## $\mathfrak{2 a u b e x}=\mathfrak{B i b l i d t b e k}$

$$
08 \text { er }
$$

yon Bauberei, Sheurgie und Mantif, ふauberern, ફeren, und serenproceffen, Damonen, Gefpenfern, und Geiftererideinungen.
इu:

Beforberung einer rein=gefaidtlliden, von Abberglauben und $\mathfrak{U n g l a u b e n}$ freien Beurtbeilung Diefer

$$
\begin{aligned}
& \text { Focholovegegenftande. } \\
& \text { Son Sorg Contab Sorft, }
\end{aligned}
$$





Mainz, 1823.
Beifororian Stupferberg. RV

BF1413
$1+81$
$\times .4$

## $\mathfrak{S} \mathfrak{n} \mathfrak{a} \mathfrak{t}$.

-     - ©rfembtbeilung,
ausfurbride mifferfdaftliche eithandungen enthattend.

Magie, und der Saubertuuft in det alten und neuen æselt.
Ecite
3 weiter शbfdnitt. Won ber gbee bes Sauberglaubens
und ber झlagie, und Deren verffiebenen «ubbildungen in ber
alten unt neuen 2 gelt . . . . . . . . . . . . 3

95
Sweite $\mathfrak{A b t b e i t u n g , ~}$
gebrudte, unb angebruatte midttige 3 auberfdriften, gans, ober im $\mathfrak{A l}^{\text {ubguge enthaltenb. }}$
Woretiunerungen123
I. Dr. Iohann Faustens Miracul - Kunst - und Wunder - Buch Doer bie fćwarje Rabe auci Der Dreifache Höllen Zwang genanat. Womit id Die Geifter getmungen, báa. Cie nit baben bringen múfen, mas ia begebret babe. Esfer Gold oder Gilber, Gadac grof doer tlein, aucs bie Gprings
Geite
Wurtel, frth was fonf mefr bergleiden auf Erben if, bas babe id alles mit biefem $\mathfrak{B u d f e}$;u $\mathfrak{B e g e s}$ gebradt, aud bie Geifer wieber losfipreden tonnen. Lion MCDXXXxxxix. fovtecaung ..... 141

11. De laniis et phitonicis mulieribus ad illustrissimum prin- cipem dommu. Sigismund. archiducem austrie tractatus pulcherrimus. Fortfetzumg ..... 163
III, Semiphoras $\mathfrak{F}$ IIV Schemhamphoras Salamonis Regis. Fes falus ..... 168
Dritte $\mathfrak{A b t b e i l u n g , ~}$
शctenfixite fu einer शeviffon besి Sexenproceffies enthaltenb.
Borerinuerungen ..... 201
12. Wenate. Enburtbeil úber beten Mroseß ..... 201
II. Einige $\mathfrak{F e m e r f u n g e n ~} \mathfrak{i b e r}$ eine befondere ©attung von Serens proceffen ..... 210
III. Fefefferae. ..... 219
$\mathfrak{B i c r t e x b t b e i l u n g , ~}$wiffenfdaftidide, hiftorifdy=philofophifde :2bhanblungen überDen Gefpenferglauben, Beridtte von mertmurbigen Geiftererfdeinungert, êthnbungen, $\mathfrak{P r o p h e g e i f u n g e n , ~ f y m b o l i f d e n ~}$$\mathfrak{E r d u m e n} \mathfrak{u}$. f. w. enthaltend.
Worerinuerumgen ..... 245
13. Sutre Gefdreibung von Sytn. D. und Professore mie audb Superintendent Schuppart ;u Giefen, was maficn Er 6. Jabr lang fu fabelbad in ©dwaben nidt weit yon Sceilbron, bon  im Collegio thetico errellet, üud von mit J. M. Bindewald nadgefditibeen morben 1725 ..... 250
II. Der geiffridide Sobolt ..... 260U1. Abentheucrlide Erfacinung, welde ber beruibmet adootat
Geite
Graverol in Simes cimftrals gebabt bat，ober gefabt baben foll ..... 264
IV．Sohu פrubens aftrologifoge Wabrfaget sfunfi ..... 269
V．Befpenfer von allen，Farben $\mathfrak{u b d} \mathfrak{R a c ̧ e n . ~ ß u r ~ b i f o r i f d e s l i t e s ~}$tarifden Cbarafteriituang ber Wèrgangenbeit282
alten und neuen ßủdjern，அeifebefdreibungen，MiffiongsGeridften $\mathfrak{u}$ ．f．m．，zur ©harafterifirung beg ̉auber＝undGefpenferglaubene enthaltend．${ }^{-1}$
1．Der Seufel beftert ben Serrn bon Queriolet．Ein merts wuirbiget Ђeitrag zut ઉefaidate bet ஒefeffenen von Loudun． Gortieşung unb Эefdlug．305
11．Der Soblidnwarķe §eufel，Das if：©ine 体arffe Prebig vom vnd mibber ben seuffel，æus ber erfen Epifel ©t．Petti am 5ten $\mathfrak{F}$ ．9．Ewer wiederfatier ber Seuffel gebet umbber wie ein brutlenber dome，vid fudet weldien er veridhlinge 2 ． utber einen erfdrodelideen fall einer Manns s Perfobn，bie fid it ©dwermuth bem seuffel mit eignem Slut vers f（brieben，baruiber in ßerbweifflung geratben，aber burch Gotté Grad wieder juredt gebradit，vib bem æeuffel aus bem Sadien geriffen morben；ben 24 ten Gountag Erinis tatis Diefes binlauffenben 1642 Sabrs，in benen dé beilis gen Mismifden Reidss Gtabt Eflingen，bey Moddreider ©emeino gebalten；※uç befambt biforifder Erjeblung Def fameren Semiffenfalls felbften，wnd auff fepten Des Mini－ sterii mit der armen Geel gebaltenen Wrojeß；Den æers fodten zur Marnung，ben ©tebenben zur Mermabnung， Den 2ngefodtenen sum \｛rvof，beidurieben，vubt in Dorud gegeben，butd Tobiam XBagnern，ber Seeiligen ©drift

伸しun 317

## VI

Geite
III. ©drtedlidkeiten aus ber \{eufels und §exemprocef : Periobe. Forticestung und ஒefalug . ..... 333
IV: Rdderlidfeiten aus ber Seufels: unt §exenprocefs Periobe  ..... 339
Misjellen ..... 353
(Fxfe $\mathfrak{A} \mathfrak{b} \mathfrak{t} \mathfrak{f} \mathfrak{i f u n g}$
ausfürlide miffenfáaftide abgandlungen entbaltenb.
IV.

## Exfe $\mathfrak{A b t g e x a n g . ~}$

Sortfeßung und $\mathfrak{B e f d i u f ~ d e s ~ そ u f f a g e s ~ y o n ~ b e m ~}$ Sauberglaubèn, ber פagie, und der 3auker, funft in ber alten und neuen $\mathfrak{B e l t}$.

## スweiter $\mathfrak{A}$ biduitt.

Fonder
Sbee ocs 3auberglaubens und ber Magie, und beren yerfdiebenen $\mathfrak{A}$ йbiloung in ber alten Hid neuen welt *).

## XVII.

Bonber theurgifden Magte.
(Bweite Vincula Dber Bindungs sfilfen, aus be: Elemeutar sMeelt.)
Sjd mué bie Refre, doer menn man es vielfeidt liebet anderż nennen bòrt, Die ©djwarmerei yon ben magifar

[^0]theurgifdismantifien $\mathfrak{B i n b u n g}$ s, Mitteln aus Det Elementar: $\mathfrak{W e l t}$ mit einigen allgemainen Bemerlungen eroffinen, um bie \&ejer ber $3 \mathfrak{a} u b e r$ : Bibliotbel in Den gebojrigen ©ofindtepunct zu fegen, morauz fie fomobl
 Dem wir bier mebr beinabe alz̊ irgendmo fonft Didt neben cinander, aus demfelben Mund und aus derfelben Feder, begegnen merder.

Dab im vorber gejenden britten Zbeile ©. 5. bea zeidnete Princip: Die Natur in ibrer Totalitat und gebeimnifreiden, lebenspollen Einbeit if der ©fegenfand der wabren Magie*); und, orgas ganifd lebendig oder individual ift, was in feinen $\mathfrak{z g e i f e n}$ verwandt, ibentifa und gleid $\mathfrak{i f t}$ Der gefammten $\mathfrak{N a t u r}$; ferner, burd ভyms
 fid) gefdlofenez, in Der Greundidaft und feinds fdaft fide ewig anzicbender und abfopender Rrafte organifa in fidconftuirtez ©anzez̧, voll Regfamfeit, Beftrebung uno \&eben, wie yolfer natúrlider $\mathfrak{F}$ under und natúrlider © © ez beinniffe: - Diés Mrincipliegt, wie den Pindungse Mitteln auz ber intellectuellen $\boldsymbol{\mu}$ no binmlifden $\mathfrak{F B e l t}$, fo namentlidy uno vorjugsmeeife aud den Vinculis ausi ber. Elementar:23elt zum ©̧runde.

Sier num berúbren fid benn grofe Goeen und fleins. lidje ©infálle, Fecdtglauben und ひberglauben, Wifiens fagaflidfeit und Pbantafterei bei ben meiften ©drifts

[^1]ffellern bes fedjzegnten und fiebenzebnten $\mathfrak{F a G r g u n b e r t s ~}$ in fo fareienden Extremen, Dães leine geringe $\mathfrak{U u f}$ gabe ift, zur 3 ufriebenbeit von \&efern aus unferer Beit über bie Materie zu jareiben. Man muf fid in eine ganz andere. 3eit und unter ganz andere Menjden vers frgen, wenn man, indem von Paracelfuz, Mgrippa, Gampanella, Flubd 2c., ja felbft indem yon Sens nert, B. $\mathfrak{y}$. Jelmont, frabela. Boë ©ylviuzar.' bie Rebe ift, nidt dab Rind, wie man fagt, mit bem

 feģen mill. Da wir fogleid in ben nádiften parragrapgen Las grellfte ©semifd yon einjelnen genialen Bliden und fuperfitioófen Principien erblicfen werben, fo modten wir bier nod) ein Đaar Worte zur Erflarung Diefer Ers fdeinungen binju fügen.

Die ©dolaftif in ibrer alten gothifaen form, batte fid mit Dent Beginn ber fogenannten neuen 3 eit übers lebt. Das allgemeine Streben ging auf etroaß $\mathfrak{T i e f e r e s ̧ , ~}$
 Beiftez múrbigerezs. Dabei fand bei Ratgolifen und Yroteftanten der ©̛laube an baż bófe princip, ben $\mathfrak{F e}$ us fel, und befien whylifde und moralifde Wirfung auf bie $\mathfrak{W e l t}$, mitbin zugleid Der ©laube an damonifde $\mathfrak{F}$ Sunber oder Зauberei und Sexerei dogmatifdsfeft begrúndet ba, und burfte von feiner Wartei angefodten werben, wenn fie fidh nidt den ßerbadyt deŝ linglaubenż und der Sirlegre zufieben wollte. Waz mebr alz aufallend if unb ein Beweiz von Der ভdmoide und Snconfequenz jener 3eit, ober vielmegr beė menfdliden ©reiftes übergaupt -
gerabe biefer §beil bes bamaligen Redts ober Grrglaubens wat fo tief in Den allgemeinen Seits und Weltgeif eins gebrungen, bafe er redt eigentlid © Comeingeift war, unt man eber die midtigften शeligions̉mabrbeiten zu bes zweifeln wagte, zum Beippiel bie Erlôjungestbeorie, Gotts beit Cbrifft, Unfterblidfleit ber Geele 2c., mie you Bodin, Carban, Yord. Bruno, Banini gefdab, als biefe Rebre zu beftreiten, welde man als über alle Ongriffe erbaben, unb ald burd bie unwiderfpredso lidifen tågliden Erfabrungen beftatiget betrado tete *). Unter foldeen $\mathfrak{U m i t d}$ nden, bei cinem folden Seito geift, war's faum anbers moglid - bie beften Rópfe und gerabe fie, muften, nadbem man in ftalien und Deutjdland gleide थbneigung gegen ben bizberigen Sdor lafticis̊mue und थrabisิmuछ̄ empfand, und eben fo menig Das berrfdende firdlide ©yflem fár ben frijád aufitres benben ©rif alż genugend eradttet warb, bie beften Roppfe muften da in jeness Rabyrinth von ఇbeofophie, eftrologis
 geratben, unt fid Darin vervideln, mit Untermifdung bon balb erbabenen, bald albernen magifden, theurgio

*) Wobia begte bie freiffen religiofen Brunblakge und glaubte an
 tetbaufen verbammte) Daffelbe war bei Brunc ber gall; (Sars ban betmeifelte Die tufterblidfeit; $\mathfrak{F a n i n i}$ bob burd feine pantbeifitifden Bebauptungen bas Dafevn Gottes als cines aufeto weltliden wefens auf u. f. w. Seiner aber erbob fid ubber Den algemeinen ©eufels und zauberglanben, ia taum ubee
 und tborlid if ber Mrenid, Dex fid fur bea Mittelpunct Dee univerfiums bílt!!!
> in ber Khat bift orifabe faft allen ©driftfellern biefer Gattung aus ber italienifden ©dule＊），fo wie bei Den beutiden ©drifftellern，welde unter biefe Rates gorie geboren，yon Reudblin bis egrippa 2c．mabra negmen＊＊）．
 2nderen aud nod｀bierber：Jac．\＆contius，tum 1566. De stratagematibus Satanae etc．net ed．von $\mathfrak{g a r t y n i = \& a s}$ вuta，1791．Sranc．Spitaさ 1550 und ©osm．Fugs gierif 1613．（Heber Sord．Fruno und ছ্anini verdient nod vergliden fu werben Eb．ছ．Sinbervater in Gaefar＇s
 bora Beytr．©t．VII．©．48．©t．V．S． 1 f．，wie idb bier nadtrasli＠su \｛b．III．©． 14 f．bemerfe．）
＊＊）Die bebeutendfen yon diefen Eennen bie Rejer fofon ans gegent sodrtiger Mbbandlung．Sbre $\mathfrak{B a b l}$ if betradftid．Dben nantten
 semefen find．Win Diefen bier nod ein Paar $\mathfrak{F}$（orte！©ets nert（Dan．）\＆1637．und Selmont（Joh．Bapt．D．）$\ddagger 1644$.

 2btb．IV．Abid．I．，wo von peiner－seiferledre Die Rede war．Selmout futzte fein Eyfem auf Den ©piritualismus， und fudite alle gunctionen bes menfaliden Rorpers，ja alle Cbes beimniffe der Satur aus ferntenten ju erflefen，auftatt das
 Etoffe an bie Etelle Der © alen＇ifぁen Elementar：Qualitdten fente．Heber Sympatbic und wabloermandtidaft in ber Natur fommen gebaltteide Joeen bei ibm vor．Wir merben unten nod s．XX．Belege bieju liefern．Seia Saupts bud，weldes bierber gebort，if de magnet．vulner．Curat． Opp．omnia 1658．in 3 Vol．Fol．－gre bela $\mathfrak{F o j}$ ©yb
 tenb，bald fid Daffelbe anteignend，Die demiatrifde $\mathfrak{Z b}$ borie mit
 Eefdidite ber Ebrmie．＇F．I．©．677．In Eugland wurden mit Entfernung cinjelner pbantaftifder ober aberglaubifober Mns nalmen bie Paracelfidien Principien oorjifglid Durch $\mathfrak{S b}$ omas Wijlis iu Deforb +1675 verbreitet．Opp．©enf 1680． 4.
 Sgandbu千 ber allg．©efa．©．lit．Eult．F．II．©． 1029.

## XVIII.

> Bon ber theurgifden Sagie. (Biweite Vincula, aus bet Elementar: 2Belt.)

Die Vincula ber © lementarsæ్lt liegen innerbalb Des ©ebiets ber verfaiebenen fogenannten Ratur sæicide, und bejiegen fidy miffenjdaftliod alfo zundabf auf Naturs gefdidte, Whyfit, Cbemie und Wbyfiologie. Der cins feitige magijd stbeurgijde Mispraud, welder mit Den zu Der 3eit überbaupt nod febr bürftigen demifán und phyiologifden Renntniffen und Erfabrungen getrieben
 fdaften bis in bas adtzebnte Sabrbunbert auf. Die italienifde Sdule, fo mie in Deutfaland paracel fuß und 2 grippa nebfy ibren zablreiden ©dultern gaben beiben Wififenfdaften eine mebr, ober weniger tyeopopbif fuperfitiofe $\mathfrak{R i d} t u n g$, berciderten foldje auf ber anderen Seite babei aber mit manden eingelnen genialen 马oeen, Grfterer felbft mit mandeen fübnen gelungenen praftis fajen $\mathfrak{B e r}$ fuden. Elud) burd bie engere $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~ d i e s ~}$
 fid nidt geringes Berbienft. ©don ©urt ©prengel
 berauk geboben. STndef wie gejagt - nirgendę finbet man bei allen \&idt und Finfernif po bidt neben eins ander, ja fo feltfam in cinander berfdlungen, als in ber gebre bon ben fogenamten elementarifacn ettrace tions, unbecobdiong siordfen ober ben theurgis \{的en Vinculis. Wir werben fofort bie Beweife bievon in aufallenben Thbataden fegen. Daber ogne weiterces gur Gade!

Dic ©lementarswelt if Die Welt ber Prins cipien, ber duferlide \{empel ©otte Univerfumb. Simmel und Erbe findein Ganzez. Жlles ift burd, Die Sympatbie und Magic Der Elemente mit einanber verbunden. Das Sidtbare if nur ber Mbdruat des fid barin conftituirenden und organifirenden $\mathfrak{u n f i d}$ baren. Das innerlide'Wefen ber Dinge offens bart fid in ibren fympathetifaen $\mathcal{A}$ tractionss 20bdfionzs und Eobafionsesiraften beb Eles mentz. Den elementarifden ©barafteren und Signaturen ber Dinge múffen baber geiftige, geftirnlide, dtberifde, bimmlijale entipreder. Nur crf wenn man Diefe fennt, fennt und bers ftebt man bic Bedeutung yon jenen. Diefe Ers Zenntnif if cins mit ber Ertenntaí ibrce tieffen gebeimen innerliden £ebenz, und allein burd fic beftinmt fid ibr Gebraud), ibr éine
 igre Gympatyie und antipatbie, igr ©ift oder ibr Balfam in ber Pbyfit, Cbemie, Medicin,
 mantif.

Diejen Sbeen, bie, fo ober anberz modificirt, in

 Dủmas̃ in feiner Mbyfiologie) neuerbingz unfl ibren reellen unvergángliden Beaiebungen anerfannt uno in frijdes. wifenjdaftlidees Reben gerufen find: - diefen Sbeen lag gewís ctwaş Genialez zum Corunde, nur waro

alters zumr Hebernaturrliden，unt namentlid burd feine §eufel：Dadmonen：und ふauberlebre erfd．mert，wozu nod tam，baf fie bei $\mathfrak{B i e l e n}$ aud burd bic in transeenbenten Mnfticis̈̀mus übergegangene tabbaliftif（ $\boldsymbol{a}$ aftrologifde Rofenfreugerei besz fiebenjebnten Jabrgundertz vers bunfelt murben，fo baff fie in Diefen $\mathfrak{J a b r b u n d e r t e n t ~ w e b e r ~}$ in ben eben genannten Wifienfdaften，nod im wirtliden \＆eben，nod in der Runft zur tlaren $\mathfrak{2 n}$ ndaaung，zu
 Das neue Erroaden bees felbfftánbigen，an 2uctoritåten fid nidt fclavifd melgr bindenden Unterfuduuggigeiftez， bie Empfanglidfeit ber 3eit an Neuerungen aller $\mathfrak{U r t}$ auf ber einea Seite，ber nidit nur yon eingelnen eins flufreiden Gelebrten，fondern von ganjen Berbindungen， wie z．B．Den Ropenfreuzern begúnftigte Sang Des 3eitalters zur $\mathfrak{Z b e o j o p h i e ~ u n d ~} \mathfrak{Z b e u r g i e , ~ D a b e i ~ b e r ~ © l a u b e ~}$ an Rabbala und Mftrologie，dann dic neue §uêbreitung $^{2}$ ber aldymie auf ber anberen Seite－bief थllez gibt Den Sめláfel zur Grtldrung Der feltfamen Eerfdeinungen und wiberfprúde，benen rair bei jebem ভdritt im Folgenden begegnen merden．

## XIX．

Bon ber theurgifden Magie．
Gwecte，Vincula，ober Mttractions sunt Cobdfions；Sraíte aus ber Elementar s Welt．）

Uno fo fommen wir benn nun zu ben magifdstbeurs． gifden Bindungsamitteln ocr elementarif内en


Cie befteben aus $\mathfrak{E b}$ ieren, (animalif(jen Paturen unt beren berfaiebenen eiagelnen æbeilen, bauptadalid ben Eingerociben, namentlid bem Serjen) aus $\mathfrak{p l l a n z e n ~}$ und Rratern, aus $\mathfrak{F u r z e l n}$, Steinen, EDelo fteinen, Metallen, Mingen, Siegeln, Mmuleo ten, R\&uderungen, Badern $u$. f. mo. -

Und weldees find, if bier bie erfte Frage, bie fiad auforingt, welders find bie $\mathfrak{P r i n c i p i e n , ~ w o r a u f ~ d i e ~}$
 Irdften bei biefen Gegenfanden fuagt?

Wir wollen einige $\mathfrak{Z b e u r g e n ~ a u s b ~ b e r ~ n e u e r e n ~ \mathfrak { p e r i o b e } \text { , }}$ felbft barauf antroorten laßen. Die Stellen find übers Diés bon ber $\mathfrak{U r t}$, um baş zu veranfdauliden, waş in Den beiben vorber gebenben かaragraphen úber bab Mmalo gama von \&idt und Finfternis, Wabrbeit und Spgans tafterei in ber 3xit gefagt ift.

Quaelibet res, und alfo auch die Thbier=1⁄elt', wos yon bier bie Rebe ift, suum habet Charncterem (fynonym mit Signatur) ad aliquem peculiarem effectum sibi a sua stella impressum, maxime ab illa, quae in ipsa prae ceteris obtinet principatum: et hi Characteres has stellarum suarum proprias-naturas, virtutes, et radices in se continent atque retinent, earumque consimiles operationes in res alias, super quas reflectunt, producunt, et stellarum suaruminfluxus provocant adiuvantque, seu planetarum, seu etiam stellarum fixarum, et imaginum et signorum coelestium, quoties videlicet in debita materia, suo tempore debitisque solennitatibus fuerint fabricati. Quod considerantes antiqui Sapientes,
qui ad investigandas occultas rerum conditiones plurimum laboraverunt, stellarum imagines, figuras, signacula, sigilla, characteres adnotarunt, quas natura ipsaper stellarumradios in istis inferioribus depinxit, alios in lapidibus, alios in plantis et ramusculorum juncturis atque notis, alios in Animalium membris diversis etc. Agrippa Philas, occult. L. I. C. XXXIII. p. 67 .

Bemerfungen über biefe, ©telfe, nad bem, mas ©. XVII. und ©. XVIII. bereits bemertt ift, bedarf's nidt. Dffenbar liegt ifr eine tiefe phyfiologifde Wabrbeit zum Grunde, Die námlid, baÉ fid die Goce cines Dingz, b. b. babjenige, wab die Natur nad ibrer Totalitat babei gebadt und geroolft bat, in fciner Form, in feinem Signatum ausfpridt. Sie ift aber, Durd 2frologie verbunfelt, einfeitig aufgefaft und angewendet.
 Plotin, Propbyr, Froclus brúcten. fid Sabrs bunberte frůber zu ibrer ふeit úber Diefelbe ©ade weit univerfeller und ber Wabrbeit nảber auß̧, weil fic weniger babei von aftrologifden $\mathfrak{E b}$ orbeiten auģgingen und abs bángig maren.
 Signato inallen Dingen (ez feynd $\mathfrak{Z b i e r}$, Praut oder Geftein und fo def mefr) follen verfanden werben, wase in felbigen feye, ynnd waf gott in bafs felbig Ding gelegt bat, dem Mrenfden gu ©utem, baffelbig Signatum mufinjedem Ding fúrges nommen werden, fo bu beffen Rrdft vid Ratur red) twilf verfegen vio treffenlernen. Saras
celfu8. Cttlide Tractatus bef bodjerfarnen ynb bee rúmbteften Philippi Theophrasti Paracelsi, ber maren Wbilofopbi Doctoris cc. ©trafburg 1570. ©. 109 *).

शody weit feltfamer finb bie \%nnabmen uber bie tbeurs gifde wirtfamsett, ober bie Binbungs: Sidafte ber obem genannten Gegenftande bei ben Gdriftfelern, welde mit bergleiden aftrologifaen $\mathfrak{Z b o r b e i t e n}$ zugleid bie wuffe Dámonens@efre oes 3eitalters verfinupfen. 2uab bievon zur biftorifaen Ueberifidt ber Sadje einige Beis fpiele!

Spiritus sunt daemones, qui ut nullis alliciuntur animalibus, plantis vel terrena substantia, ita nec fugantur; etiamsi plerumque apud suos cultores se aliquarum rerum potentia invitari, allici,

[^2]
## 14

trahi, cogi, vel etiám abigi, ut impia credulitate eos sibi magis obstringant, fraudulenter simulent!!! Wier de praestig. Daem. L. V. C. XX. p. $580^{*}$ ).

Ipsi quippe per talia menidacia et vana invocati'; venirent, ut hominibus persuadeant, ea esse vera, et in talibus lapidibus seu herbis et characteribus esse virtutem aliquam ad fügandum vel constringendum Daemones etc. Et alliciuntur his et diversis animalium generibus, et herbis et lapidibus, non ut animalia cibis, sed ut spiritus signis, quatenus eis exhibenturin signum divini honoris, cujus ipsi sunt cupidi **). Camil. Campegius in additt. ad Zangini Ugolini Lib. de Haereticis C. XXII. T. XI. fol. 1 go. $\mathfrak{B e r g l}$ J. Er. Floerkii Comment. de Crimine Conjurat. Spirituum (Jenae, 1721.) p. 348.

In Daniele legimus, Angelos imperiis et regnis praeesse, bellaque inter se gerere. (Da bie boberen ©̧efirns© ©eifter Prieg fübren, ifts ba zu vermunbern, DaE bie nicberen Mftrals uno Clementars © ©eifer mili, tarifal Geolutionen und ©duladten in ber \&uft bars ftellen!!!) Sic Deus in coelo disposuit contrarios

[^3]stellarum planetarumque motus et effecta, sic contraria elementa, sic antipathiam hinc, illine sympathiam in universitate rerum, qua contrarietate et suavi concertatione harmonia mundi continetur. Ista autem bonorum spirituum et malignorum confusio ex illo novorum Academicorum axiomate profecta est: Coelum cum terra copulari oportere, virtutesque coelestes cum terrestribus, et alia alis coniungi, ut vis divina elementaribus. pariter ac coelestibus modis attrahatur etc. etc. *). $\mathfrak{B o d i n}$ in F. Daemonomania Lib. I. C. III. p. 80. seq. (nad. ber थugg. Francofurti ad M. 16o3.)

