben Erant mit vielen Eeremonien in cine
 stamme.

Seppifopgeles.
وur friid hinunter! Smmer zu!
Gs wiro dir gleidy bas Sperz erfreuen.
ßift mit ben Teufel bu und bu,
Uno miluf bid bor ber flamme fdeuen?
Die Sere Lost ben stris, gauft tritt beraus.
Yua nur gefdawind und laf bidf fûbren,
Dut nuff nothwenbig tranfpiriren!
sauf.
Eaß̉ mid nut \{dnell nod in ben ©piegel \{dautu!
Dab frauenbito mar gar fu fdodn!

## æepbifopbeles.

Rein! Rein! bu Touf bab Mfutter aller frauen; .
Rua bald leibhaftig, bor bir febn.
ecifí.
Du felbit mit biefem \{rant in Reibe,
ほalo yelexen in jebem wribe.
the Tragedy of Macbeth. Lond. 1745., W0000n fid in ber Éqdienburgifden Ueberjeß̧ung Sbafeêpear'в B: XII. cin furzer ${ }^{2}$ Hubzug befindet. - equd in ber interefanten ふెeitfdrift: Die Forgeit B. II. ©t. I. ©. 52.f. über Daş ferenmefen, fo mie in bem barauf folgenben \#uf= fas G. 63. úber ben Geifterglauben ber פorgeit und cinige $\mathfrak{F o l f a f a g e n - b e r ~ S d w e d e n ~ b e f i n d e n ~}$ fid fadbbare, zum \{lteil bierber gebdrige Toinge, weldhe zu einer anberen 3eit in ber 3. B. berüffidtigt werben follen, ba gegenmertig ber Matum daju gebtidt.

> 1II. Diebeilige Margaretba, beræeufel Beltiz, und ber Rombarbe; .
> ober
> wanberborlide Seltfamfeiten fur gefdidaliden Beranfdanlidung bes zenfelseand zaubers glaubenz in ber dateren driflideñorgeit.

## Die beilige prargaretba.

Whe geiligen batten mit betm surufel zu tampen, ber
 wonig whtofe pit Welt und fidd felbit befampfen:, aud mit Den bofen unfidtbaren ©ewalten mufte ber Sampf -beftanbensr, unte ifnen bet Gieg entriffen merben.

Unter allen belligen firauen und Jungfrauen bat's in Diefem Rampfe Niemand weiter gebradt, alz die beilige $\mathfrak{M a r g a r e t h a , ~ D i e ~ b e g ~ T e u f e l z ~ e n d i a d ~ p o ~ m a d a t i g ~}$ ward, daf fie ign ia ber Ceffalt eines Drablen an einem
rofenfarbenen $\mathfrak{F A n}$ bden bin fübren tonnte, mobin fie mollte*). ECinmal bat fie Den Serrn auf den finieen
 Den $\mathfrak{z e u f e l}$ in fidtbarer. Geftalt zu feben, um fid mit ifrem gebeimen geind in einen perionliden Rampf einzulafen. Die jungfrdulidide Selbin war faum vom © Sebet aufgeftanben, fo fiat fie einen erideredtiden Dradien, welder den ganzen Raum beß Rerferz einzus nebmen idien, und fie zu veridlingen fidh bemàbete *).
*) Jin ben alteren zeiten wurbe bief an ibrem Gebdatnigtag ffters in natura et ad vivum vorgefelt. Ef ging ndalidy in eiter SRafdine yon bemablter Leinwand, welde cinen ungebeutren Dradien vorfellte, ein Menía, ber Elafterlange ©abweif bed Drader aber, Der unten (mie in Sapbaeld ©emddlpe ber h. §argaretha) ein Sad batte, wurbe von angeletteten (eufeln regiert, weldite, widbrend fie felbit bie Seilige nedten und peis
 millen beljandelt, ja bisweilen feht ubel mitgenommen wirden, índen es, gleidfam an innen feinen zorn gegen bie Solle auds lief. Diefer cine aug bringt Das æittelalter lebbaft vor bic Pbantafie, da man ben $\mathfrak{x e u f e l}$ furdstete, und $\mathfrak{u}$ gleidjer zeit mit Sobn und Jngrimm behandelte. - Bettaciten wir bets gleiden Diage im Geif ibrer zeit, fo werben mir nidat Daruiber laden; fonbern wir werden Mandees barin mit 23 ehs muth, ia mit religiffer, Sxubrung anfebin. Ramentlid Eommen in Bey Gefaidate Der b. Rargaretha rubrenbe, fetbe romantifas Wieblidye Buage vor, und fie bat zu einem ber berrlidfifen wheifter:
 ettha. - Dief æillonis befindet fich unter ber aufichrift ©ieg be§ Glaubens bor meinem Mndadtsbud fur bie gebilbete Jugend, (Franfurt a. か., Dritte vers mebrte und berbefferte Muflage, 1817.) wo id es ausfubrlidet bédrieben babe. Es fellt ben Moment Dar, Da Die Seilige mit ber ©iegespalme in Der Şand ùber Den Ruden Des Drachens cinber fobreitet, Der Getuer fiprubt and fid trampfoaft unter ibrem $\mathfrak{J u g f t r i t t ~ b a ̊ u m t . ~}$
**) Sier fimmen bic 5te unb 6te Firdl. Eection am Eage §Rars gatctba's und ber Historia Lombardica sive aurea-Legenda

Ealein, fie madte bas 马eiden bess Preuzes und ber Drade borf mitten entzmei uno veridnmanb. Unmittelbar biers auf fab fie einen bapliden Burjden ibr gegen über fitgen, ber cinem Mobren glid und befien Sjande feft auf feine Snice gebunden zu jeyn faienen. Sbn feben und ifat mit beiligem 3orn anfallen, ibn bei den Saaren nelymen; дu Boden ftủrzen, raufien und übel zuridten $\rightarrow$ noar einge. Wabreno diefer ©cene, bie Durch cin belles sidat erleudtet waro, bas in'z Gefangnif firablte; erbliatts fie Das Яreuz Deş Serrn am Simmel, morauf eine meiffe
 o! Margaretba! Dubaft die soblle úberwanden. Die Zhore Des paradifes ermarten deine $\mathfrak{A n}$ : Tunft. - Nach abermaligem (bebet fegte fie bem MRohren Den Fuß auf den Mopf und pradi: Sage mir deinen Ramen. Da antroortete ber © Cratze: Jdifann Dir meinen $\mathfrak{R a m e n}$ nidt fagen, fo lange bein Fufauf meinem Ropf febt. Sief' inn erft zu: rúd, Dann mill id oir meinen $\mathfrak{N a m e n}$ entbedien.

[^92]
## Der Keufel Beltiz.

Sier tomen mir nur in ber degenbe nidt fort fabren, hevor mir nidt unfere Rejer mit den folgenden PRirabilien auz ber Damonen= Welt befant gemadt baben.

Seit langen 马abrbunberten if ber Sonig Salomon als berübmer ©eiftertenner utho Geiferbefdamdrer ges priefen: ©don zu ebriftỉziten war er bafur ans ertannt gofengus fdildert ibn alz foldjen. In ben foderen Yabrgunderten murben 3 auber : und $\mathfrak{B}$ afd wodrugib búder unter feinem, Samen gefdrieben *): Eze exiftiren eine Menge Regen den von feinem magiqden תüntien, momit fich bie Exprciften in ber früberen 3eit berum trugen und nod jegt berum tragen.
 in Diefer Sinfidt bon Galoman erzablt; ift bas folgende:
"Der Sonig Salomon war-der gróste phyilofoph, Der úber alle Dinge phifopppbirte uno bie polffommente Renntnía aller Eigenfdaften Derfelben befaf. "1 Ron. IV. 29-34. Diefe Gabe mar ibm yon obea berab geidentt morben, zur æoblfabit ber Menfaen, benn fie ift yow grofer. Wirtung uno 'Rraft gegen Die Damonen: Er bereitete aud alferband 3 anber mittel, modurd Arants beiten gebeilet und vertrieben werben, binterlié farifts lid mebrere Befinmórungb=Formeln, yor meldaen Die : $\mathfrak{T}$ eufel, wein fie folde boben, fid dermafien fürbten; Dá̃ fie auf ber: Stelle weiden, aud niemalz wiebertom: men. Hind diefe (Galomonifde) Manier, æeufel

[^93]wegzubannen, ift febr gemein unter meinen Landsleuten. Denn id felbit babe gefeben, dás einer meiner Belapnten, ein gerviffer ©-leajer, in Gegenmart Des $\mathfrak{F e p}$ pafion's und befien Sobnez $\mathfrak{z i t u z , ~ f o ~ m i e ~ b e r ~}$
 Solfen bat, melde boñ Beiftern befeffen raren. Die Urt und $\mathfrak{B e t i f e}$ Peiner Puten beftand Darin: ©r legte an doer unter die शafe bez Wefefienen eineri Siegefring,
 war, beren magifdie Srdfe' und Wirfungen ©alomon umfturbtid bejdrieben bat, uno ber Geriud biefer Wurzef zog fofort ben §eufel auz ber Naje bes Befeffenen, fo Daf ber arme SRann zur ©rbe nieberfiel; bann befdmoor Eleazer ben Reufel fid fort zú paden uno niemalà mieber in Denjelben binein zu fafiten:' watbreno bief borging, nannte ©leager ben Namen ©alomong, uno fagte melirere, bon Salomon felbftafgefegte und vorgefdxiebene Fefdmodungz = formeln ber. Ellbbenn fellte ex, um ben Oinwefenben feine Sunft und Die mundervolfe Praft feinež Finger defto augenidacinlidet zu zeigen, in ciner tleinen Entfernung von benfelben ein Béden boll $23 a f f e r$ bin unb gebot ben Keufel', meldeter aub Dem Menfden auggefabren war, burdf umftopung Diefez Bedenz ben 3 ufdauern ein 3eiden zu geben, baß er ben elenden Mann gdnglid verlâen babe. Wie num aud bief wirflidy gefiab; fo zweifelte Niemand weiter an ber' grofen Ciniidt und Weizbeit Salomones, w

[^94]Diefe ©telle if die Brundlage bon allem berf padtes. ren $\mathfrak{Z x d u m e r e i e n ~ u ́ b e r ~ © a l o m o n ' z ~ e r f t a u n e n s ̧ w u r r o i g e ~}$
 barbuê und Geratian bis. zu den neueften ©eifterbes. fobwodern, ©afner, Sdrepfer 2c. 2c. DaE ※bens theuerlidifte von elllem ift bab folgenbe Mabrden. Um aller $\mathfrak{T e u f e l}$ und Dadmonen, wo móglid, auf ein Mal Loz zu werden, bannte Galomion cin paar Millionen Regionen son zwei und liebenzig Sollen = Rónigen in cinen grogen fupfernen Reffel, den er bei Babylon-in cinen ©umpf verfentte, EEz waren mit yon ben'madds tigften $\mathfrak{F}$ blyenfúrfen barunter, Belith, Belial, शbs modi und ※ndere. Fatalerweife erfubren bie Babylonier etroas von diefem Reffel, glaubten, eş moddten ungebeuere Sddage barin feyn und - gruben ibn beraus. Sin bem Hugenbliad, ba fie ign zeridlugen, flogen alle die Regionen $\mathfrak{T e u f e l}$ beraub, und verbreiteten fid yon शeum über ben Erbboden *).

Bon diefen Keufeln war nun aud) " $\mathfrak{B e l t i z}$ " einer, und jegt tomnen mir in unferer ©effididte wieber fort fabren.

Margaretba lúpfe ibren fuE und - ber Mobr begain:
"Mrein Name ift Beltiz. Sab bin einer bon ben Teufeln, welde © © Iomon in Den fupfernen Refifel
*) Rut Belial'n gefiel's bei ben Baboloniern. Er blieb bci ibnen und ward bernad ald ein Gott Doce Edike you ibnen serebrt. Sad Eann bier æutes nur furs beribren. Husfübrlideer bandelt you bem \&llen N. Gcott in fentocitung det Sexerei, Bud XV. In Der augemeinen deutiden. Encoclopdoiebabe id unter bem artifel Befaimisungss Sunf auch felbit umfandidider von diefen zodbeiten gebandelt.
rinipette. 218 bie Babylonier aber ben saffel in ber Mreinung, Golo varia zu finben, entzwei folugen, ba flogen mir wieder heraus. Seit der 3eit liegen wir auf ber \&auer, um Die Seelen ber ©eredten zu erbajden unt zu peinigen. Sad namentlid babe barnad.getradtet, Did) in'z Berberben zu fturren. . ひaber Du gaft mid. sibermundan.
§ierauf 30 g Die Sceilige ibren fun zurud, und wég war ber $\mathfrak{T e u f e l}$.

## Der Eombarde.

Ein Eombarbe, Die orfodidte bat und feinen शaz
 frommer सut gewefen fey and pon fめlidten Sitten, abs gemandt von ber Weelt unt nur auf bab Seil feiner Geele bedadt - alfo ein Qombarbe bort und liest von Mita garetha's Rampf mit dem Draden und Dem Miobren. $\mathfrak{F b r}$ Sieg âber Den $\mathfrak{T e u f e l}$ entlammt feine ©eete. Er
 folder Sieg vergónnt war, und glaubt $\mathfrak{i f m}$, Dem $\mathfrak{F}$ ungs
 $\mathfrak{z a r t e n} \mathfrak{J u n g f r a u}$. Er mùnidit, mit bem $\mathfrak{Z e u f e l}$ fid) wie
 tonnen, und bittet wiederbogit Den Seren barum. Ers fúllt mit diffem Gedanfen gzbt er einmal Mittagz, ba Die Sonne am lidtem Simmel ftand, in's Geld, um Gott unter fraiem Simmel feinees 5yergen $\mathfrak{B e r l a n g e n ~ i m ~}$ Gebet vorjutragen. Gr wdblt Dazu einen fritlen abges lejenen Flect bor ber Stabt, eine æiefe, in ber Mabe bon einem bidten ©febuifd. Sier mirft er fidi auf bie


Den Rnieen ba liegt, trit auf einmal eine lange bagere meiblide Geftalt auz dem naben Gebuifd bervor, zujams


 erblidt, trit fie erfdroden zurúd, madt mit Dem Rechen tine brobende Berwegung gegen ben Betenden, alz folle er'z nidt wagen; fid ibr.zu naben, uno gólert und gur: gelt babei laute, body unverftándidide \{oine. Şa! ruft ber Rombarbe auz; freubig aufipringeno, bift bu, Da, \{eufel! - Syat ber Serr mein Gebet erbort!— Wirb mir endid dab ©lúd der beiligen Mar:
 fid wuithend auf bie zitternbe feltfame Geftalt, erwifdt fie am Sopf und reift fie zu Boden, fdidagt ibr mit ben Fduften in's 2ngefidht und auf Die Bruft, trit fie mit ben Fufen und wárgt fie an ber ©urgel." 3ulegt, alz fie feine Stimme mebr bon fid gibt, ninmt er fie, um feines Siegs refht zu geniefen, mie Der Cllephant, ber zu bem lingft tobten \&eidmam beffen, ber ifn gefrinft bat, nod cinmal zurúd fegrt, uno ibn mit ben $\mathfrak{F u}$ ăen zerfiampft, bei ben Jaaren uno faleift fie, woll beiligen Sngrimmz, auf ber Wiefe berum. Cin jungeè MdDden, Das bie graufame Scene auż Der êntfernung fiebt, lauft in die Stabt und madt $£$ Rarm. Wan bemaddtigt fid Dez beiligers Rajenden alz̀ einez̧ Stragenråuberẑ und Modrderz. Man fragt ibn mit Erffauren, was̉ in ber welt ign bod. babe bewegen fonnen, dief arme; elende, taub fitume
 et, now immer von beiliger $\mathfrak{W u t h}$ und unbdnbigem $\mathfrak{x c u s}$


Gandeft! Gott bat meingebet erbort. Sababe mit dem \{eufet gefampft und ign barnieder. gefdlagen! - Er wird in Die Ctabt gefübrt und. wor ben Stabtridter geffellt. Wit freubiger Unbefangens
 fein flebentlidese ©ebet erbort und ibn gerwúrbigt babe, perfônlid mit bem Keufel zu támpfen, ben er in ber. Rraft Gottez auc glúaflid) zu Woden gefalagen, und eben auf der WBiefe an den Saaren berum gefdleft babe,
 Dez̧, úber diefem frommen $\mathfrak{F}$ ert gefangen genommen $\mathfrak{G a b e}$. Der æidter meís nidt, ob er einen Unfinnigen, cinen Glaubensbelden, oder einen Bdfenidt yor fid bat, und

 blide yor ibrem Énde Durd ein Wunder nebft ber ßers. nunft zugleid ©prade und Gefodr, bittet fár ibren $\mathfrak{M d}$ roer, beidtet, und frirbt felig in ©ott. Der beilige Bicens.
 Deş jungen Qombarben, nimmt fid peiner an, uno er wird auf beffen Súrbitte feiner Jaaft entlagen, worauf er auss Spanien (wo alfo die Scene borfiel. Die Stadt ift nidt genannt.) wieder nad feinem Baterlande, $\mathfrak{Y t a =}$ lien, zurúd reijet. -

Diefe, Gefaidate doer Regende.fteft unter anberem (benn fie ift nidts weniger alz̧ unbefannt, und befinbet fid felbft in mebreren Mrebigten auf ©t. Margarethen= $\mathfrak{x a g}$ ) in folgendem alten und feltenen $\mathfrak{B u d f e}$ : Speculum Exemplorum ex variis in unum congestum,
omnibus Christicolis salubriter inspiciendum．Ar－ gentor．1495．in Fol．，wo fie Distinct．8．alz bab XVIIte Exempl．vorfommt，Daş zu betradten alten Cbriftglaubigen Selen anempfoblen wirb．

Solde Gefdidtezzuge alzz bie，movon in Diefem 2 ufs fak die Rede geroefen ift，verfegen in eine Welt deß Bergangenen，morúber die ふeit nun langit ibre Furdie bingezogen bat．Nber menn eş angenebm iff，baż Ents fdroundene im Gemutthe aufjufridaen und in lebbaften $\mathfrak{B i l d e r n}$ vor bie Whantafie zu bringen，fo werben Ers zablungen ber $\mathfrak{2 r t}$ jeberzeit ein grofes $\mathfrak{S n t e r e} \mathfrak{e ́ e}$ baben nidft allein für ben bentenden Geift，fondern audy fur
 in die $\mathfrak{B e r g a n g e n b e i t ~ b l i d e n ~ f a n n , ~ w e i l ~ d i e ~ C b e g e n m a r t ~}$
 für den gebildeten Mienfaber erbât，daf er die Bergans genbeit und dic 3ulunft fidy barin mit gleider Riebe and Zheilnabme angueignen berfegt＊）．

## IV．Eine Sellfeberin beiden Montaniften．


Die Montanifen ober \｛ogenannten phrygifめen Propbeten waren Sdrwarmer，wenigftens Entbufiaften， Die fid gottlider ©ingebangen ruabmten und（Gefidte faben． Niemand fragte zu ibrer 3eit，ob die neuen propgeten

[^95][^96]wirflidúbernatúrliden eingebungen auggefegt, ober ob fie blope Sdimarmer feyen. Die frage war blok, ob ibre Gingebungen und $\mathfrak{B i f i o n e n}$ von $\mathfrak{G o t t}$, bder bon Dem Zeufel berrübreten. Dief darafterifirt jenezి Seit alter, und infofern gebort aud biefer 3 ug bierber und und in gegenwartige Bibliotbef. Die Mriften erflarten fid für erfereş, und, baitten die Montaniften ibre Sittenlebre nidt übertrieben, und roảren ibnen nidt einige angefebene aliatifde $\mathfrak{B i f} \mathrm{d}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{offe}}$ nod zur redten 3eit in den 23 eg getreten; fo múrden fie zum Nadtbeil bez Cbriftenthume bie berrfdende Wartci geroorden fegn, und bie Ratbolifer unterbrúăt baben. Die angefebenften Sirdenlebrer idjonen fie, wie z. $\mathfrak{B}$. Grenảuz, ber nit: genos cin Wort gegen Wiontan ppridt, doer waren leb: bafte Berebrer bon ibnen, wie $\mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}^{2}$. $\mathfrak{Z e r t u l l i a n . ~} \mathfrak{A m}$ meiften - und diés verbient alzz zugleid biftorifád, und pindifd merthúroig vorzúglid bemerlt zu werben - am meiften zeidneten fid bie $\mathfrak{W}_{3}$ eiber bei biefer Martei burd $\mathfrak{B i f i o n e n} \mathfrak{a u}$, bon benen der $\mathfrak{R a m e}$ einiger eine firdens biftorijal Unfterblidfeit erlangt bat.
$\mathfrak{F o n}$ einer Diefer $\mathfrak{p r o p b e t i n n e n}$ ober Sells feberinnen nun gibt unz \{ertullian in feinem für Die $\mathfrak{U n g}^{2}$ getologie und $\mathfrak{D}$ amonologie fó interéfanten Bude de Anima, Das mir in ber vorber gebenden enbthei $\mathfrak{l u n g}$ idoon ofterz angefúbrt baben, cine umftánolidere Nadridt, bie um fo merffoúrbiger ift, ba fie zu den fprediendften Parallelen zwifden $\mathfrak{A l t e m}$ und Neuem, Das gemefenem und eben Dajenendem Beranlafung Darbietet. Der Rirdenlebrer mirft bie grage auf: $\mathfrak{O b}$ Die menids lide Seete eine fidtbare (forperlide) Geftalt $\mathfrak{b} \mathfrak{b e}$ ? - Wie er fie entfdeidet, wifien unfere Refer aub
bem erften $\mathfrak{A u f f a g}$ in ber vorber gebenben $\mathfrak{M b t b e i l u n g ~}$ bereits．AMferoingz，fagt er，if bie Seele torperlider Natur，und bat Sugen，Shren，eine Sunge und anbere ©lieder fo gut als der Rodper，nur feiner，lidtartiger und verflarter．Diefe Bebauptung bemeif＇t er nadd feiner $\mathfrak{Y r t}$ theilỉ auż Bernunftgrúnben，D．b．auß Brrúnben， Die ibm feine Sermufft Darbot；Die ím vernûftig zu fenn fdienen，theilz aus der $\mathfrak{b}$ ．Sdrift und der： Sdópfung＊）Des פReniden，namentl．wie in $\mathfrak{H b t 5}$ ．IV． Num．I．fめon bon unz bemerft ift，auss ber Gefdidte yom reiden Mann und armen $\mathfrak{L a z a r} \mu$ ，endlid－ $\mathfrak{a}$ ив Den neueffen Sffenbarungen und $\mathfrak{F i f i o n e n , ~ b a ~}$
＊）Er bat bierúber feine eigenthuimliden Gebanten！（bot aud） Jrentus tragt beinal＇dabnlide bor！）bic man bei ibm felbf
 C．XX．XXI．Die Sauptgedanfen find ungefdbr folgende． $\mathbb{E}_{8}$ gebt yon 1 以of．II．7．aus．Diefer Doem Gottes．if bie Geele．Er fuilte，als ibu Gbot bem Menidjen cinblies；ben gatijen Soirper dus，und betam baburd eite bem leibe gleide Geffalt Hic erit，feģt er binju，homo interiot，alius exterior etc．Sun fomme et auf Den $\mathfrak{x r a u m}$ ，ba wir uns Des inueren かRenfden ober der Ceele，indé der exib rubt，zum
 fidy bie ©eele（sber ber innetlide Mettid）weiter aus，（naimlid obne baf fie ber ©ubfan！nad）vetmebrt wird！）etra wie cine Setaflplatte qud obrie Wermebrumg ibter ©ubfant Dod cine grópere \＆usbebnuitg etiangen fant de Anima C．XXXVII． wobei Die Eeele obgIeid forperlid），bennodi）nadj ibm als uns theilbar gebadt merven mué，weil fie fonf ferblid wáte．－
 Das Einjige！Xuch et balt bie Gecte für fidtbay and farecibe
 Gefaltmit ibrem sorperbabe，belbauptet er mie \＆ets tulliati，und felbe das ©flecidnía，Deffen et fidy biebei bes bient，bat 2ebnlidfeit mit \＄ertullian＇s jsorftellungen． Wie das Waffer in einem Gefás，fast et，wetin es Darin ges frieret，bie zorms Deffelben annimmt，fopafenfidiaud Die Beelen dem Sorper an und baber deffen Ges fialt．Adv．Haeres．Lib．H．C．XXXIV．S，1．C．XIX，u．f．w．

Die Geele in Den Efftafe Der Begeiferten wirlida alfo fey gefeben worden, was er als ein 3eugniśs © ottes bafür aufuftellen fein Bebenten tragt, báp die Seele in ber $\mathfrak{z h a t}$ eine foldhe Farbe, Form, und totrperlide £ineamente babe, als lie von ber bell: febenoen ©dmeffer, Da lie im Cocit oder ber Rrife ges wefen, fey erblidt morden.