Nad biejen vorldufigen Bemerfungen mollen wir nun Die Vincula aus ber Celementar, Welt eingeln und im Eingelnen betradten.

6

## XX.

Bon ber theurgifden $\mathfrak{m a g i e} 3$ (Vincula ber efementatififen $\mathfrak{Z B e l t .}$ )
©ie befteben, wie mir fie S. XIX. clafificirt baben, aug zauberifden ober magifden
 neiffen, Daß man bebauptete, Die theurgifden Sindungs smittel
 beit Der ©terne und planeten, fonderit aud nad æeridiedenbeit Der ibnen vorgefegten und fie beberrídenben - © eifter. æarfil. Jicia (Der fonft fo feime Denfer!). Opp. Platon. (in apolog. Socrat.) p. 466. lagt Daber: Animalia et plantas metallaque et lapides «ad siderumsimiliter daemonumque varietatemp inter se natura discerni, ut alia inter haec solaria sint, alia vero funaria, ceteraque similiter etc. Atqui et alicui deo ex Daemonum numero mundanoram lapis hic herbave congruit, quibus quasi compatiens naturae cedit ac veluti fascinatur: Die Dodmonenlebre batte alle, audi die beften ふópfe verrúdt.
$\mathfrak{K}$ bieren. - Unter biefe Rubrif gegỏt im weits luuftigften Cinne Der Menfa, alz animalijdezి Wesen felbft, námlid, wie fid cin neuerer Magus ausbruidt, "infofern bie grofer elementarifde Welt a centro terrae bis an bic sixfterne ber Stoff ift, :aus befien concens trirter 马uintefienz ber \&eib Dess Mrendjen gebiloet wors Den, fo wie er feine Scele empfing aub dem obern boben Meere beş Ridtt unb Dem Aeschmaym, auz̄ ber Engels uns Geifterwelt, ex mundo Intelligentiarum, baber leidt zu begreifen, dá gier ber Weg fey, Durd den die Engel in ben Menfden und der Menfdin-bie Gngel mirfen fann, (!!!) und if fonad ber Eanal ber wabren Magie!!!n*) \&ber bie Pbans
*) Heber Die Sauberfafte ber Ratur. Eine freye Lebers feşung eines egnptifchell manuictipts ac. Ein nachgelaffenes esert

 fie Sheine aus einem geifigen und forperliden श马efen futulidi!
 ibre boben Eigenfonaften aus ermeloter ©efiferwelt, ibten leibs liden $\mathfrak{E l b e i l}$ aber verbanfe fie Dem spiritu mundi!!! Diefer weltgeif if, fegt er binzu, fo fubtil, dak er burch wes Durdbringt, und mit Silfe diefer gatt feiten Materie if es

 binwieder in jenten materiellen $\mathfrak{z b e i l}$ Der Eeele cingreift unt mirfct!! ©o laft fid) Das Commercium inter animam et corpus giemlid gut ertlafen!!!» sBirflid) fo geffimind if Dief grobe $\mathfrak{P r o b l e m}$ uidat erflatt. Won Der ©eele unteridecibet übrigens Effartsbaufen, doer mer fonf ber Berfager diefer magifiters
 «Difer if der Sauty aus (odt, ( $(25.26$.) in die Mafe Des झenfaen geblafen, modurd feine, aut ber groben weit gejogene ©edle erfit eine lebendige ©eele, d. i. eine ©eele mirb, weldde ex essentia Dei Die $\mathfrak{H} \mathfrak{n j e r t a i t l i d f e i t ~ u n d ~} \mathfrak{H u f t e r b l i d f f e i t ~}$ erbalten bat. Diés ift det Gamal, der bidffe Eabbalit and verus Theologus fu werbell, - !!! - und unmittelbar mit ©ott and den Engela fu cone verfiren!!!!
tajien alterer unt neuerer $\mathfrak{Z b e o p o p b e n ~ u n d ~ w a g i e r , ~ w i s ~}$ ber Menfiduriprunglid mit ber mundo Intelligentiarum in Berbindung fand, und burd feine blope Willenss, Iraft und pghantafie Die Elemente beberridite, und jelbft jekst nod, nadbem er burd ben fall in baş bife Mrincip verwidelt worben, beberridice tónne: - biefe Mbanta fieen gier volffándig barzuffellen, wurbe zu weit von ben
 werben gelegentlid in Den cingelnen थuffidgen berúdfiditigt werben. Waracelfi foeen darůber find bereits $\mathfrak{x b}$. III. ber 3. ․ ఆbtb. I. ©. 24 f. ba gemefen, von $\mathfrak{B o u s}$ rignon und \&eabe follen folde in diefem gegennadrtigen Khcil angefübrt merben, yon Porbage, $\mathfrak{B r o m i l e y}$.
 Efaiaz Stifel, W. Meterfen, Э. Eonr. Dippel u. f. w. mirb ese in ben folgenden $\mathfrak{Z g}$ geilen geidueben. Nfur eine einzige, bierber geborige Gtelle aus Scelmont will id bier anfábren, weil id ezs oben verfproden babe, seil bie Stelle gon Mandien fúr eine £ieblingzbeftrebung und Soce ber neueften ©egenwart bielleidet intes refant gefunden wirb, endlid weil wir zum erften Wate mit diefem Sariftftelfer in gegenwirtigem Thbeil Befannts fdaft maden. Faft ganz wie paracelfus fagt er in f. Sdrift demagnet. vulner. Curat. §. 168. (Opp. 1658. 3 Vol. F. pag. 778.) in Homine sitam esse energiam, qua solo nutu et phantasia sua queat agere extrase, et exprimere virtutem, aliquam Influentiam deinceps per se perseverantem et agentem in objectum longissime absens, quo solo mysterio patet idealem Entitatem in fomite spirituali asportari,
et Magnetismum rerum omnium tam phan－ tasia humana，quap cujusque rei propria gigni，darique Hominum magicam super corporibus reliquis superioritatem＊）．
$\mathfrak{U}_{\mathfrak{m}}$ nun auf die veridiedenen wirlliden æbiers
 flopungzs Rråfte i theurgifder und mantifder Soins fidet＊＊）zu fommen；fo ift diefer ひberglaube vom bodjften ※lterthume．．Plinius in f．Naturgefdidte fpridt an vielen $\mathfrak{D r t e n}$ Davon，und man fiebt，er fipridt als yon einer Cade bavon，bie feit undenfliden 3eiten beftebt und geglaubt iff．©̧z if bief beim Blid auf ben allgèmeinen Dimonens und Jauberwabn ber $\mathfrak{B o r w e l t}$ menig zu vermunbern．Die alte ふeit begte
 und そdtung，alž Die neue，wenigftenz die neuc euros paifde，benn in Sndien und jelbf bei manden milden

 ©Sotters und $\mathfrak{x b i e r m e l t ~ i n ~ i b r e n ~ E i g e n f a n a t e n ~ u n o ~}$

[^4]Berridtungen ofterz zufammen. 3u ben Fufer ber Raren lag ber wade beidúzgende Sund, bie erfen ©odtter und ©̧öttinnen eridienen bei ibren $\mathfrak{A}$ ufzugen in Begleio tung bon ibnen gebeiligten $\mathfrak{E b j i e r e n}$ u. f. w. - Dab Dreipigfte und bab adit und zmanzigfte Budy yon Pl iniuž Naturgefdidte if fúr gegenmártigen ફીaragras phen fo midtig, daf ez̉ ganz verdiente bier zu fetyn. Erlaubt'z der Raum, fo modtt' id nol in ber Зaubers $\mathfrak{B i b l i o t b e f}$ nod einmal einen Gommentar úber beide Buader und mande andere, für ben fuperffitiójen Wabns finn ber $\mathfrak{B o r g e i t}$ merthurroige ©tellen bei splinius fareiben. Sn ber $\mathfrak{z b a t , ~ i n ~ b e i b e n ~ B u ̈ d e r n ~ f o m m e n ~}$ 3uge von 彐berglauben vor, bie ægarfonder fomobl,
 Iofopbie (aust biefem Budd an einem anberen Srte ein Paar $\Re$ Rubrifen!) nidt baben, und bag̀ beift nidt wenig.

Wie alt und allgemein und wie auggebilbet ber थberglaube, wovon bier die $\mathfrak{R e b e}$ ift, bei den $\mathfrak{J}$ uben gemefen feyn múfle, fieft man aus bem Bud æobiazs.
 Dic Dámonen = Werjagung Damit —ez fonnte nidtb
 Sammer in ber ganzen Bibel geber, ©ap. VIII. nament, lidy war in Der Seit clafiifid.
$\mathfrak{B i l l}$ man ben ganzen bierber gebỏrigen Uberglauben $^{2}$ ber $\mathfrak{M l e x a n d r i n i f d e n ~ G d u l e ~ m i t ~ e i n e m ~ M a l e ~ u ̀ b e r s ~}$ feben, yon der $\mathfrak{x b j i e r e}$ angiebenden, wie abfto Die Dámonen berfdcuあenden Eigenidaften und Rraften, bon ibrem Gebraud in Der Wabragung, yon ber Be,


Maulwurfz, Des Raben, Sjabiditz u. f. mo. - mill man Dié̂ $\mathfrak{A l l e}$ mit cinem Male úberfeben: fo vergleide man, waş Jamblid (Sect. V. L. VIII. p. 125.) Porpbyr de Abstinentia èsu C. (a. a. Srt. bef. L. II.) Sroclub de sacrificiis et magia (eine merfin. Gierger geborige Stelle f. unten §. XXI. am ©dluß) barüber rabotiren, fophiftifiren, rajonniren und berdfonniren *). Diepe mannidfaden Bclyauptungen in der Mlexandrinifaen Sbis lopopbie bingen, (faft wie in ber gheriode der Jexens ふauberei nad Junocentius und bes Sexen Sams merz ©yfem!) genau mit bem ©influf ber Ddo monenswelt auf die berfdiedenen $\mathfrak{x b i e r}$ : $\mathfrak{R a c ̧ e n}$ zufammen, zufolge deffen man annabm, daf ben Das monen bie eine $\mathfrak{Z b i e r}$ s(Cattung, es fey zur Bindung, ober zur ėtbito Den Rirdenvatern finden wir dbnlide Seitioeen; bie
 biloung alexanbrinitu! Werglı Srigenes Contra Cess. L. IV. p. 163.) Porphyr bebauptet fogar, baf Der (Benuf ber gefdladteten $\mathfrak{E b}$ iere ben bojen, ibnen (Dicfen $\mathfrak{Z}$ bieren) befrundeten $\mathfrak{D a m o n e n}$ cinen ©influ auf die Menjhen gebe und fie Der ©bewalt Derieflben unters werfe de Abstinehtia L. III. DaÉ yon ben allteften Seiten an ju ben magiiden, ben ©didffalbs und Rades goittern und ©jottinnen (wic Der Selate) gerveibten Opfern \{dmarge . Zbiere genommen murden, batte feinen ©rund in donliden aberglaubijaen $\mathfrak{A n n a b m e n , ~ w e i l ~}$

[^5]man Kbiere gon fdwarger Sarbe ben unterirbifden Maddten für befreundeter bielt. Ungemein mufte bie
 ziefung badurd verftartt werben, DaE mebrere Ilterans briner und namentlid) aud) felfft porplyr oenjelfen $\mathfrak{B e r f t a n d}$ zufdrieben. 2uß ber wêentliden Somtitat aller Seelen folgerte fdon pplotin, bá die న్bier, ©eelen von ben Menfhen=Scelen nidet wefentlid veridieben feyn Rosnten, wobei er jebod dic Bernủnftigfeit ale ben Sorzug ber menfaliditen Seele belfauptete. Worpbyr Dagegen nimmt geradezu an, daß́ aud ben $\mathfrak{Z b i e r}$ s Scelen $\mathfrak{B e r n u n f t , ~ w i e m o b l ~ i n ~ n i c b e r e m ~ G r a b e , ~ z u f o m m e . ~}$ Die $\mathfrak{Z b i e r e}$ fitb nad $\mathfrak{i b m}$ befeelte $\mathfrak{W e j e n}$ mit $\mathfrak{B e r n u n f t , ~}$ menn gleid ibre $\mathfrak{F e}$ ernunft biŝ jefgt (er eignet ibnen mitbin
 augigebildet ift, und ber menfalidjen weit nadffelft *). Er verbreitet fid Lib. II. de Abstinentia felf auğfübr: lid barüber, und bemúbt fid feine Syypotbepe burd mannidfacte ©̧rúnbe zu unterftůken **). Dief exlles

**) Sa nun mir bier ju cinter langen siote शaum ausbitten, in Der id 刃nebreres bierther gebotrige zu fagen babe. Zuert yon Porphyr's Sypotbefe. Cein erfer Grund if van der ©pradie
 Suterefante. S(d) bin úbersengt, Daß wir bierubber nod lauge nidt $\mathfrak{B e r f u d e}$ genug angefellt -baben, was nuu freilid nidbt febr ju vermumbern iff, da wir folgen æenfden das Sliers刃eid ja uberbaupt fo gering adten und mit fo wentiger Mufs mertfamfit bebandelin. Porpbyr fagt: ©prade fant nidt feyn obne Ferfand und Fernunft, Damant den Sbieren nun cille Gprade jugefieyn más, fo baben fie and siefe Bermoden. \{ui die Bemeife, bie er bafür anfuibrt, Daf fie mirtlidg eine ©pradie baben, Efonnent soir uns bier naturtlid nidit einlagen, wer aber jemals befordere Ebierarten in Diefer 2bfidt unbefangen, aufmertfam, und
mufte; wie man obne mein Efrinnern einfiebt, Die Bes

anbaltend beobactitet bat, Der mird gerví im Ganjen mit ibm $\mathfrak{u}$ berein fimmen. Zamei $\mathfrak{z b}$ bere babe id felbf reit langer Beit aufmerfiam zu Dem Ende ju beobadten gefirebt, bie かabe,
 múrsige - © mittheiten. Morpbor's bierter Brund if: BBir legen Den $\mathfrak{x b i e r e n c i n f i n n l i d e s ~} \mathfrak{F o r f t e l l a n g s v e r m o g e n ~}$ bei. \&ást fid nun jeigen, dáder Cinn obne $\mathfrak{B e}$. fand nidtwabraebmentinue, und dárelbedas finnlide Forfellungsvermigen nidt obue Bers fand moglid, doer obac denfeloen amedlos fey,
 fábigfeit cinfurdumen. - EEs fey mir geffattet, zu dies fem Ofrund eine Wabrnebmung aus bem Sreife meiter sigenen Weobadtnngen uber Die §bier = Belt anjufubren. Mad Monsieur Niclas Pbilofophie (einem Эud, modon Mers cier, gefagt haben foll, er babe in feinem seben fein dibnlides gelefen, and werbe niemals ein donliches lefen. Jen. 2. \&. 2.
 ©dmein bas múfefte und bummfe sbier won allen, weil fein abidneulider Míffel aller ©ultur bei ibm miderftebe. Blecidss mod bab' id felbf úber Diefes §bier aus meinelt Seobaditungen Das foolgende, beffen Mabrbeit id verbürge, mitzuibeilen. Zus fíligerweife mat sie Soptthure zu, aud gerabe Niemand im Sopfe, um fie ju iffice, als bie ©dmeine nad Şaufe famen. Eine Davon, ift weif nidt, ob Die dltere, ober Die mikigere, maffe mit bem æuffel mieberboblte $\mathfrak{B e r f u c h e}$, Die Sbure in Die Şoble ou beben, umt fie zu offten, weldhe aber nicht ges

 bliden, da fid das ミbier gleidjfam ;u befinnen fabien, wendete es fid. ploglid fects bis fiebent ©dritte redter Spand, lief viet Doer fünf etufen an einer alten feinernen $\mathfrak{E r e p p e}$ binauf, und fprang von da uber eine jerfallene; nidt febr bobe Mauer in Den Şof. Nad gegebenem ஒeifpiel folgten ibr bie anderens nad. Diés mar fidon auffallenber und bradite midg auf den Gedanfen weitere Geobadtungen anjufellen, um dief bentie yon ©dmein auf bie probe ju fergen. Sa) bemertte bieß meiner \{odter, bie mid bei meinen æbierbeobachtungen $\mathfrak{j u}$ Det Seit fieigig unterfükte, und bie fid Dé \&llen, wenn fie Diefe Gtelle nun an ber ©eite ibres lieben siannes liest, volftomaner erimern witb, und trug ibr auf, midt bloe beim ©efinde,

# aud in mantijder Radifat bei Dpfer und $\mathfrak{R B a g r j a g u n g ~}$ vermebren． 

WBir rollen nun nod eines und bas anbere über eingelne berúgmte 3auberingiere und ibre magifinen Stafte bemerfen．


#### Abstract

fonbern bei 刃utter，Brubern，furi ber gamsen Sausgenofiens fothaft Die worfictigigte Sotge bafut ju tragen，Dafí ben nadafen aberd．Den ©dmeinen bie ©büre faleaterbings nidt．ges iffut muibe．Mu bie eben genanute \｛reppe murbe Semand mit Der Aumeifung geftelt，Die ©dmeine bon Dort wes fu trcibea， wenn fie etwan mieber über Die æauer \｛pringen wallen，jcDod Dlone Die \｛reppe and nut um einen edritt ju vetlafitn．Saj mollte Den $\mathfrak{B e r}$（uda maden，wie weit nidt blof der Sinn，das finulide 乌orfellungsuermogen biefes $\mathfrak{E b j e r s}$ gebe，fonbern ob id audh Epuren yon $\mathfrak{R e f l e c t i o n ~ a n d ~ \mathfrak { B e r f a n d ~ b e i ~ b e r ~ }}$ Werlegenbect entocden mürde，morin id Die §biere butch biefe Maafregeln nothwendig bringen mupte．2ufer ber Softhuit gab＇s für bie ©dweine nodf einen 2Beg，una in ibre ©rdue ju getangen，namlid Dutd Die §bürcn des beim Pfarrbaufe（es if bier von meiner vormaligen Pfarrwobnung ju xindbeim Die ReDe）gelegenen Eartens．Diefes ©dartden licgt（mobls ；bemertt！）binter Dem Pfarthofe，fo Dafes vom Spoftbor aus gar nidt gefeben merben fant，um fu feiter dugeren，nadi Det Nibber fubrenden Ebuire zu gelangen，muf man vom Syofthor wieder etwan fiebenfig ©duritte jurud uber Die ©trafe，und alsbam bundert bis bundert zmangig ©chritte unfern der Nibder bin geben．Der weg dabin if alio（chout jiemtich complicirt． æGas id uidt fuir unmoglid bielt，ja gemiffermafen muiulate， $\mathfrak{u m}$ eine neue Erfabrung mebr fu meinen $\mathfrak{b e o b a d}$ tungen $\mathfrak{j u}$ baben，aber Dod taum vermutbete unt faum zu vermutben  bead Die $\mathfrak{A n f u b b r e r i n ~ a u f ~ c i n m a l ~ g r u n j e r d ~ u n d ~ w i e ~ i m ~ ß o r n ~ a u f , ~}$ faó Durd Das §bor Der auf Der Etrafe febenden（feit Det Brit absebrodenen）Pforte，wendete fid binter berfelben redits， unt lief fo geraden ねegs mifden Der Syofmauer und ber stidder zum barten，wo id bie §büren abiidtlid offen batte feljen lafen；und voir da obne weitere Sinbernific in ibre ©talle binein．Sch entiduldige mid nidt wegen biefer $\mathfrak{u m f i d i l}$ os lidfeit，fie if bier nothig，und fo bab＇id mir vor modf 


Cine bepeutenbe Fioles：warzüglid in mantifder §ins fiddt，fpielte in ber Magie ber alten Werlt ber－Mauls
obacitung if mit $\mathfrak{B o r i d i d t}$ angefellt worben，idd babe bic ©adie auf Der Stelle aufgeseidnet，da id bamals eine ©du fur die $\mathfrak{Z b i e r}=\mathfrak{W e l t}$ gegen die Graufamteiten Der 刃enfaen farceibea wolle，bas sactum mit einem 230 bat feine volleve mene Sidatigfeit．2Sie id＇s nun utbme，Debbe，wetibe und ereláre，fo mue id babei you 2rifotelis bis auf Sant＇s Logif，auf Refterion und mitbin auf $\mathfrak{B e r f a n d ~ z u r u ́ d ~}$
 teln werben．刃ian zana nod mebr，es laft fid uber Den Serfand eintr Gau redt erbeiterlid fpotten．warum id meine ©dutifarift nidt beraue gegeben？－2d！ weil id in Europa und nidt in Sndien lebe；weil unter æils lidnen Zaum Giner bei und mie Leibnits denft und fúhlt，ber cint Saferden，das ibm auf bie Sand gefallen mar，mieber licbreid auf feine Gtelle ferkte；weil id）bodi nidts bamit muitbe ausgeriditet baben；endlid－weil－weil－mir feit Jabr und æag po viel Sadrte，©Graufamizeit und ظarbarei son æenidacn gegen æenfact erlebt baben，dak es thoorlid zu fegn fareint，bei ben Sageu und Sunben，Ddfen und Efeln
 2ber was id in Pleinerem Wirtungbtreife babe tbull fonnen， if gefdeben；idj babe Dagegen bei idictlidjer Belegenbeit auf Der §angel geeifert；bei meinen Confirmanden wurbe jede Şarte gegen ©biere fárf geabndet；uno in meinem Satedismus für Stabts und \＆attofaulen（ $\mathfrak{b i e f e n}$ ，1812）babe id Die Gade ausfübrlid und mit mely $\mathfrak{B a r m e}$ ，als gervobynlid if bei diefer æaterie，zut ©prade gebracht．Sergeibe mat mit aud bier meine warme，es if unglaublid，wic erbarmungslos Die §biere gemeiniglid，zumal auf dem eanbe，bebandelt verben． Daf mir＇bie §biere，wenk fie nad plotin，porphyr ze． Serfand babelt，wenn aud in weit geringerem Grabe als bet
 lidjer bebandeln follten，diéf folgt aus dem Gefagten，und Darum febt es bier．W્xarum werben fie nidt von den © efeşen
 §ienfden（benu ber Menid if von Matur cin febr graufames §bier，und mit かedt werben ©raufamfeit und falfds beit yon $\mathbb{R}$ ant als bie beiden Sauptbeftandtbeite bes rabis Falen Bdien betrachtet）warum，fag＇id，werben fie fo gatt Der æillfúbr Des graufamen æenfden úberlafen？In England befteben © c feßs ju ibrem ©duk，Die feit Suriem，wie einige $\mathfrak{n c u e r e}$ ほrifpiele berveifen，wieder yolfogen werden．aber fo
sourf. So weit ging ber Unfinn, baß man find elns bildete, wenn man cin frifdezz, nodi zitterndes Mauls surfasjerz veridinge, fo gerwdire diés Die ©abe Der Weiffagung und begeiftere zur Divination. Und warum, fragen meine Sefer bielleidt verwundert, warum gerabe cin Maulwurfzsfers? - Plinius beutet auf cine gute $\mathfrak{2 r t}$ Den ©rand biebon an, er berubt, wie's. fdeint, auf bem © ontraft, wie nad Saubert in Den fimbolifden Triumen \&aden, Weinen, Sods zeits Reifen, $\mathfrak{Z r a u e r} \mathfrak{z u g}$, Roth, Roblen 2c. ©elo bes Deutt. Peculiare vanitatis sit argumentum, quod animalium cunctorum Talpas maxime mirantur, (Magi) tot modis a rerum natura damnatas, coecitate perpetua, tenebris etiamnum aliis defossas, sepultisque similes. Nullis aeque credunt extis:

Iange man bei uns nodi mit ben siopfer yon bingeridetete ĐRiffethatern, Dit ibre ©trafe erlitten baben, galbaniidge Wers fudye anfellen darf u. f. w. und die Dbrigfeiten daju ictmeigen, mie mag da yon \{bieren Die Rede fenn? - S由 mollte jums édluf bier nowmals megen ber langen Note um 色erseibung bitten. Aber idj babe es nidt nothig. Was beibnifde Mlter,
 bie shierwelt, unb id babe cime Mabrbeit gefagt, fur die man bei jeder Gelegenbeit cifern follte. ञielfadel lange Wedbs adtungen auf bem \&anbe, Mdtung fúr jedes Wefen, das lebt $\mathfrak{u n d}$ Da if, fidf feined Dafenns zu freucu, Grfabrung, Heber: legung und ©effibl baben mid jü Dem bier (sefagtell gleidjfaus bingerifien. \&adble man meinetregen nun $\mathfrak{u b e r}$ Den mitleibigen
 weís Das. Hnd fo batte idd Das Recht, zu ragen, was ids gefagt babe. Hto idy batte und nabm mir biefes ßecdt bei gegenmártiger Gelegenbeit und all biefem Drte um Defto licber, weil $\mathfrak{a r m e n t l i d}$ aud $\mathfrak{z u}$ magifaem Gebraud Die Ebiere ia der alten $\mathfrak{B c}$ elt, wie man aus Plinius, Selian u. f. w. fiebt, yom aberglauben mifbraucht wurden, und nod jegt fu dbulider ecuperfitiou leider oft miffsaudyt werden.
nullumreligionis capacius judicantanimal, ut si quis cor ejus recens palpitansque devoret, Divinationis et rerum efficiendarum eventus promittant. Wliniuz H. N. Lib. XXX. C. VII. (3weibr. थusg. Vol. V. p. 5o.)
※uf vielfade æseife war ber Maulmurf aud fonft nod. ein Gegenftand von allerband magifd=\{impatbetifdem elberglauben. Dente Talpae vivae exemto, fagt Plis

- nius am eben angefübrten Srte weiter, sanari dentium dolores adalligato affirmant. Ferner $\mathfrak{B}$. XXX. ©. XXIV.: Rursus Magi tradunt, Lymphatos sanguinis Talpae aspersu resipiscere. Und dief ift nod lange nidft Mlles, brum fegt er felbit binzu: Cetera ex eo Animali placita eorum (Magorum) suis reddemus locis. Und fo wollen aud wir benn was yon bem Thiet etwan nod zu fagen wadre, an einem anderen Srte geben.

Uußer-bem Maulwurf ward ber Syane, ben ©dlangen und ben fdwarzen Sunden eine vors züglide magifde $\mathfrak{N a t u r}$ und Wirffamfeit zugefdrieben, alfo daf diefe $\mathfrak{z b i e r e} \mathfrak{a b m e d}$ felno balo zu zauberifdem ©(Eebraud benuģt, bald alz abitogende Zauberei betams pfende Frafte dagegen angemendet murben.

Hyaenam Magi ex omnibus animalibus, fagt भ゚liniu® H. N. Lib. XXVIII. C. 27. (zu $\mathfrak{\text { Unfang, }}$ 31w. M. p. 374.) in maxima admiratione posuerunt, utpote cui et ipsi Magicas artes dederint, ( $\mathfrak{c}$. $\mathfrak{F}$. wenm fie verfolgt werbe, fo fude fie ben Jager zu umgeln, um auf defien gufftapfen zu tommen, worauf er berruát werbe, oder gar yom Mferb beráb falle. Dod man muß Dief ganze Gapitel, eins ber lăngften im ganzen $\mathfrak{B u c}$, fo viel mufte タliniuß yon der Syåne, ñadlefen!) vim-
que qua alliciat ad se homines mente alienatos etc.
 Frontis corium fascinationibus resistere u.f.w., ferner wenn man mit igrem Blut bie Mfoften eineß̈ Shaufes beftreide - ubicunque Magorum infestari artes, non alici Deos, nec colloqui, sive lucernis.,. sive pelvi, sive aqua, sive pila, sive quo alio genere tententur etc. - endidy von ber magifden Rraft und bem ©ebraud) Dez̊ \{bier8: praecipue Pantheris terrori esse traditur, ut ne conentur quidem resistere: et aliquid de corio ejus habentem non appeti. Mirum"que dictu, si pelles utriusque contrariae suspendantur, decidere pilos Pantherae etc. Tantumque (p. 376.) est vanitatis, ut si ad brachium alligetur superioris rostri dextrae partis dens, Jaculantium ictus deerraturos negent etc. ©8 if dief ber eingige Sort nidt, wo er von ber 5ydne fpridt. Bud XXIV. 3. B. ©. CIL (Vol. IV. p. 198.) ift bon ciner Poflanje Die $\Re$ Rede, die alle $\mathfrak{K b i e r e}$ erftarren made - nec nisi Hyaenae urinae aspersu recreari u. an a. ©t.

Wir márben viel zu weitlauftig merben, wenn mir bas, was plinius an mefireten Sorten von der Sdlange, ben fawargen Sunden, dem Grocon Dil 2c. 2c. 2ebnlidess beibringt, gleid autaúbrlidy ano fübren mollter, §d made blof auf B. XXX. ©. 24. aufmerlfam: Fel canis nigri masculi Amuletum esse Magi dicunt domus totius etc. (p. 67.) ferner Daje. Alle, qui a nocturnis Diis Faunisque (がe fpenftern, nad neuercin driftliden. Spradgebraud) agitentur, Draconis lingua, et oculis et felle intestinisque in vino et oleo decoctis, ac sub dio
noctu refrigeratis (faft fo appetitlid mic baş $\mathfrak{K b}$. III.
 thet Mitgetbeilte!) perunctos matutinis vespertinisque liberari. (p. 68.) ※ber genug aus ber alten , Seit, nur baŝ ©inzige bemerten mir nod, bā́ befonderş aud Qelian (de Animalibus) Bieles bierber geyodige bars bietet, wase beadtet zu werben gerbiente, wenn'z der Riaum geffattete.

Sn ber neueren (driftliden) Sexen: 3 äuberei im Gyftem bes Sexen: ફammerz, find Sdlangen und Firoten bon befondereñ zauberifden Ridaften. Der Sexens Sammer bat rübrenbe Saden barủber, weldje man
 Erfdaffung ber Welt teins war geidricben morben, und bizz zum jüngften Kag teinz megr wirb gefdifieben mers ben, in meiner Damonomagie $\mathfrak{Z b}$. II. ©. 41-117. (f. im Regifter ber Damonomagic ©dlange. Rròte.) überfegt lefen fann, Daber idm mid bier nidt weiter babei aufbalten will.

2lber bie berügmteften $\mathfrak{3}$ aubers $\mathfrak{E b i e r e}$ in ber Serens \$auberei finb bie E゙lben, bie ভdnaden, bie Soloers den, bie guten Dinger, bie fagrendem Rinder $2 c$. Wie? Waz? Dúrfen wir unjeren 2ugen trauen? werden sielleidt mande \&efer bier ausrufen, bie von biefen naturbiftorifden Merfwurdigleiten nod nidts gebdrt ober gelefen baben. Was find das für $\mathfrak{Z b i e r e}$, bie Šolders den, bie fagrenden Rinder, bie Glben und guten Dinger? Yin melder Naturgefdidite finbet man etroas bavon? Э̛d babe ausfúbrlid in ber Damonomagis

2g．II．Davor getandelt und fam hier nur fo viel fagen， bap es im Wablinin ber Sexenprocef s Weriobe und des Seren ofammers unmittelbare Erzeugnife bee bojen Geindes find，im Umgang mit den Sexen，und bấ fie nad $\mathfrak{U n w e c i f u n g ~ b e s ̧ ~ b o d l i f d e n ~ G e c i f f e e s ~ y o n ~ b e n ~ S ̧ e x e n ~ z u ~}$ Den gefábrlidffen ，3aubereien gebraudt wurden．彐⿰亻le
 Sabrbundertes find boll von Den Elben und fabrenden Rindern，dask Befenntníß barauf（ese verfteht fim in
 bradt．Sn den extrabirten Seren＝Belentiniffen Dezs yorber gebenben britten $\mathfrak{Z b e i l z}$ ©．203．f．tommen fie aud bereitz bor，und in Diefem gegennattigen $\mathfrak{x b e i l}$ wirb cin Sexenprocef abgedruatt werben，in weldem umftandlid bie Rebe bapon if．

Sn ber neueren theurgifden Magie gift bas Blut yon－einer weiffen $\mathfrak{Z}$ aube fúr ein befonderees fpiris tuellez Vinculum．Da die \＆ejer der bierfer gebdórigen aberglảubidán Sorfdriften beim secifters．Fobern in Serpentil＇s fdwarger Magie，fo wie in ber Pnev－ matologia occulta，welde beibe Sdriften im erften und zweiten ZGeil ber 3aubers Bibliotbef abgebruat ffebn，felbet nadieben tonnen，fo will id weiter nid）ts binzu fegen．Diefer SSabnglaube ift obne 3 neeifel in Der driftliden $\mathfrak{Z b e u r g i e} \mathfrak{j y m b o l i f d e r ~} \mathfrak{U r t}$ ，und $\mathfrak{g}$ ang bere mutblid mit ber \｛aube（e8s foll eine meiffe gewefen fenn！）zufammen，welde fid bei ber zaufe Sefu nady Watth．III．16．auf defien Shaupt nieder lief，vielleidt aud mit ben Worten Cbrifti：Seyd obne Falfa wie Die $\mathfrak{K a u b e n}$ u．fom．
 Bod viel Rebens．Der ひberglaube fafelt，Daf er eine Die ©゙eifter verfdeudende Rraft babe．Wielleidet erfdrecten fie bor Dem bidfliden Zbier！Wenn man cinen foldeen in feiner $\mathfrak{J o f r a i t b e}$ bat，fo find $\mathfrak{J a u z}$ ，Gdeune，©talle，Mrens fden uno ßief uno ひlleż vor den ©̧efpenftern gefidert ！！
aber mir baben imfere Refer nod mit den magifaten Kugenden bes mertwárdigften ఇbiers won atten befaunt zu madjen，adimlid mit ber－

> weiflenotery!!

Diefe fpielt in der gemeinen Sexerei und ऽdabs graberei eine merfmúrbige $\Re$ Rolle，und wir wollen Diefe Gelegenbeit benuken，um Den Refern ber 3aubers $\mathfrak{B i b l i o t b e f}$ einige $\mathfrak{R a d r i d t e n}$ von Dem dimadrijden Sbier mitzutbeilen，die fie gan gemí in leiner Naturs gefdidte finden．Die ©rzdflung von Dem $\mathfrak{B}$ under $=\mathfrak{T b j e r}$ tann zugleid）alz sine fleine ©dadloz̀baltung fúr die bisberigen trocteneren $\mathfrak{U n t e r}$ fuduungen gelten，Sie fangt in Dem $\mathfrak{B u c h}$ ，worauş fie genommen if，mit zwei $\Re$ feiben von magifden Cbarafteren an，welde aber foroobl an fid，ald umi bess Srtż millen，wo fie fteben，fo unbes
 biloung zu geben．Bemerfen aber muft＇id，dief jebod， weil．fich in ber Madbre darauf bezogen mird．Dann beift eb：
＂ Eine Sajelftaube tragt nidt ebenber cine Mifpel， （Miftel）fie ift bann 35 Sabr alt．Man finbet fie in allem Rand，aber meift，allmo viel Rorn maddff．Dars unter mobnet eine weiffe Stter，yno yon Diefer mag man efien frül ono fpatb．（以ৃaż folf daz beifen？）थber was die oreyjebn Wirter（movon eben die Mede mar）
feynd, fann man nidt wiffen. Der \{euffel if barum befraget morben; er bat ez aber nidt fagen wollem. (Das mar bodi fanabe!) Ere bat gebrưllet not graufant gefdrieen wnd gefaget: Gr molle viel lieber in ber 5dille feyn (und wo if er Denn Yonft?) alz dife breyjefn Worter Gobren ober gar verteutidifn. Der Auctor oder Maifter fabret fort alfo: Wann Du eine Safelfaube baff, fo fúnf vnd oreisig $\mathfrak{F a b r}$ alt ift, wnd auf welder rine Mifpel iff; fo fprid erflid brey $\mathfrak{B a t e r} \mathfrak{U n}$ fer, Darnader aud) brenmablen ben clauben, wo alg̊bann fo grabe Den $\mathfrak{F u j h}$ mit jammbt ber $\mathfrak{W u r g e l}$ auz, fo finbeft out eine faneeweiffe Stter. Greif bisfelbige fủbnlid) an, obne, obne alfe $\mathcal{F u r d t}$ vnd ©drecten; fie ift nidt zornig vnd windet fid nidt mie andre Stter. Saft bu fie nun in ber Sand, fo jprid biefe breysebn Worte bagu:

Studi. Hadi. Hamdmae.
Comdardne. Kerker. Lice.
Unhollzae. Erns-Lucam. Curide.
Sagina-Sagine. Cati. Eckmaly. Tuncry.
 Keufel felbft nidt ausfpredfen! Sper jind diés andere, al8 movon oben die Rede war?) gefproden baft: fo ift Dir die weiffe Stter untertban bein lebenlang. $\mathscr{A l i ̄ d a n n}$ fo zeug Derfelben alŝbalben die ફ̧aut abe, wiafele die Saut bencbit Der $\mathfrak{Z u n g e}$ in ein reinez ఇủdlein, wno verwalre folde forgfaltiglid mit pno bey einander. Wann Du dann millft unfidtbar feyn; fo nimm fie in beine redte Sand, fo fiefet man did nidt, 'Du feyeft $\boldsymbol{z}^{u}$ Ropz oder zu $\mathcal{F}$ иf, diemeilen bubie 5 tter in ber 5 fand baft. Doer gebe bamit zu einer verf币lopenen $\mathfrak{Z b u ́ r}$, fo
gebet folde von felbften auf. SBidft bu, baf fie foll wieder zugethen, fo thue fie (bie Dtters §ant und Dtter:Sunge) mieber aus ber redten Sand (roobin feeft nidt babei, etwan in bie $\mathfrak{T a}$ adde, ober in bie linfe fanib?
 fo falieft fid bie $\mathfrak{E b u}$ r wieberumb zu, ynd bu bif wieder fid)tbar. (Ynjofern bat die Sotter = Şaut alfo gleide magifde Prafte mit ber Springs $\mathfrak{B u}$ urgel, we yon wir im zmeit sfolgenden Maragrapben bandeln wers
 alle Múbe, vnd milff bu wifien alle Natur ber Rrauter vnd Wpllanken, wnd roofúr folde gut feynd, àud bie Nabmen berfelben: fo tannft ou es burd diefee cingige Mittel mit ber weiffen Stter erfabren und bemerts ffelligen. Wor aller Gefăngnuf tannft bu Dadurd bebútbet bleiben, wno mit feinen Waffen lannft ou verleget werden, wno in Redtafacden oder Mroceffen begaltf bu immer redt, eß fèy damit, wie ez molle. (5ier fónte einem ©pistter beifallen, eż múife dfterż yon ber meifien Stter in Redtsfadicn ©ebraud gemadt merben.) ©s fann bir fein Cifen, fein Stabl jdaben, beine Jeinde múflen dir alle untertbånig fenn."
"NB. Wann bu nun die Şaut und Sunge ber weiffen Stter Gaft: fo fancide Die Stter zu Stúcien, wno lite folde wobl mit ppeffer auff bas̊ allerbeiféfe. (!!!) ©u fannft bief thun, fo vielmal bu millf. Fon Stund an fenneft bu alle Natur badurd, wnd Reidtbum fallt bir . $\mathrm{g}^{4}$ mit ©emalt.n

NB. NB. NB.
"Єも muf nidt ※llez gefagt werben von ber weiffen Dtter. (Sefr billig, man muf fo groge
©(efreimniffe nidt profan madjen.) Denn fie gibt bir Werd ftano vnd Bedadtruf; alte Welt ift bir gut pno bold, nno Du befattft von Der Эbrigleith redt, vnd'Reidtbum fall bir falafend jut. Der Priegt fo grofe Madt, alle $\mathfrak{Z e u f f e l}$ múfien ibm untertbinig jeyn. Rurk ez fann Nies manden in ber श્Belt bie Rraft vnd Tugend der weiffen Stter volfommen ergeblen. Item ber zeuffel fpridit alfo: Man fónnte nidt leidter etwaz © $\mathfrak{z}^{\prime}$ Stand bringen, alf mit ber weiffen Stter. (Daç find ja lauter erftaunenz̊wúrDige Dinge. ©anz ges mí baben alle grofen Månner aller Seiten und Nationen 2lexander, ©afar, ©arl XII., Bonaparte ibre grofen §baten mit Silfe - ber weiffen Sotter bes wirft!) Item $\mathfrak{A l t e z}$ wā́ man liepet, geiflid oder welts lid, fann man gleid aunwenbig vnd auff immer im
 glúdlid won Statten, NB. NB. jebennod mit drifflidiemi gláubigen Gemifien. (luno dodi dabei mit bez æeufelz $\mathfrak{R a t b}$ und $\mathfrak{I b a t}$, ber bie bobe Rraft ber theifen Stter



Diefer boddft mertmúroige $\mathfrak{B e i t r a g}$ zur $\mathfrak{R a t u r g e} \mathfrak{j d i d i d e}$ ber weiffen Stter ift genommen auz fólgendem Budx:
"Einealte mabrbafte Bejdreibung, wie wid : wo aufbem Sark, abfonderlidumbden Broffen,
 Sarken ynd Sdiefern, aud andern Bergarten Sol. Lun. Ven. Jup. (Golo, ©ilber, Rupfer, 3inn) $\mathfrak{a n z u t r e f f e n . ~ N B . ~ D i e f e s ~} \mathfrak{B u}$ ulein ift von einem Reuter auz Dftermied, yon bem ids abger farieben, NB. Zoffet $4 \boldsymbol{\pi}$ galer, gefunden worden
im Sols nabam Blodberg，vnd bat man nidte als Menfdenfinoden babey gefunben，da benn der $\mathfrak{J n g} \mathfrak{b b e r}$ davon ofne 3 weifel yon wilden Kgieren zerriffen．（E゙z ift zu verwundern，baß der $\mathfrak{B e r f a \tilde { e r } e r ~ n i d t ~ a n n i m m t , ~ b e r ~ S a t a n ~ b a b e ~ i b n ~ f e l e t t i r t . ) ~}$ NB． $\mathfrak{F i f} \mathfrak{u} \mathfrak{b e r} 50 \mathfrak{J a b r}$ gebraublet，pno NB．Mllez probat erfunden．（Bergl．Reiあbarot＇s Beitráge I． ©．95．）
 ftúd und ber weiffen Stter？Daß jolde Saden
 graberei gefuct und verfudt，gefauft und theuer genug bejablt murben，（4 Rtblr．war yor ein Paar bunbert Jabren fdion viel Gelp！）ift nidt fehr zu vermundern． そber Dafe es̀ nod jegt £eute gibt，bie，bethoirt und irre＇ gefügrt von $\mathfrak{B e t r u ̈ g e r n ~ o d e r ~ \Re a r r e n , ~ f o l d e n ~ \mathfrak { B a b n f i n n i g s ~ }}$ Feiten ©lauben fdenfen，und lid Gabre lang alle erimns lide Mưbe geben，um－eine fünf und breifig＝jâbrige Safelftaube aubzaforfden und－die weiffe Dtter zu fangen，wie id bié auş erfabrung weif：—odef ift beinab＇unglaublid，uno zu gleider Seit ladjerlid und betrübt．

Die Bindungz：Mittel aub ber Elementar：Welt befteben ferner

## XXI．

Bon ber theurgifden Magie．
（Vincula aus ber elementarifdet $\mathfrak{F e l t}$.
2fub magifaen Pflanzen und Riaiutern－ Und yon diefen mollen mir nun bandeln．

Wie in ber $\mathfrak{Z b i e r}$ s fo grủnden fiad aud in ber
 Sadfte Der verfdiedenen spflanzenarten auf ihre Sigs
 (magifde) Dapenns: uno Sebens̉princip, in weldem fie organifirt und conftituipt find, wie námlid. Diefeş in feinem Signato fidtbar, erfdeint. - Daß im fedze zefnten und fiebenzebnten Yabrbundert Diefelben aftron logifden $\mathfrak{Z g o r b e i t e n}$ bamit wie mit ber $\mathfrak{Z b j e r}$ : Welt ver, bunden murben, braude id faum zu erinnern. $\mathfrak{e l f e}$ Soflangen und Srauter, fagt थgrippa, befiben ibre magifden $\mathfrak{G r a f t e}$ ob Characterem ipsis impressum, (námlidy yon ibren ©effirnen, unter beren Einc fluef fiefeben, ober momit fie correfpondiren, Denn davon redet er, und bazz mill er mit diefen Worten berpeifen) quibus spiritus alliciuntur. Sier wie im vorber gefenden Saragraph abermalz eingelne Stellen
 unnótbigerweife verlángern, und eछิ ift aud dez̊wegen nidt nóthig, weil $\mathfrak{A}$ theilung II. gegenmártigen $\mathfrak{Z b e i l e g}$
 Rraut abgebruaft merben foll, worin man $\mathfrak{U l l e z}$ bierber Gebórige findet. Er ift mit थbidat für gegenwårtigen Sheil von mir auģgemáblt, uno id erfude bie Refer, fold)en in unmittelbarem 3ufammenbang mit Dem bier Geragten zu lefen.
$\mathfrak{F n}$ ber alten $\mathfrak{W e l t}$ galten nad $\mathfrak{p l u t a r d}$ (de Isid. p. 569.572 etc.) befonders die ©baldier und $\mathfrak{A c g y p}$ tier fúr grope magifde Rráuter = Renner. Daffelbe mar Der fall bei bèn plerjern, Die fial nod jegt rübmen, grope Remntniffe in diefer Runft zu befigen. Uber gemi
irrt glinius, menn er meint, baf fie ibre magifde Prauter: Penntnif von Pytbagoraz uno Democrit erbalten gatten. Die Saubcr = Runft if bon $\mathfrak{M}$ fien und namentlid yon perfien aus nad) Europa (ঞ্triedenland als $\mathfrak{R u n f t}$ verpflanzt morben, wie mir $\mathfrak{Z g}$. II. थbth. I. Der 3. B. bemiefen baben, und namentlid bie Rrduters fenntnís gebort Dazu, als 尺unft betradtet. Wenn Plinius daffelbe von Stalien bebauptet, fo liegt eber Wabrbeit Darin, fobalo bie Şade nidt von eingelnen Menfden geltend gemadft wird, benn barúber feblen alle beftimmtere biftorifde $\mathfrak{N a d r i d t e n . ~ S n d e f ~ v e r b i e n t ~ D a b s ~}$ jenige, maß berfelbe $\mathfrak{B}$. XXIV. f. Naturgefd. vom XCIXten Gapitel an fowobl über bie alteffe ©efedidate ber nagiifden Prafuterfunbe, alz über eingelne Práuter, Denen die alte $\mathfrak{W e l t}$ magifde Rrafte und $\mathfrak{B i r f u n g e n ~ z u s ~}$
 Wir werben ibn im Folgenden metrmals anfübren múfien. Er beridtet Deß Wunderbaren forobl bier, als an anberen $\mathfrak{D r t e n}, \mathfrak{z}$. $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{B}$. XXVIII. $\mathfrak{B}$. XXX. und fonft in Menge barủber *)! Nun wollen wir ©inige yon Den widttigften 3auber s Rráutern alz tbeurgifde Vincula naber betradten.
 jum 2berglauben ber alten æ8elt in $\mathfrak{A}$ thanaf. Rirder's Oedip. Aegypt. T. II. P. II. class. XI. c. 2. p. 440 seq., fo wic in Deffen Obelis. Pamph. L. IV. Die folgenbe eigene Dissert. vout Der ねaterie if nit nidt gelungen aufjutreiben: De Vegetabilibus magicis yon Sgeudier. Wittenberg, 1700. Daf Diefe Mrt Des 2berglaubens aber auch fidon in Der alten Weit von einidatsvollen Merten und Raturforidern yerlacht murbe, if eben fo gemif. Galen de simplic. Med. L. VI.
 amulete, und alletband ben Damonen gefciligte Siduter fril trugg. Wergl. Filfrde de Conjurat. Spirituum p. 363.

Wir wolfen bei ber großen Menge magif(der Srduter mit Der झpflanze anfangen, ber in alter und neuer 3 Seit ganz vorzúglide êtractiong = Rrafte zugefdrieben wur,
 ganz eigentyúmlide theurgifáe und mantifde Prafte inmogneten, und bebiente fid berfelben daber in Der altent Welt vorzuggrmeife beim Gitters und Damonens befdworen. Dief fiegt man unter $\mathfrak{U n d e r e n ~ a u z ~} \mathfrak{P l}$ is niuв, ber unter ben verfdiedenen zauberifden Prdutetn $\mathfrak{B}$. XXIV. C. CII. folgendeş Davon fagt: At in his ille (es̉ ift im unmittelbar vorber ©rbenden son Democrit Die $\Re$ Rede) post Pythagoram Magorum studiosissimus, quanto portentosiora tradit? Aglaophotin herbam, quae admiratione hominum propter eximium colorem acceperit nomen, in marmoribus Arabiae nascentem Persico latere. Qua de causa et Marmaritin vocari. Magos utique ea uti, cum velint Deosevocare. 'थudi थelian meif munt berbarlide Gejdidten bon ben WBirfungen biefeg Ges waddjes zu erzablen; mit weldien Eeremonien ezz aufges fuḑt urb auggegraben werben múfie; welde छbefabr babei obralte 2 ., , de Animalibus Lib. IV. C. XXIV. und nod mefr C. XXVII. \&eiber vermogen mir nidt mit


[^6]Nod berůbmter if Somer＇z Mily．ひber auch von biefem Rraut wiffen wir nidtz Nabereş．Seine magifden Rrafte waren von Mercur gegen Die 3aubpr＝Rünfte ber Eirce offenbart．©્ż jめeint ein ganz ibealifdez Rraut $\mathrm{z}^{4}$ feyn．Der Didter beutet felfft Darauf．Nur Die， toelde es bei dem Namen Moly（ $\mu \omega \lambda v$ ）nennen，wiffer aud）feine Natur． $\mathfrak{U l f o}$ mit Şomer－

Moly mirb＇s yon ben Gdttern genannt．Den flerbliden Menfden
 bie（6sitter！！！
Sn ber neueren Magie，da dab Hypericon doer Gobanniz：Fraut eine fo grofe Rolle fielt，madte
 andere poflanzen follten ez feyn．

Dem Siyriz：尺raut eignete man nidt bloz über Die Rebendigen，fondern fogar úber bie $\mathfrak{Z o d t e n}$ magifde Wunderfidifte zu，befonderz mantifder $\mathfrak{U r t}$ ．Dié fiegt man aus folgender Stelle bei Pliniuz：Quaerat aliquis，quae sint mentiti veteres Magi，cum Adoles－ centibus nobis visus Apion Grammaticae artis，pro－ diderit Cynocephaliam herbam，quae in Aegypto vocaretur Osyrites，divinam，et contra omnia veneficia；sed si tota erueretur，statim eum，

[^7]qui eruisset, mori:*) seque evocasse Umbras ad percontandum Homerum, quanam patria; quibusque parentibus genitus esset etc. Diefelbe Praft, bie Seelen aus bem bunflen Sdjattenreid ju $\mathfrak{R e d}$ und $\mathfrak{A n t w o r t ~ a u f ~ D e n ~ l i d f t e n ~ f e f t e n ~} \mathfrak{F o d e n}$ Der Erbe zurúć fu giebn, nabm man nod bei mebreren Rrautern an. Dioscor. L. IHI. C. XV. und XXXVII. vergl. Floerkii Comment. "de Conjur. Spiritum p: 351. So fonnte Denn bei foldem alten allgemeinen Welt sunb Seitaberglauben, fpaterbin in kiner ©djule, melde die Zbeurgie eine Stufe bóber fegte, alz Die' Pbilofopbie,
*) $\mathfrak{I f}$, midate man bier austufen, ber aberglaube bent aud unverganglid, wie Die Wabrbeit? Hno gety im Reid Der Geis fer der undernullftige Gedante fo menig verloren, gle ber yernúnftige? Ganz Derfelbe \{berglaube berrith nod jest in $\mathfrak{B e t r e f f}$ mebrever תráuter, Demin unfere geganditigen Қesens

 betannt, dá cine ferau ein ganjes $\mathfrak{J}$ abr bindurch in Robesaugk zubradte, weil fie, id weif nidt welde Pflanje, in Det
 Cigenbándig batte fie folde nur riugs umgraben, und dama vorfdriftsmáfig burch - einen fatwarien Syund aubsieben tafen. 2ls das $\mathfrak{Z} b j e r$ jufalligerweife in demfelben Sabr crepirte; Da erwartete fie taglid) ibr les̨tes ©tưndletn, Die Mugft gat fie aber body sidyt, wie mauchen anderen sboren und mauche andere Ebofrin Det Mrt getobtet. Sa, ja, es if moglid; das reben wir bieraus, Dá fid Sabrbunderte bindurch bei allen $\mathfrak{B g e l t a n}$; Derungen, Culturfufin und Abredfictungen von sidit und Jius fernís berfelbe $\mathfrak{H n f i n n}$ erbalten tann, und der Bernunft; Def Erfabrang, Dem ভpott miderfelin, umb egeglaubt und anges wendet merben yon einem (befdededt ju dem anderen! - um fich bievon ju uiberjeugen, bergleide man nur mit obigem ferens றiưtterdell aus dem aufgeflárten neunjebnten Sabrbunbert $\mathfrak{A c l i a n}$ in Der vorbin angefuibrten @telle IV. 27., To mie Tofephus de Bell. judaic. VII. 35., wo die námlide शarrbeit
 einen Syund múfe aubsiegen lafer $2 c$., wie mir fogleid ime folgenden XXII. S. fiben merden:
felbf ein Denter mie sproclus in ber in vorber gebens ben Paragrapben bezeidneten Stelle mit ernfter Miene Dinge fagen, bie wir jest nidt obne Raden lefen tonnen: «Bizmeilen, fagt er bort, ift Ein Praut, boer ©in Ctein zum gottliden (tbeurgifden) Werf (námlid ber ©eifter = Foderung deer ber Befdmórung) binlånglid, fo ift zum Beippiel ein $\mathfrak{5}$ ageborn, eine $\mathfrak{D i f t e l f t a u b e ~} 2$.
 Dodmone fḑon tauglid, um denfelben aber feft zu baf