Uno fo fommt or nun auf baş, was zunddfif den

"Da wir, fagt er, bie geiftiden ©aben aners temen; (er rebet bier geradezu als Montanift, die fíd von ibren Wifitnen unter anderen diefezs 2luzbruáz bes Diénten) fo find wir felbf aud gemúrbigt morben, aud
 (oder ber $\mathfrak{B i f i t o n e n}$ ) tbeillaftig zu merden. Wisirllid bes findet fid eben eine Sdwefter bei uns, bie bie Gabe Der Difenbarungen befigt. Esemeiniglid fâflt fie jebeß̉mal madgrend unferess fonntágliden ©sottezbienftez in eine Effafe (Rrife). थlsbenn bat fie (roie metbrere unferer gegenmadtigen Spelljeberinnen *) mit Engelnund
*) a Jd rebe biefes unendidic Befen. (Dief faciat nidt bibliida ; reyn, benn nad bee Bibel bat nie Jemand Goct sefeben, als ber Eingeborne yom ञater.) Eie, Eie, Eie, id, alles if nut Gins. Sa yernebme $2 B e$ fen, Die weit you uns entiernt find, fie werben fid) wicber mit uns sercinigen sc. 2 . Gant befdiftigt mit cinem Diefer yollfommenen $\mathfrak{B e}$
 geben Eann. Sd weiß nut, Daf id mit der Şand Eiacer, sber cia Ding zuriat fitef, boll meldem id ein finbernis befuirdetete 2c. Id bin nidt mebe auf Eroen, aber id bin nod nidgt febr bod. J由 bin umringt you feligen WBeien - fie untertursen mich, fie tragen mid. For. æic feben Sie fies 2 . ©ic find febr leidt, wie ciat

© eiftera Umgang, ja zumeilen mit bem Serrn felbit. Sie erforjdt aldibenn einiger SJerzen. ©ie beilt $\mathfrak{Z n d e r e , ~}$ Die ber ※rgenei bebürfen. (3ullez, wie jegt!) Das Rejen ber b. Sdrift, Die ※bingung ber Symmen, Die Rebr: vortråge und Ermabnungen, Die Júrbitten fúr búlfo: bebúrftige Mitcbriften geben ibr Stof zu ©efidten (inner: liden $\mathfrak{J n t u i t i o n e n ) . ~ M a n ~ r e b e t e ~ i n ~ b e r ~ \mathfrak { B e r f a m m l u n g ~ }}$ cinmal, id erinnere mid) nidft mefr genau wase? yon ber ©ecle, ald unfere ©dmefter eben im Geifte (Prife) war. Nath geendigtem Gottez̉bienfl lief fie erit baę übrige $\mathfrak{B o l f}$ fortgetn, bemn bab thut fie jebesmal, wenn fie unż Daş mittheilt, maş fie in ber Cffafe gefeben bat, Da man benn $\mathfrak{A l l}$ ezz einer genauen Unterfuduung unters wirft und e®ె forgâaltig prúfet. शlępenn beridtete fie unze, fie babe cine Geele in leiblider ©effalt ges feben, (ostensa est mihianima corporaliter) tie gefdienen babe, ein Geiff zu feyn, (spiritus videbatur) aber bod nidt leer, (inanis, formloz) unt
fagen, wie idf fie feble, weil eic nidt feben, wie id febe $2 e$. Jd füble mid empor geboben, und wie in ber \&uft famebend, und mir foien, ald ob wobltbitige geifer mein gefen unterfuigter. Jd fabbeutlid ibret fedisummid. bex, und andi siele anbere, bie aber enternter waren, unb mid nidet beruibrten $2 c$. Sald lab id cine unermeflide wolbung nebe
 yon welder Gtrablen ausgingen, bie alle Gecifer umgaben $3 c$. $3 c$. Sd febe in bem פRittlpunft, cin Sentrum von lidt; feive weifen glanjenden etrablen verbreiten fid allerwarts, yab

※usfug aus bem magnetififacen ₹agebuabes Ritters yon Warberin, in y. Reyers Fldtera fúrbibere wabrbeit Exfe Gammlung, (fffurt., 1818.) ©. 214. 217. 222. 223.
 fondern bie Geftalt faien fo bejdaffen, ald ob fie feft gebalten (teneri) oder betaffet werden fónte. Sie mar zart, belleudtend, (lidtartig) von einer luftars tigen Farbe, fonf in $\mathfrak{A l l e m}$ ciner menf(ididen Geftalt zu vergleiden - (tenera, lucida, et aërei coloris *), forma per omnia humana.) $\mathfrak{Z}$ ertullian betradtet biefe $\mathfrak{F i f i n o n}$ ald einen farten Beweiz fúr feine Bebauptung, Das bie ふeele nidt rein: geiftiger, fondern geiffig = forperlider Matur fey,

Sd erlaube mir bier feine einzige meitere Bemertung $\mathfrak{u} b e r$ biefe mertiwúrbige Gtelle. Eine Warallele baben mir in ber Ueberidirift gegenwirtigen $\mathfrak{A u f i a z a g e z ~ a n g e s ~}$ tundigt. Sie liegt in ber ©adje felbft. Demn aud in Diefer Sinfidt fúgen mir aufer bem Wenigen,
 indem bei bent Rampf berridender, weit yon einanber abweidencer Meimungen jeber ber 3eit und Cbegenmart nad Diejen Beziebungen fundige $\mathfrak{l e f e r}_{\text {a }}$, Die fid ibm Dar: bietenden Parallelen obne 3 meifel ben feinem Stand: punft aus am liefften felbft gieben búrfte.

[^97]V．Eaderlidfeiten allerband $\mathfrak{A r t}$ zur $\mathfrak{B e r a n s}$ faaulidung Dez．Damonen：Éngels Zaubers und jexenglaubenz in ber $\mathfrak{F o r}$ geit．
 Dámonologie，bic an Uniinn 彐⿰亻ez übertrift，was man fid nur borzuftellen bermag，find Die æeufel nidt foroobl gefallene Engel，alz unteife ©efaipfe，Mifs geburten．Die urjade，die bavon angefübrt mird， ift Die folgende．Der bodrgelobte ©ott erfduf fie zu alferleģt，am શbend beż leģten Sぁópfungztageż．Der Sabbatl ubereilte ibn aber，bebor er nod redt fertig was，baf er ignen feinen orbentliden forper wie den anderen Engeln gebem fonnte．©̌z verbrof fie，Dá fie allein yom bodgelobten Gott fo filedt bedadt worden waren und fie rebellirten beşwegen gegen ibn．Buxtorf， ©ifenmenger，Sあottgen，ほolf u．N．baben weits lauftig biebon gebandelt．WBir befalten unz vor yon थllem，wenigften son bem Widtigeren，was wir in Diefem $\mathfrak{A l f f a g}$ zur Crbjeiterung Der £ejer nur flúdtig berubbren，in ber 3．B．an Sit und Stelfe bie ndberen： biftorijonen Exórterungen und Beweife zu liefern．－ Wollig unglaublid ift＇z，was in júbifden Cdrriften über 1 ほRof．VI．1－4．yortommt．Die Bne Elohim， beren bier gebadt mirb，find Teufel oder Damonen， weldde effen，trinten，fid fortpflangen，und fterber， fonft ibren Dualitaten nad Frefer，©dufer，Maufbolbe， Unflatbe u．f．w．Unter ibnen gibt＇z Die jogenannten

finben, ibre Exctemente an Orten abjulegen, woo man's am wenigften vermutbet, uad baburd die Renfden in peinlide $\mathfrak{B e r l e g e n b e i t ~ z u ~ b r i n g e n . ~ ( © . ~} \mathfrak{A b} \mathfrak{t b}$. IV. Num. V. s. 4.) (2ud Die Bublteufel, welde im Sexenprocé eine fo groge æolle jpielen, gebdren zu ibnen.
 bis inn Mofe umbradzte. Sie finnen Tag und $\mathfrak{R a d}$ t
 Diefen Riefen : Damonen mebrere, die $10-20-30$ Meilen lang grof find. Der Rónig $\nabla_{g}$ bon Bafan, Dem Moie mit einer $\mathfrak{A x t}$, die einen entjeglid langen Ctiebl batte, und indem er zugleid babei cinen §up ober ©prung bon zethn ©llen in Die Ruft that, Dod nur einen Sieb $\mathfrak{u b e r}$ 'm Rnddel beibradte, war ciner bon Diefen Ddmonen. Sieb, oben $\mathfrak{M b t b}$. IV. N. V.

Eine fúrdterlidje $\mathfrak{R o H e}$ fpielt ber Tobesiengel, ভas mael in ber júbijden Keufellebre. Er if über und über yoller 2ugen, und febt zur 3eit, wenn ber §rante ftirbt, zu beffen Şaupten, ein blogez ©dywert in ber Gano baltent, woran ein Tropfe Balle bdingt. Diefen laft er in Deş ©terbendea Mund fallen, wobon er ftirbt und berfault. Wujerbem gat jeber ©terbenbe nod. Den fogenannten © ganz Entjeglides if, Dafe es bier unter ber Rategoric bon edderlidfeiten gar nidt beftrieben werben fame. .

Die Meiniger ber Berbammen find nidt æeufel oper bofe geifter, fonbern was das allerabideulidffe ift, gute © eiffer ober © agel., benen ber bodgelobte Cbott Dief angenebme Gef(d)afte übertragen bat, und bie bebe megen Engel Der ©trafe beipen. Die §ollle if balb

Feuer und balb Saaget. Sie beffebt aus ficben' ungebeuen großen, bon einander abgefonberten $\mathfrak{X p p a r t e m e n t s}$. Sede. Wobgnung ift fedşiziymal fo grop, als̊ bie, weldje úber ibr ift. In jeter $\mathfrak{W o b g n u n g}$ fino 7000 sodjer, in jebem Iod 7000 Rikge, in jedem $\mathfrak{R i s} 7000$ Grorpionen, jeber Scorpion bat 7000 Gelenfe, unt munderbar ! in jebem Celente nidt aud) - 7000, fondern nur 1000 Zommen Galle ober ©ift. Die Strafengel beż bodge= lobten Gottez martern die Berbammten gerade abmed) felno ein balbez $\mathfrak{J a b r}$ im feuer, und ein balbez $\mathfrak{J a b r}$ im $\mathfrak{j}$ agel. $\mathfrak{W e n n}$ die $\mathfrak{B e r b a m m t e n ~ i m ~ F e u e r ~ f i n d , ~ f o ~ m u ́ n j d e n ~ f i e , ~}$ mieder im Shagel zu fenn, und wenn fie im Sagel find; fo buntt ibnen ber J̧agel befimmerlider, als babs geuer. Dann werden fie bon ben Keufeln ausgeladtt, und bon ben Engeln Der Strafe um fo barter gepeinigt.

So eriduredtid bie Sodue ift, fo ergeglid if bagegen
 Ebelfteinen: Sedzig Engel fiebn über bem Şaupt einež jeden ©erediten, bie fagen zu ibm: Geb bin und in beinen Sonig mit friboen, diemeil bu im Gefes fubiret, baft, melduez bem fonig vergliden miro nady pjalm 119,
 bie fingen unaufborlid. Der Ungeftaltetfte im paradiefe if gleid bem $\mathfrak{F a b b i} \mathfrak{J o d o n a n , ~ g o t t f e l i g e n ~} \mathfrak{Y}(n b e n t e n s$, (ber ein febr f(doner Mann gemejen feyn foll.) Die Grudt am Batm des \&ebenş, ber mitten im paradiefe fteht, bat 500,000 彐zten bez̧ ©epjdmadza, beren teiner Dem anberen gleid ift, und auf ibm balten fid beftandig 600,000 Engel auf.

ひber genug an biefen $\mathfrak{y b}$ robden aus ber júdifden
talmubifa $=$ rabbinifden $\mathfrak{A n g e l o l o g i e ~ u n d ~ D a d m o n o s ~}$ logia！＊）
$\mathfrak{B i z}$ zu welden Eaderlidfeiten Der Damonens glaube bei ben \＃lexandrinern oder Neu＝Mlatos nifern auģebildet murbe－aud babon fónnten bier sunberlide Dinge angefüfrt werben．Wir wolten aber flatt eingelne Geltamfeiten beraus zu beben，deren－
 fallt，lieber ein poar Stellen aus porphyr anfübren， weldden eş aud）niddt an Räderlidfleiten fehit，die aber zugleid aud in biberer biftorifぁer Beziebung dußerf
＊）Dod Eine edarliduleit，melde uns fo eben nod beifalut， múffen mir，uno menn aud nur in einer Mote nod anfubren， weil das Ladderlide barin mitelid in＇s 彐bentbeucrlide und Erotesfe fibergeht．Wefanntlid zant ein aduter Rabbiner teine eimige，aud nod fo gleidggíttige Sandung bes lebens vets sidten，obne Dá er eine Renge talmubifds＝rabbinifact $\mathfrak{B o r s}$
 abfameiden eine Gadje von Der alletaferfen widtigf̣cit． Es exiftiren cine §enge rabbinifder ©agungen Daruber，wie man fid die nagel abfaneiben mûfe， $\mathfrak{w} \mathfrak{n} \mathfrak{n}$ man fid bie Siaigel abidneiben muffe，wo obet an meldent Drt man fidd bie Nágel abidneiben muiff und endich，wanu fie abgef（ditten find，was man mit Den abgeídnittenen $\mathfrak{N a g e l n ~ a m u f a n g e n ~ b a b e . ~}$ Die Eadje wiri yon bem bodgelobten Gott fár fo gans ers faunlid）midtis gebalten，dafe er nad Dem Sobar redisilis かyriaben Engela den Muftrag gegeben bat，Dariber au wachen und yon zeit zu 3eit genauen offigiellen Papport besbalb ebjuftaten．Denu bie uebertretung jenes gebots， beift es im Gobar，fann ben untergang ber welt fur folge baben，and bem ganjen menfaliden Gefalede ben Fod uber deñ Salb bringen！！！Der
 gelologie，Den id．fenne！
midtig find für Daz, wazz mir in bem erften 2 uffas Der vorber gefenden $\mathfrak{A b t j e i l u n g} \mathfrak{u} b e r$ Den Geifters und Damonenglauben in ber alten $\mathfrak{B e l t}$ gejagt baben. Wenn man folde gelejen bat; fo miro man lidt mit Den bon unż Dort angefưbrten, unş jeģt foladerlid) borfommenden $\mathfrak{B e h a u p t u n g e n ~ D e r ~ R i r d e n v a t t e r ~ u m ~ f o ~}$ leibter ausfôbnen, weil man den bamaligen allges meinen Welts und $\mathfrak{Z e i t g e i f t ~ b a r a u s ~ e r f e n n t . ~}$ Porpbyr'z, Dez̨ bcrúbmten pbilojophen uno Denfers Whilofopheme úber bie Ddmonen=Welt bemeifen, Dâ man'z nidt nótbig bat, fúr jene ebrmúrbigen alten Sbriftenlebrer num nod eine $\mathfrak{Z}$ pologie in biefem Stúde
 Gebenden ( $\mathfrak{A b t b}$. IV.) úber bie $\mathfrak{Z n}$ niditen ber alten $\mathfrak{W}$ elt in Betref der Rórperlidfeit der Geifter und Dantonen zu bemerfen veranlaft gewefen find, ift baz Folgende biftorijd boddf interesant. Wir mollen die Oeukerungen Poprphyr'z burd feine eingige weitere Bemerfung unterbredien, und bemerten nur nod bas Einzige, daf die verfdiedenen Stellen, welde mir nad Snfalt uno splan bezz gegenmartigen $\mathfrak{Z u f f a g e z z ~ z u f a m m e n ~}$ gereibt baben, alle auz $\mathfrak{P D}$ orpbyr'z̧ Buad de Abstinentia ab esu carnis Lib. I. *) genommen find. Was in irgeno ciner $\mathfrak{B e g i e f u n g}$ auf $\mathfrak{A b t h}$. IV. Num. I. von Jinterée ift, ift Durd gefperrrte ©drift bemertlid gemadt.
"2lle Seelen, Geifter uno Sntelligenzen, weldhe aus ber allgemeinen Seele (Weeltfeele) bervor gebn, wheile Deż Univerfumz unter bem Mionde regieren, und an

[^98]rinen geifigen feinen Rotper gebunben find, múfen als gute Dasmonen betradtet werben. ©ute Ddanonen find bie, weldee fur bie \$3oblfabrt deffen, wad ibrem Einfluf aubgefegt oder anvertraut ift, allein wirlfam find, fie molgen nun úber gewiffe ふbiere,
 gemafigte Winde, regelmafige $\mathfrak{K b w e d} f$ clung Der Jabreşzeiten, ober úber geroiffe Súmfe, WRedicin, SRufit $2 c$. gefegt fenn 20 . Bdfe oder bdiartige Damonen bagegen find alle Geelen und Sntelligengen, welde den mit ifnen berfinupften geifigen Porper nidt beberriden, fondern fid viels mefr von bemfelben beberriden lafen. Dic ©eftalten ber bifen Damonen, burd welde ibre Ruftedorper bedingt find, find bald wabrnebmbar, balo nidt, und man fami fie nidt genau angeben, weil fie mannidfaaltige Formen annebmen tónen und ibre Geftalten unaufborlid yerándern. Ez if vernúnftig, anzunebmen, Dafi aub ibren Sórpern fietz etwaz aubliefe, und Daf fie mitbin - aud der $\mathfrak{N a b r u n g}$ bedúrfen. ( $\Re$ an ladie nod Yemand über die guten Rirdenvdter, Da ber berübmte beionifde Denfer baffelbe lebrt!), Die Sórper der guten Damonen find mit den © efegen ber Symmetrie uberein ftimmend, wie benn alle dies jenigen, welde unz erjdecinen, nidt anderz bes fohafen find; bie leiber der Bojen bagegen ermangeln allez ©bermaßez, find badlid anzujebn, und eridreden Durd ibre Erjdeinungen ic. Dic bofen Damonen ino Die Urbeber uno $\mathfrak{Z n f t i f t e r}$ allez $\mathfrak{B d}$ fen auf Erben uno in
 Sie erregen Rranfgeiten, befonderz bie peft,

Sungersiotb, Grbbeben, unmáfige Gonnens Gise; (CBerabe mie im Jeren= ફammer!) jic lauera den Dienfotien auf und bringen fie ofters unvermuthet in plosgliche Rebenzagefabren *); fie lieben Şándel, $\mathfrak{A l} u f r u b r$, Srieg uno Blutbergiefen; fie berwideln gern in neue und frembe Meinungen, weil fie fraft ibrer Sdarf: fidtigžeit voraus jebn, dáß dadurd báuąlide uno búrgers lide 3 wifte erzeugt werben. ©ie fino namentlid und insbefondere bie Urbeber yon der Sexerei, \&iebeztrånten
 Sammer!) Woburch fie aber am allergefábrlidften wers Den, ift bief, daß́, fie bei den Menjóden bic Meinung ergeugen, alz madren nidft fie, fonbern bie guten Damonen bie Urbeber aller bicfer unfágliden Uebel. Gie miffen's baber fo liftig angugreiffer, bâ uns ibre
 opfern, weldbe nur ben guten ©Sóttern gebúbren, ja fie nebmen bisumeilen fogar dic. Geffalt der ©ddter felbf

 falte und das oberfte zu unterft febre. Die Ráge ift barum

[^99]Das redfe Gebiet ber boben Damonen *), Deprit ibr Didten und $\mathfrak{z r a d}$ ten geft babin, baf man fie fûr 'sotter balten und alz jolde verefren foll 2 c. Sie jind ezs allein, welde an Dem Gerud und Blutbampf ber gedpferten Zhiere wollgefallen finden; benn ifr euftiorper pflegt davon zu leben, ja er wird farf und fett Durd Dergleiden $\mathfrak{O p}$ fer ${ }^{* *}$ ). Nidt done (Gramo
 Spfer bic Geele Durd Faften uns Entbaltung von Fleifd: fpeifen zu reinigen und bauptfadlidu - nidut von bem Opfer zu geniegen $2 c$. Dief if ©in ©rund gegen bie Kotung ber Kbiere. Ein anberer ift, Dang zugleid
 cine gemiffe, Den Damonen befreunbete odmos nifde ©̧emalt cinflá auf unz erbált, (certe una. cum impuritate mutrinienti ex carnibus et sanguini-. bus hausti, adest nobis potestas daemonica, huic amica etc.) baber felff bie 3auberer und $\mathfrak{B e r g i f t e r}$ biefe $\mathfrak{B o r f i d}$ thámafregel nidt pernadiláaigen, им fid wor ©̧fabren zu fdúşen u, f. w. u. f. w.",
 feiten? ***) $\mathfrak{F b r}$ Erfaunen miro Den bódften ©

[^100]erreiden, wenn fie babei erroàgen, bas Porpbyr ciner der erften Rópfe feinez̧ Jabrbundertè mar, dabeí ein entfdiedener $\mathfrak{B e r t b e i d i g e r ~ b e r ~ b e i b n i f d e n ~} \mathfrak{B o l f z r e l i s}$ gidn, und ber mie man aus Den (geringen) Fragmenten feiner gegen Daz Sbriffentbum geridteten und berloren - geganzenen ©drift iieht, mit den Rebren und ©driften*) bez neuen Weltylaubenz fehr mobl befannt mar. Dã er folde lúderlid) sabentheuerlidye Dinge auz Der Das monenwelt in oogmatifdiem $\mathfrak{F o n}$ bortragen fonnte, und, daf er nie auf den Groanten fam, fid die Frage vorzulegen, woher Denn Det Menid Die Erfennt nif von diefem uberfinnliden Wefen nebmen fonne? - Dief darafterifirt jenes 马eitalter, und ins fofern ffegn, wie gefagt, Diefe $\mathfrak{A l u}$ euerungen Dezz berúbmten Denferz aud in bóberer biftorifder $\mathfrak{B e g i e f}$ ung in Der 3. $\mathfrak{F}$. an ibrem plag.