So viel muften mir Gier fowobl in biefem, als in pem vorfer gebenden Daragrapben aus ber alten welt bemerfen, um bie Gade in ifrem Uriprung und nad ifrem 3ufammenbang mit ber neueren Magie biftorifd ou veranjdauliden. Da bie neuere Magie bierin gar nidtes $2 u$ gegereidneteß bat, - benn baÉ in ber alfen Welt jener, in ber neuen biefer Moflanze vorzugbrweife die Doer bie magifden Rrafte zugefdrieben merben, madt im Wbepen Der Cade gar feinen Unterfdied! - fo tónen wir it $\mathfrak{A n j e f u n g}$ ibrer um fo türger feyn. Ęß. if nidt cinmal nótbig, einzelne Srduter zu nennen, mirellid ces madre audi unmóglid, weit im jedszefnten und fiebens zegnten $\mathfrak{Y a b r b u n b e r t ~ f a f t ~ a l l e n ~ \mathfrak { P f l a n z e n ~ u n d ~ R r a ́ u t e r n ~ }}$ olne $\mathfrak{Z}$ usnabme Zauber : Sidafte angedidtet murben, balo in Der $\mathfrak{Z b e u r g i e , ~ u m ~ b i e ~ © s e i f t e r ~} \mathfrak{a u f z u r e i g ̧ e n ~ u n d ' a n z u s ~}$ zieben, bald in ber gemeinen Magie, um die æeufel zu
yertreiben, ober zauberifde Rrantbeiten zu beilen, moobon auş bem Seitpunct mebrere Rráuter aud ifre Namen fübren, zum Beifpiel $\mathfrak{X e u f e l z a b b i f , ~ \mathfrak { T e u f e l z f i n g e r , ~ }}$

 und. Teufelzarefen jener $\mathfrak{J a b r b u n b e r t e ~ f e h e n ~ f a n n . ~ W i a l l ~}$ man alle bie perfdiedenen zauberifden Sratuter beifammen Fennen lernen, folefe man nur ©oded, ber unferen Sefern auzz bem britten $\mathfrak{z b e i l}$ Der $\mathfrak{3}$ auber ; Bibliotbet bereitą binlanglid befannt ift, ober bie beilfame Dreds $\mathfrak{A p o t h e f}$ dez Doctor paulini, die fie ebenfallz
 2lud bei $\mathfrak{W i e r}$ fommen die meiften Davon mit allerband oft treffenden Bemerfungen Darúber vor, um von Pas


 tibus Herbarum, Lapidum etc., Das 1615 in Duod. zu Frantfurt a. פִ. erfdienen ift, und bas sit, weil ez ben ganjen 彐berglauben jener Seit ver, gegenvartigt, yorzugâmeife nod cinmal ber zweiten $\mathfrak{A b t h e i l u n g ~ b e r ~ 3 . ~} \mathfrak{F}$. einzuberleiben gedenfen, was ez̉ folon feiner grogen Seftenfeit wegen verbient. Lange yor Diefem lateinifd gefdriebenem Bud war f(d)on ein andereş dibnlides Buch úber biefelbe Materie in deuts fめer Sprade alz $\mathfrak{B o l f ̈ ́ b u c h ~ i m ~} \mathfrak{B a t e r l a n d}$ verbreitet und viel gelejen, voll ber feltiamften ungebeuerlidften Dinge, alle mit Dem grógten Črnf, obne ferne $\mathfrak{A}$ nmands lung von 3 weifel borgetragen, uno auch unter $\mathfrak{A l b e r t}^{\prime}$ 'z Namen, worüber man ©sórrez in den Deutfden Yoless búdern nadieben tann. Wiobl waren Dab, wic ©obrres
bemerlt, naive glüdlide Seiten, ba man fidy einbilbete, menn man einer ungetreuen $\mathfrak{F r a u}$ bie oder Die $\mathfrak{p f l a n j e}$ unter daz̧ Bett lege, fo - falle fie zum Bette berauz, oder wenn man ibr im Sdlafe den und den Stein, ober
 wab fie ifr Mann frage. Sn neueren oder ridftiger in páteren Beiten ift bas Buđ mebrmalz überarbeitet mors Den, man bat gar zu auffallende, oder anftójige Sndien wéggelaßen, um ez dem $\mathfrak{B o l f}$ unbedenflid, wie man mennte, in bie Sainde geben zu tónnen. Diefe थbfidt war gut, ex ift in feiner jekgigen (seftalt nun áber ein
 und fiftet, Da ezz nod immer auf dem Rande gelefen wirb, bei feiner jestigen $\mathfrak{B e f d a f f e n b e i t ~ v i e l l e i d t ~ m e b r ~ U e b e l e z ~}$ alż zuvor, Da ezz mit wenigen $\mathfrak{U}$ uğnabmen gemí̂ unjeren jedigen gemeinen Mann, felbft auf der nieorigften Sulturs ffufe laden maden wúroe, anffatt dañ er nun bei bem ernften moderniiirten Ton, ber darin berrfat, nid)t redt wélís, waze er darauž maden foll, indé dod nod immer thóridtez $\mathfrak{Z e u g}$ genug Darin zurúá geblieben ift: Die erfte neue Benrbeitung dez alten $\mathfrak{B o l f z b u c b e z , ~ D i e ~ i d ~}$ wenigftens fenne uno befige, ift die folgende:

Der auz feiner $\mathfrak{A}$ fá fid mieder fán pers júngende phonix, oder gang newer Albertus Magnus, mit feinen curieufen Sdriften, foroobl rare vno unbefannte ©ebeimnuffe Der Matur, alz aud vom Erjeugung berer $\mathfrak{R e n f d e n , ~ e r f p r i f l i d e r ~ F o r t p f l a n f a n n g ~}$ Derer Gamilien, wie aud andere fúrtrefflide ভaden, bag̉ Frauenjimmet betreffend, vorftellend. ひUlen Denen, fo fid in Dergleiden Materie gegiemendermaffen zu vers balten fuden, zum $\mathfrak{N u k ̧ e n ~ v n o ~ U n t e r r i d t ~ m o b l m e y n e n o ~}$
mitgetbeilet von Casparo Nigrino. Suleģt if ber §ebammen Satedizmuf bengefúget. Samburg, bey Job. Georg. Sermeffen, 1720. (8. 432 ©. ofne bie $\mathfrak{B o r r e d e}$, weldje feine Seitenzablen bat.)

So viel von den magiidjen Wflanzen und ßráus tern! Wir gebn num fort

## XXII.

$\mathfrak{B o n b e r}$ theurglfden $\mathfrak{R a g i e}$.
(Vincula aus der elementarif(den 2Belt.)
3u- Den magifden ober theurgifdien $\mathfrak{B u r z e l n}$ Daffelbe waz wir in den beiden vorber gehenden Parao graphen über bap. Princip Der Bindungzs oder $\mathfrak{\varkappa b s}$ flofung : Rrafte, DDer mit anderen Worten Der Syms patbie und $\mathfrak{U n}$ nipathie der $\mathfrak{Z b i e r s}$ und $\mathfrak{P l}$ fant zenweltmit:Der ©eifferwelt nad) Den Bebauptungen Der theurgifden Magie gefagt baben - Daffelbe gilt aud von den $\mathscr{S}^{2}$ urzeln, nur daÉ Paracelfuz einmal Dabei bie Bemertung madt, wie die pflanzen und Rráter, alz nad den ©effirnen ftrebend und yon ifnen befdienen, mebr ben guten, fo feyen bie $\mathfrak{W}$ urzefn, alz unterirbifd und Der unmittelbaren (wefenbaften, fagt er) Berúbrung mit bem elementarifden ※etber entzogen, mebr den bófen Seiftern, Unbolden und (Gefpenftern in ibren ßiraften und Wirfungen befreundet.

Niemand mird bier eine $\mathfrak{B e}$ 价reibung ober nabere Cbarafterifirung yon allen, ober aud nur Den vorzúgs lidjfen Wurzeln erwarten, welde in ber theurgifden Wagis, alz zu irgend cinem 3weffic dieneno, vorfommen. Sie find zum $\mathfrak{Z b e c i l}$ fdon in Den $\mathfrak{A b t}$. II. Der 3. $\mathfrak{B}$.
abgebructen, ober merben nod in ben nodfabzubrudenben $\mathfrak{A c t e n f l u ́ d e n ~ b e g e i d n e t ~ w e r b e n , ~ a u d ~ f a n n ~ m a n ~ f i e ~}$ auв $\mathfrak{B a p t}$. Porta'z natürlider Magie, aus ฒier, ©Codel, ber Drefsedpotbefe, ben alten Pirduters und $\mathfrak{J i g}$ gers $\mathfrak{B}$ údern (aus einem der leģteren wers ben wir vielleidtt now in diefem ఇheil der 3auber, Biblios thef munderlide Dinge mittbeilen) fennen lernen.
 find des $\mathfrak{F}$ ofephus jeine, welde wir bereitż fennen, Die Spring:Wargel, und bie Mandragora. Sier Daß̉ Widtigfte von Den Dreien! 一
 Banner ein Stúdden in einem magifden $\Re i n g$, roomit. or ben §euten bie \{reufel aus bem §opf, Şerz, Magen, Doer wo fie fonft faßen, berauz zog, und zwar Durd Die Nafe, benn an diefe bielt ber ©dimarzs §ünfler feinen ©alomonijden Ring, wenn er feine $\mathfrak{W}$ undercuren verridtete. Wo diefe $\mathfrak{W}$. middzt, wie fie gegraben werben muf, ibre Cigenfdafs
 fdiditidnreiber. Die cine Stelle von ber Wurzel ift bereits im IIten §beil $\mathfrak{A b t b}$. V. Der $2 . \mathfrak{B}$. úberfegt mitgetbeilt, und bei Belegenbeit der júdijden Dímonologie werben wir eigendz nod einmal (mie yon Whifo'z, fo) bon Jojephuz's Damonologie, und dann zugleid aud von Diefer feither 3 auber: Wurzel banbeln múfien, bess reegen wollen wir bier weiter nidtz bavon fagen. $\mathfrak{D a}$ mande Refer jedod bielleidt aud Die andere -Stelle gern $\mathfrak{u} b e r f e g t$ lefen, worin er ber Wurjel gedenft, for mag fie bier vorláufg fiegn. Sie fteft de Bello jud. L. VII. C. 25. und lautet alfo: Diffe Stadt (eş if von ber
©tabt Maddruz bie Rebe, beren Belagerung er bes farreibt) diefe Stadt bat gegen Norden ein geviflez $\mathfrak{z b a l}$, $\mathfrak{B a a r a z}$ genannt, in weldem eine $\mathfrak{W}$ (Surzel gleiddeb Namenz wddft, von farbe geflammt, und die jebezzo mal gegen edbend einen © lanz yon fid gibt. Nadbert fid ibr Yemand, folaft fie fid nidt leigt aürieifien, fons Dern weidt immer zurúat und gát feinen Stand, biz̧ man ben Urin, doer etroas von ber monatlidien Seit einer Frauenşperfon Darauf bringt. ひber wer foldhe alsbenn berúbrt, ber mufauf ber Stelle fter,
 yon einer bergleiden $\mathfrak{B u r g e l}$ in Der Sand bitte. Sie fann indeé auf folgende Weife obne ©efabr auzzs gerifien merben. Man umgraft fie (obne fie zu berübren) ringB̄um, Dergeftalt, DaẼ nur nod einige Fitcerden Dabon in Der Erbe ftecten bleiben, Dann bindet man einen 5 und mit einem Faden daran, und geht feiner Wege. Der Sund will folgen, und zielt fie ganz gemaddlidf aus Der Grben. Ex ftirbt aber fofort auf ber Stelle, alb wate ez fúr Den, der ibnan bie Wurzel angebunden bat *), und num fann die Wurgel obne lebengigfabr yon Sedem zur Sjand genoms: men werben 2 . Sbre Rrafte find bewunderns̉múrbig. Die fogenannten Dimonia, weldee ©eifter (verftorbener)

[^8]bsjer Menfden find, bie bie Seute angreifen, und dies jenigen, denen nidt bald gebolfen wirb, um's \&eben bringen, yermag man augenblidelid mit diefer $\mathfrak{B u r} \mathrm{g}_{\mathrm{g}} \mathrm{l}$ augzutreiben, wenn man fie ibnen nur unter die Nafe bált." Und num fofort zur -

Gpring=wurzel!!!
Der Springs解zel gebenfen wir; nadbem im vorber gebenden S . gelegentlid ibr Name einmal genannt morden, bier zum erfiten Mal in ber 3auber=Siblios thet, und unfere £efer búrfen nur immer wieber ein
 genug in feiner $\mathfrak{A l t}$ ift. WSir theilen ed ibnen aues einem Bude mit, morin man fo mag gerade nidt erwartet, und Deffen fie fid obne 3 wecifel auz frúberen 3eiten mit $\mathfrak{Y e r}$ : gnúgen erinnern, aus - Mufâuzz zu ibrer Seit ftart geo
 Deutiden, no eş $\mathfrak{I b}$. V. S. 160-246 in ber $\mathfrak{l}$ egende: Deter Blod, Der ©abrfod zu Rothenburg, vors fommt. Die erzablung von der ©pring=Wurzel aber ift nidts meniger, alz eine bon $\mathfrak{M u}$ fáus erdidtete Madre, fondern bic Sadje verfalt fial alfo damit *), und diefer $\mathfrak{A}$ berglaube berrfdt nod jeggt allgemein bei den Geiffer: Bannern, Sdakgradbern uno gemeinen §euten, weldee fid mit bergleiden Dingen befafen. Die famófe $\mathfrak{W}$ Burzel beikg zu gleider 3eit mideripredenve Rrafte bie Geifter verjagt fie; unర゙ alle Thore und ©dlôper fprengt fie auf. Gern gåbe id Den Sefern einen furgen

[^9] bang beẑ Ganzen mit Der ©pring= WBurzel, oder vielmegr Der Spring: Wourzel mit Dem Ganzen überében zu lâen, momit id gemí́s $\mathfrak{B i e l e n}$ zugleid Dą $\mathfrak{B e r g n u ̈ g e n ~ e i n e r ~}$ angenebmen 凡ưa̛erinnerung madte. Uber ber शaum verbietet'z bier unbedingt. 彐llfo nur baz Folgende, wab fid) unmittelbar auf die Spring= $\mathfrak{F}$ urzel bejieft.

Ein alter ভdafer erzaflte beim Wirth zum gotonen £amm in Rothenburg, Daß er mit Silfe Der Spring: Wurzel alle Riegel, $\mathfrak{Z b o r e}$ und $\mathfrak{Z b u} r e n$ zur ©dags
 eróffnen tónne, ber Sduazmeifter Diefez Rónigz (aud
 beim Sduaafbuten mit ben wunberbaren Eigenfdaften diefer $\mathfrak{F}$ Surgel befannt gemadbt Daß fie die Beifter verjage, und affe ভdlóger ófine.

Uno warum, fragte lackend ber Wirtb zum golonen Samm, warum baft bu Did Denn nidt vermittelft diefer $\mathfrak{W}$ Surzel in ben $\mathfrak{B e f i g}$ der unermeflidifen Sdakge bes $\mathfrak{B r}$ uftorix gefegt? DDer bift bu wirllid in bem Berg gewefen, und ift ber ©eift vielleidt an bir zum \&úgner gemorben?

Mit Nidten! àntwortete Der efrlide © Sdafer, id fann den Geift nidt \&uggen frafen, benn idh babe nie einen Sdritt Darum getban, baz̨ Erab pes̀ Rónigz $\mathfrak{B r u f t o r i x}$ zu fuden, meil mid fein Menfa jemalz bat beridten tónen, wie die Spring=: Wurzel zu er: langen ftebe, wo fie madife, und auf melden Tag und $z^{3}$ melder Stunbe fie múffe gegraben werben, ob id gleid) manden watefen Weidmann darum befraget babe. Sbne dief gutcz aber genau zu mifien, fann man ibrer nidit babhaft merden.

Cin bejabrter Siitt，Nadbar $\mathfrak{B l a z}$ ，ertob bier feine Stimme und fprad）：S！Sammer und ©dabe， $\mathfrak{B a t e r}$ Wartin， $\mathfrak{D a \tilde { B }}$ beine Seimlidfeit mit bir veraltet if！Şitteft bu vor vierzig Эabren auggebeidtet，bie Spring＝：NGurgel follte bir mabrbaftig nidt gefeblt baben． Und ob bu fam den Brofen nunmelyro nidt mefr bes fteigen wirft，fo will id Dod turgmeil balber Dir anzeigen， mie biefe Wirgel zu erlangen ift． $\mathfrak{U m}$ leideteften Durd Şilfe einezs Sdmarzfpedtz．Merfe，wo Derfelbe int $\mathfrak{F r u ̈ b l i n g ~ i n ~ e i n e n ~} \mathfrak{B a u m}$ niftet． $\mathfrak{F}$ enn nun bie $\mathfrak{B r u t z e i t}$ sorbei ift，und der $\mathfrak{B o g e l}$ auzfliegt，Nabrung zu fuden： fo treib einen barten פuaft（Reil）in bie פeffnung bes． 2luêflugz．©telle did binter bem Baum auf bie ミauer， biz ber $\mathfrak{B o g e l}$ zurủd fommt zur Futterzeit．Nimmt er wabr，DaE daz $\mathfrak{R e f t}$ verfpủndet ift；fo wirb er mit angits lidem Gefdrei um ben Baum fdmirren，und peinen $\mathfrak{F l u g}$ plóglid gegen Sonnenuntergang nebmen．Alzbenn fey bebadt，einen rotben 偱arladenen Mantel aufzutreiben，
 fidtig unter bem Rleibe，uns barre beim Baume einen oder aud zwei Kage lang，biz der Sdwarzfipedt wieber zu Nefte fliegt，mit ber Spring：Wurzel im Sanabel． Sobald er Damit den plfropfen berübrt，wird diefer wie ein Rorf auz einer gáfrenden flafde mit groper ©femalt
 Mantel ober bas rotbe $\mathfrak{z u d}$ unter ben Baum，fo meynt Der Spedt，eż fey Eeuer，erfdriact bavor，und lápt Die Spring：Wsurgel aus bem Sdnabel fallen．Einige zúnden aud unter bem Baum wirllid ein lleines Feuer an，und freuen bie Bláthe vom Rraut Spidens． ardi（Ravendel）barauf．ふiber biemit ift es ein miflideb

Ding, benn wenn Die Flamme nidt rafíd genug gerabe
 im $\mathfrak{N e f}$ mit Der Wurgel berübrt, fo entfliegt Derfelbe, und tragt bie Spring: WSurzel mit fiab bavon. Jaft bu nun die W̧urzel in beiner ©Jemalt, fo unterlás nidit, jeben $\mathfrak{K a g}$ ein Stútdicn. Rreuzborngolz babei zu binben. Denn mofern bu fie frei aus̀ ber Şand legen mollteft; fo


Wabrend biefer Gefprdde batte binter Dem Sfen ein 3edgaft, Meifer Peter Blod, ein verarmter Bürger und ©artod Der Stabt Rotbenburg, immer fille zus gebort. Diefer fland unter den Wantoffeln feiner 乌aubs efore, Namens $\mathfrak{F l f e}$, und diente ifr bei bem tleinen Meblyandel, ben fie trieb, zum Efel. Uld er fie bei, ratbete, ging in ber ganjen Stadt ber Rnittelberz̄ berum:

Bolfrectits Slfe, Niemanid mill fe,
Die bofe Sautre;
$\mathfrak{D a}$ fam ber Sod, §peter ßlod,
und nabm fie bodt.
$\mathfrak{F o n}$ allen feinen æinbern blieb ibm nur ©ine $\mathfrak{Z o d t e r ,}$ mit Namen Lucinde, beim £eben. (So febr wir abs fürzen, fo múfien wir \&ucindden dod nennen, weil e8 Durd bie Spring: Wurjel fein Glúa madt.) Diefem $\mathfrak{B l o d f}$ fiel Dą auf, was er jegt gefort batte, und er entwarf von bem gugenblita an ben golan, fid ber ©pring:Wurzel zu bemeiftern, und fegte ben Ents wurf baju (dxriftlid auf. Sein Şauzbrade úberrafdte

[^10]ign babei. Er gab vor, er batte fein Teftament aufges fegt. Wie? Du Sdlemmer! bu baft Şaab uno ©utb Durdgebrad)t, und willf ein Teftament maden? Da mu® id) aud erft meinen Willen Dazu geben und dabei fenn! Wab baft bu benn nod zu vererben? Der Mann verfegte: Wrinen \&eib, meine Seele, mein Weib und mein Pind. Sie brad berauş: ©i, da mus id aud brum soifen! Wen baft ou jum Erben eingefegt? Er fagte: Den Simmel, Die Erbe, Daß Riebfrauentlofter, und Die Sfolle. Die Regata find: Meinen Reib der ©rbe, meine Grele bem §inmel, mein Rind Dem Rlofter, und mein Weib der §ollle. §nbés fuble er unermúbet bage Reft sines © © warzfpedt Spione entbectte endlid eincz, und wer war frober, als Peter Blod. Er borgte einen fdjarladenen PRantel yom Sdarfridter, fand daz Neft, verppúndete foldjes,
 Surz er gelangte glúưflid zuin $\mathfrak{B r}$ 依 ber crmúnidten Spring: Wurgel. Bebor er aber bamit nad ber ©daag fammer beb Ronigz Bruftorix abreifete, probitte er biefelbe an einem ©drante feiner $\mathfrak{F r a u}$, beffen fieben Sdlóger fiad algbalo aufthaten, und worauş er benn Das Darin vorrdthig gefundene Gelo ofne fonderlidje ©es
 in zwei = Drei yerioden! Die Bergs©eifter fónnen Der Gewalt ber $\mathfrak{F B u r g e l}$ nidt widerftegn, fie fliegen, alle Khore; ©duliber uno Riegel ofinen fid und Peter Blod erbâtt, waz er fud)t.' Snien werliebt fid) Rucinoden in eiren galanten reifenden pialer. Diefen lernt ppeter Blod auf Der Fiadureife fu currid fennen, und gibt ibm cinen $\mathfrak{I g e c i l}$ bes Gelbes mit, um ibm damit bei
feiner Frau einen guten Empfang vorzubereiten. 3ulegt fommt er felbft mit unermeflidjen Sdidgen zurudad, weil aber tein ©luad auf Erben ganz yolltommen feyn barf, po bat er in ber freube die Springs色urzel in Brud, torix Sdakfammer liegen lafen, und lann nun bie Preife babin nidt zum zmeitenmale antreten, ba er biz zu
 Wurzel gelangen tonnte. Snzwifden batte er mit Ginem Wale fo viel mitgebradt, Daf jein Reidtbum unermefos lid war. \&ucinoden wird nun mit bem Maler copulirt, und baber Iommt bab Spridnwort zu Notbenburg, Daf man bort, wenn man einen als 'auggezeidnet reid preifen mill, fagt: Der iff foreid alz peter Blodz \&idam, oder, ber bat Peter Blodz Spring: Wurzel gefunden.:

Sier baben nun bie Sefer ber 3auber=: cinem ergeßliden Mabrajen 2llez beifammen, was id) ibnen, und dann gewié meniger luftig auş alten 3aubers
 meines̊ feligen bodgelegrten ©daferz̉, Dem id in Diefen tranzéndenten Wifenfdaften Wieleż verbanfe, (f. Dd, monomagie §h. I. S. 70., befonderż aud eine nambafte
 am beften fennen máfien, ba diefe Beftien audy den Sdaafen nadiftellent id jage, bier baben meine Refer
 quellen über bie Springsæßurgel nur immer bitte fagen tornen. Wan fiegt, fie fpielt zu zauberifdem Ges braud in ber $\mathfrak{P}$ flanzenswilt ungefabr die namlide Rolle, wie bie weiffe $\operatorname{Dtter}$ in ber Thierswelt.