Der ©laube an Welbrwolfe if nod nidt ganz auzgeftiorben. Welde ladderlid) = unglaublide Dinge man in der Jexenperiods davon fabelte, davon bier nur Dą̂ folgende cinzige Beifpiel!

Der Superintenbent Rimphof erzablt in feinem Dradentonig (Rinteln, 1630.) S. 124., wie bas $\mathfrak{z}^{\prime}$ Gefite ein Wabrwolf geweft fey, welder nadbeme or

[^101]
## 400

nety Menfden unb Stud Wiè zerrifien, fo feye ends liden er mit feiner ebeliden Şau $\underset{f}{ }$ raven ausgangen in ben Waldt Solk juchen, ba bab der Man fid absentiret unt bab barauf furb $\mathfrak{b s e i l}$ naderber in Geftalt eines gravjamen $\mathfrak{W a b r w o l f z ́ ~ f e i n ~ e i g e n ~ S a u s f r a v e n ~ f e l b f t e n ~ a n s ~}$ gefallen, ber zwar nidutz thun tomnen, nur ibr blof ibren anbabenden rotben Rod zerrifien, ano barnad fid bald miederumb in menfdlider Geftalt fehen lajen, vnd bab ber Mann annod im Barte ors dentlid Die Gajelein igrez rotben Rodez bes funden, fey biermit von feiner Fraven angegeben, alles in $\mathfrak{F}$ Babrbeit jo befunden, uno folgende justificirt (yers brannt) morben.

Uuch in bezి Sefuiten, ©az̧par ©dott Physica curiosa fommen mefrere abnlide, wo mòglid nod tollere Gefdidten bon Tbierverwandlungen und nas mentlid von Webrwolfen vor, woven mir cinige in Der Fortfegtung biefeş Muffagez mittbeilen mollen. EEs war in ber Seit Ein $\mathfrak{A b e}$ : und lleberglaube, wie bei Sprotefanten, fo bei Ratgoliten unb umgetegrt.

Cine ber luftigften'zbier= Metamorpbofenaus neuerer 3eit if bie folgende, melde in ber beutiden Ueberfegung Dez Remigius $\mathfrak{z b}$. II. ©. 95. f. vorlommt.

Sìn ©dwodifden (oreifigiábrigen) Prieg nabm eines
 zwo Meilen von Gorlis in Sadjen, Rriegzbienfte bei Den Sdmoden, welder Bólfer damalen in Deutadeno lagen 2c. 2c. Wix tonnen der Umftandlidfeit ber ganzen

Grgảblung nidt folgen, und beben bloz bie wefentliden
 lobt fidy in $\mathfrak{J a b r} 1645$ mit einer $\mathfrak{B u}$ úgersitodter in einer Gadufifden Etadt. Der Falidide mird Dem Maxdden uns treu. : Die Mutter; cine Sere, entocit ber Todter, baf fie fie vaden, und ben Feuter in einen - ©fel bermans bet̂n wolle. Das betrůbte Mådaen fagt eş dem Unges treuen unt marnt ibn. Et ladet fie aubs. Nun begint Der fifldjug und er muf: mit Dem भegiment Die Stabt berlafen. ©Sic find faum ein Paar ©tunden auf bem Maridt, fo geht die Berwandlung vor fid. Seine Caz
 und vertaufen Den Effel fúr cin Maar Grofden an einen
 fein famalthaftez Faturell bei, wirft, die Sadie ab unp übt allerband Mutbroillen aus *), fo da befalten fann und er von Şand zu Şand gebt. Suleģt wird er gar mieber in die Stadt verfauft, wo feine Geliebte mobnt. Indem er bier einmal mit einem Sad auf bem ßuctel vor beren 5austhúre vorúber gebt, ers blictt ibn Das Madden und ruft in ciner $\mathfrak{A}$ nmandlung yon alter Riebe auś: $\mathfrak{A d}!\mathfrak{M u t t e r}, \mathfrak{M u t t e r}, \mathfrak{u} \mathfrak{f}$ er Efelden!!! Soltt es benn nidt mieder cin Menfa werben fonnen?, Warum nidt, fagt bic Olte, wenn bie silien blúbn und er frift Davon. Dieß laje fid ber Efel gefagt fein uno trappt weiter. Nal bei Des Madden' 5̧aus bat cin epotheft gerabe zufalligets

[^102]meife einen Kopf mit $\mathcal{E}$ ilien fithn. ©in paar Monate ppater; als fie blưbn, fommt ber Cfel mieber burd Die Strafte, fleigt mit ben Borberfúfen an ber Wano binano reift Dem expothefer ben silientopf berunter und frift Die Đlume. Augenblictlid ift er wieber - ein Menid und der अpothefer, Der im grógten eifer beraue loumt, um ibn megzuiagen and zu prugeln, tonme fdon zu fpdt. $\because$ "So meit fann nidts uniduldiger und luftiger fenn, ule bief Ber wandlungé: : Midbrden. .2ter mab nun bei
 bie Sgere :bei ber Obrigfeit benuciizte und baff fie mit ither Todter eingezogen, gefoltert uno verbrants wurbe; gebórt nidt mehr bierber, fondern in ben zweit forgenden plufiag von ben Sdirecullidfeiten bez fúnfegnten,

(Wito im nádjfen Zheilc fortgefegt.)
VI. Eine \&dderlidfeit aus bet zweiten fadfte Deś adotzeynten Sabrgundertz.

Dber
merfourdige Bittidrifteines Wefopreafifden ©belmañ yom Jahr 1787, eine angeblide Beauberung betreffenb.
«C88 fdeint, Der \#berglaube fer fo einbeimifa auf bcm Crobgoden, bafer niemalb yollig werde aukgerottet werben fónnen., W3az bisber zu Diciem. Smed gefdeben ift, bes tragt nidt viel, und felfft bie Gegenben und ©erter, bon reelden mair glaubt, daffiie zu ben erleubteten und gereinigten geborten, baben nod febr viele fuffere und
 glaube verftect't bat. Dergleiden find unter anberen nidt. wenige in $\mathfrak{W}$ effpreußen, und auż einem berfelben, morin ez nod Befeffene gibt; welde Sjeren unt":Zauberer: ane geben, " nofelbit man aud ned die Seren beimlid. Der W3afferprobe unterwiffty theife idf folgende Bitt i山 rift eines ©belmannež mit, weildé am 18ten Eeptr. 1787
 legium abgefdidt worben. © Sie if zwar betroorren und ungeidiact: abgefapt, unt in ènigen ©tellen ganz obne Sinn und Berftand, id'lape fie aber unverbefiett:
©w. Poniglide majefat
werben gnädigft geruben. Bin gezmunget, vorzuftellen; mie es̀ allfier zugelit mit folden Reuten, bie mant ©dmarbfưnfter, Зauberer und Jeren nennet. ©mo. Majeftat weroen ezz zu ©̛nade balten, id bin Diefës Gabr Den 3ten May bei einem $\mathfrak{F r e y m a r n}$, Namenz' Midel *** auf bie 5odzeit invitiret; da nidt bingeten mollte, ber Mann bat nidt abgelafien, ba endidy bingangen. Wie id zum Gifen aus cinem Spibglaz Branntwein trunf, Eam mir wage in ben Şalf, ging aber berunter. Um ein $W_{\text {Weildden }} \mathfrak{n a b m}$ id wieber einen Sdluctz auz Dempelbigen Spikglaż, ba fam mir mieder mas in ben Jaald und Glieb feben, und das Borige, was berunter gane gen, fam aud wieder in die Soble und conjungirten fid redt im ©dluat ${ }^{*}$ ); uno bą̨ babe id vorerft nidt effomiret, (evomirt) aber nadu und nad, ward dag immer folimmer und babe im Salz Brennen

[^103]und Fieiflen, und theild in ber $\mathfrak{B r u f t}$, and eint febr grope Beangfigung und cine erfitaunende Blage. 彐alro nad aller थbfidt meif idy nidt anders, als daf mir in Dem Branderofin angeflogen, einen bojen $\mathfrak{G}$ eif cinjutrinfen. Der Geift ift wie cin Rebel. Der Keufel that fouft teinem Denjace nidtz, aber bic Eeute, fo mit dem Taufel Pacta baben, die befeblen igm, Dak er baş tbun muf *). Ewo. Majeftat geruben, wie eẑ leiber
 Dean ift-Der \{2eufel burd $\mathfrak{3}$ auberer. eingegeben, wie im Sanuary 1787 einem jungen sinedts burd brei frauens leuthe eingegeben und ift foledt mit inm. Wienn nun Der Midel ***' mid invitifet iund citiret, zu fid zu fommen, fo follte rein Effen und rein Zrinfen baben. Jod bin cin Manno Subr alt, und babe baṣ Unglúuf erlebet und die ofiofe; als tomme mit flebender Bitte an $\mathfrak{J b r}$ : plajeftaten, ob ber Midel *** nidt megen ber bojen That, bie mir gefdeben, in feinem Saufe die Freys beit und Die Erlaubnif befommen fann, zu unterfuden. Das Waffer ift beilig, die Wafferprobe ift ges
 geben; ein Bauberer bat \{eufelzzeiden am Reibe, wif ein ©dmamm, wenn er beftodten wiro, bat feine Jäblung; cin guter Menid, cin ©bottestind, menn daż auf's $\mathfrak{W}$ affer gefamiffen mirb, gebt gleid unter. Seeliger

[^104]Endenten boben Monarden, Gody fecligen Mônig Majeftateri Friedrid Wiltelm Regierung fino nod Protocolla vori Ganben, baraus beutlidy zu erfeben, waz bas fúr eine $\mathfrak{B e}$ f(baffenbeit Damit bat, der in tieffer Untertbdnigleit น. f. $\mathfrak{w}_{0}$."
" MRan finbet fidf freilid gereizt, über bie entfeglidg groben Borurtbeile einez 68jabrigen 5errn pon 2bel, Definen £ebengzeit in Die zweite Shalfte Des adtzefnten Jabrbundertz faflt, etroas zu luddeln; aber man bat wabrlidy weit mebr Uriade, barúber zu weinen."
 Jabre 1787 Stúat 48.
VII. Eingelne 3uge von uncrgortem ひber glauben und unmenfdlider (Sraufamfeit aus der Sexenprocef = Peridoc.

Die grofer unmenfoliden Sexenprocefie madrend bee zweiten $\mathfrak{S}$ difte Dez̨ fúnfzefnten $\mathfrak{F a b r b u n d e r t s ~ i n ~ S p a n i e n , ~}$ in ben NieDerlanden, namentlid zu $\mathfrak{A r r a s} 2 c .$, fo wie ein balbes Sabrbunbert fpater in bem Benetianifden und Der $\mathrm{Lomb}^{2}$.
 $\mathfrak{H b t g}$. III. eingeln in ben folgenden $\mathfrak{x}$ beilen ber 3. $\mathfrak{O}$. berúdifidtigt werben. Sier nur einzelne 3 ưge zu Dem Gdauber erregenben Gemdhlo bez̉ feexenproceffes bes fonderz in fecbegzebnten und fiebenzebnten, $\mathfrak{J a b r g u n d e r t .}$
" $\mathfrak{F m} \mathfrak{J a b r} 1514$ Den 3ten Septr. wurbe zu 5alle cin getaufter Sube, Namenş $\mathfrak{T o h} \mathfrak{n a n} \mathfrak{P f e f f e r t o r n ; ~}$ vor ber Moribburg, auf bem ebemaligen Subenfirdgofe;
nadbeem er zubor etlidemal mit glúbenben Sangen gerifien worben, bermittelf einer, ibm um ben leib befeftigten Sette, an cinen Syfabl gefdlofen, bod fo, bafe er um ben Sfathl berum geben fonnte. Sfernad madte man sund um ibn ber cin ftarfez Roblenfeuer, und fautrete foldaes immer náber unt nadber nad ber Mitte zu, fo Daf berfelbe gleidfam lebendig gebraten und endida fein Rdrper in $\mathfrak{\Re}$ (d, berwanbelt wurbe. Er batte auf Der Golter befannt: 1) bafer bei 20 Sabren Dezz priefters liden $\mathfrak{M n t s}^{\text {gepflogen, }}$ ungeadtet er weder gerveibt, nod orbinirt gemefen; 2) bafer orei confecritte Softien geftoblen, eine berfelben betalten, zerftoden uno zer: martert, bie zwei andern aber an bie Juben vertauft; 3) Daf́ er yon ben $\mathfrak{J u b e n ~} 100$ Gulben befommen uno fid bagegen ciolid verpflidtet babe, ben Eerzbiddof ealferedt von Wagdeburg uno den Sburfürfen von $\mathfrak{B r a n}$ : Denburg 马oadim, fammt allem Sofgefinde berfelben mit Gift zu vergeben, wie foldeez benn audl beinabe gefdeben wadre, inbem er eben Damit umgegangen, alz er zur ges fangliden Saft gebradt morben; 4) Dâe er fild anbeifaig gemadt, alle (!!!) Untertbanen Dez Erjfiftez WRag: Deburg und Des Stiftz Salberffadt zu pergiften, ober fie mit Mord und $\mathfrak{B r a n d}$ zu verfolgen; 5) daß er zmoi Cbriftentinder ingigebeim in feine ©erwalt gebradty , eines berjelben an bie $\mathfrak{J} u$ been berbandelt, and foldees felbft mit martern und zerfiteden belfen, daş andere aber, weil es rothe Saaare gefabt und baber ben Yuben nidd bienlid gemefen fey, wieder fort gefdiaft babe; 6) dafer fudg für einen $\mathfrak{U r}^{2} \mathfrak{z}^{t}$ aukgegeben, feinen $\mathfrak{P}$ atienten $\mathfrak{a b e r}$ beimlid (s)ft beigebradt und auf folde $\mathfrak{H r t} 13$ Derfonen in bie anbere Welt befofdert babe; 7) dafe er cinem griefter
in frantenland einen berbanneten Teufel geftoblen, viel Sauberei Damit getrieber uno enolid) Denfelben wicber: um fúr 5 (夭)ulben vertauft; und-8) dap er bin und wieder Die $\mathfrak{B r u n n e n}$ pergiftet babe. - So wiro wenigften in den alten gleidjeitigen geidrixbemen ©bronifen die $\mathfrak{H r g i d t}$ biefeǵ Pffefferforné anyegeben: man fiebt aber gar leidt,
 glauben ber damaligen 3eiten fameden, und man alfo aud) Die úbrigen nidt obne Grunt bezweifela tann."

Job. Cbriftopg von Dreybaupt's Befdreibung Des zum Serzogthum Magoeburg gefórigen ©aalfreifez $\mathfrak{x b}$. II. ©. 512 f.

Sindef waro Der Unglúdilide gebratex, benn - er batte ja ひltes auf ber Folter cingeftanden!!!-Daran batte man in ber 3eit genug! Niemand fam ber ©ebanfe; baf: bergleiden Befenntniffe aud burd) bie Sdmerzen Der Kortur erzoungen fenn fonnten. Wie ganz ummenjde lid aber in ber §erenperiode bei ber æortur berfabren murbe - babon will id bier ein eben fo merfmurbigeş, als unverwerflider biftorijdez 3eugnís anfúbren,
 1660-1664 in ber Regiftratur zu Rindbeintim (Grofs bergogthum Seffen befinbet. Şier erzablt Der, in ber Ddmonomagie náber begeidnete, ber Ђexerei befthuls
 feiner beim $\Re$ Reidgs:Fammergeridt. zu Wormè úbergebenen, dußerft interefanten Bertbeidigungsfonrift ndm $\mathfrak{F a b r} 1664$ unter anderem won feiner eigenen $\mathfrak{F o l t e r u n g}$, fo wie pon ber folterung feiner frau dab folgende.

## 408

Ifm Znfang ber (fegr ausfúbrliden) ©drift ift zus
 Die armen Reuthe, mann fie zupobr alle ibre $\mathfrak{G l i e d e r}$ im §exentburn gang erfrobret, beraufgezogen bndt yon bem Sharffidter pnd Sendersfinedt auf die solter geipannt, ibnen Solger in bie Rduler gelegt, auff eine \&eiter jdmmerlidf angebunben, bndt dorauff folang an Sadnoen yndt fufen bub allen ©liedern gemartert, tormentirt ondt gepeiniget wúrben, bíf fie aub
 ibnen suggeriret vio dorgefaget, bejaben múften u.f.f." Sedzs ober fieben Blatter weiter fommt Sautler, ober vielmegr Der $\mathfrak{B e r f e r t i g e r}$ ber Sdrift, ein geniffer Dr. $\mathfrak{M o r i g}$ yon $\mathbb{C}$ ulden, bann auf bic Tortur ber grau: ———"Nidts befto meniger 万aben fie inzmifdien
 zur Tortur gravjamlid gefúbret, vnot alio jamnerlids übermenfidid zermartert ond zerpeiniget, daff fie, wie man igr vorgefaget, auz grógten Deinidmerger alles bejaben wno befennen múfien, fie bette es im Rinbbett gelernt nnd bette Depmegen aud ein 3eiden pno Mabl vom $\mathfrak{Z c u f f e l} \mathfrak{a m}$ Bein, da bod mit der gangen $\mathfrak{B u r g e r s}$ jdaft zu Rinatbeimb pnd mit dem Balbierer bon Sanam, ber biefen Sdaden gebeilet, tlar berweiflid, daE fie 7 oder 8 Woden vor ibrem finobett gefallen bnd an dem Bein babon biefen Sdaden betommen babe. 2c. xc." W3ieder ein Waar Flatter weiter beifit ezz Darauf bon $\mathbb{C}$ đúler'z eigener folterung: - - "ßnd biemeilen foldaes Allez bey biefen gank tyramifi九hen, pno blutbürfix gen Reuthen nidtas verfangen, nod beadt werben mollen,

## 409

iff er gleid ben 5ten zag bierauf mit ungiemblideen, gang unbefanten bud arwen Snftumenten alfo unmenfalididerfoltert, am gangen £eibe zermartert, zerquettidet bad gepeiniget, wid ebndter nidt aus ber grawfamen, an ifm bers ubten Pein= Qual vid grimlidften Sdmerzen gelafien moiden, Ex follte dann fo offt vid vielmafle ©r bon gemeloten æidter ©feifen ber Ontworbt zuvor felbiten mobl unterridtet wo ibme folde vorgefaget morben, cinige Beidjen allein mit Ropfiniden von fid geben, báe er Dez̀ verbammbliden $\mathfrak{3 a u b e r e y} \mathfrak{s a f t e r z}$ fiduldig jeye $2 c . »$ ———"Radbeme er aber fid mieder: umb recolligiret, bat er mit Beftandt widerfproden sndt mie redt revociret, fo if Er darauf unntenfd: liderweifle zum-zwentenmabl bingeriffen and gon bem Sdinderofnedt weit elendiger alf zuvor zerfoltert ond gequdlet, aud ibme fo viel borgefagt worben, dafe er in ber ひ̈ngit bnd TorturQuaal, wei morauff befagter Dberfdultbeis Geís ibne yor einem bdfen Menfden ber Sauberei erfannot $x$. ac." ——" ©Dénegen er audx dabey nidt verpleiben tónnen, fonbern zur Salvirung feinee Geroifens mit Grund ber Sabrbeit allez nodmablen miederumb revociret u. f. wo. biê er son nemen ermeiflid. betrobet worben, nebmlid wann er. fid nidt vor einen 3 auberer felbften
 Dann ©r bez anderi $\mathfrak{x a g e z}$ in ber Folter in Gtude zerrifien gno zerquettidet, gnd beif. Sebl auff ifn vad in ibne gegofen merben follte, alf bat Ex aus jolder unmenjdilider $\mathfrak{B e t r o b u n g ~}$
 18 ten Februariy mit guther Eeuth Şülfe auz dem Serens thurn zu obbefagten \&inotbeim salviret u.f.w. u. f. wo.*

Sit es unter foldhen Umptanden $^{\text {gu }}$ verwundern, baf Die Unglúdliden ofterह̂ unmittelbar nad ber æortur ftarben, ober aus furdt bot ber folterung fid felbf entleibten. 2udb bavon bier zur ßeranjdaulidung Deß unfágliden llingládz jener 3eit ein Paaar Beifpiele!
" $\mathfrak{F}$ n ben leşten $\mathfrak{K a g e n}$ beb 乌anuarez 1604 morbew abermals zmei vermente 3 auberinnen, bie Dife Ebris fine und die $\mathfrak{x b o r s}$ Urfel bor Dem Steintbore zu Salle berbrannt; bie britte, Nament Boditn, batte ifnen unfeflbar ©efellidaft leifen múfien, fie war aber nad ausgeftandeñer Iortur geftorben uno auf dab . Sdindicidy begraben."
Э. ©. von Dreybaupt's Befareibung beb Saaliteifed am angef. Drte.
"Anno 1652 den 17ten Mrny bat ein $\mathfrak{B C i b}$, Mamens
 Neucnborf getbrigen Dorfe, wellde megen ber Shexerei febr verbadtig geroefen, und aud fapon einigemabl bess megen torquirt (gefoltert) morben, aber nidt befannt bat, fid felbften bez PRorgenß mit cinem PReffer im rotben Sdufden Die ©urgel abgefdnitten und ift bom Senter begraben morben."
 Slofterz Neuendorf bei Gerbelegen, in Reimbardt'z ßeitragen โb. II. S. 417.

In bobem (3rabe widrig unb aberglaubifd mar bie Wrt, wie Die Unglúctliden gemeiniglid foroobl bei Aas tholifen *), ald sproteftanten von ben ©e eifliden bes arbeitet, und in beren Begleitung zur ©eridtoffltte
 Эф bebe aus dem andertbalb Bogen farten Sexemproceé bei. Feidbarbt $\mathfrak{B}$. I. ©. 100-126 nur Daß̉ bierber ©ebórige aus, und mill ę auf Ein Blatt zujammen Drángen. थlfo - -
"Nadbeme nun nodmablen Beridt abgeftattet; fo mourben bie, brey .(Aefangenen, bey welden alle $\mathfrak{x a g e}$ in
 $\mathfrak{B e t e n}$, ভingen und zur $\mathfrak{B u} \mathfrak{\mathrm { pe }}$ ermabnet, nad cinander ausgefúbret, find mußten bierauf gor Den Geridtŷftubl tretten, und Die prediger funden binter ibnen. Sierauf fragte ber $\mathfrak{A m m a n n}$ nodmablen 1) bie $\mathfrak{S u f a n n}$ : Ob. ife von Slfaben einen $\mathfrak{Z a u b e r}$ s und $\mathfrak{B u b l g e i f}$ betom? men? $\mathfrak{J a}$ ! 2) Die $\mathfrak{F l f e}$ : $\mathfrak{O b}$ ibr son ifrer Mutter ber Bublergeift bengegeben morben? $\mathfrak{J a ! ~ 3 ) ~ b i e ~ © a s ~}$ thrine: $\mathfrak{D b}$ fie $\mathfrak{I l}$ fen, ibrer $\mathfrak{E} 0$ deter, ben ©eift bey gebradt babe? $\mathfrak{J a}$ ! Sierauf ftand ber Sotariub, Finton Werneccius auf, und laz bas Urtbel laut ber. Soo gleid frellte fid Der Sdarfridter an Die Seite Deß నiifdeb; und bat um ©dulis wena ibm Die 』bfalagung ber Rópfe Der ভufanme und $\mathfrak{J}$ fe nidt gleid gelingen follte. \{ud wurbe befannt gemadt, menn fonft nod Semanden eine

[^105]Slage anjubringen batte, fo folte er fie angeber. Shiernaddef
 Ctưble Deż Geridttz murben umgeroorfen. Elisbalo ging Der 3 ug nadt ber Stabt und burd bic ©tadt bindurd zum Geridrtplag. Ein Zheil der begebrten MRannjdaft ging boran, jede ber brey armen Ganderinnen wurbe von zwei predigern begleitet, babey yom Senferb: fredt am Strid gefübrt, und bon jedz webrbaften (bewaffneten) $\mathfrak{B u}$ rgern umzingelt. Den $\mathfrak{Z r u p p}$ \{diloß eine
 worbe burd Die ganze Stadt mit aboocdfelns ben Gebeten,: Poredigen, Ermabnungen und Gejangen gezogen. Bor bem Seehaufidien $\mathfrak{Z b o r}$ murbe an ber Ridtifdte ber Rreiz gefdlogen, uno 1) Die Sufann fo lange in bemfelben berum gefúbret, als bas ganze Ricd: Gott ber 3 ater mobn unz bey, wabrete *). Nadbeme ifr Der Ropf abgeidilagen, fange man: Nun bitten wir den beis ligen $\mathfrak{G}$ eift! **) Dann trat 2) die $\mathfrak{F l f e}$ in benfelben Steiz, und murbe gleidergefalt unter $\mathfrak{M b j i n g u n g}$ berfelbigen Rieber barin gerum gefúbrt, und bernadjer ibr bas Şaupt abgefalagen. Endlid 3) murbe unter befdindigem fortbauerndem Gefange bie Satbrine rúdinge auf den $\mathfrak{J o l} \mathfrak{b} \mathfrak{b a f e n}$ binauf gefoleppt, mit ciner Rette um Den £eib und Salz feft

[^106]gebunben and babei fonderlid Die Rrampe am Sals fobart zugezogen, bafficim Gefidt ganz braut: marb, aud babs. ©efidit auffamoll *). ©̧loid barauf murbe Der ©deiterbaufen:anagủnbet, bee bantunter beftandigem Gejange der Geifliden, Gdultaben und fammtlider 3ufatuer folange lobertesibiz ibr Rorper za Midie vollig perbrant morben. ©o: gefdeben auf Dem Roppenberge yor Arendies Den 5ten 2 Huguft Anno: 1687."
VIII. © © reiben einez Geiftiden bom Jafr 173:1, einige mertmúrbige Simmelazeidien あetreffend.
 erften Theile nod. Whunder und 3 eichen auf der Erbe, im Mrer, am Simmel feben - war bis zur Şalfte bes perflogenen Sahrbundertz an ber Kagesorbnung, und ger

"Extract Sareibenz voneinem Pfarrer $\boldsymbol{z}^{\text {n }}$ We. im ©. an einen Raufmann fu Salle d. d. 26ten Maii 1731.

Siebei babe aud) Em, $\mathbf{e b d}$. anfragen mollen, ob das am 23 ten $\operatorname{sicjezs~Morgens~obngefábr~um~} 8$ 'Ubr, úber diefem Sammer gegen Súben am flaren bellen Simmel

[^107]geffanbene nadbradidide Simmelszeiden in forgender Weftalt gefeben morben? थls nelbmlid un gemelbte 3eit, find auf einem bunfelblauen Getrid am Spimmel, xine gange $\mathfrak{F e i b e ~} \mathfrak{F a}$ diftaben, und zwar \&ateinifde, fo weif alb Sreibe, in geraber Sinie ftebenbe; jebood bou eins anber separiret, unb binter vem Iegten Budffaben, welderer ber grdfre gewefen Die 2 Yabr 3 3ablen 1731. 1732 gans Deutlich unb verftandidh von - meiart Frauen, 5ammerfamieden and abrigen Sams mers und benadbarten \&euten gefeben morben: melde Budfitaben jedod nidt alle, uno nur bie unten fetbenbe, im Gedadnif bethalten worber ; fo id Dain von fergen bebaurere, und nod; viel medr, : Dafa id eben felbigen Morgen gegen ben Dpfergruno zu abgereift, uno ©ott mid nidt fo gewúroiget ${ }^{*}$ ), daf id biefeg
 unb nady ber Dronung aufzeidinen tonnen. - Gott bereite indeffen unfere Sergen mit ber ©lau: benslampe brennent zu feben und zu raden, mann bet Sert Pommt. Denn bie Seit if furg, furg, febr-furs *), und wer feine Seele ans

[^108]nod wie cinen Brand aub bem.feuer erretten will, Der'eile und febe nidnt binter fid. Womit - unter gottlider Gmpfeblung perbleibe u. fo m.

## I. O. U. M. W. $\times 1731.1732$.

$\therefore$ M. G. Die nad biefen 5 Budftaben nad Séden biz auf Die $\mathfrak{Y a b r} \mathfrak{z a b l}$ geftanbene viele $\mathfrak{B u d j f a b e n}$ find'nidt im Geoddtnué bebalten worden, fo bann redfit zu bes Dauern, vertbofe Dod, Gott merbe nod andere Freunbe g.e win roig et haben, die uns ermangelnde . Budfutaben зи eríegen.

Geiflide Fama mitbringend verfixiedene Radridten und Gejdiditen von gottliden Ert wedungen und Gúbrungen, Werden, Wegem und ©eriaten, allgemeinen und befondern Bef gebenteiten, Die zum Raid © Sottes geborer. Der. Name bes Sjerrn manbelt auf ber Erben. ©e:
fammlet und gedruat in Pbilabelpbia

$$
\text { 1730-1733. } 8
$$

Stưt 5. Num. IX. ©. 119. 120. unter ber \%uffiarift:


1X. ©in Paar Worte uber Dic Astrologia judiciaria und: das fogenannte Natibitátz: Stellen.

Megit einer turjen Radiridt you ber fogemanuten Ars Pauliaz.

Wie weit die aftrologifaen aborgeiten, namentlid, die fogenante Astrologia judiciaria und dag

Nativitátz: Stellen im fedzzebnten und fiebens zebnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t}$ getrieben murben, if in ber $\mathfrak{Z}$ gat
 eigendz in ber 3. B. babon mird die Rede feyn múfien, waß biz jegt bei ber Menge von Materien nidt moglid) war.. Reia Kheil ber gemeinen magic (bein ezg gibt aud eine bógere, imo die in ben gebeimaníreciden natúrlide en Sraften Dese menudliden Beiftes felbit ibren
 Forbings, \&eabs:*) und Mndere etribat afndeten!) id fage, fein Theil ber gemeinen Magie if in ein wolftandigeress ©.yftent **) gebradt :morben; alz bie Astrolagia judiciaria. Die erften Ropfe unter alfen Mationen gaben fidy mit Diefer Runft ab: unb frubiertem
 Deş:berábmten englijden Didters Dryden, - $\dagger$ den

[^109]1ten Mai 1701. - wie fie felbit imbrittudicin Plutard und Eibber's \&eben Englifder Didter erzalflt mird, der fein cigenez, fo wie feiner Gamilie, namentlid jeiner beiben Sdbne, Sdiffal Sabrzetnte zuvor auf'z genauefte voraus fagte, maz biftorifa nidt wobl geleugnet merben tann. Жud er glaubte im ©eiff feiner Zeit, Dafer Durd Die Astrologia judiciaria, Die er mit $\mathfrak{b}$ ddftem $\mathfrak{I n t e r e f e}$ flubirte, zu folden Einfidten gelangt fey. Shne 3 weifel aber mar'z̨ bei Dem geiffreiden; fein gebildeten Mann mebr die Wirtung einer jebr ges f(Harften*) Divinationzfraft, welde 'ibren legten ©rand Dod immer in ber $\mathfrak{F}$ ernunft und bem Res flexionsivermógen bat, und welde fid, ibm mabre: fdeinlid felbit unberouft, mit feinen aftrologifden Stubien verband. Dod ber $\mathfrak{R a u m}$ geffattet'z bier nidit, unc weiter auf Diefe Sad)e einaulafen, bie mebrere bes fondere $\mathfrak{A} u f i \mathfrak{a}$ ße erfodert.

DaE ber gemeine aftrologifde $\mathfrak{E b e r g l a u b e}$ und inss bepondere das̉ sativitát = Stellen in jenem 3eitraum nidt felten mit Den traurigften $\mathcal{F o l g e n}$ für bie ${ }^{\text {S }}$ Bufriedenbeit, Die (Sefund laft fixd ber Natur ber Sadje nad fdon zum Boraus vermuthen, und ift yon Senning b, Gemler, Şeis

[^110]benteid, , Reidbardt und 2nderen in mirtliden Beipielen gejeigt. ©̧z. fiel Damalz gar nidt auf, Daf man fraft foldjer aftrologifder Renntniffe 彐nderen und fid felbft fogar die Todesftunde beftimmt voraue fagte. Sier ein einziges, melbr ladderlidees, als trauriges
 ber $\mathfrak{3}$ eit volfommen veranfdaulidt! - Wir entlebnen es aus folgendem boddif feltenen Sdriftdjen, daz aud
 Der 3. $\mathfrak{B}$, veedient, weil der gemeine 3auberglauben feiner Beit fo lebbaft barin beftiten wird, Daf der $\mathfrak{F z}$ felbit, wie man aus̉ der $\mathfrak{B o r r e d e}$ fiegt, $\mathfrak{W e r}$ bru®̄ be®̧balb befúrdtete: *)

## Adami a Lebenwald

Philosophi et Medici, Com. Pal. Caes. Not. Apost. Publ. Exftez Tractátioon def æeuffelz Rift ond Betrug in Der Sebraer Cabala, mit cinem Bor: beridt, wie der æeuffelbey bem menidiliden ©e: f(ledt uff vaterfdiedid $\mathfrak{B e}$ ife eingefdliden. Salzburg bruatz vndt verlegts $\mathfrak{Y o b}$. Baptif $\mathfrak{R a y r}$, S上of = pno Acadẹm. Bubbruder 1680, in 12.

## Andertez (zweitez) $\mathfrak{z r a c t a t l}$

vondef Zeuffelz Rift ynd Betrug in ber Astrologia Judiciaria ober zuviel urtheilenden Stcrnfunfo in weldem flar vor Augen gefteltet

[^111]wúrbet, (mirb) baf folde Wifenfaaft yon ben verbammten nelyme*).

Jn bifem anderten oder zrociten \{ractatl nun mirv ©. 70. dae folgende bom ßerfager beridtet:
" $\ddagger \mathfrak{d}$ muf befennen, daf mid dab Berlangen felbften angetrieben, foldde §unft zu erlernen, bab aber gefebene Dafe mein Professor Andreas Argolus, Der fonft ein frommer pnd gelebrter Mann bnd vornebmer Mathematicus zu Padua gemeft, in feiner eigenen perfobn gefeglet, innmafen er auff einen \{ag von unz feinen Discipuln ynd andern guten freunden Gerdbetrubliden urlaub genommen and in Die Ewigeit abreifen mollen. ©̧z if aber baß $\mathfrak{M b s}$ fabiden ibme nidt von Statten gangen, fondern er bat une an feinem vermennten Sterb:æag miederumb gar freủndlidr gegrúft, vermelbenbe, wie dák er zwar ein grốez Şerzoructen cobnc Zweifel aus $\mathfrak{A n g t}$ und Cins bilbung!) empfunden in fetbiger Stundt, alleine ei

[^112]múfe cin novum Phaenomenon ben Einfluß des ©efirng zu feinem थbjめeiben verbindert baben.."
$\mathcal{U m}_{\text {mun }}$ nod ber fogerannten Ars Paulina mit cinem Wort zu gebenten; fo wird biffelbe yon manden $\mathfrak{x b e o f o p h e n ~ o b e r ~ d r i f t l i d j e n ~ M R a g i e r n ~ z u r ~ d r i f t l i d e a ~}$
 Theil Derfelben betradtet. Smedenborg batte eb, obne beren Mamen zu nennen, ( 10 viel id mid. in bew \&ugenbliat erinnere!) unter allen neueren Geifericbern am meiteften Darin gebradt. (Sd boffe, meine Refer wers Den midy bier nidt mifuerftegn und Daf id. nidet affers torifd', fondern bloE bift orifd fprede.) Daf fie iben Ntamen yon Paulus fúbrt, braudt taum bemertt zu werben, weil man annimmt, oder weil mindefens im fiebenzebnten $\mathfrak{J a b r g}$ undert bei den $\mathfrak{p a u f i n i f d e n ~} \mathfrak{Z b}$ bos fopgen angenommen waro, daf nod jeşt cin redtte Zbeofoph fo gut, wie ber $\mathfrak{A p o f t e l}$ biz in ben britten Simmel múffe verzúd werden tonnen. Bon
 fâer in Dem námliden anberten ober zweiten \{ractarl ©. 83. f. "Die Paulinifde $\Omega$ anft, fagt er, if bit Runft, fo Dem beiligen $\mathfrak{P a u l o}$ in feiner $\mathfrak{B e r}$ áduung mits getbeilet morben, mie Die St. Pauliner meldten, burd welde alle Wisienfdaften mit butl vad inspiration Derer 飞ngêt; melden fie in gemisen Stưden gefors famen mánjen, extweder per viam elevationis, (mit bcim Sndidjen Zheurgen Sanfin Nagar im erten Ibecile!) raptus, vel extasis, mann fie werzuctet merbom,
ober aber wann bie Engel in leiblider ©eftalt ifnea erjacinen bid mit innea reben, erlanget merden
 glauben feiner Beit beftreitet, nidt ein fid Die Frage vorjulegen: ob nidt $\mathfrak{A l l e z}$ an fid Mberglaube und ©diodrmereifey? - nein, er nimmt Die Sadien an, búrbet fie aber beḟ und marnt Davor. (Dié mar ※lles, wae zu Der 3eit móglid war. Wolitor, æanner, Wier, Godels mann, Spee 2c. 2 . - - etlle gingen nidt anders zu
 Namentlid fareibt er aud bie Ars Paulina bem $\mathfrak{Z e u f e l} \mathfrak{z u}$, indem er l. c., alfio fort fábrt: ". Bor folden Englein behút uns aber unfer §erre Gott, DaÉ fento bie redte Mrenjden betrúgerifofe Teuffel, fo fíd in En: gel s Effalt berfegren fónmen juxta D. Paulum Corinth. 2. C. 11. Dabero entfuringen offt fo gefdmmind budges lebrte Båurlein, Galender $=$ Whadere ${ }_{\mu}$ Philosophi, Moeten wno Ergte; Fab bab felbiten cin fold nafenmigige z Baturlein gelannt, weldz affe Sdddon, Gefamair, Bein= brud, , Uustoglung obn einģig Cintidtung mit einer Salben juredt gebradt. $\mathfrak{J d h}$ fragete $\mathfrak{i b n}$ : mpober er piefe Punfreid Salben batte, fo antwortete er: q.e. fey ifme yon einemengel im Gめlaf gelernet morben. \$d zeigete foldas bey ber ©brigfeity an ala eine suspecte Cade. ©zz wurbe aber feiner Runft balben verideuet. Wúfte audi nol ned anbere Siftorien mebr von Engels
 aber ber Ərt nno Drtben."
§nzwifden gebort \&ebentalo nidtz befto meniger in bie ebrenvolfe 3abl berer, weldge zu ibrer 3eit
als ein qiat in ber finfternif geleudtet baben, und da fid's die 3auber= Bibliothef jum befonderen Grfadfte madeen miro, bie Samen biefer ebrenroertben Manner au® alter uno neuer 3eit auģuzeidnen uno aufs
 bier fainen glag erbalten; wie aub ben ndmliden ©runo imeriten $\mathfrak{x b}$ gile bereit bie biftorifaen $\mathfrak{F a d}$ s riduten yon Sodelmanw mitgetbeilt morben find.
X. D. Spener's treologiface Bebenfen aber Den Casum, Giner, Dic yon ifrem Brautigam abläfen wollen, weilen fie fid mit einem andern verfproden, welden fie ben Teuffel $z^{u}$ feyn bermutbet.

Spenér's sRame ift weltberưbmt *. Sad babe alio nidt notbig, etraas bon ibm zu \{agen.

Daffich die Madden in ber Sexenperiode ofters mit bem Teufel berfpraden and ibm ebelide sreue ges lobten, ift belannt und id felbet babe in ber Damonos $\mathfrak{m a g i e} \mathfrak{2 b}$. II. ©. 147 f. mebrere ja viele cbenn bie Sadbe if ein Spauptpunft in ben meifen $\mathfrak{J}$ nquitition ${ }^{2}$ s.


 Tafob Cpeners, bor bem Vten B. ber theologifden' ছebenten beffelbent, einzeln beraus gegeben von Toaditm Lainge, falle,

 50n Cpener's Cdrifter; 5icinungen uin theol. Bedenfen befous

 Refer erinnern fidy ofne Zweifel aud) nod dez Mdbden反́ aus bem erften §heile der 3. $3 .$, baż līd felbit ans Elagte, es babe fid mit einem Frener aus ber Şolle zur Cbe veriproden, babe aber গreue uno bite um feine Şinridtung, weil ibr Fremer ibr im Bertrauen gefagt babe, bafe er ber $\mathfrak{N a m l i d e f ~ f e y , ~ b e r ~ b e n ~ S e r r n ~ S b r i f t u m ~}$ verratien, nodurd er ibr fo unleiblid gemorben, bak
 u. f. w.

Die ©ade an fixt murbe bamalz in ben beiben cbriftliden 尺irden, b. b. bei Ratbolifen und proteftanten weber bon ben Zheologen, nod won ben Pechtzgelegrten, nod yon ben 2erzten in 3 wocifel gejogen. Unt po mebr gereidt taz folgende umfidtige theologifde Bebenfen Spener'n zur/Gbre. Man mús dabei bedenferi, bas es redt auz ber Mitte ber Sjerenperiobe ift, ndmlid (mie man auz bem Datum ber Unterfarift beffelben fiebt) auz bem $\mathfrak{Y a b r}$ 1673; Da, mie man lïd auŝ © $\mathfrak{C r p z o v ' s ~}$ Practica criminalis (bergl. Damonomagie $\mathfrak{z h}$. I. ©. 215. II. 120. 191. und an $m$. Srten) úberzeugen
 unter dafnliden Umftánden bié lunglúdlide obne weitercs zam Geuer verbamm baben múrben.

> Species facti.
"Sempronia, cine Sungfer, facinenben duferlidien fcines wandela, berfprad fid auf ifrer celtern vno Freunde Belieber mit Titio, celebrirte aud bor pfings* fterl Sponsália domestica, lié fidj nidft weniger ju
breienmablen orbentlid chriftlid proclamiren, anftatt Dẩ ber gefegte Sodjzittag feinen Fortgang geminnen folte, Pommet ein ©dreiben von dem abmefenben $\mathfrak{B r a ̊ u t i g a m , ~}$ melduce beridutet, Daf dase semaifier fo fart angeloffen auf feinen Guathern, daf obne Berluft grofien $\mathfrak{F n t o f t e n z}$ er bon ben 2 rbbeitern, fo es̊ abwenden follen, nidg abs meiden, fonbern bie §odjzeit auf einen anbern Jag vers legen múfic. Nadi biefem lam ber $\mathfrak{B r d u t i g a m}$, fande aber feine Braut Bettlagerig wno mit foldien Pelandos lijden vid permirtten Gedanten beleget, bafer nad cinem Rirdenbiener gefdidet, fie zu triften. शadt langem $\mathfrak{U}$ nbalten bradte biejer enblid aus ibr, bie Urjad folder Mielandolei, nebmlidj fie ppúre nur etlide Woden
 megr feben, boren, doer nebmen módte, vnd wie ezs die dufferliden 3eiden gaben, fo fanbe fid ein horror beè gangen Eetbes bei ibr, yo nur fein Name genennet murbe. $\mathfrak{A l}$ है er nun wiffer mollen, waz fie $\boldsymbol{z}^{\prime}$ foldem Widerwillen bewogen, yno dod, nidt erfabren fonte, procedirte er ziemlidy fard bno jafarff mit ber Patientin, parüber fie in nod grofiere Melandolie gerabten, da audb bie Domestici fid grofien £eyos von ibr verjeben. थbenos um 7 Ubr alk Miorgen die Sodzeit ibren Forts gang baben folte, bat die $\mathfrak{Z}$ ngft biefe elende perfobn zu cinem andern $\mathfrak{p f a r r e r}$ getrieben, beme fie auf verpprodes nę̉ silentium, pnd daEfeine zeitlide Sdand ibr barauf erwadifen folte, exofifnet:
«mie Daff fie yor brey Woden auz allerband Melandolei einert frembden Rerl, ben fie ibe lebtag nidat gefeben, nie zeitber erfabren, wer er iff, ber audf feinen Nabmen yon fid
gegeben, ober gefaget, wo er ber feye, fon: bern ibr nur vorgetragen, dafibr liebfter cin Gbebreduer, Xrundenbolot u. f. wefene, bei dem fie ubel, beffer ynd glúdlider aber bey ibme verforget fenn wurbe, auff ber Seybe die Ebe verfproden babe, mit ber Condition, wan er die erfte Berfpredung cassiren, ober aber fie beymlid wegboblen Fonte, weldes er innerthalben 4 Woden zu thun yerfproden, fid barauf oon ibme aud fúfien ond berzer la $\mathfrak{\beta e n}$."
"Darauff fene gleid ibr 5ers verbartet worben vnd bie Riebe gegen ben erften Brafutigam alleroinge aubges lofden. Slunaber fürdte fie, es feye der శeuffel gewefen, ynd modefe fie in gefegter 3eit beym: lid abboblen."
" Snbeme zu Beantwortung ber vorgelegten $\mathfrak{F r a g e}$ gefdritten mirb, ift zubor nothwendig zu erimern, dan erfllid) de veritate depositionis, weldhe Sempronia yor ibrem Beidt $=\mathfrak{F a t e r}$ bon einem gethanen zweyten $\mathfrak{B e r} \mathfrak{p r u a d}$ abgeleget, forgfaltig zu unterjuchen pno zu erforjden jene; mafen móglidy if, dấ ez entweder lauther Melancholie bei Sempronia fene, waf fie von foldem anderwertlidem getbanem $\mathfrak{B e r}$ iprud tlaget, ober aud auf einem anderpmo berrúbrenden taedio Titii bers gleiden, nur etbroan feiner log zu tommen, vorgegeben merbe. Dit Melandolie belangent, ift nidtz Nemeeb, dá̃ Perfognen, welde von Natur dazu geneiget, wo burd) eine auflerlide Uriad vno Betrubnif (welde bier fenn tan Der $\mathfrak{F e r b r u ß ~ D e r ~ z u r u ́ a f e ~ g e f e g t e n ~ J o d j z e i t h ) ~ d e r ~}$ affect weiter erreget mirb, ibnen Saden rinbilden, aưd
fo umflanolidy zu ergeblen wiffen, ja foldez fo offt wiebers boblen, baf man nidt anderf alf gerwif zu fenn vers mennen modte, no nidt bie Gadt anderwerts ber genug befannt rodrc; zumecilen aud bie absurdität ober aud variation ber Patienten, bie fid bod axd nidut allemabl befindet, Der Ěrzeblung Eitelfeit entocatte. Wie Der Exempel unjablig vorbanden, aud nod auf diefe Stund allfie bey einer Melancholica uns vor \&ugen lieget, welde die felgamfte Begebenbeiten, waze fie gethan ond mit ibr vorgangen, beren theits an fid nidt eben fo unglaublid wadren, anbere'aber primo intuitu gleid, fid vor Zráume verrabten, erzeflet pno beft barauf bleibet. Gelegénbeit unter anbern giebet zu folder $\mathfrak{B e r m u t b u n g ; ~}$ dā in ber Specie facti ftebet, woie bafe fie, alk bie Berpprefing (mit bem Den zeuffel bermennten Rerl) gefdeben feyn folle, auz allergand Mélancholie Ginauk auff bie Seybe gegangen. Bey folden Sdywermáthigen aber if Die Phantasia faton fo madatig; dás ite Spectra in innen felbften auffúbret, fo fie viel befter alb ein ærdamenber feine $\mathfrak{x r d a m e}$ vor roabr glaubet. Enbeern theild, miensobl nidut mifiend, of berglíciden Berdadt auff Semproniam fallen tonne, bas bero fie bamit nidt oneriren noilf; fo fennd gleidmooblen aud ber Exempel prteridiedid, berjenigen, welde eines, den fie nidt liebten, lof zu fommen, die felgiams fren Dinge angefangen, fidt biefes bno jeneś angenommen, aud neben anderer affection etroa liefer andere Dinge von lind belennet, fo bod falja, mamit fie fidh nur frey zu madeen bofiten, ehenber fie fid zu ber Ebe nóbtigen liefen. $\mathfrak{B n d}$ 'find da bie artes muliebres, abfonderlidy wo fie einige instigatores ober instigatrices finben, fo
ibnen:mit Rabt an bie Sant geben, faft nidt alle. zu erfinnen. Db nun zwabr befagtermaffen, weilen mir die $\mathfrak{D e r}$ fobn wnd viele $\mathfrak{B m}$ itande nidt gelung befannt, idf fie damit zu graviren ober folder Bofferit zu bejduldigen nidt gebente, fo mirt bod bon benen, weldhe praesentes fenno, fonderlidda die Gade yor einen judicem tommen folte, үorgfaltigt auff alleş, wab̄ nur meglidf fern tônte, Yditung zu geben fenn, Das man vorerft verfidjert fene a ob aud babjenige wabr, mage zum Fundament aller úbrigen deliberation gefeģet wirb. Sierinne nun aber ift der prudentiae judicis ober, wer bierimit $z^{u}$ thun bat, nidtz vorzufdreiben, jeDod foreinet nidt un= náglidizu feyn, auf folgende gonnctern mobl adt zu geben, nebmelid