©. 372. ber 3. B., cinmal eigenbs bon ber ©pring. $^{\text {© }}$ Wisurzel zu banbelif, entlediget baben, woju fid frúber Feine faidtide Gelegengeit sarbot; muß fid Dodf nod Cins bemerten, raab in obiger Ergdflung nidt yor, fommt, und was id) meinem Sdafer verbanfe; Der aud Geifter bannen uno in frudts ©aden, wenn man fie igm Daju gab, weg tragen fonnte. Wenn man Geifter ober Gefpenfter bannen will, fo ift Die Springs Wurzel Dazu bas notbmendigft Stada. Die Gexifter baben eine folde Furdt Davor, Daf man fie Damit biz zur $\mathfrak{B e r}$ meiflung angitigen, und redt budjs fithlid) - in cinen Saditreiben fann. Sat man. fie mit Silfe ber Wurzel einmal im Sad ober Manzen, fo tragt man fie darin an abgelegene Srte, wo fie Die sebenden weiter nidt beunrubigen tonnen. Gs if $\mathfrak{A l l e s}$ ganz natúrlid. Die Spring:Wurzel balt Die ©jeiffer
 fie aud nidt beraus. Und in ber Wúfte múnien fie aud) bleiben, weil man fie zubor befdnoirt. 'So fdaft man fie. aus Den Şaujern, ©tuben und $\mathfrak{B i e g}$ ftallen ! ! ! *)

WSo mosglid nod Widtigeres alz yon ber ©ptings Wurgel baben wir unferen Refern, bon Der Mandragora

[^11]
 man fie nenten will, zu fagen, weldee aus viefer $\mathfrak{F B u r g e l}$ werfertiget werben, Der man fimon in ber afteften $\mathfrak{B B e l t}$ fie fommt bereits im erften Budje Mifiib vor! :-allers: band befonbere Rrafte zufdrieb, wie fie betne felbft audy in Den §exenproceffen feit dem 15 ten. §durbundert: wiemol gemeiniglid uater anberen : Pamert, (bidfit matro:

 Dod baç Meiffe zu befiģen, waẻ feit sin Paat' bubbevt Sabren Darüber ift gefdrieben worben, úber biefen Spurct; Des थberglaubens vermag id) alfo etwad naefr, meniger Bollftandigez zu liefern. © $\mathcal{E}$ ift aber, wit fidy
incredibile dictu, und boct wabr und geisifis. Mir fitbit tifl mabrend meines $\mathfrak{P f a r t}=\mathfrak{A p t e s}$ cinmal eint $\mathfrak{J a l l}$ auvertsaut mots. Den, da - ein Gefpenf weggetragen werden follte.

 nod if fchon bie Rede you Dergleiden Beiteru, Die der $\mathfrak{F f}$. unbarmbersig genug if, auf - fabarfe Gteine metfen in: labert.
*) ©o glutdlid - sun freilid es sibt atterlei ©lůd. I®. borte einmal cinen Preuficion efieutenant zu riinen Sufaren, dic ibre Sandgriffe gerade det §ag. befonders recbt gemadit bat:ten, fagen: Sbr babt mid beuto gládid) gemadt! ( $\mathfrak{A d}$ ! Dadite idy welbmithig, wer to leid) gluítlid gemadit wefben Eann, wie glixdlid if beit, und bie.Erinnerung fegt: nadj Dreifig Jabren nod frifad vor meiner Geele Da:) Smmis. faben um wieber auf mein © ©luct ju fommen, die £iteratur iber Die grandragora befteht grobtentleils aus eigenen Differtationen, Qus. tleinen, uur swei s Drei §ogen farten alten Deutiden @driftr:

 barity, Dag idf faft alle bierber Gebofrige, in Eineur Banbe tue, fanmen gebunden, freilid) ou biemlid boijem preife ou Eaufen ©elegenbect fanb.

Zbeiles aufs gemifienbaftefte und alferborinditigfte bes obadten.)

Sob. ©eorg Reyßler (geb. 1689. $\dagger$ 1743. vergl. $\mathfrak{W a d} \mathfrak{l e r}$ 'z Gefd. Der Rünfle und Wiffenfd. B. II. (S. 283.) Antiquitates selectae septentrionales et celticae. Sannover, 1720. Sier ftebt pag. 507. seq. in der exbyandlung de Mulieribus fatidicis unter anderen fdadgbaren biftorifden Nadmeifungen der Neujabrzs $\mathfrak{B r i e f}$ über Die ErDswannlein, Den bie Refer $\mathfrak{A b t b}$. V. finben. Rurse Betradtung ber Mans Dragora oder 彐lraunsæurgel, bez fabrensRrauts ncbft feinem Saamen und anbern fogenannten magifden Krautern yon einem Membrodes Collegii Curiosorum. ©osmópoli, 1703. Jalob $\mathfrak{z b o m a f i u s}$ (nidt zu berwedjfeln. mit bem berúbmten Befanipfer bes Şerenprocefies, © ©briftian Zyomafiue!) Dissert. de Mandragora et de Cingaris (3igeunern). Lips. 1690. Rurge Crgeblung Der $\mathscr{B}$ urgel Mandragorae, wie biefelbigen zu, graben wno zu drifliden शuk vnd ©̧ebraud geredt zu madjen fenno. Dhne Drudort, 1689.
 Minnlein zu verfertigen.) J. Sam. Schmidïi Commentatio epistolica de Alrunis Germanorum etc. Halae Magdeb. ${ }^{17} 39$. 95. S. 8. Dody genug und nur zum ©dluß nod bą̨ vorzüglidffe Bud) über bie Gadje: Gottfr. Christ. Rothii de Imagunculis Germanorum magicis, quas Alrunas vocant Commentatio historico-antiquaria. Helmstadii, ${ }_{7} 37$. Obei diefer Sdrift befindet fid jugleid cine genaue $\mathfrak{2 b}$ : biloung cines ExDsManndengi, nad) bem Exemplar,
bab ber berúbmte Serrmann yon ber Sarbt babon in feiner Bibliotbel befap.

Wir tommen num nad obiger ©laffification

## XXIII.

$\mathfrak{B o n}$ ber theurgifden Magie. (Vincula aus ber elementarifíden Reelt.)

3u ben magifden Steinen - Nud Diefen farrieb man, und aus denfelben Grủnden wie ben æhferen und Pflangen, in ber alten und neuen $\mathfrak{Z b e u r g i e}$ mannidfadee, mit Der ©eiferswelt correfpondirenbe vers borgene magifde Redfte zu, befonder $\begin{gathered}\text { jepod } \\ \text { attrace }\end{gathered}$ tiver $\mathfrak{U r t}$.

Sier nun zuerft cin Spart Worte yon ben berůbus teften Sauber, Steinen in ber alten Welt, welde man ald theurgifde Vincula gebraudte. Da muß bean vor थllen ber myftriofe Stein Mnizurim genanat werben,
 fo grofer Bepeutfamfeit erideint. Spellu's de Dae-
 Dem ber geiftrolle Mann ben ganzen ※berglauben feiner 3eit, und zwar ald im bódfiten ©rad felfft barin bes fangen, gleidjfam zur Sdau trágt, $\mathfrak{P}$ fellus jagt pag. 109. DaE Folgenbe von biefem W̧uber: ©tain, beffen, wie mir bier beildaufig nod. bemerfen, audy in ben fogerannten © falbaifaen Srafeln bereits nas mentlid gebadttif: Daemones circa terram volutantes natura sunt mendaces, utpote procul a divina cognitione remoti, ..et materia tenebricosa impleti. Quodsi ex his verum aliquem sermonem
audire cupias, aram appara, et sacrifica lapidem MNIZURIM. Habet enim hic lapis vim advocandi majorem Daemònem, qui occulta ratione materiali Genio applicatus, rerum inquisitarum veritatem insusurrat, quam ille porro homini interroganti profert. (FBeld
 Uno das yon einem fo gefdeiten Mann, Dem geiftreiden かorinzen= Erziefer und Sofmann פffellub! - Freilid Fommen in Dem námliden Bud nod tolfere Sadien bor!) Indicat autem nomen ipsum, quo in Provocatione utendam est, una cum lapidis sacrificatione etc. $\mathfrak{P}$ fellu z bat befanntlid aud sin eigenes $\mathfrak{B u d}$ de La'pidum virtutibus gefdrieben, (Tolosae, 1615. amb mebrm. ed. vergl. Samberger's zuberláfi. Nadur. $\mathfrak{z b}$. IV. S. 9. f.) in meldem er Des $\mathfrak{P n i z u r i m}$ unb feiner © ©eroalt úber Die Dadmonen gleidfalfz gebenft. $\mathfrak{B e r g l}$, Rirder Oedip. Aegypt. T. II. P. II. class. XI. c. III. p. 44x. und bauptadaflid) Bern. Caesius de Mineralibus, (Lugd. 1656.) wo man Lib. IV. P. VII. C. III. p. 247 . seq. Diefen und anbere Steine genannt finbet, beren man fidh um ber angebliden theurgifden und mantijaen Prafte wilfen, fo man in ibnen annabm, in ber alten Welt bei Geifter: unb æobten: Bes fdmorungen bediente.

Dergleiden $\mathfrak{3 a u b e r}$ : Steine, (rwenn wir fie unter ber Rategorie anfúbren dúrfen, ba spliniuz binzu feģt: et sunt multo plures magisque monstrificae, quibus barbari dedere nomina, confessi Lapides esse.) soaren aud ber थnanditiz und Synoditiz, yon Denen uas pliniue Lib. XXXVII. C. LXXIII. (nad)
 hydromantia *) dicunt evocari imagines Deorum: Synochitide umbras inferorum evocatas teneri. Wan fieft, beide wettecern an magifden und myfterisfen Rraften gleidjam mit einanber. Dod mefre bavon bei $\mathfrak{2 g r i p p a}$ occult. Philos. Lib. I. C. XXXVIII. pag.78., to wie bei ©aefius amt eben angef. Drt Num. XVII. und glórte lic.

Unglaublid beinab' if's, welder aberglaube mit faft alfen $\mathfrak{M r t e n}$ bon © belfteinen, namentlid Dem Diamant, ©ryftall, Parfuntel, ©magrago in Sinfidt ihrer magifden, theurgifden, mantijden eitraction 8 ; Prafte berlnupft wurbe. Man bat ben ganzen $\mathfrak{A}$ berglauben ber alten 3eit bierüber am beften beifammen im legten $\mathfrak{B u d}$ von Ylinius $\mathfrak{R a t u r g e ́ d i d d t e . ~ D a ~ i d ~ b i e f ~ B u d y ~ i n ~ B e o ~}$ ziefung auf diefe Materie jo eben ganz und Ginter einanber weg, bon Seuem aufmertfam burdgefefen babe, fo if es mir aufgefallen, baß fid plinius nirgendes im gangen Werf fo oft, fo wieberbolt und fo redft abfidttida gegen
*) Babrfagung aus bem Waffer, auf mannidfade \{rt, befonbers aus ben $\mathfrak{F e w e g u n g e n ~ b b e r ~ © d j w i u g u n g e n ~ b e r ~ § d a u m s ~}$ Werlen vom Getrainte auf ber Dberfiade und vorjugsweife am Rand Des © fromantic ober ※sabriagung aus einem mit ©piritus gefuilten flac) en ©efafle, motauf. fid) Siguren prafentiren. Diefer letes teren art ber 23abrfagung bat fiad in unferen wagen namentlid
 Paris!) bebient, uub bas geiftride Mabdea bat feine Gade fo gut gemadt und fidy folden Suf errootben, baf ju feiner Seit Gencrale und æarfadte yon Rapoleon bei ibr vorges fabren finb. Da nady bem Gyfem bed aberglaubens nur reine Sungfrauen, Dber fanwangere Jrauen ju biefer 2rt Wabragung tauglid) find, fo wird Demoifelle \&enormand obne Bweifel bas erfe feyn. Dema fie weiffagt, fo viel idy weif, nody inmest, und war auct wdorend des Congeffes ju aaden, uut if in Dem Mugenblid viefteiøt ju פecoua.

Die Vanitates Magorum, wie er fid ausborưdt, ertlart; als bier, ba er bodi im yorber ©efgenden ágnliden 2bers glauben yon ben §bieren und $\mathfrak{P f l a n z e n z u}$ beridten batte und wirtlid. beridtet. Rommt's vielleidt baber, bas ibm diefe 2 rt bes magifden थberglaubens bei ben Steinen auffallender und als weniger in mogliden natúrliden Beziebungen ber Dinge gegrúnbet erfdien, ald bei der Idier; und Wplanzen:Welt? Es if bier unmoglid, alle bie eingelnen Gtelien felbit angufúbren, id will fie baber nur begeidnen, wobei id zur Erleidterung Deŝ Nadjffens nad ben Seitenjablen in Der 3w. थusg. citiren will. 'T. V. p. 405. fangt er bamit an, dấ er fagt: Nunc Gemmarum confessa genera dicemus, a laudatissimis orsi. Nec vero id solum agemus, sed ad majorem utilitatem vitae obiter coarguetur Magorum infanda vanitas etc. Dann ift im Folgenden yon bem magifden ©ebraud doer Misbraud ber verfdiebenen © delfeine bei ifm bie शiede: fogleid pag. 405. pag. $418{ }^{*}$ ), pag. 423 **), pag. $424^{* * *}$ ), pag. $427^{* * * *}$ ), pag. 429 und 430.
*) §yacintb - Suterefant in parallele nit ber aftologifas

 religio narrata a Siderum cognatione. - Ob id Chaldaeis in caeremoniis habitae. -
**) Jaspis - wiaro vorjugspetife als anulet gebraudit totus Oriens pro Amuletis traditur gestare eam - gab cine


***) Tout comme chez nous! Mmulete gegen ફefareiutigen; wie's in Der Sexenperidoe genannt wurde, und alle Mrten yout Saubereien, audf gegen bas ©aufen und Die झoblerei gut $2 c$.

****) Diefe gance Ceite, D. b. C. XLVIII. XLIX. L. und LI. bier if alles ald Parallele und in Parallele mit ber ueureas
pag．435－436 u．f．w．थebnlide Beitråge zur alten und alteften ©efjaidte Des．magifden Uberglaubens nin Betreff bez Getinreidy, und namentlid Der fogenannten edien Staine，fommen zerftrẹt Durd＇z gangè WBert nod mebrere bor．
：Wir baben unjet §b，III．S．13．gedußertes Юora baben；in gegenwártigem शuffaß vorzugzaneife bei ber

[^12]neueren Magie feit $\mathfrak{P}$ pellus, $\mathfrak{A l b e r t}$ Magnuz x., Paracelfus, Agrippa, ©arban und Pomponazziz. zu verweilen, in diefem und den zunadfit vorber gebenden Maragrapben ganz und gar nidt vergefen. थber bie neuere Magie bat bei den elementarifden Bindungzs Silfen nidts $\mathfrak{B e f o n b e r e s , ~ u n d ~ b i e r ~ m u f t e n ~ m i r ~ n i d t ~}$

 indem wir fo den 3ufammenbang der neuen Sagie mit Den alten ※nnabmen veranfdaulidten, ein biforijdess
 bauptungen alz Dinge ober Facta erjdeinen, welde mit nidtz in ber Gefdidute bes menfar liden ©eifez zufammen bangen.
$\mathfrak{F}$ Są mir nun alleż aug ber neueren Magie bierber ©̧ebóriges zu fagen bátten - bon den magifden Steinen und Eoelfteinen, welde feit ppellus und Mbert $\mathfrak{M a g n i z ̌}$ und zum Zbeil Durd fie, eine vorzúglide $\mathfrak{F e s}$ Deutung zunddff it theurgifder und mantifder Sinfidit erbiclten; som ©ebraud ber verfdiedenen Ebelfteine in magifden Ringen, Siegelnund Spiegeln u. f. wo: mas wir bievon zu fagen batten, deffen ift fo viel, daf wir unz an diefem Srt $/ \mathfrak{g a r}$ nidt Darauf einlag̃en fónnen, Da fid von diefer Materic unmoglid auf ein Maar Seiten genügend bandeln lật. Wir múfien leiber unfere £efer auf ben folgenden $\mathfrak{z b c i l}$ verweifen und fie bitten, mit bem $\mathfrak{A l f f a}$ g von Den magifaen Ringen, der in bie fünfte $\mathfrak{2 b t b e i l u n g ~ j e n e s ̉ ~ z h e i l s ~ z u ~ f t e g e n ~ t o m m e n ~}$ foll, daş zu ergången, mas̉ bier fehlt. Dort mollén mir

erórtern, wab bier nod, wenn's ber शraun geffattete, gefagt merben tónnte.
alfo numnefro

## XXIV.

Bonder theargifden Magie.
(Vincula aus bet elementarifacu welt.)
3u ben mit magifden, ober tbeurgifden irdiften und $\mathfrak{S n f l u e n z e n ~ v e r f e b e n e n ~ M e t a l l e n ~ - ~ W a s ~ b e i m ~} \mathfrak{Z n f a n g}$ jedež Paragraphen úber daz Morincip ber Smmpatbie
 Rrdften ftelt, gebórt aud bieger. Daber bier weiter Pein Wort Davon, als daf beim magifden und theurgifden Gebraud ber veridiebenen Metalle megr beinabe nod alb bei irgend cinèm anberen Sbjelt ber elementarifden Welt, in ber neueren 3eit aftrologifde Zgorbeiten cingemijdt wurben. Ein Sauptwert, weldeed bierber gebort, ift bab folgende: Petri Arlensis Scudalupis Sympathia septem metallorum et septem selectorum Lapidum ad planetas. Parisiis, 1611.8. 2lud ©arban banbelt weitlduftig von ben magifarfoms
 $z^{u}$ ben planeten de rer. variet. L. XVI. C. 89. Opp. p. 307 seq., nidt minber $\mathfrak{A g r i p p a}$ occult. philos. L. II. C. 35., fo mie C. 58. (aud L. IV. a. m. Drt. bef. pag. 438.) wo er p. 31g. unter anderem von ben аив Metall verfertigten magifden Bildern, Ringen 2 . fagt: Illud autem scias, nihil operari Imagines ejusmodi, nisi vivificentur, ita quod ipsis aut natu-
ralis，aut coelestis，aut heroica，ut animastica，aut daemoniaca，vel angelica virtus insit aut adsistat．

Der ©゙ebraudj beş Erzes bei magifden，tbeurgijden unb，mantifden，fo mie überbaupt bei gottezoienfliden Berridftungen（in beiligen ©efásen，Spiegeln 2c．）if： ubrigens yon bem bidften Mttertbunt，mobei nidt blop bie Materie，fonbern sben jo jebr aud ber Sめall beffelben beadetet unb far bebeutfam，© © ofter und Dds monen afficirend getgalten murbe．Dief fiebt man mater anberen aub Mlactobiu8，ber an mebreren Drten bavon fprid）t．Saturnal：L．V．C．19．子．8．fagt er： Omnino ad rem divinam pleraque aenea adhiberi solita，multa indicio，sunt，et in his maxime sacris， quibus delinire aliquos，aut deyovere，aut denique exigere morbos volebant etc．－Die aus fiebens fadom Exz gegofene magifde © eifters（Slode bei ben neueren §beurgen ift aud betannt，und wird ald cin mefentlides errfordernif bei Eitationen betradtet，mobei fid＇z nid）foroobl yon bem Ers an fid，alz ibrem
 Denten，daß irgend etmaz aus ber Sinnenswelt auf rein geiftige $\mathfrak{N a t u r e n ~} \mathfrak{g} \mathbf{u}$ wirten bermógte，fo modate Dieß aufer bem Wort ber Sあall fern，infofern ber ©ebirs finn，（basi Sbr）bon allen Srganen ber reinfte，ebelfte； und geiftigfteif．

Materic und ©djall in opere magico bes פitalles waren für ©ీjtter und Dåmonen bald anziebend，und bald abfofend．Sierin fommen bie Jbeurgen im Seibentbum und bie neueren cbriftliden mit cinanber überein．Jưr Beibez̧ bier eine Belege！Zu® ber alten

Welf if bab: Dea adest in triviis ${ }^{*}$ ), vas aeneum quam primum pulsa befannt, (bier bat ber ভdall bes Wetallz eine attractive Wirfung!') und yon ber neuen, chriftlid modificirten $\mathfrak{E b c u r g i c}$ fagt $\mathfrak{P j e l l u b : ~ A e r i s ~}$ sono malos Genios seu Daemones depelli, atque hanc esse causam, quare in defectu lunae Aera moveantur, adeoque tinnitu isto aër lustrabatur, et a malis Geniis purgabatur. Sicut etiam in Sacris magicis ad praesentiam lanae aes pulsabatur etc. -
$\mathfrak{S m}$ Mittelalter maro bie magifde $\mathfrak{B e b e u t f a m b e i t ~}$ Des Ergez zum Thbeil auf bie chriftiden ©lodien und ibren ©ebraua übergetragen.

Nun wadre bier unter ber Rategoric von Metallen nod zu bandeln - von magifden Ringen, namentlid won Den biftorifa po berúbmen ※brafaxa Ringen mefrerer gnoftijder Warteien, bauptadalid Der Batens tianer, yon magifder Spiegeln, von magifden Sies geln, Wetidaften, Bildern, von थmuleten, von $\mathfrak{K a l i z m a n e n ~} \mathfrak{u}$.f.f. ${ }^{* *}$ ) Der Renner begreift,

 in ber Serenperido and in- delt Serenproceffen fo oft vortommt, on Die §eufels $\mathfrak{Z}$ anne gemeiniglid auf bergleidern झegen fatt fanden. Nod jeģt fürciten Mande bon unferen Eandleuten Die Sreussorge, wiffen allerlei Gefpenfer:albernbeiten Davon ju erjáblen und aennen fie - Serenswege.
**) Sis diefe Gtunde if ber Gebraud ber $\mathfrak{A m u l e t c}$ und $\mathfrak{E}$ alis, mane im ßorgentand nod allgemein, das ほertrauen auf ibre
 $\mathfrak{2 r a b e r}$ ein in Leber cingenebetes $\mathfrak{A m u l e t}$, Doer cinen in ©ilber. gefaften Etein bei fida lyabe, befonders aber das frauentimmer golone ©dlangen in ben Sgaten doer mififen ben $\mathfrak{B r i s}$ fen trage; cin §alisman, dem die wirfung von ibm ;uges他riebett werde, Die æaunsperponet b:rlieft ju machera. Wes fareibung yon arabien S. 65. ञergl. Midaclis
 fegt den ibm nad bem plan ber 3auberspiblidtbet vergónnten Raum ausfŭll. 2mulete, æalismane, (fie wurben und werben übrigens nidt alleiz aus $\mathfrak{R e t a l l}$ verfertigt) Ringe, Spiegel, Siegel, Bilber finb für die Renntnif und Gefdidide ber Magie fo midtige Cegenfánbe, und ess ift biebei auş alter und neuer 及3fit fo Sielez und $\mathfrak{B i e f e r l e i}$ zu bemerfen, baf notbwendig in befonderen ${ }^{2}$ uffagen babon muÉ gebanbelt merben. Bon Den Ringen foll'z, wie wir im borber gebenden Paras grapben bercits angelundigt baben, im folgenden fünfs ten $\mathfrak{Z b e i l}$ geideben, von ben $\mathfrak{M}$ muleten und $\mathfrak{X a l i b e}$
 nod in Seziefung auf's ©fange freben. Nad Paras


#### Abstract

arabifot ©bref. ©. 51. - Die beiben bierber geforigen Saupto fariftell aus ber álteren Qiteratur uber Die Materie find Die yon $\mathfrak{G a f f a r e l l i}$ und arpe, woson befonders die erfere febe rat if. Seide befike idf relbft. Aber die folgenden, mir an ben angefundigten aufiaken zaat nidt unentbebrlidjen, abet  bis jefft audi) nodi niat gelingen wollen, ibrer babbaft tu wers Dent Costa Ben-Lucae: De ligaturis physicis bon Albin. Villanovano in's lateinifofe uberfegt. Isral. Hiebner:Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum. Jo. Chiffletius: Comment. in Macarii Abraxas. Endicd Des eben ges nannten Alb. Villanovensis Magia astrologica. Sollter Búderfreunde Das eine, doer Das andere von diefen Búdern befiken, und mir daffelte auf furje Seit leiben, ober um billis gen Yreis Eauflict uberlaffen toollen, fo gefddbe mir ein Ges falleit. 2us diefer utracte babe id foldje bier in Diefer Note genamt. 刃adifarift. Eben bemerte id, "dás idf noch eins  babe, námlidy Das folgende: Veterum Sophorumsigilla et imagines magicae, seu sculpturae lapidum aut gemmarum ex nomine Tetragrammaton cum signatura Planetarum autoribus Zoroastre, Hermete, Salomone, Raphaële, Chaële, Thelete etc., ex Jo. Trithemii.Manuscriptis erutae. Parisiis, 1612. -


celfus erbalten alle diffe Dinge, Finge, Bilber sc. ibre Srafte bauptáablid, Durdi Die, gleidfam binein ges zogene Ymaginationdes Prenfaen; nad 2lgrippa, Carban 2c. vim recipiunt a corporibus coelestibus; mad © (faffarelli, gignatelli 2 e. (Cons. LI. p. 169. LII. p. 180.) ejusmodi res Sympathiam habent cum rebus nomnullis vel inferioribus, vel superioribus, Astris nempe vel Aspectibus etc. Ju dbnliden Ertldrungen batte man in der alten $\mathfrak{B e l t}$ fdon feine 3 ufludt genomuren. Die Neu=Platonifer trifben Die Wbantafieen bierüber mit ※nwenbung auf Die Weibe der © diter: Bilder, am weiteften. Namento lid Paracelfuę fagt nidtze Neues, wenn man Pors
 und damit in parallele bringt.

Und jo tommen wir benn endlid) zu ben legten Bins Dungssfilfen aus der elementarifden Welt, zu ben magifdotbeurgifden

## XXV.

Bondet theurgifden Magie.
(Vincula aus ber elementarifden 2 Belt .)
Fiuderungen, Bidern, Salben, sidtern. Witr wollen in grorångtefter Rürge bier nur baş notbwens Digfte berúbren, ba aud) diefe Gegenftande nod einzela bearbeitet werben múffen.

Das $\mathfrak{R a} \mathfrak{a} u$ dern war in ber alten Welt yon vielfader Bedeutung und Wirffamfeit. Wf. CXLI. 2. Ezed.
 Ruxuß ift, ffellte die alte $\mathfrak{W c l t}$ unter ganz andere Gefidtts
puncte. Rein beiliger Bebraud, fein Opfer 2e. fanb obne Dafielbe fatt. Unter Den 民lexandrinern fegt Porn
 Davon, und betradtet es auz̧ feinen ver\{dięenen $\mathfrak{Y n}$ fluens
 funliden Welt. Wan erlannte bei ben magifden Ceres munien, wie in ber $\mathfrak{B o r w e l t}$ bei ben Wiyfteriens $\mathcal{F e}$ ers, lidjleiten, etwaz Mufterió fes barin. Dã man alfo aud) in actu theurgico, ober bel ben eigentliden © $\mathfrak{C l}$ ifters Foderungen forobl in der alten als neuen Magie bayon werbe Befraud gemadt baben, lann man bemnad jaon zum Эorauz̧ erwarten.