1) Ob Sempronia fonften natura melancholica feyd, ond etwa einigemablent bercitz effectus foldés $\mathbf{3 u f t a n d e z ~ f i ́ d ~}$ bey ifr gegeiget?
2) Db fie Titium mit $\mathfrak{S}_{3}$ illen, oder aber bichachr ex autoritate parentum ober
$\therefore$ arergleiden: $\mathbf{B u f p r u m}$, alf eigener affection genommen?
3) Wiefie denauz Roth gefdebenen \&ufs f.dub ber Sodizeith angenommen? ob ifr folder lieb gewefen, oder of fie fidy bars : aber gegramet ond gedngltet?
4) Dbetwan zeither Sofnung zu einer ambern bortrdgliden Seyrabt angefdies nen, foibr ein taedium prioris sponsi madicaldonen?
5). Db fie nidf apbereber alf von fothanen

Ignotó etroan gegdret, ober horen tonnen, Daf Tititus ein Ebebreder, \{runtiens boldt u. f. w. fene?
6) Db fie vielleide vorberobey Gemanden fid etwaf lagend bitte berlanten lajen?
7) SWis Die Eltern in fegigen Juftand Der Sadjen gefinmet feyen? Find ob der siders will bey ifr continuirlid, oder aber ans Dere, nadbeme Reute bey ibr feyne?
8) Ob fie, wo bie Gade zu weiterer Inquisition fommen modte, fonderlid fo eis nige Bebrobungen gebraudet múrben; in
 bel befunden wárbe?
ynd was bergleiden Dinge mebr feyno, baraus judex sagax ober sper foufter bamit zu tyun bat, entweber cine ftarde verwirrete Melancholiam, ober bingegen Bopbeit abnebmen, ober bingegen son Claubrourbigfeity ibrer Deposition befuafftiget werben modate?

Praesupposito aber, Dafe fid die Gadae, moie fie sorgiebet, pergalte; fo folgen alsbann bie porgetegten Fragen:

1) Sb aud benen argumentis eined fremb: Den Rerlz, Den man-niemablen gafeben, gelennet, ber teinen $\mathfrak{R a b m e n ~ y o n ~ i f l ~ g e s ~}$ geben, feines factommenz gebadit ynd auggefaget, dafer Titium featre viob wifle, Daf er cin Ebebreder, ⿷umaten bold ac. feye, ynd er Semproniam feyms lider Weifabboblen wolle; zu jalieffen, Dâ: Der Ťeuffel in angendmmenermenids
liden ©eftalt es felbfen gewefen, beme Semproniá bas anderemabl die Ebe zus gefaget?
Sierauff antmorte gerabe mit Nein! - Ob zwabr fein 3meifel nidtt ift, baf der Satan juweilen in menfds lider Geftalth erjdeine, pnd wir nidt alfe bin pno midet anfindlide Exempel vor falid und fabelfaft eradten mollen; fobleibet dod aud diefes gewif, baf folde Eriducinungen biel felbjamer feynd, alf Der gemeine 5 auffe gedendet; aud befmegen ob Diefez ober jenez eine teuffelif币e Expjdeinung gea wefen, ad Affirmativam in feineroege wird zu geben feyn, folange nidet burd' argumenta stringentia foldees ermiefen wity, wno mithin fo lange nod moglid ges
 $\mathfrak{a u d}$ obne folde © bab gefdeben fonnen *). ©leidmie wir billig folange aud lein Miraculum glauben, alf die Noft foldes nidt erforbert, wo nebmlid pie ©ad nidt naturlid bat gefdeben tonnen.
*) Man muf ben frommen Gpener mirflid allein um diefes ver:nüntigen, freifinaigen und umfibtigen theologifden ஜes Dentens willen lieb geminnen, da er fid) po bod úber feime るeit Daria erbebt. Wadren Die Inquifitoren aberall fo vernuinitig, befonmen, meniditid in Bert gegangen, to murben nidt in Demfelben Jabr (1673) fo siele Edeiterbafien in Deutídiant angejünbet worben fegn. Er gebort bei dem faf fanatiofen anfeben, worin er bei feinen zablreiden Betebreru fand, bie jebes 2 OBott yon ibm als cinen Drafelppud betrachteten, in ber Sbat um diefes theologifacn bedenfens millen fu den Befreitern des roben seufelsglanbeng und bef Gefenproceffe feiner Beit. Und aud aus bem Grund febt gegenvartiges Sedenfen bier und beidliefen wir biefar sheif bamit.

Rum if nidtz aber lcidterb, alk baf ein arger Eefell, ber entweber Semproniam gefannt, ( $0 \mathfrak{b}$ mobl fie ign nidt) vielleidet aud Titio feind gerwefen, wno ithme eineś anzumadjen begebret, ober audh ber Nidates von ibnen geroufit, fondern auf lauter Mubtwiden, da Sempronia alleine auff der 5eryde mar, ©elegenbeity zu ifr genommen, mit ibr zu fpredjen, balo bedawren an fie geleght, daf fie cinen folden Wenjden, alf Titius waire, baben folte, ibn babey verleumbdet, pno bamit fie der Sadh Slauben beymefien moddte, fie felbiten zu nebmen fide ertlabret, oder no das undere folte fenn, in ciu indifferent gefpradd' fid mit ibr eingelaffen, angee fangen, eine Rieb gegen fie ju begeigen, who wo fie dann Deè $\mathfrak{B e t}$ fprud) mit Titio Meldung getban, simuliret, ith zu tennen, wnd dergleiden alsoenn von ibme augs gefaget, etwan wie folde bope Reutbe ferno, deren $\mathfrak{F r}$ rud es ift, jemanden cinen poffen (wie fie ezz nennen, folte er aud nod bon fo gefdarlider consequenz feyn) anzumadjen, fie bamit zu quălen, doer aber fie zu
 foldes nidt nur moglid, fondern gans leidt hat gejdeben tonnen: ※lio ift ja nidt nobt, zu: allererfizu bermutben, dap der Zeuffel felbiten ez gemefen үeye, wobl aber einer feiner Werafeuge.
 mutbungen eż gar nidt folget, vielleidt Dod moglid jeyn tónte, ober etroan auth nod anbere, gewiffere Unzeigungen $^{2}$ gefunben wúrben, Die foldeez glaublid madten, daE det Teuffel wirclid) Solder gewefen, (babero etlide Fragen aud ex hac hypothesi beantwortet werven) ware Dod ferner zu meráen: mie bá̂ daraus nidt davor zu galten,
dás Sempronia fid damit bem Kreufel ergeben end allfo unter ber 3auberinnen 3 abl gerabten feye, inbeme ibr $\mathfrak{B e r f i p r u c h ~ a n z u f e b e n , ~ w i e ~ e r ~ b o n ~ i f r ~ g e f o ́ d e b e n , ~}$ nidt alf bem \{euffel, fonbern alf mit einem Meniden, mit beme cine E゙bezu idllieffen ware: $\mathfrak{B n o}$ fie aber bamablen; weber sbe fie ibme berfpuoden, nod nadbem Der $\mathfrak{B e r} \mathfrak{p r u d}$ geiddeben, etwan bon ibm mit ©durefien, dafe er fidy funot gegeben bdtte, Dazu gebradt morben ware: $\mathcal{U l}^{2}$ m welder mid fobalb einer neden ration erinnert, nidt vermutblid zu feyn, dan eธิ, ber $\mathfrak{Z e}$ uffel genefen: Sndeme man in ben Seren: Depositionen zwar offtmablz liefet, daß́ Der $\mathfrak{T e u f f e l}$ zuerft ©inige unter menfílider ©eftalt, bnd ba fie nidt ander $\tilde{\text { a }}$ meyneten, alf mit Menfden zu thun zu baben, úberredet, ibme einigen $\mathfrak{F e r f p r u c h ~ z u ~ t h u n , ~ D a f ~ e r ~ f i e ~}$ ad concubitum gleid begebret, poldjen erbalten, viro [obalo darauff, da er bie arme zu folder Stund Wers fübrte gefangen gebabt, fix ibnen, wer er feye, geofens baret, dấalfjo ber Berfprud gleid. aud gegen $\mathfrak{i f n} \mathfrak{a l f}$ Ieuffel erneuert wurbe, barzue er bie Eer: faroctene bald bringet. Dabingegen erbeltet aus ber specie facti nidt, Dafer, weldez bod, anfouften Das allergemeinfte bey feiner procedur, concubitum bey igr gefudet pnd erbalten, nod nadmablen fix ibr, wer er feye, zu erfennen gegeben: weldde (Belegenbeit gleid) woblen der arge grind nidt zu perfamen pfleget, wno nidt $z^{3}$ frieden ift, ober abldifet, wo er ben Penfaen, daferne er anderft fan, nod nidet pollig in feine ©tride gebradt bat: da denn, daf er folddes bie nidy getban, teine $\mathfrak{F r j a d}$, peldde ifn baton abgebalten, gezeigt were Den fónute. $3 \boldsymbol{\mu}$ gefdmeigen; paker, wo er eine poriobn
gefangen zu baben vermeynet，audi nidt po viet $\mathfrak{F o d}$ ）en auggeblieben，fonbern lieber auff balbefte wieberumb gefommen feyn wúrbe，bic Gade fefter zu verfinúpfen， ba bingegen von feiner fernern Erjdeinung in Der Specie facti gebadt mirb．$n$

Dr．Spener＇z \｛bedogifae Bedenten $\mathfrak{z b e i l l}$ ． ©ap．IV．Sect．15．©．588－601．

## がるとヤリ1en．

$\Im^{3}$ Resiefung auf meine $\because$ Unfrage in ben wizcelten Deê erften Thbeilg（ ©．371－374．）tann id ben Lejern Der 3 auber $=\mathfrak{B i b l i d t h e f}$ mit $\mathfrak{B e r g n a ́ g e n ~ m e l d e n , ~ b a f ~}$ id Durd＇Gưte und Werwenbung einez Soben literarifacn Gbinners in Norb：Deutjaland verfaiebene ber bort genannten $\mathfrak{b}$ ddff feltenen ©ructidhriften und $\mathfrak{P a n u}$ cripte bereitz in Sjanden babe，ober foldde nod erfalten werde． Namentlid daz folgende $\mathfrak{B u d}$ ，beffen erffe §alfte uns feblbar bereits in Dem folgenden britten $\mathfrak{Z b e i l}$ foll mit： getbeilt werben：

Doctor Joban Saufens miracul－Runftond wunderbut oder feine eigene 弓andidrift， genannt der oreyfade jolien＝3wang oder die grofe fawartse Rabe，womit id bie Geifer gezwungen，dán fie u．f．w．u．f．w．

Diefeş duferft rare Werf beffegt auş zwolf Bogen， und daz Eremplar，movon bier Die $\Re$ lebe if，bat nod Dadurd fur ben \＆iebbaber fordmer literarif（den Seltenbeiten， （wie für ben Freund ber \＆iteratur abberbaupt）einen

merfungen bon Sdripfer berin befinden; jobann fedszebn fauber aubgemabltemagifac giguren,
 eine fo grobe ©umme von Ducaten in Syollano bejablt bat, Dấ idf fie laum zu neuneu mage, meil mande Refer ber 3. $\mathfrak{B}$. es fúr unglaublid batten, ober gari barúber laden múrben.

Sm fünfebnten Gapitel von Meginald Gcot's (in gegenndrtigem und bem erften $\mathfrak{z t}$, ber 3. $\mathfrak{F}$. idoin oft angefübrter). Discovery of Witchcraft ober
 1651. 1665. Fol., beutide Ueberfeg. 3. B. ㅈ․ I. ©. 375.) tommt, ein Brief eines' (beiferbanners uab
 in'ż ©efangní bradte. $\mathfrak{I n}$ biefem: $\mathfrak{B r}$ rief fommt folgenbe Stelle vor: "Sd babe mid feit fúnf Sabren redtifdafien befebrt, mit Werabjdenung aller diefer aberglaubijden und gottlofen Dinge. Die Beranlaßung war, Daß id
 lefen befam, weldjeş fabon:gor 300 Sahren eia berúbmter
 born, in altiadmiface Sprade geidrieben, und morin er alle Die Runftgriffe, Gauteleien und Betruggereien Dicfer Rünfte uno fogenannten bdberen Wisifenfdaften ent= bedt und Den Lefern bior Nugen geleget bat. Sdi babe dief merfmúroige $\mathfrak{B u a d}$ in ben $\mathfrak{F}$ ánben Des Pfarrbern zu Sdlangbam in ©uffer zuruda gelanen, wofelbit Sie bafelbe erbalten fommen, menn Sí babin faident und den $\mathfrak{P f a r r b e r r n ~ i n ~ m e i n e m ~} \mathfrak{N a m e n ~ d a r u m ~ e r j u c h e n ~}$ mollen $\mathfrak{u}$.f. won
" $\ddagger$ d - faidte jofort, jagt Scott, einen Exprefen nad Sdlangbam und bat mir MRalborn's Bud son bem Mfarrer aub; id bot feine beften Freunbe auf, Manner vom bodflen zunjeben, ibn babin zu beneegen, bâe er mir foldoes. nur auf furze 马ait leiben moddte. Geine Parrbeit aber und fein شberglaube gingen fo weit, baf er mir bas Bud burdauzs nidt leiben wollte, ungenattet er geftand, bā̃ er foldaę bciige. Er gab eż nidt beraus, obgleidy einer :meinér greunde, ein angefebner æitter (Knight) in ber \&anbidaft ©ufer fid erbot, Bárgidaft子u leiften, baf eş ibm unberfebrt uno unbefdadigt wies Der zurada geliefert twerben follte."
 bin bod nod aufgetrietren morben? Exiftirt e8ิ vielleidt nodin einer Sandidrift irgendmo, oder bat man's. (mas id jedod nidt glaube) wol gar georuatt? Findet fid, aufer biefer Stelle bei Scott, nod fonft irgenomo eine literarifde Nadridt yon demfelben? -

Die Seligenfabter ©efmenfergejdidte betreffent, beren $\mathfrak{Z}$ beil I . in ben Miscelle gebadt ift, fo jaien mir Die Sache gleid $\mathfrak{A}$ nfangz nidt bon bor $\mathfrak{X r t}$ zu feyn, baf
 balten wuirben, maş man obnebin aus̀ der Cefpenfter:
 Dod $\mathfrak{A l l e z}$ in eine ber gemosbntiden ©efpenftergéfdiditen aufldjen, beren mir fabon fo viele Zauffende baben. Biб jegtt eignet fid babon nidta zur Mittbeilung in gegen= wârtiger Bibliotbet.

## 435

Durd $\mathfrak{R u l a n b}$ 's'शamen irre gefübrt, ber' zu feiner 3eit ein berúbmet $\mathfrak{2 l z t}$ und als greund ber boberen (natürliden) Magic befannt war, babe id dem $\mathfrak{z b}$. I. ©. 374. angefabrten ©driftden einen fu boben werth beigelegt. Dief ift nidht mein Urtbeil, forbern baß̄ Uttbeil einez fenntnifreiden $\mathfrak{U r}_{\mathbf{z}} \mathrm{te}$, , mit weldem id barüber gefprodien babe. Das ভdriftwen wird nun alfo weber im $\mathfrak{U}$ ugzuge, nod ganz, in ber 3. ․ mits getbeilt merben.

Nam ut vere loquanur, superstitio fusa per urbem oppressit omnium fere animos, atque hominum occupavit imbecillitatem. Cicero, de Divinat, Libr, II.
So tlagte Eicero zu feiner 3eit, fo baben biz biefe Ctunbe bie Weifen aller 3eiten geflagt, und leiber wirb fo jedes Seitalter zu flagen Urjade baben. Sp ber ganzent Weltgefdidte bermeip't diés nidtz mebr, alz ber 3aubers §eren = und ©efpenferglaube im gemeinen Sinm De8 Wortz.
© 3 if biforifa midtig zu bemerten, wie tief $\mathfrak{z b o m a f u z}$ in feine 3eit eingrif, und wie bode er von Den befferen Roppen unter feinen Beitgenofen verebrt warb. Der Ueberfeger von Wagftaff'z grúnolid) auggefübrter Materie von ber Sererei (Salle, 1711.) Dedicirte ibm feine errbeit unter anderem mit folgenben Worten, weldje fowobl bie ©eifez: Stimmung, alb ben literarif( $=$ afthetijめen Bef(hmad, ber bamale im Bater: land berridte, beranidauliden.

## 436

230hrgebobrner Serr © ebeimbbe Fatb！
Da mir in einer Reyfe burd Sber＝Deutidiland von ciner geleyrter ©tanDes plerioln Joh．Wagstraffs Engs lifder $\mathfrak{I r a c t a t}{ }^{*}$ ）yon Der Sexerei communiciret mors ben，und id anbey von fiderer Sjand wufte，baf Cu． Excellenz eben willens ware，Joh．Webster＇s Displaying of supposed Witchcraft in unferer

 lenz gebobren，yollendez aus ber amnod úbrigen Blindbeit zu belfien：fadggte id mid verbunben，aud Diefeb fleine Werfgen，gleidjam alz ein fleines ভめwerbt，Eu．Excellenz zu Dienften in \｛eutfare Sprad）zu praesentiren，ob Sie bamit vielleidt Der $\mathfrak{a b}$ bjeuliden Bestie ber Superstition aud）einige Shiebe
 formation bez feeligen Lutheri bem थberglauben in vielen Stúden groffer そbbrud geidicben；fo bat bod die Aristotelifde ©riflen：Philosophie und mitbin Der ひber＝ glaube yon ber Şererey Eurer Excellenz zum \％ufireiben $\mathfrak{u} b r i g$ bleiben $\boldsymbol{m}$ úfien．3wey greulide Bestien，zu berer Rranfung Der Simmel feinen tapferern Hercules alg eben Gure Excellenz finden tónnen $2 c$ ．Und follten nun ja wobl einmablen ber Welt und infonberbeit anferm


[^113]
## 437

wa Sdas befiget, bamit bie und oa einigen Saalbabern, bie a la mode des Charlatans ibre ©albe alż die einzige redte Salbe auşruffert, Daş Maul geftopfet múrbe 2 c. 2 c., ber id wor ber ganken Welt biermit bezeugen wollen, bẫ id midd růbme zu feyn

Eurer moblgebobrnen
Excellenz
$\mathfrak{H n t e r}$ bienflids seborfamfer Der $\mathfrak{H}$ eberfeter.

Tom. VI. Ed. Jen. f. 218. b. fagt ${ }^{2}$ uther: Der grōe Saufe will betrogen und berfúbret feyn, Denn er fiebet nur darnad, wo man etwab Neues bringet, und daffelbige mit einem búbiaen Sdein fann fúrgeben. - Siezu madt Moebius in f. Theologia canonica pag. 280. 281. (nad ber Roppentagifán Edit. von 1707., erffe Edit. Lipsiae 1687.) folgende, ben (Blauben und彐berglauben jener $\mathfrak{x a g e}$ mablenbe Bemerfungen:

Optime hoc novit etiam Diabolus. Hinc vel per se, vel per sua organa Visiones praesentat, quibus multos errores stabilire satagit. Si quis dubitat, consideret exempla. De Martino, Episcopo Turonensi, refert in ipsius vita Sevérus 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, dumme ipstm contemplaris? - Regessit Martinus: 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!!!

Dieß andiefem Drte blof zur borldufigen Befannt: fáaft unjerer $\mathcal{E}$ efer mit bem b. Martin! -
$\mathfrak{S n}$ ber Ddmonomagie ( $\mathfrak{z b}$. I. ©. 203.) bab' id
 ber edle Spee als Berfofer ber Cautio criminalis Der Nadmelt unbefannt wúrbe geblieben feyn, wenn er fial nidt Dem waderen Rurfúrfen $\mathfrak{F o b a n n} \mathfrak{Y b i l i p p}$ voh Mainz entbeăt batte, welder bie Entbectung £eib= nig'en mitgetheilt babe, Durd ben fie bann ber gelegrten Wiselt befanat geroorden fey. Daj bem jedod nide ganz fo
 fo nennt ber befdeidene $\mathfrak{B e r f a f e r ~ b i e f e ~ g e d i e g e n e , ~ a u ß ~}$ unmittelbarer ©inifid. ber fáadbarfen und zum §beil feltenften Urfunden und Duellen geflogene, und mit einer
bem Sergen moblityuenben Unpartbeilidfleit in adt beuts fabem Sinn gefdriebene ©efaidite－id fage，baß bem nidt ganz fo ift，feb＇id nun aus $\mathfrak{F B y}$ ttenbad＇z $\mathfrak{B e r f u d}$ einer Gefdidfte yon $\mathfrak{z r i e r}$ ，wo biefer Eelebrte＇ $\mathfrak{B}$ ．III．©． 227 fagt：©as $\mathfrak{B s e r t}$ ，weldees Gpee anonym berauß gab，bat unftreitig grope ⿹勹巳e： dienfte um bie Meemfdyeit gebabt．E8z dauerte nidt lange； fo mar er alz $\mathfrak{B e r f a}$ Eer befannt；aber fein Seroismu§ bat ibn vielen ©efabren ausgefegt；und ibm mandien $\mathfrak{B e r o r u s}$ in feinem ${ }^{\text {Orden erzeugt } 58 .}$
（58．Cautio criminalis non paucis suum autorem periculis exposuit，fagt Dic Metrop．Eccles． Trev．Ms．）
Die intereß́anten Beitråge zur ©efdidjte bez Serens proceffes im $\mathfrak{z r i e r i f d e n ~ i n ~ b i e f e m ~ W e r t e , ~ ( ~} \mathfrak{i b}$ ．III． ©．102－116．）follen im britten \｛heil ber 3aubers Bibliothel ：adber berutfichtigt werden．

Fiarum mol ift Mriafto＇z Rufficiel la Strega （bie 5exe）－f．Scllegel＇s Ebarafteriftiten ber italienifden Didfter．Uriofto．－nie gebruct worben？ War vielleidt ber 3eitaberglaube darim angegriffen and； fo meit ezz Damalz móglidh war，ldederlidf gemadt？Exiftirt eB etwan nod irgendwo in Mamufcript？Gsisodre bodff interefant，wemn man foldees naber tennete．

Đon Tritthemii Steganographia exiftrea


wol bab $\mathfrak{R a n u f c r i p t ~ y o n ~ D i e f e m ~ f u ́ r ~ D i e ~ m a g i f d e ~}$ \&iteratur fo interefanten $\mathfrak{B u b h e}$ aus ber pon Иffenbad': ifden $\mathfrak{B i b l i o t h e f}$ zu $\mathfrak{F r a n f f u r t} \mathfrak{a}$. $\mathfrak{P R}$. bingetommen? Sert b. Uffenbad, (あxieb Serrn Reinmann (bergl. Deffen Catalog. Bibl. Theol. p. 780.) esse in sua Bibliotheca Trithemii-Steganographiam, opus magicum MSctum, ab edita Steganographia plane diversum. Bergl. Acta ecclesiastica thy. 75. ©. 396.

Bon num an mirb, mie fogleid in ben erften $\mathfrak{A n}$ = fúnDigungen ift gefagt morben, nur von $\mathfrak{F a b r}$ zu $\mathfrak{J a b r}$, namlid jebe Difers Merie ein Theil erjdeinen. Sinbem
 erneuere id) mein Berfpreden, daf jeber ppdere $\mathfrak{z b e i l}$ ben frúberen, wo modglid, an æicidbaltigfeit und $\mathfrak{I n t e r e f e}$ ubertreffen foll.

Da geghnairtiger $\mathfrak{Z}$ beif bereitą mefrere $\mathfrak{B o g e n ~ u ̈ b e r ~}$ Die beftimmte $\mathfrak{Z a b l}$ betragt; fo foll beim vierten $\mathfrak{E b e i l e}$
 Namen = und Sadssfegifer (Das von den beiden erfen Zhbeilen bereits. zwei volfe Bogen füllen múrde) über simmotliche vier $\mathfrak{I b e i l e}$ mitgetbeilt werden, ba bena zuglẹid aud Die Drudiverfeben bemertt merben follen.

> 退nde des 3weiten Tbeiles.

SManz,
gedradt bey - Gloriat expferberg.
-

Digitized by GOOgle

THIS BOOL DOES NOT. CIRCULATE

$$
\begin{gathered}
B F 1413 \\
. H 81 \\
1.2
\end{gathered}
$$




[^0]:    *) Plinius H. N. XXX. 1. Ista toto mundo consensere Daffelbe fagt Tacitus Hist. I. 22. 2ber man bebarf bier Des cinjelnen beugniffes nidt, da die ganje かenfacn= bilfers und ©taatengefdidite fo laut zeugt, fouft fonte eine
     Reffa, bei Menu, in den Fedams, im Roran ze. -
    

[^1]:    mutb im 2tbenaum פ．II．©t．2．©．209．f．；ein inbalts， reider aufiak，ber unfuren tefern bercits aus den Iten \｛beile Det 2．B．betamut if．

[^2]:    *) Sod fo, dá bie Jurdtimmer den anfang madit, wie man's nod bis biefe Ctunbe im fetifais muz der robeften Sationen in Mfrifa, fo wie Der wilden in $\mathfrak{X m c r i f a}$ fieht. Die Wilderung, Die Weredelung feiner Empfinbungen geht bei bem Wilden nut langfam fort, unt Die fanfteren Empindungen, weldue im Fortgang ber Sultur bic Spofinung erjeugt, find famdader und fpater als Die erfdutternben Der §urdt. Heber Den Dienti der fetifacngotter. ( Fon de Brosse.) Ueberfent von Piforius. Berlin und Gtettin, 1785.
    **) System de la nature P. II. ch. 1. p. 8. seq. Dié $\mathfrak{A l l e s}$ Fann man Den Encyclopddiften jugeftebn. Desmegen aber
     Denn es bleibt nody ein Etwas dabei zurưt, movon diefe 2 nficht nidts abnbet, $\mathfrak{u n d}$ mobon unten Num. III. gebandelt werben foll. Das System de la nature if befanntlid cine nidyt febr tief gefádopite ©durift, enthdit aber Dod uiber Den allgemeis nen $\mathfrak{u r f p r a n g}$ Des aberglaubens viele trefende und jum §beil fdarfinnige Semerfungen. Bergl. \{ennemann's Gefdidate Der Pbilofopbic $\mathfrak{I b}$. XI. ©. 3 亿0 f. und Leibnig'ens
     Heberfeg. 5te ※usg.) mo Diefer Gelebrte unter anderen, font Febr ridtigen Bemerfungen, den Bwed yom ganjen (sittersient
    
    

[^3]:    ＊）©ie fetht in mebreren sagsbldtern ibret 及ait，ferner in
     （II．e．70．）vom Jabrc 1800.

[^4]:    ＊）©．pallas（clafifide））Reife burd berfaiebene Provinjen des
     qeifigi，1778．）B．III．S．34．f．

[^5]:    
    

[^6]:    ＊）©．Siedemann＇s eben angefŭhrte Edrift．
    ＊＊）Sietin beftht Das weefen Der urveltliden Baubcrei，fo wie aller习auberci überbaupt．©ief．unten $\mathcal{A}$ bidnitt II．yon Des Joce bes Bauberglaubens und ber ßauberfunf．
    

[^7]:    ＊）©ief．Od．X．137．138．Sef．Th．957．vergI．apollon． Arg．III．999．IV． 591 ．Solis filia bei $\mathfrak{B}$ irgil Aen．VII． 11. Titanis bei Dyid Met，XXIII． 968.

[^8]:    *) Nur (fatabe, Daí bie Quellen; worans wir unfere Sunbe yom
     fen! Won diteren ভdriften verdienen bier vergfiden ju mers den Bocharti Canaan, 2 offius de Theolog. gentil. und

[^9]:     reiden Edrift：Xeligion ber ふarthager．Roppenbagen， 1816．（S．1．）feltat Dic Religidia Der fiartjager und Pbonticirt

[^10]:    Som Emanatismus und soroafrifún かualismus bei
     thover，1805．）
    ＊）Wobbl zu unteridjeiben（zumal in Setreff Perfiens！）yon bet reinen biberen 彐agie！©．bem folg． $\mathfrak{A b i d n i t t ~ N u m . ~ I . ~ I I . ~}$

[^11]:    **) Dié war cine Grundlebre Des Chriftenthums, mobutd es unausipredlidy fegens̊reid fưr feine るeit wifte und - fort Dauernd mitten mirb. Denn Der menfaliche Geif bat nut
     Des Gatans nidt gern zerforen. Daber fand Das Cbrifentbum ebenbieria aucd einen beftigen wideriprucd. ©. Dímonos magie ©h. I. ©. 72:75. \$b. 1I. ©. $119: 125$ ،

[^12]:    *) Heber ben menfíliden $\mathfrak{F e r f a n d}$. (Heberent yon
    

[^13]:    *) Cie baben aufer bem bodifen Gott ober Dem oa brobeu aud now einen anderen guten ibm untergeoroneten Gott, io mic einen diefem an Madt gleiden bifen Gott, bem bic nieberen boifen Geifer untermorfen find. Diefer, (ber mit ©atan yiele 2lebnlidefeit bat) wobnt unter'm §iect, wo fein Saus von ungeheueren eeebunden bermacht wirb. (Ueberall find die bifen Mídte - unterirdifdec untemer ©rde, Doer mie biet, fogar unter ber Eicfedes ast ! ! f. oben Num. IV.) Die Pacumatologic diefes Folm in, wie gefagt, fayn fobr ausgebildet. 2uger ben guten und bifen Grv = und Euftgeifer, an die fie glauben, baben fie audy nod ibre befonderen 5 auss geifer doer Spiritus familiares. Diefe nenten fie Toragat.
    **) Sigitidm bat Dem Geifers und るauberglauben Det Lappen ein eigenes febr anjiefendes Capitel - Das XIte - gervibmet. In Dem Geifterglauben Diefes Wolfs finden mir fogar faton bie alte jüDif(d) driftlide, auf 1 æof. VI. 1-4. gegrundete, in Der Serenperiode fo furchtbar gewordene annabme yon Dem $\mathfrak{H m g a n g}$ bifer Geifer mit menfden. Ein Mádden unterlag einmal
     Det Getwalt eines folduen (seiftes. Das Sind mar unglútlid) und farie unaufborlid. Gin anderer (guter) Geif entwendete
     $\mathfrak{A l s}$ es bod genus war; umin Sperabfallen ben Saals ;u breden, fragte ej Der Geifit, mit wem er es balten molle, mit feinemt Water ober mit feiner §utter. Der fleine ©dreper nar tlug genug, ;u' erflaren, Dafe er es mit Der ßutter, balten wolle, morauf er vom Geif diefer wieder zugeftllt wurde und bernach nidt mebr fo yicl fatrie.
    ***) 2ugemeine siforic ber かeifent zu waffer und zu Eande. B. XX. Meife nach Samticatia, you Neafdias ninitom.

[^14]:    *) Pallas ßecifen bural verifiebene Provinjen bes Suffifien
     angefubten Drte.

    2udd ber Gibirifde ©ゅaman, ein Cuffipiel, (von ( a,tharina II.) mit mei anderent pon ber Saiferin, zuians men gedrudt unter Dem §itel: Drei \&uftpiele wider Gdwarmerei und Mberglauben. Berlia und ©tetin, 1788. 8. - entbalt unterbaltende, bietber getbörige Charafter: füge yom Geifersund קauberglauben biefer æotfer.

[^15]:    
     begauberte Wselt (nad der ©dtager'farn Heberferung.) Kib. I. ©. 82, u. f. w. Eine ©attung Der Dadmonen beift bei Den Earaiben Beme'en, deten jeder ibrer Piage doer Soie
     tuin familiarem Doer lebensigefabrten baben muf. De la $\mathfrak{b o r d e}$ fagt: « Tbre fammtlidet $\mathfrak{R e l i g i o n s g e b r a u d i c ~}$
     Wabriagereien durdi ibre 3 eméen." -
    **) Bergl. unter anderem Sร ome's Эerfud uiber bie Cefefaidte
     1775.) โb. II. ©. 232 f.

[^16]:    *) Heberlieferungen zur Gefdidite unferer るeit.
     Des æeufden \{b. Il. a. a. Drt.
    **) Heberlieferungen Jabrg. 1819. ©t. Vil. 1. c.
    ***) $\mathfrak{f o m e} \mathfrak{2 b}$. II. a. a. Drt. vergl. Beder's bejauberte Belt §b. I. ©. 38. f.
    ****) Gerase alfo wie unfere iudifas drifliden weufel in Der Sexenperiobe! - \{ud find diefe Dowaboo's wie die Geifter ber Serenzeit ziemlid plumper શatur. Die Sprade und die $\mathfrak{P u e n m a t o l o g i e ~ b e i ~ b e n ~ B o l f e r n ~ f i n d ~ m e i ~ m u n d e t s ~}$ volle Dinge. Weide eridgeinen immer mundervoller und wunders

[^17]:    soller in bem waafe, als man folde im einjelnen fubiert. Diés boffe id meinen lefern in bem ※uffag ubet die $\mathfrak{P u c u s}$ matologie der $\mathfrak{B d}$ (ter in der alten und neuen XBel't anfdaulidy zu madien, Der leidt ciner Der interefanteften in ber 3. B. werben durfte, meil id fur diefen Gegentand mit grofer @orgfalt feit mebreren Jabren eine febr bedeutende ఇenge yon ఇRaterialien jufammen gebradt babe.
    *) Heberlieferungen $2 c$. Jabrg. 1819. ©t. VII. a. a. Ort.
    **) $\mathfrak{u}$ eberlieferungen a. a. Ort. - alfo aud bier, bei difen
    
    ***) Go wiel als Der da Droben, wie ber Grdulafner fagt, Doer ber Pirffama.

[^18]:    *) Dámonomagie §b. I. ©. 9.
    

[^19]:    *) Nambid mit den bifen Oeifern auf bem Blodsberg, unter meldede Der ©upernaturalift, fugleid) mit Dem Rationaliften und Dem @leptifer geratben war. \&egterer madt Die Bes merfung :

    Muf \{eufel reimt ber $\mathfrak{z w e i f e l}$ nur, Da bin id redta am plake.
    **) 以an benfe fidf, um dié zu veriteln, f. F. Den bodigebildeten, geiftreiden fuirfen ven eigne, der von fidh felbit erjablt, baf er ermartungrodl in Dem gebeimnibreiden Bauber = Sirfel geftanden babe. S. beffen $\mathfrak{B r i f f w e d f e l ~ m i t ~ b e r ~ G r a f i n ~} \mathfrak{F}$. uber ben ©eif bes Satbolicismus, fibereaty yon Marbeinede. 1816.

[^20]:    ＊）Sreflid if Dief fowobl in Soethe＇s，als Slinger＇s，und f（don yor lánger als zweibundert yabren in 刃iarlo we＇s fauft （neuerdings uiberfert yon $\mathfrak{m}$ ． $\mathfrak{M i l l e r . ~ W e r l i n , ~ 1 8 1 8 . ) ~ a n g e s ~}$ Deutet，ja Diefer gbee verbanft vielleidt Fauit felbf，deffia mirflide Gefdid）te nod fo ratbfelbaft if，als 马auberes fein mebr romantifdes，als witellides．Dafenn．

[^21]:    *) Diefe fann im zauberglauben uberall nidt genus berudfiidtigt werben. Infofern gebort, aufer ben oben bercits angefuibrten, aud uod folgenbe etelle bierber: «Maros
    
    
    
     $\tau \circ v \tau \omega \nu$, $\dot{\varsigma}$ eviovs $\lambda \varepsilon \gamma \varepsilon \iota \nu$ etc.n Die ßagier nenten ben Quell alles beffen, was intelfectuell forobl, als beffen,

[^22]:    *) Diefe $\mathfrak{A l l}$ gemeinheit if in worber gethenben $\mathfrak{A b}$ (atanitt nadis gemiefen. Eine interefante nod bierber geborige Meuferung you Plinius f. unter Num. III. Des gegenwartigen $\mathfrak{A b}$; fditits. Bergl. aud $\mathfrak{P l u t a r d}$ De. orac. def. c. XVIII.

[^23]:    *) Dief bier weiter auszufůren, geftattet Der Staum nidf. Es foll aber in bem britten doer vierten §beile Der 2. F. in
     uber das theurgifde eyfem Des proclus gefueber.
    **) ©. Augufinus Decivit. Dei X. 9. Wtrgl. भugufi's Dogs mengefdidite 1. c. (von deit fort daucrnden ঞisubdergas ben, bef. die *) und $\mathfrak{E}$ enuemann's ©ef(didite der Pbolos
    
    

[^24]:    *) Dief if Ragie in ber oben nadigewicernen uranfángliden Bedeutung, wie fie von den \{udtigfen bei Perfern, Sndiern, Pegmptern.ac. fubirt wurbe, bei denen Magie bie Rroue ieder $\mathfrak{F s i f i e n i d a f t ~ w a r . ~ - ~} \mathfrak{H m}$ Den $\mathfrak{B e g r i f f ~ z u ~ e r f ́ d o ́ p j e n , ~ m u g t e n ~}$ mir beibe Sauptgattungen des 马auberglaubens (naturlide and dampniiche §Ragie) it obiger Definitien ausbrúden.

[^25]:    *) Die Şauptuige Derfelben werben in Den zundadfit folgenden Paras graphen Diefes 2bfanitts furslich angebeutet merden, wie bereits aud in Der Dámonomagie gefdeben. §h. I. ©. 309. f. h. II. ©. 316. f.

[^26]:    *) Nidat oben in ben zajammentraing Des \{exts, wobl aber it cine Note gebfort ;u biefem fluad Der miloe Gefang Des uns fidtbaren ©eifer: ©bors:

[^27]:    *) Diefe Lertete befonders bei Sotag: Satyr. I. 8. Epod. V, XVII. XVIII. Sier midtige actenfifle fur ben ふolegglauben jenet Beit!

[^28]:    ＊）Hepringlid nad ©reuzer，bem aud æínter in ber
     und 4．）Das ©nmbol Der nadmliden शaturfraft，fo wie
     fangende：ærincip．－ફergl．Mututer S． 5.
    $\mathfrak{W}$ Sir baben ubrigens bier bló die midtigfen morgenláns Difaen Wolferidaften genannt．Die veridiebenen euros paifacen Rationer，bie beiditíden Germanen，Esallier $\mathfrak{B r i t a n i e r}$ ze．anjufubren，wuirde zu feinen $\mathfrak{R e f u l t a t e n ~ f u ̈ b r e n . ~}$ Wir miffen von biefea ほolfern su wenig，und Die Rachriduten Der $\mathfrak{r} \mathfrak{\circ} \mathfrak{m i}$ ifd en ©chrittieller namentlid，find in foldaen feduen geminiglid）nad）ibren eigeneu nationalen Worfellungen gemodelt．©o fanden fie ；． $\mathfrak{F}$ ．bei allen Wolfern ibre ©ots ter．Snterefant if jedod Die oben a．©t．auß Plinius， fiel． $2 \mathfrak{b}$ fd．I．Num．V．
     zogen，in fedem $\mathfrak{B e r t r a u n}$ auf ibre Sunt，chalddifate ※Babriager und 刃ativitatsfeller bie＇æBelt，und maren bei Groben und §ciden grade in bem Maafe geiddgit，als fie unfágliajes $\mathfrak{H n b e c i l}$ in den ©taaten und §amilien amriduteten．

[^29]:    *) Dié Leģtere glaube id in ber Damonomagie auf eine in Die 2ugen fpringende $\mathfrak{W B c i f e}$ Durd Mafubrung biftorififler Parallelen bewiefen zu baben. Wergl. Wh. II. Die welt biforifden Parallelen am Ende diefes Xbeils.
    **) Denn das $\mathfrak{I n t e l l e c t u a l : ~ © y t e m , ~ o b e r , ~ w e n t ~ m a n ~ l i e b e r ~}$ mill, bie alte orientalifde Philopopbie, bie ©nofis, Der Parfismus, (ber, wie in Den るenbbuidern felbef fo oft mieberboblt mird, \&itter ift, als ber ßoroaftrismus - das
    
     Davon unteridbieden merben, wena mant bie ફegriffe gehorig fondern, und nidft eine $\mathfrak{x a j i c d t}$ ia die andere millfubrlich übertragen will.

[^30]:    *) EEs foll biemit nidbt bebauptet werben, Dá fid uidt fafon frubpere ©puren bon Dualismus und Ddmonenglauben namentlid bii

[^31]:    ＊）Srier fommt die Sexenssonigin in grofer ebrenwerthet Gefellichaft por：

    > Sol, qui terrarum flammis opera omnia lustras, Tuque harum interpres curarum et conscia Junn, Nacturnisque Hecate triviis ululata per urbes Et Dirae ultrices, et DI morientis Elissae -
    ＊＊）Heberall in ber $\mathfrak{n}$ uterwelt－©alangen． $\mathfrak{m} \mathfrak{m} \mathfrak{I n b i c i s m u s ~}$ baben Die ©dlangen fogar ibre：eigene ©tabt in ber 4 nterwelt，
     （1820）F．I．Şefit 1．©． 86.

[^32]:    ＊）Soras Sat．II．8．35．Wan múf das gange ©emáblde leín， Denn ess enthalt fúr das fpatere romiode Bauberwefen bidaf interefante るugge．
    ＊＊）Serabe wie in ber fpateren drifliaden Sexen s Sauberei nad mebreren Ergablungen im Sefenbammer und anderen aaus berbuidern ber zeit dem xeufel Sunbe，ふaķen u．f．w． geopfert wurben，um Seinofaft zmifhen \＆iebenden zu erregen，
     temis und．Selene in ber griedifacn ©oitterlebre in Wers bindung gebract worben－bavon cigends an einem anderent Drte in biefer $\mathfrak{B i b l i o t h e f}$ ．

[^33]:    *) શadbem id Nbiges bereits nieder geffíieben, finbe id, Daf Epiphanius Adv. Haeres. lib. III. pag. 1093.) Daß́ Princip Des $\mathfrak{b j f e n}$ in der $\mathfrak{P r i f f t e r ~ = ~ o b e r ~ p h i l o f o p h i f a c t ~ M e l i g i o n ~ b e i ~ d e n ~}$ Megyptern, \{itbrambo, (nad Jablonsfi, p. 107. ira furens) wirflid Durd Sefate erfidet, alfo, Dafer Die $\mathfrak{I d}$ ee Diefer Gottheit, wofir es in Dem diteften griedifiden Gotterbient feine analogie gab, (wabridecinlid) aud ber Grund, warum Serodot und andere crrieden des $\mathfrak{x i t h t a m b o ~ n i d i t ~}$ gedenfen!) Durdi bie goce diefer Serens sinigia ans f币aulid) zu madien fuct.
    **) $\mathfrak{H}$ nd zwar, im Gegenfak yon ber griectifáa, roimifaen reali fifacn Gintreit, einer ideellen, religidfen, weltbut:
    

[^34]:    riplophie, als Damonomagie und zulegt in der ©ioua
     thums anidarulid in machen gefudit.