थgtippa de occ. Ph. bandelt L. I. C. XLIII. und XLIV. weitlauftig und im Eingetnen (er nennt und bes fareibt einzelne $\mathfrak{B e f t a n d t b e i l e ~ b e r ~ b e r i d i e d e n e n ~}$ R\&uderungen) vom $\mathfrak{R} \mathfrak{a} \mathfrak{u d e r n}$ nad jeiner magifas tbeurgijden Rraft unb Bebeutung. Quantum, fagt er unter anberem, quantum Suffumigationes in aëre possint, nemo miretur, qui sentiat cum Porphyrio certis quibusdam vaporibus a propriis Suffumigationibus exhalantibus, aëreos Daemones statim allici et insinuari etc. 1. c. pag. 87. Sic inquiunt, si ex coriandro et apio seu hyoscyano cum cicuta Fumigium fiat, Daemones statim congregari etc. Idcirco Imaginibus et Annulis et similibus Magiae instrumentis et thesauris absconditis Suffumigationes certae adhibentur, quas haud parum conferre Porphyrius (abermalz Porpbyr! Nur fáabe, baf der nidt alz Seuge aufgerufen werben lann, ba er Martei in Der ©ade ift!) testatur etc. pag. 88. 一 Wie meit fein Glaube bierin ging, liedt man unter anberem aus folgender o

Eruferung, weldje um fo mebr bierber gebort, ba wit zugleid baraues erfennen, in weldaer Begiebung er bett theurgifden - æaud mit ben übrigen elemenfariz fden Vinculis betradfete: Fumigia praeterea (Sacrificium et Unctio) penetrant omnia, et aperiunt portas Elementorum atque Coelorum, ut per illas homo possit videre et cognoscere Secreta creatoris, (etwan wenn ifm ber Maud den Ropf betaubt und bie Sblantafie verwirt?) res coelestes, et quae supra Coelos sunt, (bier ift viel Mauch Gol fo etważ móglid feyn, fo lann'ż ganz gewís nur burd und int Raud) alż móglid angenommen merben.) et quae descendunt de Coelis, (Daz ift nun nut cine, Rleinigfeit, wenn man im Raud fiedt, maş aber den Sinnmeln ift, fo mus man ja mol aud barin feben,
 auf die Groe berab fommt!) ut sunt Angeli et spiritus. speluncarum et profundorum, Phantasmata desertorum locorum, (zu Deutfd, © Gefpenfter!) ut veniant, appareant, compareant, et obediant!!! (Dal lautet faff, wie daş veni, vidi, vici.) Lib. III. C. LXIV. p. 556. vergl. mit l. c. pag. 93:, wo von einem tbeur! gifden Raudhert bei ibm Die $\Re$ ede iff, um bie invo-: catos spiritus berbci zu ziebn und facie ad faciem oder. in fórperlider Suulle ju feben, - Mber wir muifer abbreden und verwcifen nur nod auf ©ale zu $\mathfrak{J a m s}$ blid) Sect. III. C. XXIV. p. 296 seq. (in beficn $\mathcal{M} u$ bgo von $\mathfrak{G a m b l i d}$ 's de myst. Aegypt.) yo man über bie Mhantafieen ber Reu: golatonifer in Fergleid mit Den $\mathfrak{A l t e r e n} \mathfrak{U}$ (nnabmen Mebreres den alexandrini@denRauch betreffendes. findet, fo wie aud felbft in bet

3auber－Bibliotbel elbty．II．（bef．in Der Pnev－ matol．occ．und in Serpentil＇z（dmwarger Magie） bereitẻ Mandees barủber vorgelommen ift，Das̉ die Sade biftorifd cerlautert．

Die beiligen ober gottesbienftliden $\mathfrak{B d}$ bez ber $2 l t e n$ find befannt＊）．Sie waren zum §beil aud mit ben ＇Myfferien und ibrer Feier verbunben．Mud ben midjo tigften $\mathfrak{A c t}$ ber $\mathfrak{Z b e u r g i e , ~ D i e ~ e i g e n t l i d e ~ © ~ S e i f e r : F o d e r u n g ~}$ begleiteten fie，ober beftimmter，fie gingen igm voran． Wie Das Bad in bobberer（gotteşienflidjer）Beziebung úberbaupt in Der neuen $\mathfrak{W e l t}$ nidt megr bie Bedeutfams feit bat，und nad ganglidjer Unadnoerung alfer £ebenzs anficten Durdh bas Cbriftentgum，Durd Daz exles mebr auf daê innerlide Reben zurủct gefubrt marb，bei
 Gaben tann，fo gefaieft beffelben in ber neueven Magie aud nur feltener Erwabmung，D．G．in ben europais fめen magiíden Sdriften，ober bie überbaupt aus neuerer 3cit find＊＊）．Nart in Den Claviculae

[^13]Salomonis if lym ein eigenes ©apitel gemionet, baş fúnfte: Bon'dem Baadt bnd wie man fie madet. Das Baabt, beift's ba, ift zu allen magifdien wno
 fprid: Arrachio-Asac-Asacra etc., beim $\mathcal{U u}^{2}$; vnt $\boldsymbol{Z n g}_{\text {zieben }}$ Der Rleidter Die $\mathfrak{p l a l m e n : ~ M i s e r e r e ~ m e i ~ D o - ~}$ mine etc., In exitu Israel etc., Der Narr bat gefagt in feinem ©inn 2c., wdbrend def Bandteńs bethe Dreys mabl: Morbalia, Musalia, Defalia etc. etc., Denn mir wollen unहి, ba wir bie Claviculae Salomonis थbtb. II. ber 3. B. nad felbft merben aboruden lafen, bier nidt weiter dabei aufbalten.

- Bom ©alben, feiner Rraft und Bebeutung bei ©̧eifter sfoberungen perweifen wir ber Rürge megen biet nur auf थgrippa 6cc. Ph. L. I. C. 45. III. C. 64. .2oiffard L. c. pag. 33. Rirder Oedip. Aegypt. P. II. class. 12. und © $\mathfrak{C l}$ ale p. 296. seq.

Endidy und zulegt - Feuer und §idt. Feuer Flamme - Ridt - maren in ber alten Welt in transs cendenter Sinfidt yon bodjfter fymbolifder Bebeuts famleit (aud in ben Myferien) und barum mit beinab' : allen gottesbienfltiden Gebráuden berbunben. Co aud mit den magifden und theurgifden. $\boldsymbol{u}_{\mathrm{m}}$ bie $\mathfrak{2 n f i d}$ ten ber neueren Magie (in $\mathfrak{B e r b i n o u n g}$ mit bem Damonens und Engelglauben ber Seit) Darüber lennen zu' lernen, bier zum $\mathfrak{B e}$ 仙lue nur die cinzige Stelle auß थ grippa: Sicut tenebrarum Daemones in tenebris ipsis robustiores sunt, sic boni Daemones, qui, sunt Angeli lucis, incrementa suscipiunt a luce, non solum divina, solari, et coelesti, sed etiam ejus, qui apud nos est ignis.
'Hinc primi religionum et ceremoniarum sapientissimi Institutores; orationes et psalmodias et sacra quaeque nonnisi accensis luminibus fienda decreverunt. Hinc illud Pythagorae symbolum: Ne loquare de Deo absque Lumine; jusseruntque ad fugandos malos Daemones apud oadavera Lumina accendi. Occ. Philos. L. I. C. V. p. 1o. seq.'
$\mathfrak{B o n}$ ber theurgifden Rleibung beim थct ber Geifter : Foberung foll, no mioglid, in ber 马aubers $\mathfrak{B i b l i o t b e f}$ nod einmal eigendes gebandelt werben. Eines und daß̉ andere darúber finden die £efrer bereitá $\mathfrak{q}$ bth. II.


$\qquad$

XXVI.

Bonber aftrologifdatheurgifacn Thfgie.
(Vincula aus Der bimmlifden Welt.)
Wir pommen num zu ben oritten und legten थttractions, und ©obdifons:silfen beim ©eifters Fobern. Diefe gefdren ber bimmlifden ober ber ©eftirnsweltan, und find aus ibr genommen.

Sie befteben in ben befonderen, bei ben Bejdmos rungen zu beobadtenden ©onftclationen, © gurationen und Mfpecten Des Simmels, fo mie in Der Renntrifand Beobadtung gewiffer 3eis ten, \{age und Gtunden, Damn gewiffer Gegens Den und Srte.

Unjere Sefer feben, daf man, um diefe bimmlis「おen Binbungss: Mittel zu verftegen, tief in bic aftros logifden $\mathfrak{Z b o r b e i t e n a l t e r ~ u n o ~ n e u e r ~ 3 e i t ~ b i n c i n ~}$ gebn múfle. Aber dieß geft auf ein Sanar Seiten ober $\mathfrak{B l}$ âtter nidt $\mathfrak{a n}$. Bon Diefrr weitláaftigen, verwidelten, Dunfelen, grillengaften, und dod in ibrer $\mathfrak{U r t}$ mit bes wunbernถ̄múrbigem Sdjarfiinn, ja was man bei einem Syftent, beffen Yorincip auf einer blogen Cbimare berubt,
am wenigften ermartet, mit Confequenz augégebibeten Wiffenfdaft, ber थftrologie, und namentlid ber थftronagie und $\mathfrak{A f t r o m a : a t i e , ~ a l z ~ d e n ~ b e i d e n ~ S ̧ a u p t s ~}$ Sweigen berfelben, meldee uns bier am meiften intes refiren: - von einer foldjen Wbifienfdaft, ober, wenn man ibr biefen $\mathfrak{T i t e l}$ nidyt zugeffeben will, won einer folden Zborgeit laft fid) po obenmeg und $\mathrm{\omega}_{\mathrm{s}} \varepsilon \nu \pi \alpha \rho o ́ \delta \omega$ leine Darftellung geben. Daber an gegenwartigem Srte und biz wir eigende in ber $\mathfrak{Z a u b e r}$, Bibliotbet yom aftro logiíden und aftromagifdsmantifden Syftem bandeln tónnen, nur ein Paar-Grunbzúge úber bie Sad)e, nàmlid gerabe nidet mefr und nidt weniger, alz burds aus̉ nótbig ift, um fid bei den eben genannten bimmr
 benten.

Die ganje trügerifфe $\Omega u n f t$ - bief $\mathfrak{W}$ Sort ift viels leidt paffenber, alz wifienidaft - berubt auf bem
 mádtigen Wilfens sact ©o foll'z feyn! begrúndeten. Mrincip nidt nur ber Moglidfeit, fonbern ber $\mathfrak{W i r l o}$ lideteit cinez unmittelbaren Ginfluffes ber. Sonne, der planeten und anderer Sterne, insbefondere ber verfdiedenen Sternbilder; welden fie auf unferen exrboben uno ※llezs, was er bat und tragt, (abiere, Wflangen, Mea talle 2 c.) und namentlid àuf ben Meniden bas ben und dufern follen., Diefer ©influs if nad aftrologifden $\mathfrak{g r i n c i p i e n ~ e i n ~ r e e l l e r , ~ b o n ~ n e m p h l i d e r ~}$ Wiffubr und Sunft, unabbingiger, in ber emigen Dronung und Ceinridtung Der Dinge; Des Simmeld und Der Erbe begrúnbeter. Er if von ber $\mathfrak{H}$ rt, Dall
namentlid bei bem Menjden nidt blop jein Rodrper und wab zunåd)ft bon Deffen phyfifalifdere Befdaffenbeit abs bingt, Seben, Gefunobrit, bobes alter, fondera felbit
 fạ fogar aud bab̨ ©lúat oder Unglúuta, ©olingen oder
 mungen, eingelner $\mathfrak{Z a g e}$, Stunben, $\mathfrak{M i n u t e n , ~ d a d o n ~}$
 beterninirt mird.

Wie man biefe Runft, diefe farwere, peinvolle Runft, bie $\mathfrak{J a b r t a u f f e n d e}$ bivourd nidt eine Menge, fondern faft alle unde eben Die beften Ropfe befddaftigte *)一 mie man fie ausbildete, úbte, praftifd anwendete; auf welden complicirten $\mathfrak{B o r a u}$ fekgungen, auz̀ Der $\mathfrak{R u f t}$ auf, gegriffenen Sypotbefen, láderliden fyffematifdien prine cipien Die Renntni§ und $\because n n$ enbung folder úberirbifфen Einfidtea, in beren Belizs man, redit nad, ber Grunbi idee aller Magie, dem ©diafal gleidfam feinen ©cepter entwand, nach ibren befonberen $\mathfrak{E b}$ beilen und Wers zweigungen berubeten: Diés fann bier unmóglid nuß cinanber gefeģt werben. W3ir mollen, wie gefagt, nut Dą̇jenige bemerfen, was unmittelbar zum Berftinoní obiger $\mathfrak{R u b r i t}$ yon - Den bimmlifden Vinculis nattig ift.

[^14]Pan farieb ben $\mathfrak{p l a n e t e n}$ und Stexman an fid, b. b. ibrer phyflialifden $\mathfrak{B e}$ edaafenbeit nad, wie man foldje tannte, oder wiflfúbrlid im Syftem feft gefegt batte, eine unmittelbare Bezicfung uns Wirffanleit auf Die ©rbe zu, (wis ungefdyr nod jegzt zum $\mathfrak{T b e i l}$ in unferen Ralendern!) und beftimmte Darnac ibren Einflue auf unjeren Mlaneten.

Diefer Anmabme lag und liegt etraas æsabres̊ zum Grunde. Uleber Den unverfernbaren Einfluepee Miondes zum Beifpiel auf unjeren Planeten, redt bisi in Einzels
 von berfdiedener unjerer adtungảmúrdigften Naturfors \{dern und $\mathfrak{P g y f i o l o g e n ~} \mathfrak{B e d}$ adtungen gemadt, welde nadh bem Urtbeil bieper unbefangenen ©elebrten Die Gadje aufer 23wcifel fegen.
 300 ber Gade eine vernunftige Seite abgeroonnen werben fonnte, weil man babei in Der Simnens und Erfabrungzrelt blieb, Dief war in ber aftrologif(imen
 bunderts nur cine $\mathfrak{N e b e n f a d e , ~ w e l d e ~ m a t ~ z w a r ~}$ nidt ganz berfannte, aber bod nur ald weniger widtig beadtete.

Die $\mathfrak{K i e f e}$ ber bamaligen $\mathfrak{\mu}$ (frologie (freilidid maren fobon Sabrbunderte frúber die Neus ફlatonifer mebr, ober meniger auf abnlide Weife zu Wert gegangca; und abermalz $\mathfrak{Y a b r b u n d e r t e}$ bor die fén faft der ganze Drient!) berubte vielmelyr darauf, oan man fie mit dem ©feis fter, und Dimonenglauben der 3eitianinigfte Berbindung feste. Und dief fiel nidy febr fabwer.

 Ylerifiden Mriprunges. Dieß tbut bier nidts zur Spidee, Die Znnabme, dafdic ©feftirne pan Geifernbey wobnt und regiert werben, if won hogem alter. Refer, weldde Die थllgemeine Encyllopdoie der
 Sand baben, bitte id $\mathfrak{B}$. V. Den $\mathfrak{A r t i f e l} \mathfrak{A f t r a l}$ (Geifter madzulefen, 500 id. Mufez bierber gebórige ausfübrlid crortert babe. Su bieper alten Begauptung febrte man in ber neueren $\mathfrak{K}$ ffrologie redt con amore zurúaf , und bildete fie ia unmittelbarer ※nwendung auf bie affrologif if; magifden ఖrincipien oder S.jirngefpinnfte, movon man aubiging, und worúber man fdon a priori cinig mar, auf das pbantaftifdite auz. So glaubte man benn eine Grundlage fúr bas gefammte aftrologifde Syftem zu baben, melde man für unumftȯglid bieft! -

Seber Mlanet, jeder Gtern belam num feinen eigenen, ign begerridenden und regierenden Gentrals ©eift, Diefer feinen Planetens doer Sternségifter $\mathfrak{S o f}=\mathbb{S}$ taat $u$.f.f, und fo murbe Die © Dámonen=Welt, und bamit Daz Bebiet ber theur, gificen und transcendenten Sdwarmerei in'z Unends lide vervielfaltiget. - Nidit genug, man fauf zum
 ben bon nieberern Aftrals und Elementars©eis ffern, bou melden letgteren Maracelfuz (Philosoph. sagax X. 99: $\mathfrak{F a f .}$ 民uggr ben 1590.) naiv genug fagt; " ©゙8 jeyno contrafente Mrenfden in Elementen, Die in Den Elementen vno nit auferbalb mobnen. Sie merdea geboren burd die Gimmlifden vend elementifden Spermata; one pen Limum terrae." Beive Gattungen find'z,
welde zundafir bie Ruft, ben Raum zwifaien bem, was man Simmel und Erbe nennt, bevolferten, und bie Mlas neten, insbepondere unjere gute Grbe, wie Bienens ©dmairme umidmirten. £uftige Gefadpfe ber Mbane tafie und einer fíd felbft überppringenden Bernúnftelei *) Denen, ba man ibnen baş æermògen beitegte, daf́ fie. nad) Gefallen allerband Berdnderungen in bem nieberem Ruft: und Dunftreiz ber Erbe bewirten tonnten, zum $\mathfrak{B e i}$ piel $\Re$ Regen, Stưrme, Donnerwetter $2 c$, , in aftros logifder Sinfidt auch ifre, und nidt unbebeutenbe, Rolle zugetbeilt ward. Die fogenannten fimmels? zeiden, die ominofen Eridecinungen und Figuren in Den Wolfen, Buditaben, Sapmerter, Futben, Sarge; maren gemeiniglid bas $\mathfrak{W e r t}$ Diefer $\mathfrak{U r t} \mathbb{E l}$ lementar , und giftral-Geifer. Sic tonnten aber aud felbft bie Sonne verfinftern, und an Den planeten manderlei Berandes rungen bewirfen. (Wemn ein Rrieg bebor fand, fo zogen fie zubor in ganzen Sdjaaren in Der @uft auf und

 Die Weft bildeten fie Durd Sdrge, Feaer sPutben uno bergleiden andere (andplagen auf anbers Weife ab.)

[^15]

 tannte, welde ben Planeten und ©effirnen borfteben, und Dant fey's der Jaconfequens bes
 Der überfinnliden $\mathfrak{B e l t}$ \{deint Den $\mathfrak{B e r e b r e e n}$ Der aftros logifden Rünfte feit ben alteften 3 eiten biz zu ben neueren und neueften feine fonderlidén ©dpwierigfeiten gemadt zu baben. Da man fida bie Frage gar nidt vorlegte, ob man bon bergleiden Dingen aud überbaupt etwaz̧ miffen Eonne: - freilid eine Frage, wofúr man damalz (Rant's Rritil war nod nidt eridienen!) gar leinen Sinn batte, und Die bei bem allgemeinen Geifters und Damonenglauben ber 3eit von ben Meiftern ber Runft entrocber beladelt, ober mit einem gluad belegt worben wire - Da man lid diefe frage gar nidt vorlegte, fondern fie ald beantwortet, als entidicben voraus fegte;
 mittel auszubenten und foldde anzumenden, um fíd mit Den überirdijden Naturen auf allen Sternen und glanes ten in Befanntfdaft zu fegen. Wenn unjere Refer mur Die $\mathfrak{A c t e n f t u a t e , ~ w e l d c e ~ b e r c i t z ~ b i z ~ j e g t ~} \mathfrak{A b t b}$. II. in ber 3 aubers $\mathfrak{B i b l i d t h e f}$ find abgedruatt morden, fo wie bie, melde in gegenmartigem \{heil werben abges Dructit werden, aufmerfjam zulefen wúrbigten, fo wers Den fie gefunden baben, daf Darin nidt allein mebrere Geffirns beifter, fonbern aud Drte, Seiten, Zage, Stunden, ba fie fid am bequemften citiren lafen, bes jci(idnet find, fo wie, waş Yeder am beften vermag, und roab̉ man yon ibm zu boffen oder zu fúrden bat. Die.

Runft ber $\mathfrak{B e}$ efrodrung gab dēn Magifern und 2 (ftrologen jener 3 eit ein Uebergemidt über Dis Geiffer. Shatte man $\mathfrak{Z}_{z}$ ieln, Mepbiftopbelez, Balfín einmalyor bem gebeimnifoollen Rreife, fo muften fie fdon gu Fied' und थntwort ftcben, und fid über ibren $\mathcal{Q u f e n t b a l t z o r t , ~ i b r e n ~}$ ©barafter, ifre Madt u. f. m. ertlaren. Sin ber Pnev-
 madtiger \#ftrals©eift yor, ber "gank bejdeibento lid vio obne Sdreatenfegung" feine Rebenger fdidate yor bem beiligen Birfel ergablt. Fonnte man
 lidjen $\mathfrak{R a}$ umen einjiegn, und mit ben Geiftern in $\mathfrak{R a p s}$ port treten? Dic Sdmierigfeit if alfo, wie unfere Lefer einfebn, gefoben, und wir vermunbern une unter foldeen $\mathfrak{U m p t a ́ n b e n ~ n i d t ~ w e i t e r ~ b a r u ́ b e r , ~ d a f ~ f e i n e m ~}$ Menfden Die obige grage einfiel. Warum bat Rant aud bie Rritif gefdrieben!

Rannte man nun die ©igenfdaften ber Mlanetens und (Geftirnsofeifter; - und mie leidt war bas Mittcl, um zu Diefen abmirabelen Penntnifien zu loms men! - wufte man, batten fie ę̂ felbft yor Dem Rreife
 fie waren, ob folarifd, lunarif(h, faturnarifd, fanfts múthig, grimmig, bikig, troden, doer feucht; (mie
 Dinge aus ber elementarifaien $\mathfrak{W e l t}$ fie vorzuggs weife angezogen, doer abftiçen; waz fie am liebften forderten und trieben, wie 子. $\mathfrak{B}$. थziel, Mepbiftos $\mathfrak{p h e l e z}, \mathfrak{B a l f i n}$, bie die verborgenen ©dåge fennen uno verleiten; welden niberen und befonberen ©influf.

batten und dußetten: fo bradbe man bieß erxes mit all Den anberen aftrologi秋en $\mathfrak{K g o r b e i t e n , ~ \mathfrak { u } b e r ~ b i e ~ m a n ~}$ theoretifd bereites einig mar, Den bimmlifden © onfte lationen, ©onfigurationen und $\mathfrak{K i p e c t e n , ~ b e n ~}$ zwolf planeten, oder §immels: Sadfern, den drei fogenanaten gortionen oder Mrovingen, den fed) s s und breifig Decanen u. f. w., ben adte
 in Der Astrologia magica in $\mathfrak{B e r b i n b u n g , ~ u n d ~ w a r ~ f o ~}$ feiner Sadje in ber Theurgie, wie in Der Astrologia judiciaria, ober der aftrologifden'Mantif gemif, fo gemía, Das man ez fúr feinen $\mathfrak{R a u b}$ bielt, dem Simmel felbf feine Gegeimniffe entriffen ju baben.

[^16]So beftand denn die effrologie aus zwei wefents liden Stúten - 1) aub ber Kheorie oder Rennts nif der ¥laneten und Sterne und igren (bas ©diiffal beberr\{denden, baz̉ Эerborgent entbưllenden) Beziefuagen aufund zu einanber, (in ben Eons frellationen und $\mathfrak{M p p e c t e n , ~ w i e ~ f o l d e ~ n a ́ m l i d ~ i m ~ S y f f e m ~}$ millfúbrlid feft gefegt maren) und 2) aus ber Rennts nif ber $\mathfrak{u} \mathfrak{z}_{z}$ dbligen boberen und nieberern ©es firns \& frats und Elementar: ©eifter, welde Die Sterne bemobnen, und von bener zunadif burd Die Fidfte, fo fie Den Sternen mittbeilen, Die Cino mirfung ausfleft, welde biefe auf Die Erbe und bie Sienfden Gaben. Daf biefe legtere Mrt bon Remntriffen in theurgifder Sinfidat die widtigften maren und bei Befanostungen daz erfte Erfodernif, bebarf Eeiner Bemerfung.
※ber wir múfien wibet Willen abbredien, and mollen nun zum Siftorifds\&iterarifacn ber Sade übers geben, um bie obige $\Re$ fubril von ben Binbunges Mitteln auz der bimmlifden $\mathfrak{W B e l t}$ zu erláutern,
 Den eigenen શleußerungen berubbmter Magifer und 民ifros logen zu veranfdauliden. Sugleid' foll, in unmittels barer $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~ m i t ~ b e m ~ b i z ~ j e g ̧ t ~ b a b i e r ~ G e f a g t e n ~ i n ~}$ Der'IVten $\mathfrak{A b}$ theilung gegenmadtigen $\mathfrak{Z b e i l 8}$ ein 2 Auffa ưber Des̨ berưbmter Englifden Didterż Dry oen ( $\dagger$ 1701) aftrologifalen © lauben und deffen Divinationbs gabe feinen Mlaz erbalten, der über Mandeş aus dies fer Đeriode, was von une nut angedeutet merden fonnte, megr £idt verbrciten wird.

## 82

## XXVII.

Bon ber aftologifdotheurgifdien Nagie.
(Vincula aus ber bimmlifder MBelt.)
Die zu Xnfange bes̀ vorber gefenben Waragrapben genannten Vincula find eine mit Der fogenannten fagia astrologica (oder Astrologia magica) ibre Remntnís madt wenigften ben wefentlidften $\mathfrak{E b j e i l}$ biffer Wifien f(4)ft aub.