[^35]:    *) In biefem (Dem Soran) mird man namentlid buta die Satausidee oft redft miberlid geffitt. © So fagt, weil mit grabe cine Parallele mit Dem Cbriftentbum gieben, die Mrutter Saria's in cinem Gebete nad Deren Geburt: Mein Sert, iad babe bir das ju weiben gelobt; was id in meinem Xeibe getragen. Nimm/es von mir an. Du bif Der fotrende 2 c. Mein Sert, id babe fie Miriam ( Maria) genannt, id lafe fie zu bir flichen yor bemfudbelabenen ©atan, (a Satana lapidato, wie शarraccius uiberfest) D. i. yor Der Zauberei. Sure III. 35-53 nad Der झafracc. Ausg. Wer finbet etwas Dem Mefinlides in Den unendlid)
     nur bie entifernefte Mripielung auf Catan ober .auberei? -

[^36]:     man war erjliftig und zu allen Berfubrungefunfean redt Durdtrieben. Die $\mathfrak{B e r g}$ leidung Des júbifficn ©atans mit det Sdlange gruinbet fid nidt allein, wie man aunimmit, auf 1 æof. II. ober Die §allgeefoidte, fonbern aud Mbriman's $\mathfrak{F i l d}$ faton war bie ©dlange, wie man aus Steufer's Pend = Puefa $\mathfrak{F}$. II. ©. 384. 385. fiebt.
    **) ©ief. m. Dimonomagie かh. II. ©. 119-125 und ben
     WBiderlegung fid Leibnis fo oft in f. 刃beodicee beffaftigt.

[^37]:    *) Wergl. Damonomagie $\mathfrak{x b}$. II., wo idf pon ©. 1-40
     Şauber l. c. ©túd V. S. 113 f.

[^38]:     Silfe und æritwirlung des Reufels fatt fand.

[^39]:    *) Diefer brave und gebildete Mana bat feia Leben, id weif nidit, mic id ambeften fage, ubes, doer in feiner §unf eingebüft. EEs if cin warnendes Beippiel, und vielteidt fann id - es iff fajpa eine lange Meibe you Jabren nut verfogen! - in Din 3. \%. nod cinmal ausfubrlidfer dayon (preder.

[^40]:    *) Sad bitte $\mathfrak{E b}$. I. ©. 179-182. Die Einleitung ju' jenems Proceffi zu vergleichen, wo id) mid aubfülsticher darüber erfiditt babe. EGz if in Diefer © Sattung von Sixentroceffer uamiad ou:
     $\mathfrak{F e f d}$ doiguagenv die Rede. Wergl. Dámonomagie 2b. II. ©. 249 f., wo son Der ©adje in eimem eigenen 2 bs fidnitt gebandelt if.

[^41]:    *) Heber bief $\mathfrak{R a m e n}$ pergl. m. Dadmonomagie §b. II. ©. 193. 251. f.
     (2b). III. ©. 579. 629.

[^42]:     Edelmann, einf auf Einmal adtjebn speren auf einem feiurer Gutter verbrennen. ©. Westphalen Monument. ined. Tom. III. Praef. p. 40 seq. edgen Die מeiten nidt $\mathfrak{z}$ nabe, fo wurde man sandies unglaublid finden.

[^43]:     bat ibrecigene Plagen und Plagesgeifter! - Wie's gefdeben Eonnte und - geicheben ift, Dás wafbrend Der Ropess pierifden Doer Maratifoten গluttage unfduldige Meifende zu Parib doer Eyon aufgegrifen, eingethúrmt und bingeridtet wurben, fo tonate dbuilides Eoos in Der Spereuperiode Durchs reifende in einer grabe vom $\mathfrak{u n f i n n}$ bes Sexenmefens aufgeregten und verwitrten Stadt treffu und - traff fie.

[^44]:    *) Ein blindes æágolein - Dief ertegt Mitleiden. \&eis Diget $\mathfrak{r}$ roft, es if nidt Das cinjige Seifpiel Der ant! Sal bes fige eimen Serenprocés von 1621, worin ebenfalls eine blimbe Perfon, die nod uberbief an Der fallenden ©udt litt, gemars tett and juleģt verbranat wird.

[^45]:    *) Sauber beseugt am ©dilue bes Dbett erwdbnten Werseidaniffes 1.c. Daker foldees yon fideren und boben Sadinen aus
     bitte meine fefer, infonderbeit diefenigen, welde Diffe æiefedes ©atang nidy einfegen, und aod impermeyuen, alswentinder (wie fic bebaups ten, biblifaten) eebregonder leiblidengemalt des \{eufels etmas ofottides und wabres wide per Viscera Jesu Christi, fu bedenfen: wenn diefen æordbrenuern nidt enblid Einbalt geideten wade, merl alsbenn mobl nody feill seben erbalten baben wuirde, Doer Defielben fider ivírde gewefen finn? » - Diefe 2Borte fitio mir gus Der Geele geidrieben. Dena gibt es wirflid einen

[^46]:    Seufel und if er uberall etmas anbers, als die blofe perfos nificirte dot bypofatifite SDee deg Sofen, deffen
     fo bat er in ber §eren = Procepperido §aufinde von æeniden,
     lid befeffen, nadj feinen Mbfidten beljertidat, und ibten Ser: fand vermirrt. Es if unmoglich, fich das ஒild ifner Beiten out vergegenwártigen, obne fich von innerlider $\mathfrak{I n d i g n a t i o n ~ e r g r i f s ~}$ fen ju fublen, und man maf Sauber'n und jedem anderen Den Жusbruct Des lebbafteffen Gefuible verseiben.

[^47]:    *) Die $\mathfrak{F e m e r f u n g , ~ w o m i t ~ f i a d ~ D a s ~ S n q u i f i t i o n d ~}=\mathfrak{P r o t o c o l l}$ N. 8.
    
     Daf Die angeblident Seren für fatioig gebaltelt murden, we ta fie nidt $\mathfrak{Z}$ brduen vergiézationnten, wadrend fie, um su weinen, befdmoren, boer geioltert wurben. Sad babe won Diefer ©atanitat des Serenproceff:s auffubrlid in meiner Dismonomagie gebanbelt, namliu) \{b. II. ©. 104. f., mo man
     foormel findet, worin $\mathfrak{B e r f a n d o f i g f e i t ~ u n d ~} \mathfrak{H n m e n i d f i d j f i t ~ m i t ~}$ (einanber metteifern ullo Eatruifu:lg ertegen.

[^48]:    Dorheim b. 22. 7br. 1710,

[^49]:    

[^50]:    II.

[^51]:    *) Diefe Sidutiger bié es: Gefdidute Des Jnquifitionsprocef fes und der Sintidtung einer anfauldigen frau als Sexe, burd Feranlafung eites in ber zens fels: und Serenperidoc fogenannten a\{eufelz (c) efperfo:

[^52]:    *) 刃ian meif fabn jeķt, nad taum amei bunbent Sabren nidit, was man ;u foldem bid zur abfoluten Tollfeit gefteigetten $\mathfrak{n}$ ns finn fagen foll. Was maf bie sactwelt in becis vier bunbert. Sabren daju fagen! - Gerabe foldo ßüge aber múfen fúr Den © 'merden.
    **) $\mathfrak{H}$ nd war - es if entféslid! ! - in ibrem aditigeta Gabre, nadbem ibr vorber Durád bie wieberboblten Solterungen allf Blieber am Eeibe maren zertiffen morben.

[^53]:    *) Einige Sirdeavater, mamentlid Sertulliau, baben bieß mirflid, obne daf es ju ibrer Seit fonderlid auffiel, zu bes baupten gemagt. Wer wird leugren, fagt er, daÉ Bott eitr Sorper fey, ober gleide ein Grif if ? Denu - regte er biaju: Spiritus corpus est sui generis in sua effigie!!! Ady. Prax. C. VII. vergl. De Carne Christi C. XI., wo er fidd nod Adater ausbriutt und geradefu Die Bebauptung binjumerfer magt, esfey nidets unforperlid, auperbem, wabsar nidt fiy.

[^54]:    *) Das diteffe, mie man geroibntida annimmt, if es nidat, benn mir baben áltere $\mathfrak{I a d i f}$ the $\mathfrak{F u}$ uider. Wergl. W. To nes $\mathfrak{B o r r e d e}$
    
     auf jeden Sall find fie diter, als der Pentateud. SBena man nach Den ueuefen unterfurdunger mebrerer fodabbarea Gelegrtey felbf cime fpatere $\mathfrak{H e b e r a r b e i t u n g ~ D e r ~ B u ́ c h e r ~ \mathfrak { R o f i s ~ a n n i m m t , ~ }}$ moju man allerdings beredtigt zu feyn fatcint; fo gehoten ins Def bod immer Die ferginente, melde ber Benefis zum Grumbe liegen, und namentlid Die trfunde von 1 פR of. VI. $2 c$. ou din átteften Documenten Des menfoliden Geifes, wie bon Eidybori fowobl in ber Einleitung ius $\mathfrak{A}$. 2ry (nad ber 3ten 2uff.) ald in feiner Bibliotbet unmiberppedtlid geseigt if.

[^55]:    *) Wom ßufammenbang biefer ©telle mit cinet ber unfinnigten Anabmen der Sepenproceffe vergleide man Dimonos magie (b). I. S. 46. f. II. e. 176. 177.
    **) Bie robsforperlids Die Damonenmelt in ben fateren
     in Dem 2uffag úber die $\mathfrak{P a e n m a t o l o g i e ~ D e ́ r ~ a l t e n ~ u n d ~}$ Heuen $\mathfrak{F d t f e r}$ geseigt werden. Die tolle Antabme yon materialififin Dámonen, Die Det sabrung bebutfen, ben $\mathfrak{u m}$ : gang ber 刃ienfion fuden, Den Weibern nadtractitein ze, trefen wit felbit audj bei dell Rabbalifenan, die das bife Princ:p Des Parfismus und Cbaldaismus eberifalls anuafmen, und in Die finferen ©epfiroty fekten, welde das gittlide lidet unaufborlidi zu berfdilingen fid befreben. शabbi Mbrabam Soben unterideidet as. in ber tabbaliftionen Pneumatologic alle © eiffer in folde e 1) Die aus Jeuer befelyn, 2) die aus feuer und £uft beftebn, 3) Die aus feuer, £uft und શBaffer Deftegn, und endida 4) foldge, Die nod uberdié einen zufas bon feiter Erbe baben. Die Geifer, bie aus Geuer beftebn, Bedürfer
     fubtiter Dimpfe ant Gerüche Dazu, Die boblbaften unter ibnen lieber befonders den 'blutdampf $3 c$. ac: - Die Riefens Démonen, don benen 1 פiof. VI. 1-4. Die Rebe if, effa, trinfen, vermebren fich und ferben nad bem salmud. Eic find gant materialifact and ifoperlidicr gatur.

[^56]:    *) SBidtig in Sinfide ibrer weiteren ※usbitbung in ben neus platonifalen ©dulen wat unter anderen Plato's Betbauptung: Jatelligent finat autineiner Seele, and Seele nurineinem Sorper feyn. Zennemann's Gefdidte Der Pbilopophie Ib. VI. ©. 411: - Won ilteren ©drifter, ruie wir bier gelegentlid nod bemerfen, if namentlid fit Die platonifate Damonologie nidt obne Jaterefe: D. Klotzii Disput. de Daemonibus Platonicis, in Der man zum Beweif
     S. XXX. vergleiden tann.
    **) WBill man, um fid sief zu beranfadaulidien, nidt Porpbyr, Iamblid), Proclus $2 c$. felbef dariber nadifebn, fo ver, gleide man nur Midpacl 1 fellus De Operationibus
     Feitragen fu einem. bernutnfigen Denfent in der $\mathfrak{R e l i g i o n ~ S t . I . ~ S . ~ 8 7 . ~ f . , ~ w o ~ m a n ~ b i e ~ B e l e g e ~ D a j u ~ i n ~ M e n g e ~}$ bei einanber finbet. (Ed. yon $\mathfrak{G a u l m i n}$. A.; aud in Jamblichius de mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum etc. Lugduni, 1552., nadf ber $\mathfrak{f i c i n i f ( d ) e n ~} \mathfrak{H}$ berfergutg.)

[^57]:    *) Dief bedarf fur ben, ber ben Geif jener seit namentlidg aus Den Edriften Der beidnifaen Neusplatonifer, fo mie der dififl. Gadotifer ze. felbit fent, Feiner Mnmerfung und
     Bejiebung auf bas æbema unferer unteriuchung angefubrt ;u merden: Marsil. Ficinus in Plotin. Ennead. III. Lib. V. C. 5., wo bon ben werídiebenen Geifergattungen, Den fuerliden, luftlidern, erdichen ze. bie Mebe if ac. Эergl. Cardamu\$ de Rerum Variet. Lib. XVI. C. 93. p. 1088.. utto bie êben genante Dissert. de Daemonib. platonicis f. XVII. und XXX., no Detfelbe Begenfand in dynlidem Cepif abgeipandelt if.

[^58]:     $\mathfrak{H e b e r c i u f i t m m u n g ~ b e r w e i f ' t , ~ m i e ~ a l l g e m e i n ~ b i e ~ s e i t a n f i c h t ~ m u ́ f e ~}$

[^59]:     Eetin einjiger, Der bie Engel als gans geifige æBefen bef́drieben bàtte.
    *) Nart merte wohl bie ふorte: damit fie.auf bie waterie mirfen fonnen. Siedon war oben Num. I. berecte die शede und Diefer Grund, um bic Rorperlidfleit der Engel in bebaupten, mird aud won Anderen angefíhrt. Die Etelle des $\mathfrak{A}$ theriagoras febt Legat. pro Christ. p. 5. vergl. p. 11.
    **) In Opp. Clement. p. 969. 970.
    ***) , Paedagog. Lib. I. c. 6. p. 122. Ster fácint © (temensiben Engeln fogar Den Genuf bimmlifder §abrungsmittel ;ujuidereis ben, was aud Jufin (Dial. cum Tryph. p. 236.) anju: beuten facint - in finfimt auf Malm 78, 25., wo bei den LXX von engelbrod die Rebe ift, po wie bielleidt auf
    
    ****) Drigeites bebauptete gerabeju, daf uberall fein exs fáafeneg (affocablidest) Wefengant obne Rón per feyn afnite. Dabum múpten aud felbit Die Grjengel in cincn, wiemobl feiten und atberifoth, former gefleidet feyn. De Princ. L. I. C. 7. p. 71. vergl. c. 6. p. 71. ฒ̈ena er on einigen $\operatorname{Drten}$ Diefer Meinung su wiberprechen facint, fo

[^60]:    rutbrt Dié aus bem verffiedenen ©prachgebrauch Des NBorts $\alpha \sigma \omega \mu \alpha \tau 0 \varsigma$ her, worutber er fid aber felbf binlanglidy ers Fidart: De Princ. Prooem. p. 49. Heber feine mabre झReinung Fann gar teia Buscifel erregt werogn, ba aud feia ©duiler, Sbeognofus, Den Engeln und (Geifern úberbaupt $\operatorname{sif} \boldsymbol{r p e r}$ zufdrecibt. Phot. Bibl. Cod. CV. p. 280.
    *) De Civit. Dei Lib. XV. C. 2. vergI. Lud. Vives Comment. bei Lib. XV. C. 23., und bie ©tellen; Die in Der folgenbe Nummer über beffen febre von ber Sorperlidfeit Der Dimonea angefübrt find.
    **) Will man ※lles bierber ©ebofrige aus ben ipateren Sabrbin: Derten beifammen baben, fo yergleide man nur Pfellus De Operat. Daemonum, (Ed. Paris., 1615.) wo man vit pag. 30 an das Sauptfádudafe aus Johanines voin $\mathfrak{D}$ as
     ubrigens mertwírDig, daf diefelbe, oben ausgebrudte Jbee fo oft miederfehrt. Drigenes fant bei bem, baf alles Ers fataffere endid, und folglid forperlid) fenn muffe, fo feft, dák er an einer ©telle, wie's fibeint, mit desmocgen menigfens
     zuffreciben f(hbeint, Die jebod als von bem 2millen Gottes abs bángig, ober als bavon auggeflofen angenommen werbern múfe. Comment. in Matth. Opp. T. III. p. 692. Ed. Huet. p. 396. (Der feine Denter berwidelt fid bier, wie \&actantiub, wo

[^61]:    er von Dem $\mathfrak{H r f p r u n g}$ ber Engel fpridit, Institt. div. L. IV. c. 8. in ein Rabyrinth yon wideripruidicen. Sber fo geth's immer, weent man das, was uncridarlich if, ertlaten mill, und der beruigmte Matbematifer $\mathfrak{F o u g u e r ~ b a t t e ~ m o b l ~ r e d t , ~ m e n n ~ e t ~}$ cinem gutmútbigen Dominifaner, ber ibm auf feinem \{obtbette Das Gebeimnís Der Erlofung aus dem Gebeimnís bererbfundenach pascal's principien zu ertlaten fudte, ldadelito jutief: $\mathfrak{D}$ ! mein $\mathfrak{B a t e r}$, ibr \&idt ftiryt mid in nod
    
    *) $\mathfrak{D a}$ mugten fie alfo gewié febr efiperlider Matur feyn! Das boidf 2uffalfenbe, Das fár uus gegenwdrtig in Der ganken Worfellumg liegt, verliert fid, wenn man erwagt, dás nad) Damaligen Beitbegriffen ber gefammte codterbienf des Seeibens thums als cin $\mathfrak{B e}$ erf der Dimonen betradtet maro, daber fie aucch Det Ferbreitung Dess Chrifentbunte aus allen Srdfen, wic man amabn, entgegen arbeiteten. Die bben bemerfte Forfellung, (Dá Die Dámonen námlid ben Bluts und weibs zauchsbampf Der Dpfer zur stabrung nothig batten) finden mir úbrigens bei faf allen stirdendâtern: Sertúllian, Apolog. C. XXII. XXIII. 2etbenagoras, Legat. p. 30. Drigeneb, Exhortat. ad Martyr. Opp. T.I. p. 304. Gyprian, De Idol. vanit. p. 13, Minucius felif, Octav. C. XXV. XXYI. u. f. f.

[^62]:    *) Stromat. L. V. p. 650. J J braudge nidit an bemetfen, wie interefant Der ionberbare, Dben mit © $\mathfrak{m}$. ©drift begeidnete Gedanfe bites Sirdernetrers fut Den ipateren serent yrocé if.

[^63]:    *) Wo aud von Oenuabius bie Pebe ift, welder (De Dogmatis christ. C. XI. XII.) getadeju bebauptet, daf auber Gott feia eituiges nidtsforperlides b. b. reinsgeifiges wafen exifite. Bergl. Rennadot Diss. de Gennadio et ejus scriptis, fo mie Eruefi's theol. ஒibl. ছ. IX. ©. 91. f.
    **) $\mathfrak{F e r g l}$. Lud. de Dieu bei Pfalm LXVIII.
     2h. IV. Ex. 99. . unb Simbord's Vit. Episcopii.

[^64]:    *) Bayle Diction. Art. ふandi.

[^65]:    *) $\mathfrak{B a s}$ flud' Hist. utriusque Cosmi etc., Oppenheimii, 1617. literarifid betrifft, fo find felbft in Dem Cat. Bibl. Bodl. itoei Tom. genannt. Sd befike aber nur ben erfien Tbeil, (in Sol., 788 Pagg. fart. Das ßudf if Deo optimo maximo forrntid) Dedicirt, mit Der $\mathfrak{H n t e r f a r i f t}$ unter Der Dedication Tua Creatura - Ego, Homo!!!) fo rar das Buch it, fo ift's feit cinigen Jabren dody meimal in Berfeigerungen iu §ranff. a. Mr: verfauft morbent, immer aber nur ber erfe Tom. Gaft follte man baljer glauben, daf Der IIte Tom. nidit mirtlid exiftirt.

[^66]:    
     ©. 1. f. Banmgarten's Sall. ছiblioth. ছ. LiI. ©. 382. Sorbof 1.c. - Das sanufcript fabt ben folgenber Eitel: Celloqium heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis. ©ieb, Dimpiomagic ©h. I. ©. 188.
    **) $\mathfrak{H}$ no - mit alleiniger \{usnabme 8 obin's alle aus Def protefantifacn wicde!
    II.

    18

[^67]:    *) Eine §einung, bie Drigenes mebrmals mieberbokit, i.' De Princ. L. I. C. 7. Contra Cels. L. V. S. 10. 11. L. VIII. 5. 66. Dod bemerft er felbif, bák in Der allgemeinen תirchens Lebre nidts Darúber entidieden fey. De Princ. Prooem. p. 48. Intwifden wato biefelbe Meinung yon mehreren $\mathfrak{R}$. श. anges nommen, i. F. yon $\mathfrak{E}$ atian Orat. ad Graec. p. 150. 2c. Daf Die grofen Mzeltforper befeelt, wenigfens yon ber alla. Beltfecle belebt feyen, wurbe audb bon metyèren
     ©. 14 f. (4te æusg.) WRertmídig it insbeiondere Der ginds
     Dámonen bem fatnm unterworfen Teyen, alfo, Daf ber Efins flut bet Geftirne und anderer sedfte alles mit fid fort reiffe, Daf aber bie sutanft bes Serra bie Blantigen vom

    - Det Eemalt bes Edidfals befreit babe. Theodor. Excerpt.
     lider won bem allen gelyandelt in bem artifel aftralgeif in ber -affs. Deutfden EucyclopdDie, welden idit vergleiden bitte.

[^68]:     Begriffe von Sde el cinlagen, wie fie in der alten bebráifoten Welt berridten, uud miffen unbedingt auf das verweifen, was
     Eodenteich D. Sebbr., Dafelbet ©t. IV. Eidiborn, biblioth. 5. IV. ©. 653 f . $2 c$. Darúber gefagt baben, um einige ber neuffen @driftteller ber Sutre wegen bier nidt gu nennen.
     aus omnem animam sequestrari apud Inferos in diem Domini, woruiber er aud ein eigenes, berloren gegangenes $\mathfrak{b u c h}$ gefdriebea batte. De Anima C. LV.

[^69]:    *) ©. ©lemens Strom. L. IV. C. IX., mo inetoronbere wan ferafledn Die Rede if.
    **) Wald)'s Gefaidate ber Peescercien श. 1. ©. 367.
     320. 293. 763,

[^70]:    *) $\mathfrak{E}$ aflo bat aucd in biefem etuid jencs Sectalter ungemein riditig Dargefellt. Die §eufelogeipenfer, wie fie im W3abn jener Beit exifitten, gebofrten wefentlid mit zur æafánineric feiut§ Serus falems. Jab werbe 34 feiner Beit cigens yon Doate und rafio in Diefer $\mathfrak{F e}$ eitbung in Det 8 . $\mathfrak{F}$. \{preden.
    **) ©®s if unter vielen anberen in cinem weitláuftigen §uad cigends
     faft unglaubliden aber = und Heberglauben jener seit redt lebendig veramídaulidit. Ein $\mathfrak{B u c h}$, Das febr var gerworden iff, Das id aber vor surjem in einer ऊerfeigerung iu granffurt iu erbalten fo gludelid gervefen bin, und womit id meine lefer in ben folgenben Rbeilen náber befannt maden will. Es fúbrt

[^71]:    *) Wergl. Wocsab, Kag V., Sov. 8. " Dic Deputati alla correzione del Decamerone, lagt $\mathbb{C}_{\boldsymbol{a}}$ midt, baben bentertt,
     Det Ramen entebnt babe aus der Chronit des Selinandus.
     Der 23 elt bis um $\mathfrak{J a b r} 1212$ ia 48 Biddern. Er farb 1223. Dientes Wiffens if biefe eddrift nidt gant gebrutt und nur aus Den sidfiadjen Mafabruagen Des Wincentius Эellobacenfis
     Der romantifden Woefie G. 55. F. Wenn Ooceas mirtlid Die angefubrte Nov. nadi Diefer ©efpenfergefdidte bearbeitete, fo ift's ant groger poetifder freibeit gefdelern. Sime gelungene Radabmung ber Bocc. ©eiftergefdidtte if bei spans eady (I. 339.) als Sififoria, yom Sabr 1540. .

[^72]:    Diefer $\mathfrak{A b t b e i l a n g ~ a b g e g o g e n ~ w e r b e n ! ~ - ~ J a b . ~ b e m e r t e ~ m u r ~}$ Das Einige，DaE＂Dicier Sctulmeifer，＂wie fid in unferen $\mathfrak{L}$ agen ein ©dulmann auf Dem Fleinten Dorfdien nidyt gern mehy anenen boit，（als ob ecbullebrer methe madea／ als ङdul－かeiffe！）ju feiner るeit cin rebr geadteter Gelebrter，und かector at ben Gymmafien yon skagbeburg， Eoblar，Werningerode $2 c$. war．Sbym，Dber，wie er eigentlid bief，Rlee，bat das かual einem EDlen vnd Eravbeifen Junfbert \＆b．yon walmoden iugeeignet，ben er in Der Debication feinen gerweferen uutcethenigen Difcipel 3u Goblar nenat：Efy werwabrt fid ausbruitlid Dagegen，Dak man bie Eridblung nidet etwan für ein ©edid）t balte，Dean
     Stitorie，die wabrbaftiglid）alfoergaugen；indem Des liebengunfheres Serr Bater feliger，eubolfy yon Wallmoben，ibme cine wabryaftige familiens Ebronif daydizugefellthabe，nach der er auf beffen
     mús man erwagen，dan bergleiden wunderbarliche $\mathfrak{R c}$ cifen auf $\mathfrak{E c u f e l n}$ Docr $\mathfrak{E}$ eufelsgefpenfern ou jener Beit． mietlid fur gar nidite to aukerocbentlidees gehalten warben， mie id ausfúbrlider und mit $\mathfrak{M}$ fúbrang vicier Sbrifpiele in m．Dadmonomagie gefeigt babe．§b．II．73－77．201－216． 1．59．318－320．

[^73]:    

[^74]:    ＊） $\mathfrak{B a s}$ follen wir ；u biefer Mrtigfit bes weufels fagen？！？－ In Der Pnevmatologia occulta merben Dergleiden lufige \｛eufel fras：und ©paf＝\｛cufel genannt．
    ＊＊）Sier baben wio das ganje fiebzebnt（ Gabrtundert yor bea． 2ugen．Wem fifft nod iekt ein dibnlides Mbentbeuer auf， Dber，wenn fidd jemand einbildete，es fen ibm dergleiden kines begegnet，wer wúrde bei ber Grjablung dayon an ben \｛eufel Denfen Dber in Befturjung gerathen，und nidd vielmebr Daruber laden？－
     Serfagers war．Hab tonnte fie es niddt bod vielleicht felbft gemefen fenn，oa ibm die Rutide，wie man fiebt，in oct Mabe Des Dorfs begegnet feyn mús？－Nods mebr，warum ging et nidt unmittelbar nad Dem Sorfall felbit in＇s＠dion $\mathfrak{j u}$ Dem gndbigen Seren，DDer ber gnabigen Frau felbt？－ Darauf dient freilidy zur $\mathfrak{M n t w o r t , ~ b a f e ~ e s ~ i n ~ j e n e r ~ 马 e i t ~ g e m i ́ n ~}$
     menu man Jemand gefagt bdtte，daf man fó eben bie．Ebre gebabt bdtte，ibm als Eefpenf fein Compliment ju madien， Doer ibn mit ein Paar \＄eufeln uber bie ©ttáfe fabren zu feben． WBir fonmen uns jegt bei bergleiden Dingen faut dee ©derjeg

[^75]:    *) शad feiner ©etwongeit - Dief bab' ial oben fabon anc gebeutet, uno in ber Odm.onomagie fan mebrete Beifpiele bavon angeiubrt, f. ஒ. §5. II. ©, 217. f. wo Der \&eufel ia ©effalt eintes fidjonen Junglings cine Jungframen befutat, vou Dent Eltern aber entbedt wird, \&Daer, Dena, uaddeme er das Bettaroh angezunden und einen erfdects
     genfer ogyon gemadit. w. Man erterat it allem, und aud in biefem sug feiuter Diabolegie das robe, Durad bie Greuel und das Eleno bes breibigidbrigen Mriegs furidet ges gangen. Jabrbandert.

[^76]:    *) alifo - bei Einem mie bei bem anberen unb uberall ber námlide abergloube in ber るeit!

[^77]:     fonders in Der ditteren nordifden ©ef(didte yor. Fei
    
    
     ten Daran. Die's am beften wiffen wollten, fatrieben bergleiden Erídeinungen Den extralgeiferniz. 2Bas if bed ber jeß̧ige Gefpenferglauben unferer æixterdien, aber ald bie Be: (penfer nodi in ganjen Speeren Durdse land zogen, fid © ©dladten lieferten, Dấ bie felder voller ミoden lagen - da war's Docf noch ber Míbe werth, an Geipenfer ju glauben!!! -

[^78]:    *) Srfindet fia dief merimurbige metenfitut etwan nodi irgenbwo, in eiter Recgiftratur, einem 2atdiv 2c.? - Die Zaubers Bibliotbet witde defen interegaten Feitrag
     - anfbar aufacbmen. - Hebrigens verwubere fid feiner unferer lefer $\mathfrak{u}$ ber diefe merfmurdige © efpenfef fifladit als ubber cin bloges' wiffes qhantafiecuftuch bes 17 ten Gabebunberts. abgereduet, dafemia oben fobon bemerlt worben, pie altere Scandinajifale Sefabidte voll von Dergleidjen Dingen if, fo if Det Glaube an. Sefpenfeeterdoriaungea det Mrt bet Saiben: mio Sbrifon yom bidfite Mltettbum. Selbit bei ©bryfofomus (De Sacerdotio) Fommit eité dibnlide Ecerfe yon $\mathbb{E}$ eupel ss Befpeafern und zaubeycien: bor, die nide leidt in
     Er nimmt Dort einen bufdauer an, Der in Eefelficiaft cines.
     fitbe darauf teufelifae fiegende zauber s Perde, bemafacte mánact, diedurd teufelifacemalt
     und Erde fomffen, ja bogar - er erblidt auf bem
    
    

[^79]:    *) Srectid nidt in Diefem allein, - Dent folde Ctůddden waten in Der ©eufeld = und Gefpenferperiode redte dieblings:
     Peucer de Devinat. P. 14.). und apdeten. ©drifteteleru, 3. $\mathfrak{B}$. in @diott' Physica curiosa, in fiancifai \&. 2 r.

[^80]:    *) Sier baben mir baí eigentide ₹eufelssoefpenfl!! Das gute MiggDlein war alio nidts, als cine leibbaftige earje Des $\mathfrak{B d f e n ! ~ H a d ~ D o d ~ b i e f ~ e s ~ u n m i t t e l b a r ~ z u b o r , ~ D e r ~ N e c r o - ~}$ manticus babe bie Geele wieder in Den Reidnam gebradt! Raun's argere Biberpruthe geben? - 刃ian wirb mirtlid nidt felten am $\mathfrak{B e r f a n d}$ ber leute in bero. Seufels: und, Gefpenferperido irre. Aber es iftoas Eigendeatmlide Des aberglaubers, Dafer fidia wideripraden und $\mathfrak{E}$ ollyeiten geffilt.

[^81]:    *) Cieb, Die folgenbe abtheilunge'Num. II. wo mir mit gutalide auf Dief Supfer nad ©hafespear und ©oethe bic Эes仙reibung ciner sterenfudie gebett merben.
    

[^82]:    

[^83]:    *) Denn nur diefe und nidit bie erfe, fo wie bie bon Seuem farf vermebrte, fo biel id weif, letete Aufage, Nitubers 1725. befize id.

[^84]:    *) Die fefer ber 3. F., bic grancifci nidet pelbit befitien, werden vielleidt begierig fegn, eine Probe yon biefer to ziers Lidmen und curiosen 'Geder ju fehn. ' Ibrem billigen æerlangen wird bie $\mathfrak{2}$. $\mathfrak{B}$. an cinem anderen $\mathcal{D r t}$ millfabren. $\mathfrak{Y}$ or ben Kugenblide bitt' id, Daf fie fich am si.tel genigen lafer midaten.

[^85]:    *) awei bergleiden Geididiten baben miv im vorber Gebenden
     Calags im כube yot.

[^86]:    *) Denn nebmen wir cinmal einen Geif ald Cubfan in cinem realen indivibuellen Dafeyn an, das nidt bbite Raum denfbar
     univerfum in Serbinduag a treten vermag; fo mifin mir bies mit, wie im vorber ©ebpaben bemerft morden, nan feeilid nidit, wie und in weldjer art das Dafena und æBifen Der boberen

[^87]:     cines Dámit vermittelf boberer Magie, Sbeurgie, Dber MRagnes tismus fo bewirtenden realen Mapports, cin praftifacer Einfuf auf Das ecben, das mitilidec, das zu gata andetet Sweden gegebene, cingerdumt merden, wenk Die goblgen davon nidy bodat traurig fepn follen. Einige, fonf bodifi fadagbare Werebrer Des Magnetismus, ídeinen bier Dod etmas zu weit zu gethn. E\& f币cint, Dak alles, was die Gewifbeit unb Siderbeit bes wirfliden Lebens befdifrdet, son bemfelben Durdaas muf abgetalten mecben.

[^88]:     angethan war, Daf alle Dergleiden Eridbeinungen, to wie Dis Geipenfer, unmittelbar vom weufel bewirft, oder damonifaer art fegen. -
    **) Der Seburts: ©tadt ©oldiamidt's, da ar ako Die Bege benbeit wenigfens genau wiffen tonute.

[^89]:    ＊）©．Ddmonomagie sf．I．©．262－265．wo man bie Cdriften bon SRaffi und Dell＝Dffa volfidnbig angefingrt finbet． Sartarotti＇s werl fubrt folgenben sitel：Del Con－ gresso notturno delle Lammie Libritre．S＇ag－ giungono due，Dissertazioni epistolari sopra 1＇Aarte magica etc．（ $\operatorname{Royoreto}, 1750$－in Berlag
     in 4．）vergl．Neue Beitungen yongelehrten Gaゅen auf bas Jabr 1750 \＄b．I．©．594．f．

[^90]:    *) Da, wo von ibren るauberwurjeln und zauberfidutern die शede
    
     §auer Des Slofergartens eine æurzel entocit babe, welde fia unter $\mathfrak{R e n a t e n s}$ bauberfidutern befunden, und melder Dort ciure *betaubende, den ecif vermirrend madendex Gigenidafit jugifodrieben miro. ©is mito iu jenem blatt gitrenmuß genamat.
    **) Mbtbcilung III. Num. II. ©. 205-212.

[^91]:    *) Det Rame cinte ßaubergeiff, befonders beribmit in ber engs lifden Sererei.

[^92]:    nidt gamj mit einarber úbercin. In biefer lefteren wito bic Sade faft io vorgefellt, als ob fie Der Dradie bercits im Radjen gebabt bafte, es wird jedod dabei bemertt, dà forwobl diefer umitand; als Die perberfung des Dradens bon Bielen fuir apotrophifá gebalten merde. Die biether geforigen Worte lauten alio: Et ecce draco Immanissimus apparuit, qui etc. etc. et ille evanuit. Vel, nt alibi legitur; os super caput ejusponens, eam protinus deglutivit, Sed dum eam absorbere vellet, signo crucis se munivit, et ita draco virtute crucis crepuit, et virgo (de civitate Antiochiae, filia Theodosii gentilium $\mathrm{Pa}-$ triarchae, wie's in ber fuinften seftion beift) illaesa exivit. Istud autem, quod dicitur de draconis devoratione et crepatione, apocryphum et frivolum reputatur.

[^93]:    *) Eine Der beribmtefeu るauburfarift ber Mrt find bie Caviculae Salomonis, welde im Dritten doer vierten §beil Der $\mathfrak{g}$. $\mathfrak{F}$. ibsen Plas erbaiten follen. 2uథ der æing ©alomonis if betanat und foll in ber 3. $\mathfrak{F}$. mitgetbeilt werben.

[^94]:     sebeuerlides im Bauberwefen gemeiner att gefabelt mirb, if fur bie Gefaidbte ber sauberei biforifat fo mertmurbig, dak mir cigeabs baban ia bet 8. 5. nod eimmal werben bandelir múlifer.

[^95]:    ＊）Wergl．meine tleine ©drift：以arienbornand Sonues burg，cill biforifas celigiffes Gemdblocent ídwattofer feiten．وRata，1819．©．1，f．65．f．

[^96]:    II．

[^97]:    *) Det Farbe ber ©eele gebent Teptullian bei feinen Boms fellungen von derfelbeit, als einem Geciftsodrper, Doer bem inners lichen \&eib Des duferliden Sdrpers, mebrmals ausbruidetidi. Proinde, fagt er an Dem a. Drte unter anberem, proinde et coloris proprietas omni Corpori adhaeret, quem ergo alium animae aestimabis adesse colorem, praeter aëreum et lucidumetc.

[^98]:    ${ }^{*}$ ) Ed. Rhoer u. 2. vergl. Holstenii de vita et scriptis Porphyr. Dissert, yor der Ausig. f. ©cfriften, fo mie Ernefi's theol. Biblidtbet ほ. IX. ©. 54. f.

[^99]:    *) Sm §exenşammer wirb befonbers bebauptet, baff fie ber Fleinen unfdulbigen Sinbern aufpafien, wenn diffe an ஒidden und slüfen tanjen und fpielen. Eby fid's Der frobe Engel vers: fiebt, bat ibn cin Diamon gepadt und - im ※Baffer liegt er. In Der Dámouomagie fethn Dic bierber gehfrigen Stelien aus Dem Sjeten = Sammer angefutiot und ubercegt. \$b. II. ©. 66-70. æit das abentbeuerlidffe itt gamen feren s sammer if Die $\mathfrak{u r f a d}$ e, welde davon angegeben mirb, daf dic \{eufed Den Sinbern bauptáadidy radifelien \{b. 11. ©. 421.
     2 Ror. XI. 14 bermunbern, baff fid ber Catan in cinen Engel Des lidy yexfelfe?

[^100]:    *) $\operatorname{Bergl}$. $90 \mathfrak{b}$. VIII. 44. Sier wie bort, und bort wie bier bie allgemeine orientalifale Damonentebre, bis in dis irbividuelleften 3ügen binein!
    **) Gerabe mie bei æinucius felis und andeter sirdeas fdriftfellernf. oben $\mathfrak{A b t b}$. IV. N. I. Sifiten nua oergleiden abentbeuerlide Gebauptungen bei Den sirdenydtern nod auffallen? - Ja, alles yers mag bie geit und Der fie treibenbe und beberr(d)ertbe Eeif úber Die झieniden!
    ***) Eben fo feltram, als interefant if auch bas, was porpyor yon ben Bemúbungen ber guten Damonenfagt, Die Sánfe
    

[^101]:    wie fwifden dem guten nub befen Beiferreid in Der ©brifens lebre jener Зeit. Dimonomagie §b. 1. ©. 73. f. Aber mir Esnnen uns in gegemmadtiger, zundafi Der Grbeiterung
     cinlafen.
    *) Cieh. æidaclis Ginteitung ins æ. §. \$h. I. ©. 41. g. 8.
    

[^102]:    *) Bei $\mathfrak{R e m i g i u s}$ fommen Sifitden bapon yot, dic man faf $\mathfrak{A n t a n d}$ nebmen loinate mitjutbeilen, aud menn es bier Der Raum gefattete. Roblecit if Der vorbertidende pug ins 17 ton Jabrbundext.

[^103]:    *) Das mar bod aud in ber Rbat cin betribter Sufanb!

[^104]:    *) Da fommt ber Keufel ungemein gut wes. Man fieft, baf fabf Diefer alte aberglaubifhe meftreufiiafe Ebelmann feine 马eit nicbl berteuguet; ba man dam Seufel fatedterbings siduts jut laf fallen lief. - In Der alten Speresei war's anbers. Siegte fich bei Den Sexen, mie's bismeilen Der fall mar, cin Gefübl yon Wenidilidfeit, fo murben fie yon ibren Gefelf fo dange geprugelt, bis fie thaten, was der sesufel paber mollti.

[^105]:     Deffen Rame butal Leibnis ber welt als Berfafer ciner bet beften ©driften miber ben Şerenprocef zuert difentlid befant gemorden if, (1. m. Dadmonomagie §b. I. ©. 203.) - ibm jog bief traurige Gefdafte fibpa in bsa becifiger Jabren, wie et felbe beridtet, Greifenbary.ju.

[^106]:    *) Dief alte ebrmúrdige Sirdenlied warb yon ben Mrotefanten gemeiniglid bei §eufelseriøcinungen ober §eufelsverfuduungen gefungen. Now in ben erfen Gabriebiten Des verfogeneu Gabrs bunberts fang es ber fromme ©uperintendent \&. Ju Siçen, ald er bou cinem muthwilligen ©tubenten in einer \{eufelslarve gedngfigt wurbe. Ddmonomagie ID. I. ©. 250.
    **) झRaut weif mirelidg nidt, of man baju lacdent, doee meinen forl-

[^107]:    *) Dief seifiab sielleidat ans slofer R obheit, benn bie senferss Inedte und ©darfridter vermehrten, (befonders bei Der æafiers probe) Die \&eiben ber Berurtheilten nide felten aus fataniftem Mutbmillen, ba man fid gegen seeren wlles fuir redt und ers taubt bielt, vielleidt aber aud aus $\mathfrak{B a r m b e r}$ igiteit, weil es Det Senter fur bequemer bielt, effictr ald gebraten wesben.

[^108]:    *) ©ewutbiget - Safit gerabe wic bex Prof. Egli im enta Wbeile. © Da mid nun Gott gewúroiget, bie gifde ia serfehen, und Die Mableciden Det Ateeringe fanurridtigid
     babe id das mir anbertraute Pfund nidt yergrabat
     fanftablegen muffen ze. zc.n
     juingiten $\mathfrak{E}$ as betradtete, und dafer namentlida bie jaber ahil 1731. $\times 1732$ auf den $\mathfrak{H z t e r g a u g}$ ber \$Belt betog. Dit æunberjeciden fauben im wai 1731 am Simmel. Da war berls
    
    

[^109]:    *) Tad babe in dem erfiten Shecile gefagt, báj in gegeumartigem §beil
     aber, ba biefe rein wifferfinaftlicten, und fưr viele effer Der
     wutbeit méggenominen baben, nidt mosglid, da Ebwedfelung
     weyon nidt abecgangen merden fann. In Dem folgenden §beil aber werb' id meia ஒerfpredien-orfúflea.
    **) $\mathfrak{I n}$ ein bolffandiges, eigentlides, und in feiner art folgeredites
    
     bon mideabiblidi angendmutenen und fal何en Principien dabei ausgehn, und num ein Euftgeddube barauf auffubren, Deffen feften Bau wir bewamern, shne zu fehn, dafees obne Şalt unt funbament in Der £uft ímwebt. Jat babe, um mir cine geraure Senntmí Dapon ju erwerben, das aftotugiface Enfem Des fiebenzelynten Sabrbmberte nach Den bemabrteften Suilfss mitteln felgit mit einigem gleik fubiert, und bitte alfo diek Httheil nidt als oberficdulid, und weil feit 70,80 Tabrez $\mathfrak{n i d} t$ anders Daruber ju urtbeilem es wiod gemefen if, ju bes teadtet.

[^110]:    *) Sebr gefadrften - aud die Dibinationss Praft
     und werfandige (id rage mit gleif verfíndige, demu Die $\mathfrak{B e r a u n f t ~ l a ́ f t ~ f i d ~ m i t ~ c i n e r ~ g e m i f f e n ~ E d m a d r m e r e i ~ v e r : ~}$ einigen, - Das Befannte: mit æernunft rafen, bat feinen guten Grund - Det Berfand aber nidt, ber fie feiner Satur nad ausidilieft) alfo - felbf bic Disinationss
     weiter ercolitit und bis jum Naturlids Wandervollen
     interffante Dinge juit Beweife biefur mittbeiled.

[^111]:    *) Er fobeint ibn gefunden zu baben. Sauber befan nue 4, id nur bie 2 erfien Dicfer æractitl. Die 4 legten idecinen alfo
    
    

[^112]:    *) Es find jufammen adit ©ractêtl, (nać Der bamaligen §aiecifánen Sundart) melde Eeinen gemeinf(d)aftlidien Sitel fubren, und wobon Dbiges bie Sitel bet beiben erferen eadrituen find. Das Dritte bat Den §itel: æon bes \{euffelf eif and Betrug in den vier Elementen ynot viel andern abergldubifaca Dingen. Das vierte: $\mathfrak{B o n}$ des seuffels eif ond Betrug in Der falfacu Midys
     かuthenund bergsopiegel ic: Daf fedste: - - in Der Xaffensealben und Sympatbetifdea Pulver. Das fiebente: - - in der Transplantation oder
     Bondes \&. \&if bad Fetrus in Berfubrung ber Renfactifur zaubersy ac. ynd wie man fid yors
     wabren bab:

[^113]:    ＊）Co bief man bamals jebes Эua，das nidt mebrere 2lpbabete furt ober in folio gebrudt war．Die $\mathfrak{A n c f b o t e}$ you cirem betulbuten，ia Diefer Peribbe gebilbeten，und yor nod nidt
     gelebeten，der ju wieland gefagt baben folf，er freue fid，feine perifonlide Befanatidaft zu machen；da er feinen Tractatum de Oberone mit grobem Эergnigen gelefen babe，if vielleidyt Mxanden meiner lefer botaunt．