Was Urfprung, ※lter, Bebeutfampeit ber trans̊cenbenten ßunft betrift, fo reidt fie nad ibten eino zeluen $\mathfrak{B e r g w e i g u n g e n , ~ m o b i n ~ b e f o n b e r e ́ ~ D a s ~} \mathfrak{N a t i v i t a t}$ be, Stellen und bie Wabrfagung geboren, biz in bie buntle Borzeit. Wiofeg fannte fie und arbeitete ibr, weil fie in Canaan berridite, in feiner Gereeggebung entgegen; man finbet ibre ©puren in Den diteften Jine Difden und ©binefifden Denfmablern; fie ward bei Den afteften Wodlfern, bei Medern, ©baldaern, Ba $\mathfrak{b y l o n i e r n}$, $\mathcal{A e g y p t i e r n}$ und perfern excolirt ; fie fommt yor in ber per eminentiam fogenannten bobes ren $\mathfrak{P G i l}$ giopbic, oder Den (untergefobobenen *) orphis faen, cbalodiiden und bermetijden Sdriften, in ben Brudifutuen vom Bud Senod, weldee wir nod bes figen 2c. 2e.; fie erfdeint in ber Reus platonifden ober fdmbirmerifaen Mbilofophie von $\mathfrak{B e b e u t f a m f e i t ; ~ i n ~}$ Dem © telalterz; in ber alten und neueren Rabbala $\mathfrak{a}$. f. w.:

[^17]jo baße es，uns nidt wunbern barf，wenn ibr Uriprung． in ber fabulofen ©efdidite ber gemeinen פipagie ưber bie－Súndflutb binaus datirt uno von $\mathfrak{N o a b} \mathfrak{a b}$ ，
 megr ald Einer eigenen linterfudung．
$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ einzig von den diteren $\boldsymbol{R a b b a l i f t e n ~ b i e r ~ n o d e ~ e i n ~}$ Wort ju fagen，weil ibre Znnabmen mit Der neuen æperidobe Der aftrologifden Magie feit Matacelfub， 2 grippa 2 ． in engfter Werbinoung ftegen，fo wurbe bei biefen bie Oftromagie befonbers nady ben im vorber gebenden Paragrapgen berübrten ©efiditzpuncten aubigebilbet，Dás die Sterne namlid entweder ald an fid bejeelte Wes fen in einem realen Rapport mit ber ©rbe，ben Men faen unb ibren Sdiffalen fteben，ober，bafe fie von Geiftern bemobnt und regiert werben，dak biefe burd Renntnis ber bimmlijden Rafte und ©effirn sconftellas tionen，Durd Befdmodrungen und andere magifac Rúnfte tosnnen auf Die Grbe berab gejogen，uno in Die ©dids fale ber Menidhen verflodten werben u．f．f．Scito， quod quaelibet Stella habeat Alphabetum per

[^18]se, Nomenque unum in ipsum dominum habet, et ex eo prodeunt plurimae turmae angelorum, et postea prodeunt exillis Stellae et Planetae, et vortices, juncta dominantia, quae sunt capita stellarum, sub quibus multae sunt stellae etc. Rnor $\mathfrak{y}$. Rofenroth Kabbala denudata T. II. P.I. p. 91. seq. Sect. V. p. 325. etc. Die Rumft ging fo wait, dá Die Sterne an fid babei leio Dend afficirt wurden. $\mathfrak{F n}$ der Synopsis libri Sohar Tit. X. n. 5. p. 203. beift's in redt bezeidnenben 2uçbrúafen, bie Gfraeliten bâtten auf zweierlei Weife Den bodigelobten Gott in Der Wuifte zum 3orn gereigt, erfflid) daf fie bie bibberen Engel befdmoren, Dann dá fie die Rrafte ber Planeten und Sterne báten an fid zieben und fie Dadurd beberts fdjen tónnen. Man verwundere fid nidt über bers gleiden Dinge. $\mathfrak{F}$ n bem folgenden paragrapben werden wir थthnlidez̄ anfübren, und wağ für außerordentlide ©adien Durd) Die magifde $\mathfrak{M}$ frologie bemirft werben fonnten; wie glaneten und Sterne unter Der Gemalt Des $\mathfrak{B r}$ fambererz bebten; wie fie ven den aftrologifdsmagifden Púnften forperlid affizitt murben 2c. 2c. Boiffarb vergegennadrtigt unz in folgender Stelle ben ̉eitabers glauben in Diefem ©túct: Solet enim Evocatus apparere aliquando, vel motu et signo aliquo annuere, vel articulata voce non visus docere, aut perficere postulata. Idque fit non simpliciter, sed Carminibus certo ritu pronunciatis; vel superstitiosa observatione circumstantiarum Coeli, (Stellarum, Pla, netarum), Temporis, Liocorum, Personarum etc., ex vellicatione Plantarum prae-
fixis anni temporibus; ex formatione Imaginum, quas efformant et consecraint ad praefixos et observatos Coeli et Astrorum positus etc. De Divinat. :p. 45. Der geiftreide $\mathfrak{M o j e t} \mathfrak{M a i m o n i s}$ Des fpridt unter anderem pon ber Aftrologie feiner 马eit; ald einer $\mathfrak{U r t}$ Geftirn = Eultuss. Eine 2 ñilidt, ber in ges mifier Sinfidt Wisabres zum Orrunbe liegt: Mor: Neboch. L. III. C. 37. Er fübrt zurdaty nur Inderer MReinuig an, bod gebt aud Gr von Der alfgemeinen tabbaliftifden Bebauptung aub, Dậ überall fein opus magicum obne Mitmirlung der Mlaneten und Sternen tbane zu Stanbe gebradt werben. - Aber wir wollen nux zu ber neueren aftrologifden Moriode fort gebn und bören, wie fid beren Meprájentanten und Wsortábrer namentlid úber bie bimmlifden Vincula und bas Princip derfelben in ber $\mathfrak{E b e u r g i e}$ uno Mantif erflidren.

## XXVIII.

Bon ber aftologifdotheurgifden Magie.
(Vincula aus Det bimmliffen æBelt.)
 ftemę bei Sbriften und Juben zu Der neueren aftrologifds magifden Đeriode zu fommen, ift zu Ende Deż, fúnf=
 Der Erfte, welder vorzugzzecife bier genannt zu werben verbient, weil er in meffr alz einer Şinfidtt, gleid)fam * Den Uebergang zu Der neueren 3eit madt, ber egrwúrs Dige ©pradforfder und vielfeitig gebiloete Siterator $\mathfrak{F o b}$. Reudlin. Weldhe augigebrcitete Renntniffe ar in ber
 logie, Damonologie, Kheurgie $x$. bei igm ftanben Dieß fiebt man $\mathfrak{a u}$ ह jeinen beiden bierber gebórigen $\mathfrak{B e r l e n}$ : Dearte cabbalistica Lib. III. Sagenau, 1517. Fol, fo wie auê befien: De Verbo mirifica. Basil. 1494. Fol. Tübing. 1514. Fol. *).

Sn gleidem 及eitaberglauben mar Reudlin's Seits genofie, ber fonft als phyilofoph und in firdlids ortbor Doxer Sinfidt po frei bentende Marfilius gicinus befangen **). elts exfem Ueberfeger und Ertidrer bon Samblid, وorpbyx, platon ifts igm vielteidt am menigften ju verargen. Sitatt alles anbeten bier, aur
*) Sus lesterer ©dfrift gebort befonbers bas erffé (Eapitel bes
 unter anderem yon fidf felbf: Ego haud parum temporis in eo praestigio contrivi, quanquam vane, tamen ejus nondum mé poenitet, qui summis rationibus ceteros Mortales hoc facilius a tanta pernicie possum avertere etc. Das lautet, werbeu bie Eefer Denten, ja febr troftlidf und aufgetlart; faft wie im adts gebnten Jabrbundert gefdrieben. 2aber id bitte nur weiter $\mathfrak{a u}$ lefen, bie ©adje an fid if ibm nidt iubaltsteer oder gottlos, er warnt nur wegen Der Befahr, welde damit berbutben iff, benn bie Sunft ift you ber Mrt, Daßß - Doda er mag felber reden, turbentur Sydera, cogantur Numina, serviant Elementa, et Spridit von ciner inexpugnabili ejus disciplinae potestate, von eiter coeca Numinum coactorumviolentiau.f.f. Couter Dinge; wobon wir nut nidts mebr begreifen!
**) Bet. 1433. + 1499. Beribint Durch feine $\mathfrak{H}$ eber fegung bet Beerlc Jamblid's, Plotin's, Platon's, burd) feiven Commentar zu biefen ©driften; befonbers zum Plato,
 und dann mebrm. eb.) feine philofopbifacu abjands Iungen u. f. m. Opp. omnia. Paris, 1641. 2 Vol. F. ©. ©delborn's Amoen. lit. T. I. p. 18-136. Fruder Hist crit. Philos. T. IV. p. 49. Ricer on Nader. yon berubm. Gel. $\mathfrak{I l}$. V. ©. 311 f. Lueber feine aftologif币en, tabbalitis
 C. XHI. p. 261.
cine eingige Gtelle aus feinem Commentar zu ફplotin; molde zu gleider 3eir feine ennitidt von ber magifaen 2lfrologie aūipridt uno zum Beweife dient, welde $\Re$ id)s tung Gdarfinn und $\mathfrak{W i z}$ in jedem dem beften Ropf nebmen tónnen, fobald er feine Bernánfteleien auf eine an fid falfde Grunblage fuakt. Daemones, fagt it p. 15 g . unter anberem bier, Daemones stellae sunt nërei coeli, (Diés foll dod mol nur fo viel bei fie find die fie belebenbe und regierenbe $\mathfrak{Y n t e l l i g e n}{ }_{j}$ ? ) circuitus stellarum coelestium pro viribus imitantes, neque electione tantum in nos agunt, sed plurimum stellarum instar ipsa natura atque radiis suis, quamvis occultis, admodum efficacibus: Ques quidem Magus, qui congregare sciverit, poterit et videre ceterisque monstrare etc. (SNier bie (Grundage Der gefammen Astrologia magica!) Sierauf einige Sperioben meiter: Videtur itaque Sacerdos Aegyptius daemonis Plotinici Radios congregasse, atque (ut Porphyrius testis est) praesentium oculis ostendisse, ( CE8 if bier yon ber Ers
 Der 3. B. bereité fennen.) sive colens Deos hoc eorum ununere tunc impetraverit, sivevaporem certum, Daemonibusque cognatum, infuderit aëri, quo certo modo Radii Daemonis congregari potuerint!!! ( Bergl. aud bei Eñnead. IV. L. IV. C. XLIII., wo er ábulide Dinge vorbringt.) Das beift ben Unfinn mit Sirn felettiren, ober den Bers frand auf Die golter ppannen, um Berfandofoes mit Berftand zu erflaren! - aber die ©telle darafteriift weniger Ficin, als überbaupt ibre ${ }^{3} \mathrm{cit}$, und gebort
in biftorifal = literarif(her Sinjiidt barum tedt eigentlid bierber. 彐Uus demfelben Grund fiy aud nod Folgentes bemerft. Man legte jebem Gterne und glaneten bei cine Mens divina s. angelica, dann die Anima, ends lidy Den Corpus. Uud bierin ftimmte, und zwar bei feinen übrigen $\mathcal{U n n a b m e n}^{\text {confequenterwecife, Ficin mit }}$ feiner 3eit überein. : Эergl. Argum. IV. in.Plat. de Leg. p. 788. V. p. 799. VI. p. 81o. Comment. C. XIII. p. 393 u. a. m. ©rten. Sn erferer ©telle fagt er: Mens (ndalid beè ஒllaneten ober ©ternş) facit, Anima confecit, Planeta (bab Rórperlidfe, bic dußerlide form and Erfdeiaung) portentit.

Unter fo ßielen, welde bier genannt werben tonns ten, nennen mir nur nod ben gelebrten adtungebmúrs Digen $\mathfrak{x r i t b e n b e i m . ~ ( G e i n e ~ G d r i f t e n ~} 2$ c. $\mathfrak{x b}$. III. ©. 14 ber 3. B.) Uud er war, wie befanatlid aller magifden Wifienidaften; po befoneerz audy cin Renner und Berefrer ber aftrologifden Magie. Bon feinen bierber geborigen ভdiriften verbient aufer ber ©tegas nograpbie ( yon ber aber, wie bereits in ber 3. B. bes merft ift, zwei febr yon einanber abrocidiende Recenfios
 nur als $\mathfrak{M a n u f c r i p t ~ y o r b a n d e n ~ i f t , ~ e x i f f i r e n ) ~ u n d ~ d e r ~}$ Philosophia naturalis vorzzugâmeife bier genannt $z^{3}$ werben De potestate septem Spirituum, D.h. ber fieben Sintelligenzen (Engel, Dåmonen 2c.) weld)e nadk Eabbaliftif): theurgifaen Socen die fieben (mebr batte man bamals, nidt) glaneten beberrfajen. Ein Bud, worin man über 2ffrologie, Zbeurgie, Rabbala u. f. f. fo ziemlid थlles beifammen finbet, razz zu ber 马eit ûber diefe Materien an ber Kages: Dronung mar. Refer,
welde $\mathfrak{z r} \boldsymbol{i t b e n b e i m}$ 'z febr pelten gerborbene Werfe nidt zur 乌pand baben, toamer einen ziemlid, yolfitans Digen ※uszug Darau8 bei Boiffard de Magia C. II. p. 37. seq.- ßergl. Wignatelli Consult: LXUL, wo man ebenfallz mebrere hierber gebórige 马been \{rititena beim'z̆ angefügrt finbet.

थludi unter ben Rofenilreuzern bes fediagebntent Sabrbundertz, mie mix. zum, ©dJú Diefes .paragraphen nod mit Einem Wgort bemerten, fand Dic afbologiida
 breiter, was bei ber Barlitbe fúr jüdifa) fabbalifticac Gdywamercien, mie fie unter bisfer mitlliden, ober $\rightarrow$ Cbenn folte man esb glauben; Die Geffidate ift mirllidg bierúber nodf nidyt ganz im Rteinen!) dimdrifden ©efelly,
 über Den Htprung und Die vornebmiten Gdictifale det Srben ber Rofentreuger und Freimaurer $2 c$. Gottingen; 1804. und: non Murr über Den wabren: Uxprung Dex Ropentreuzer 2 . SulzGad, 1803.

## XXIX.

© Bon ber aftologifd=theurgifden Magie.
(Vincula aus ber bimmlifden ※selt.)
 zebnten Kabrbunbert betrift; , fo baben mir fowobl bes reits $\mathfrak{2 b}$. III. und gegenwártigem Aufiag, als oben 5. XVII. und XVIII gelegentlid Davon gefproden. 2grippa bandelt befonders auffubrlid babon. Er fagt vom Einfluf ber ©eftirne, und áber bie Noths. wendigleit bei allen magifden und tbeurgifden Bers fudjen Darauf zu adten, unter anderem Folgendes:

Observanda in quovis opere magico situs et motus, et aspectus Stellarum et Planetarum et signis of gradibus, et qualiter haec omnia se habeant ad longitudinem et latitudinem climatis: ex hoc enim variantur qualitates Angulorum, quos describant radii corporum coelestium super figuram rei, secundum quos infunduntur Virtutes coelestes. De occ. Philos. L. II. C. XXLX. p. 280. $\mathfrak{J n}$ biefer cingigen goriobe bat man fo ziemlid bie ganze ©runblage Der'gefammten थgrips
 diefem ©briftfeller angefabrte Etelle geborr bierber.) Er fäbrt. bifß Kbema weiter aub, uno banbelt namentlids won ben adts und zwanzig Wsobnungen bes Mondez\}, nadi ifren Bebeatungen und ibren Praften; yon Den ders fdiedenen Bilbern und Ebaralteren bifer Whobnungei u. f. w.: Sirngefininfte, woodn Den 2lugenblid im sarber Gebendent mit ein Maar $\mathfrak{W}$ orten if gebandelt morben. Sier ale fừ das Ganje bes: Syfteme midtig, nur nod Die eingigen $\mathfrak{F B r t e}$ pag. 310: praeterea una cum Imaginibus praedictis simul inscribebant (Magi) nomina Spirituum et Characteres eorum etc.
 beffegt nad ibm bie Bebeutung ber magifden Bilder, Siguren, Cbaraftere, Die nur in ibrer anmittelo baren Beziebung auf Die bimmlifaen Bilder ibre Prafte baben und dufern!!!

Heber das 9 princip der bimmlifden êttractionşs unb Cobditions, Rrafte obiger शiubrit (zu ennfang Des XXVIten: Daaragrapben) ertlart er fich. mit Den alteren Rabbaliften und Zbeurgen babin: Daf die splaneten unt ©terne biefen magifden Einfluß, Dae beift, eine gebeims
nifereidge aber reale Cinmirturig anf oie Cibe battex, weil ibnen ingegfammt Oeffer ober Yntelligenges (Intelligentiae if fein cigener 2uspruad) workdyben, quae tales virtutes, ; mic ar fid ausorúdt, a Deo ipstb commissas, per Astra adinferioradeducerent Lib. C. XIIL.: p. 3o. SRan bòre uur mie leidt unb
 ibm ertlart ift!!! - Deais enim oninime virtutuin finis et origa, sigillum Idearum ministris suis prae + stat initalligentiis; qui tanquam fleles execütore\% res quasque sibi creditas ideali virtute consignant Coelis atque Stellis, tanquan instrumentis, materiam interim disponentibus ad suscipiendum formas illas, quae in majestate divina, ut ait Plata in Timaeo, per Astra deducenda resident, easque dator formarum distribuit per ministerium
 quas super opera sua constituit rectrices et custodes, quibus ea facultas in rebus sibi commissis credita est, ut omnis virtus Lapidum, Herbarum, Metalm lorum etc. sit ab ipsis Intelligentiis praesidentibus. Provenit itaque forma et virtus primo ab Ideis: (Diés mû̃ namentlid nad ben foberungen ber dadtek weifien Magie bei jeder unbefangenen, geiftreiden Ben bandung ber Saturasiffenidaften zur Grunblage dienen, wie wir $\mathfrak{x g}$. III. $\mathfrak{A b t b}$. I. bei ber meiffem Mragie bemertt baben.) deinde ab Intefligentias praesidentibus et regentibus; postea a Coelorum aspectibus disponentibus; (Dief aber iff faffa, uno Die Duelle ber aftrologifden ©dmármerci!) porro ab elementorum dispositis complexionibus, correspon-
dentibus Coelorum influxibus; a quibus ipsa Elementa disponuntur etc.

Sur Erlauterung ber oben (C. XXVI.) angefübrten Bindungs, Mittel aus ber. bimmlifaen Belt gebdrt audh nod bie folgenbe mit bem eben 2 angefübrten abercinflimmenvei Bebauptung. Agrip.pa'd bierber, auf bic er dfters: zurid fomat: Coelestes animue (Dic splaneten : unb © Geern s(eeter') virtutes suas : corporibus coelestibus influunt, quae deinde illas hiuic sensibili mundo (ber Sinnenswelt) trapismittunt. Non enim ab alia causa, quam a coelesti, terreni orbis virtutes proveniunt. Ridtig! Sfi bief sabr, fo. ift alles ${ }^{2}$ nbere mabr!!!

Da in obiger Pubrit aud 3eit unb $\mathfrak{O r t}$ antev ben bimmlifden Bindungs : Mittel genannt find, po bemerten wir zum © uber im ©eif. jeiner Zeit unb feines übrigen aftrologis fden ©yiteme crflart. $\mathfrak{U n}$ mebreren Drten, am auss fábrlidjften occ. Philos. L. III. C. LXIV. Cess berubte nad ben Beitanfidten auch biebri. ひlles bauptådetlid barauf, dẫ man die Natur beẑ © cifte g genau fannte, Den man gerabe zu fobern willens war. Um unjeren Zefern bief mit ein Waar Worten Flar zu madien, bier cine Stelle aus mem (jebr raren) Bud Arbatel (s. de Magia veterum (Opp. Agrippae T. I.) wo eढ̄ Aph. XXI. alfo geift: Cum spiritus Olympici evocandi sint (ess iff bier nidet yon ben Unfterbliden des bogen ©lymps die æede. Das Bud Arbatel (septenar. III. aph. XV. Agrippa T. I. p. 581.) fagt: e8 feyen ©eiffer, qui in firmamento et astris

observandus est ortus solis, de cujus natura spiritum Magus desiderat.
 nidt nodthig. Er ftimmat im Ganzen in feinen aftrologio faen Bebauptungen bolfommen mit શgrippa ábercin. গtur baş Einzige muß zu Num. XXVI. bier bemertt merben, Dafe er audi in Bietreff ber bimmlifden Binoungsa Wittel Die Smagination febr bod anjalagt und burc Diefe zum Thbeil das bemirfen lâpt, maŝ थgrippa uno 2ndere metyr ber Rrafi Des Worts, (ben Befamos, rungen) fo wie ben getyeimen, mit Den bimmlifden Dingen correfpondirenben magifden Sbaralteren, Bitbern und Figuren zufdreiben.

So allgemein verbreitet, angenommen und vertbeio Digt Der aftrologifde Aberglaube im fedzzeegnten und fiebens zebnten $\mathfrak{J a b r g}$ undert audy immer war, fo gab's bodf eins gelne Gelegrte, weldse ibn beftritten, zum Beippiel $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{P}$. Mirandulanus in f. Lib. XII. adv. Astrolo-
 C. XLVIII. Pererius advers. fallac, art. L. III,
 für sie gebeimen $\mathfrak{W i f f e n}$ idaften Der $\mathfrak{3}$ eit interefirt waren, brüden fid) unbeftimmt und zweifelno úber bas aftrologifde Cyftem aubs. Dic Sade felbft blieb indef, $z^{3}$ umal in theurgifder Sinfidt, Diefelbe. Denn an dem Einfuß von ひfralsplanetens und Elementars Geifern, fo wie an der Wirffamfeit der berfaiedenen Bindung's:Mittel Derfelben, zweifelte man nidt. Man fagte, Die © $\mathfrak{C l}$ iffer frellen fim nur fo an, als ob fie gebunden, und aus ben Sternen berab gejogen werben fónnten, um fid) Das̉ Bergnúgen zu maden, Die $\mathfrak{M R e n}$
fden za betrugen. Bon ben Keufeln ober bden CBeiffern findet man, wie fid unfere Refer aus bem vors ber Gebenden erimern, Diefe Ertlarung fidion bei ben. Rirdenvadtern. Zud im Sexen:Sammer if fie ums ffandlid auggefübrt. थber waren benn die Sterins und Wlanetens Geifter, ja felbe Die nieberern Mftrals Clementars und Erbs ©eiffer, yon benen man Daffelbe bethauptete, aud fo tleinlide 体abenftobe wes fen? - Snzwijden jo war's, $\mathfrak{R e u d l i n}$, Ficin, Spee, Bier, Exaf, Momponazzi, Gaffarelli, ©arban, Bodin, Godelmann, furz alfe - libes ralen @drifffteller ber Seit bei allen Nationen geficlen fid in Diefer finnreidien 2uflof Wie bie 5 dillen $=$ Geifter, fo bielten'z bie ©eftirns unb Simmelfs © Cifter - ut homines in errores inducant, ad credendum videlicet Numen aliquod in Coelis esse, sive in Astris, fagt ©ampegius in f. oben angefübrten volumindfen $\mathfrak{F e r f}$ (Addit. ad Zanch. Ugolini) (nidt zu verwedfeln mit ©erfens berg's Ugolino!) Lib. de Haereticis Tom. XI. fol. 139. Gleidfam wébmưthig fagt $\mathfrak{B o i f f a r b : ~ D a e - ~}$ mones advocati praesto sunt, seque conjurationibus quasi cogi patiuntur, ut miserum Magorum genus in ruinam et perditionem aeternam protrahant. De Divinat. p. 37. bergl. Pignatelli Cons. LVIHI. p. 204. Man Rann'z nidt oft genug fagen, jene Bers gangenbeit bietet unbegreiflide Erfdeinungen, Widers - fprúde und ©elffamleiten bar.

So viel yon ben beridiebenen ©attungen ber Magie, und namentlid ben Bindungzapitteln der verfdicdenen Weltret.

## Dritter $\mathfrak{A}$ fitnitt.

## Gortfegung und Befdifa*).

Bom Endzwed und Der Rendens aller Magie.
Cez gibt brei Sauptgattungen ber Magie, wotde mir nunmebro lennen gelernt baben.
$\mathfrak{I n}$ थllen fpridt fid im Wepentliden in ber ©ades: mierwol in ben Mitteln unendidid verjdideben, berfelbe Endzwedt, Diefelbe \{endenz auş.

Diefer Endzwed, Diefe Tendenz ift Erbebung úber Die Natur und daÉ Sめidfal, Beberrfaung der materiellen und intelleftuellen Welt. Nad bem

[^19]Grunbjas ber alten Welt：©em Maguz if bie $\mathfrak{N a}$ tur untertban－Ex ift cingeroibter und Dbers Priefter von jedem Gultub－Renner，Ents búller， 2 ubleger und Beberrfder der $\mathfrak{R y f f e r i e n . ~}$

Sb biefer Smoed úberall und an fid erreidt，vom Meniden und menidlididem obepdid erffrebt werben Tonne？－Diefe grage fommt in ber Magie nidt yor， fie wird darin alb entfdieden woraus gefegt．

Die fawarze Magie fudt Diefen Endzmedt zu erreiden Ourd Mitwirfung biberer Damonifder （bófre © Semalten．Davon \｛b．II．ひbtb，I．ber Saubersibibliotbef．

Die weiffe，welde allein ben Namen ber Magie verbient，Durあ Erforfaung Der gebeimen ©efeße， Brafte，und Beziebungen ber Natur．Dabon $\mathfrak{z} \mathfrak{y}$ ．III． $2 \mathfrak{Z b t b}$ ．I．gegenmârtiger $\mathfrak{B i b l i o t h e f .}$

Die theurgifal（nad）ibren verfdiedenen 3weigen， Befonderz Die ひftrolomagie）Durd Mitwirfung bdges rer guter Geifter，Engel，Wlanetens und Sterns Grifter，Bottezz felbit，indem ibr Streben überbaupt und an fidy babin geyt，eine reale Gerbinbung zwis fden Dem Menfden und der Geifter＝Welt fu bewerffelligen．Davon in diefem vierten $\mathfrak{z b e i l}$ unjercr Bibliotbet，fo wie im erften $\mathfrak{x b e i l e ~ 2 b t b . ~ I . ~}$ $\mathfrak{Y o n}$ Der $\mathfrak{z b e u r g i e , ~ w e l d e r ~ g a n z e ~} \mathfrak{2}$ uffak unmittelbar bieber gefórt．

Nadbem wir num in ben beiben zunadif vorter gebenden Zbeilen bereitz von der Tendeng Der famars zen und der weiffen Magie，fo wie von ben bunts fen，bofen，aberglaubifden Mitteln in erfferer，Den guten，reinen，wúrsigen Mitteln in legterer，diffe

Zenbenz gu verwirfliden, fo weit eż Molan, Swedi, unb Raum gegenwoftiger शbhandlung geffateten: gebanbelt baben: fo ift nidts úbrig, alz an Diefem Srte nod von bem lessten $\mathbf{3}$ weat ber magifds aftrologifd s theure gifichen s und mantifden Magie und ibren Beftrebungen zu bandelm.

Bon ber gemeinen Mágie, wie man folde z. $\mathfrak{B}$. au® bem Bud Arbatel (Agrippae Opp. T. I. p. 581 . seq.) Yennen lernen lann, baben wir in ber ganzen 26 bandlung nidt geproden, theild weil es an fid unnotbig war, theils weil es nod einmal in einem rigenen $\mathfrak{A l u f f a t}$ gefdeben foll. Sie madt bea Uebergang zu Der eigentliden Jexens $\mathfrak{S a u b e r e i}$ in engerem Sinn, umb gebỏrt unter feine ber bier genannten Sauptgattungen der Magie. Sie bublt indé zugleid mit ber fdmargen, weiffen, und theurgifden Magie, um ibre Swectie zu erreiden. शus bisfen ibren Smeden fann man fie am beften erfennen, und igren Geift beurtheilen. Shier, ba wir fie Dod cinmal genannt baben, nur Eine Đrobe Davon. Eine Sauptrofle fpielen nadi dem Яud Arbatel sie firben פllaneten= ©eiffer barin. Nun, und wab̆ geben und varmógen denn biefe? - Der mádtigfte yon ifnen, ber Gaturn: Geif, mit Namen ひrathron, (vergl. Lib. Arbatel Sept. III. Aph. XVI.) vermag Unglaublides, wenn'z einèm gelingt,' ifn ganz zu binden. Dief ift aber fo leidt nidt. Wozu er fid bei Errdeinungen aus freien Stúden bereitmillig verftebt, ift Folgendes: 1) Er ertbeilt feinen Berebrern
 lid und auf ber ©telle in Stein ju permandeIn. 2) Ext vermonoclt die ऽdake in Roblen, umgefebrt bie 尺oblen
in ©ddge: 3) Er verleybt Familiars©eifter, mit: einer beftimmaten Sewaft. 4) Er lefrt bie 彐ldymie. und - madt unfidtbar 2c. 2c. 2c. Aber wir baben Der Runfffúdedjen fobon genug, um Das eben gefâdte Urtbeil samit zu belegen zugleid und zu bemeijen, uno Daber fein $\mathfrak{F B o r t}$ mebr.

Uno weldees ift benn nun, ba wir von ber Kenbenz ber fobmargen und weifien Magie $\mathfrak{x b}$. II. und $\mathfrak{z b}$. III. bereitz gebandelt baben, weldes if bie Zendenga Der legte 3 wed Der theurgifaien Magie?

Diejer ift - Reiner unferer Refer wiro eridreden! — Diefer ift die

> wirflidfe (Ryfdeinung Dez gefoberten Geifeza!!

Und barúber wollen wir nun in biefem gegenmartis gen $\mathfrak{U b}$ 仙nitte bas $\mathfrak{F}$ efentlide, befonders in biftoris fajer Sinilidt, nod turglid bemerten.

## II.

Die Rejer Der Зauber=Bibliotbef erwarten bier vielleidt und - fie ermarteten'sి mit $\Re\left(e d t{ }^{*}\right.$ ), Daf id

[^20]mit einer theologifden, ober pgilofopbiiden Unterfudung Der Frage anfange: ob eine reale ofemeinfaaft zwifden Menfden uno Geiftern an fid moglid ift, ob Eeifer wirlid auf Menfden einmirs fene:tund fogar lorperlid fidtbar, wie bie Zbeurgen aller farben mollen unb bebaupten, erfdecinen lonnen?

Diefe Unterfuthung wuirbe unfeblbar in ein Rabyrinth fübren, wovon id Den ©ingang und ben ${ }^{(1)}$ uggang gleid
 ben, obne ez mit einer §jartei zu verberben, und, wenn man's gar zu gut maden und wie $\Omega u t b e r$ fagt ben $\mathfrak{p l e} I_{z}$ wafden will, obne ibn na今́ zu machen, fo verbirbt man'z mit allen. Wie man fid brebe und wenbe - man wird zulegt für einen 3 weeifler, DDer für einen Whans taften gebalten. Uno nad ber Cfbre beiber Kitel find wir eben niddt begierig. Einen einzigen polemifden ©jes, Danten muf̂ id bod ausbrúčen, auf den mid ber ひufo fas $\mathfrak{2 b}$. II. $\mathfrak{A b t b}$. IV. Num. I. ber 3aubersßiblion thef leitet: Wir glauben fircblid und bogmatifd $\mathfrak{A l l}$ e an (seifer. Sudt man nun aber irgend eine Sbee, wena aud nur biftorifd und, wie fid verfebt, alz ЭDee, Daz beift, als 2ufgabe fúr'z Denfen, barüber anzuregen, wie fid etman bag Eimmirten einez © ciftes auf ben Menjden, ober aud nur ber reale $\mathfrak{R a p p o r t ,}$ ber zwifden Seele und Rórper flatt finbet, als Denfbar, als

[^21]moglid, erflaren lape; fo fürdten fofort, wie's faeint, gerabe biejenigen, weldhe fidh von ben Millionen aud nidt ©inen Engel, ober EEinen Teufel in ibrer Dogs matif würben freiden lagen, am Meifen - fúr bie 2luftirung, und febn bem wieder erwecten ©feifters uno Gefpenferglauben und allem Unbeil deffelben mit bangem $\mathfrak{J e r}$ jen entgegen. ©o ángitliden aufgeflarten Sees len ein 2 ergernía zu geben, Dazu bin id viel zu gutberzig. Ez bleibt alfo dabei, Daf die gefürdteten $\mathfrak{2 u f f a ̉ z e}$ (bergl. $\mathfrak{x b}$. III. थbth. IV. N. J.) nidt gedructt merben, und daf id mid auf bie obige gefábrlidye Frage aud bier nid)t weiter einlape. थber Daf dief थllez, nàmlid Geifer Dogmatifd annebmen, und dodibr Das feyn und $\mathfrak{B i r f e n}$ ignoriren, ia legteres fyftes matifd beffreiten, im bodften Grad inconfequent ift, wie bereitz $\mathfrak{z b}$. II. $\mathfrak{\mu b t h}$. I. N. I. if gejeigt morben, diés miedergol' id biemit nod cinmal und zum Tess? tenmal *).
*) Snden idf fur anbere Bwecte eben in ber begauberten welt blattere, fallen mir ©bII. ©. 332. folgende $\mathbf{B o r t e}^{\text {Semier's }}$ ill wie 2ugen, weldge id bierber peren will. Sie Mimmen ims wapentliden gam mit Dem uberein, movoni id \{b. III.


 crweifen, als Эeffer glaubt. Wix fenmea und miffei fobr wenis von Der Natur Der sseifer, und ween aud noch fo Demonftras tivijald gejeigt wity, Dak ein Geit immateriell fers; fo if és Darum nod nid) ermiefea. (serade das mar's, waś íd in jeuent Auffaks ausgefibrt babe, und was io undogmatioch if gefunden morden. Daf es nidt ortljobor proteffantifd=Dogmatifø
 Geif und wirt auf einen Sorper; Die æiglidfeit bag ein Beif auf einen Stiorper wirfen tann, if fouach berwifen. n (Dicé mill nidat viel fagerit. Ez if etwas anders, dás die Geele auf Den siorper wirft, Deffen Eebens s Mrincip fie ift, ald dak

Nun will id auf ber Stelle abbredjén, und mit ben Refern zum rein Siftorifden und \&iterarifden ber Cade fort gebn.

## III.

Dab Seidentbum war volfer Gotter, Dimonen und, Serven, bie fide ben Sterbliden bald fo, balo ans
 Erfdeinurgen; Bótter:Wanderungen, ©soitters Berfors perungen fogar, wie im Sndicizmus̃ *), .. Mande Refer merben fid vielleidt mit $\mathfrak{B e r g n u ́ g e n ~ e x i n n e r n ; ~ : w a s ̧ ~ \{ d i o n ~}$ in Wisieland'z Ngatbon Darúber vorfonmto wo eine betrugerifde Gedter = Exjdeinung fo fain bes fdrieben und enthült ift. $\mathfrak{u}_{\mathfrak{m}}$ alleit unferen Refern Ders gleiden Gobtter: Erf内einungen uno ©oottcr: Manderungen begreiflid und anidaulid zu madjen, foll rine çrzablung

[^22]von einer folden cerfdeinung eigendes in diévierte そbtheilung gegenwartigen Theiles zu fitha fommen, meldye idh zu lefen, und gleidjfam an biefer Stelfé cins zurưden bitte. Da mir unmóglid in's ©ingelne Dess beionifdẹn altertbumb bierủber eingefn fónnen, fo fen's genug, Dief Wenige im engemeinen bemerft zu baben.

Bei den Sebrdern maren, und groar faion in ber alteften joriobe ibrer Gefdidte, ©riddeinuitgen-yon Elobime', von Engeln, nidtz Ungewoblylideees. Ta boffe, man wird mid nidt mípverftely und dafe id bies bloE ale biftorifder Referent \{predfe. Unfere" neuere fogenannteit natúrliden extlarungen, bie feinen Sebler baben, als daß fie nur gar ju natúrlid find; und wie Marobien auf bie mirtlide © Sejdidtte ausfetn, fie welde die Elobimz, bie Maladin zu fremben Emirs, $z^{\prime}$ ©pionen; ja zu Mordbrennern maden, fann idf freis lid bier nidt berúdfidtigen, Da id biftorifd $\boldsymbol{z}^{u}$ beridften babe, was bie alten Juben wirlid glaubten, was $\mathcal{M b r a b a b t , ~ D e r ~ e i n m a l ~ f u r ~ b r e i ~ E n g e l ~ e i n ~ f e i n ~}$ gut Ralb fdladten lief, wirflid fúr $\mathfrak{G a f t}$ bei fid ou baben meinte. - Wie weit der ©laube an ©eifters
 Den Suben ging, (nadd bem fogenannten Babylonifacn ©xil) ift beinab' unglaublid. Šedem unjerer ミefer ift betannt, mas darüber bei den leģteren Đpropheten, nao mentlid bei Daniel, Ejediel und Sadariab, und gauptfadlid) was barâber im Bud To'bias vorfommt.

Derfelbe ©laube - benn ob die Erfdeinenden Engel, Gobtter, Damonen, Serden, Genien, ©̧cifter, Gefpenfter, Keufel beifen, anbert in ber ভade nidte! -

fpridt man ©fotter und ©eifter bon allen Farben und Raçen, felbft $\mathfrak{V a m p y r e , ~ l e b t ~ m a n ~ m i t ~ i b n e n ~ i n ~ t r a u t e r ~}$ Eemeinfaft; ©balda, $\mathfrak{B a b y l o n , ~ \mathfrak { D e r f i e n ~ f i n o ~ }}$ voller ©seifter und Geifters Eridheinungen, guter und bofer $2 r t$; Jubia, ju ©brifti Seiten, if Dab Engets und $\mathfrak{T e u f e l}$, \&and, einen Engel mit leibliden $\mathcal{S u g}^{(1)}$ feben, ign bebrdija, aramaifa, romifd fpreden borrn, ift Da gar nidt8 Befonderes *). Uud bie Seelen Der şers ftorbenen erfdienen bei diefen $\mathfrak{B o l f e r n}$ wieder, und bei allen anderen, gebildeten, und úngebildeten, fidetbar, irbid, nidbt felten in grober Gorm und Sưlle. Sur Rajerci war und ift faft auf bem ganzen Eroboben bie Nefromantie gemorben. 'Man ricf dic ©datten auf, fie erfdjienen, wie der alte g̣riefter sfúrft berwif't, den ©aul fab, mit Mantel, Scepter, Prone 2 ., fie gaben, gejmungen Durd magijde unft, Das $\mathfrak{B e r l a n g t e , ~ b a ß ~}$ ibnen zur Beantwortung $\mathfrak{B o r g e l e g t e}$ ad Acta $\mathfrak{a b}$, und
 gefommen war, fieht man auş ben romifacn Sdrifts ftellern der 3eit. Man vergleide nur, waş Plinius in dem im vorber Gefbenden fo oft angefúbrten dreifigs ften $\mathfrak{B u} u$ feiner $\mathfrak{N a t u r g e f ( d i d t e ~ 飞 a p . ~ V . ~ u n d ~ V I . ~ D a v o n ~}$ fagt - Umbrarum,' Inferorumque colloquia - utinamque Inferos potius et quoscunque Deos consu-

[^23]luisset - sunt quaedam Magis perfugia, veluti lentiginem habentibus non obsequi Numina, aut cerni - Jugleid Die थllgemcingeit bes ßólfers
 Gtufen und ©rabe, Gbitter, \{eufel, Erzengel, Engel, Dimonen, Sterngeifter, Seroen, Seelen $\mathfrak{B e r f t o r b e n e r , ~}$ als bie unfeligen $\mathfrak{F o l g e n}$, weldje barauze berbor gefn, wenn man Die Sinnens und Seiftrwelt mit einander berwirrt: - Die $\mathfrak{A l f f}$ fiegt man aus̉ dem 2utcen. Sn ber fdywarmerifden Whilopophie der verfdics Denen Neu= platonifden Sdulen, in Denen dic Zbeurgie, wie wit unz oben vollfommen biftorifd ridtig
 fegt mar, waren ©eifer = Erfdeinungen, Die man burd $\mathfrak{M a g i e}$ und $\mathfrak{Z b c u r g i e ~ z u ~ S t a n d ~ b r a d t e , ~ D i e ~ l e g ̧ t e ~} \mathfrak{U n}$ : frengung, Der Kriumph ber ©unft. Die gange Mbilos fowbie war in eine tranşcendente magifd'stheurgifde Geifterlebre vermandelt. Man fannte genau die mannidfadeen Sronungen ber Geifter, man verftano Die Runft, fiie zu fodern, die Befdmornen, Ueberwads tigten, Gedemuttigten muften, wolten fie, ober mollten fie nidt, fie muften erfdeinen, man mufte boraub, mie fie, Эeber nadd feiner Sronung, ober feinem $\mathfrak{R a n g}$ im Geiffer: Staate, erfdeinen múrben und músten *). ©z ift unmóglid) mebr ©daarfiun, melr feinen philofophifaen ©seif im Crinzelnen, ind mebr Unfinn; mehr trançcendente Sdmarmerei im ©banzen auf cin $\mathfrak{M a l}$ und'bei cinander anfutreffen, alz bci ben

[^24]geiftreiden und berübmiten ©ariftfellern biefer §eridoe aus ben थlexandrinifden. Sdulen. - Nidt viel anders war's im Ebriftentbum. Engel tamen und gingen, Erfdeinungen $\mathfrak{B e r f t o r b e n e r ~ b i e l t ~ m a n ~ f a ́ r ~ e t w a s ~}$
 Yaar Engel und ein Paar $\mathfrak{Z e u f e l}$ mit einander, Die ibm in alferband Geftalten erfdeinen, bie er fieft, fpridet, abwedfelend zu fidy ruft, und von fid ftoft. Der ©seift Dez Cbriftentbumz miderferebte, wie id in ber Dámos nomagie ausfübrlid gegeigt babe; bem magifden und theurgifden Mifbraud in feiner 3eit. Ess bat aud in Der $\mathfrak{B e g}_{\text {ejefung }}$ berrlidje fruidte getragen. Uber in ber © eifterlebre mar'z unmóglid, baf es fid mit der ganzen $\mathfrak{B e l t}$ in Widerfpruch fegte. 2ud) lag Dién, Die Wabryeit gany zu fagen, nidt in feinem Beiff. Der war nidt fpeculativer, fọndern praltifdjer 彐rt.

Diefe find nur flüdtige 3úge zum Bild der flteren Welt, in Betref ibres © laubens an ©eifters und
 Dergleiden ©̧cifter = Erfdeinungen ourd bie ఇbeurgie bewirft merden tónnten. W̧ą die neuere 3 eit betrifit, $z^{3}$ Der wir nun übergefn, fo wollen wir in engfter Begiebung auf das in gegenmártigem 2uffag im vorber gefenden ©efagte, abermald einige ber befanntefen Cariftfeller felbft reben lajen, um ibre Joeen von dem, legten 3 weat ber theurgifaen Magie aus ibrcn eigenen, Aeuferungen temnen uno beurtbeilen zu lernen.

> IV.

Diefer letgte 3 weat ift, wie er's in ber alten 3eit war, fo aud in ber neueren foriode, die - wirt:

- lide Eridecinung Dezి gefoberten, ober befdmornen ©eiftež: Diés ift im erften Paragrapben gegenwartigen
 rarifden શadwoifungen uno exldaterungen Darúber!$\mathfrak{W i c}$ Reudllin úber Die Sade badte, und Dẫ er Die Mosglidfleit ber wirflidjen realen Erfacinung eines befdmoornen ©̛eiffes bebauptete, fieft man aub̉ deffen De verbo mirifico L. II. C. I. थber bief ift oben famon 2bぁ. II. §. XXVIII. in bet erften Note gelegentlid) bemert.

Safob I. mar befantlid in allen 3 auberssiffens
 monomagie \{b, II. ©. 452--465.) Er batte, wie man

 ©. 73.) bic Sade figfematifd ftubirt, und fid aud außerbem nod von einer berúbmten alten Sexe, Die erbegnadigte, Unterrid)t in ber alten WBeiber:Sjererei ers theilen lagent. Wie man nady Dem 凡uten nidt anderz ermartet - er befdnwor aud © exifter: Un ber Migglid)= Feit unb Wirllideleit bon Erjdeinungen ber citirten '(Jei fter zweifelte er nad feinem Syftem nidt im Grringften. Die gemeine Sexerei baÊend und fürdteno, (Die alten Weiber murben yor wie nad verbrannt) war ibm bic magifbe $\mathfrak{Z b}$ urgie vielmebr die Werle der gefammen Zauber = Runfl. थber er ging bei feinen Befdmórungen
 itm bie ©ebre, fid mit ©seifern zu unterbalten, dod) endidid ziemlid verleidet zu baben. Жudy befdmert er fid, daf fo viel Müb dabei fey. Freilid, alz ßônig madten's ibm sie Mrenf(bin leidter, mit iynen zu cons
verfirea. Bei ben beifern Gort Der Unterfdied Det Ctánde áuf.: Merlmúrdig zur Cbaralteriffif zugleid bies feछ̉ Jưrften, und jenter Seit úberbaupt, ift daz fünfte Capitel dezerfen Budiz feiner Dimonologie, mo er unter andeerem daż Folgende ( $O$ pp. p. 49:) fagt: So bald Der gefoberte Geift wirflidh eriddeine, fo fonne mit $\mathfrak{B e}(\mathrm{d}$ wodren, Beten, $\mathfrak{P a u c h e r n}$ und allen erforderliden (Geremonien nidt emiig und ongiflid) genug angebalten werben - eo inquam comparente, si quis ceremoniarum a pex neglectus sit, aut ejus praesentia pavidi vel latum unguem circulum transierint, continuo de víta eorum conclamatum'est. (Da war's freilidf fein Sderz, ©eifter fobern!) 'Tibi nunc judicandum relinquo, an sine ratipne fiat, ut ejusmodi adjurationum taedio tandem capiantur, sive moram laboris spectes, etc., sive terrorem apparendi et prásentissimum ex minimo nugamento amisso periculum. Das fieft faft wie eine Ent
 nidt mebr fo eifrig, alz zuvor, befage.

थuş meldem ©̧efidtzpunct $\mathfrak{A}$ grippa Die glanetens und Stern= Jntelligengen in magifds =afrologifder Beziębung betrddtete - Darúber ift cine feinet merls
 S. 37. bei anderer Gelegenbeit angefübrt. Wir brauden une bier alfo meiter nidt dabei aufzubalten. Dấ par racelfus und agrippa Den legten 3 weat ber theurs gifめen Wagie ubrigens barin fegsten, daÉ burch fie
 vermittelt uno bewerffelligt werben toinne, erroarten uno fere \&efer nad Dem ©yfem beiber Månner nidt anders.
\＆ber mit mefr Befonnenbeit uno ©ircumfpection fprechen Beide von der Gadje，alz man nadi bem Maaß und Zübnen $\mathcal{F l}$ lug anberer ifrer Sdmodrmercien erwarten módte． Sie nebmen＇bie Gade nidt rein magifd，fonbern mebr theofophifd，fpredjen von ber Rraft Deze glaubenz und Gebetes dabei，und baß eb eine Gabe，eine © mit guten（Geiffern gewurdigt werbc．ヨon Den gemeinen Befdbwórungen fingt $\mathfrak{A g r i p p a : ~ C o m p e r i u n t u r ~ v a n a , ~}$ ficta et falsa，quoties ad literam practicantur， （occ．Philos．III．p．564．）aus meldden Worten gleidgo mol erbellt，bafe er fid aud in ben gemeinen Bejdnodo runges：Pünften verfudt batte．ひber man böre，waş er， und vielleidt eben um biefer erften geriode willen，uns mittelfar Darauf in Der zweiten binju feģt：Alius est ergo sensus，quam litteris traditur，variisque obduc－ tus mysteriis，quem nemo sine magistro potest asse－ qui，（es laß́t fid bierauz foliefen，bás er felbft pinen folden redliden $\mathfrak{R a g i f t e r ~ m u ́ f i e ~ g e f u n d e n ~ b a b e n ! ) ~ n i s i ~}$ fuerit divino Numine illustratus．Bei all feiner bobleo ren Erleudtung theilte er übrigenz Dod gleide Furdt mit $\mathfrak{J a f o b}$ I．，es̀ módute bei Den Ceremonien Der $\mathfrak{B c s}$ fdrośrung etwas verfeben，und darüber ber ganze 3 wed Des theurgifden Wiserts werloren gebn．Denn－wer Den gefoderten ©eift non proprio honore prosequitur， nec illis，quod cuique congruit，recte distribuit， illorum Praesentiam et optatos Effectus non asse－ quitur．（Sめlimm genug Damn fo viel $\neq n f t r e n g u n g ~ u n d ~$ Ungft umfonft ausgeftanben zu baben，dod，Romunen bie Befdwodrer bei ネgrippa immer nod）beifer weg，alz bei $\mathfrak{F a f o b}$ I．，ba eş obne weitereş um ibr Reben gefdjeben
mar. Sonft ift bier úbrigeng exfes gerabe, wie in ber


Die argfte Furdt bei ben $\mathfrak{B e}$ efdmodrungen, unb ber nad bem theologioden Syftem ber 3eit etmas Pirlides zum Grande lag, war Die, dâ̂ man glaubte, eß tónnten, wie oben bereits gelegentlid bemertt worben, anfatt ber gefoberten guten, boje geifter erfdeinen. Der Zeufel verfellt fiab nad dem apoftel pauluz gern in einen Engel Des̉ Sidtş. Ein geffeimeę Brauen mudte wol ftetz aud die muthigften $\mathfrak{B e f}$ dhworrer anmandeln, ibr Ilnternebmen fey nidtt redt, ober ©3ott miffáalig. Wass war alfo naturrlider alz diefer Gedante, den die firdliddo ortboboren ふbeologen atter Confefionen fo oft in ibren ©driften und yon Der Ranzel *) berab miederbobls ten, und der fid nadidem ganjen damaligen æeufels und Damonenglauben in der Zhat fo obenfin nidt befeitigen liés: - waş war natürlider, als daf diefer Gedante tief eingriff, und felbit von Den fawoirmerifdffen Zbeurgen, Befdmórern und Exorciften aller Bebergis gung weith eradtet murbe? - So finden wir eß̉ alleg aud biftorifd. Mauluz fagt 2 Ror. XI. 14. aubs

[^25] zu verfellen. Wie bie Worte erllart merben $\mathfrak{t o n n e n}$, Davon ift bier bie Fiede nidt. Man nabm lie, wie fie ba flebn, und fo war'z eine claffifde Stelle fúr bie Befauptung. Die Rirdengater, namentlid $\mathscr{A}$ agus ffinuz, (de Civit. Dei Lib. XIX. C. IX.) maden auf Diefe Gefabr bei ber Magie aufmerffam. "Ez ift gewif, fagt Der ebrwúrdige Rirdenlebrer bier, baf jene Mbilofopben, melde Die ©Sostter zu Bertrauten zu baben glaubten, unter bdje Geiffer geratben maren, son benen fie betrogen murben.." Dem beiligen Martin erfdien ber Keufel fogar einnal in ber Geftalt Deż Seilands. Der §eilige merfte den teufelifden Ppiff, und faidate ben bojen Feind fo beim, baf ibm bie Ruft verging, wieder zu fommen. ( (G. $\mathfrak{Z b}$. II. Der 3. $\mathfrak{B}$. in den Mizcellen.) - Pfellus Bon den Damos yen nimmt ebenfallz Die Mỏglidfeit eincê joldeen Betrugz an, und daf̃ bie $\mathfrak{B e f d m o ̇ r e r ~ a u f ~ D e r ~ f y u t ~ f e y n ~ m u ̈ p t e n , ~}$ Den bojen ©feiftern burd ibre Reidtglaubigleit nidt zum Gripott zu merben. 2ud) Reudlin fürdtete bei ber Kbeurgie nidts fo fefr, alz biefen Betrug, wis aus frinem im vorber (Oebenden bereitz angefübrten Wert De verb. mirif. erfelft. - 尺utber ppridt oft bavon, cinmal mit bem naiven $\mathfrak{B e i j a g}$, er miffe nidt, ob er Dem lieben Gott Dafúr banlen follte, wenn er ibm etroan
 bei Dem ungersígnliden Befuc dod laum deę ©ebanfenz entratben fónnen, ob'z nidt vielleidt Der \{eufel mare. Sjodftenz wúrbe er ibm zuboren, wenn er yon ber $\mathfrak{p o l i t i f}$ fprâde, benn in búrgerliden Sadfen máren alferlei $\mathfrak{P e d e n}$ uno şråume luftig, mit geiffliden ভaden
aber můfte er ign verfanonen＊）．In allen alten ふaus berfdriften tómmen erzablungen von bergleiden fatas nijden $\mathfrak{B e t r u ́ g e r e i e n ~ v o r , ~ D a ~ b o j e ~ © ゚ e i f t e r ~ e r i d i e n e n ~ u n b ~}$ fid）für gute augagaber，mo fid benn，mie natůrlid， Dab opus magicum fủr bie Bejømodrer febr unermartet und tragifa，gemeiniglid mit Salzumbreben，burdj Die §uftwegfúbren und dergleiden bólijaen 彐rtigleiten endigt． Selbft in verjdiedenen alten Rirdenseiebern ift bie Sade berúbrt．Зber dief fey genug Davon，um jo mebr，ba aud bereitz oben 5 ．XXVIII．Die Sade bes rúbrt ift morden．

## V．

Der Tekgte 3 weat Der theurgifhen $\mathfrak{M a g i e}$ ift bie Efy fdぉeinung Dezె aufgerufenen Goriftez．

Uno was？bat man ba baş Fedt weiter zufragen， wab war denn nun ber 3 wed Der Erideinung felfit？WSarumz zog man die ©rifter von ibren Planeten oder Sternen auf bie Erbe berab？－－
 Sduwàmerei trit ber Wabnglaube in grelleren 马uagen bervor，alz wo yom 3 weit und Refultat der Geis fter＝E゚rfdeinungen die Frage ift．Die vorgefoberten
 bruaf beizubebalten，folde beben belfen，und man bat

[^26]Fein $\mathfrak{B e i}$ piel，wo biếs gefderben，alze erbidtete，ladders lide，alberne．－Sie follen＇Berborgenese entbüllen， Den menfdliden ©eift mit ungerodbnliden $\mathfrak{j a}$ ubermenfds liden ©infidten und Erlenntniffen bereidern，und man bat Kein Exempel，Dá je ein Mreafd burd ibren Unters ridt in アünften und Wififenjafaften cinfidtzboller，babri für＇ż \＆eben weifer，beffer，glüdlider gemorben ware， alz erbidtete，laderlide，alberne．ひber fo tief liegt
 uns bie Geifferwelt verbirgt，in Dem Menjden－bieß $\mathfrak{A l l e z}$ bielt die Berebrer Der Punft nidt $\mathfrak{a b}$ ，weber in alter，nod in neuerer und neuefter 3ett，nady bem bóds ften Sived der Magie und Theurgie，Der $\mathfrak{B e r e i n i g u n g ~}$ und einem realen Umgang mit Der Geifters $\mathfrak{W e l t}$ ；zu freben．3toar wir múfen geredt fenn，Da zu jeder 及eit fo viele gemátblide und grofe Menfden（id） nenne aus der allerneueften Beit nur ben geiftreiden $\mathcal{F}$ úr， ften yon ligne，der eş in feinen Briefen uber ben Ratbolicismuzz felbft von fid fagt）Den gelyeimen $\mathfrak{W i f f e n} \mathfrak{W}$ aften und namentlid der $\mathfrak{z b e u r g i e}$ buldigo ten．Glaubt man mirflid）an ©̧eiffer alz an reale，fưt fid b．b．aufer unjeren Soeen，bie wir unz bavon maden，
 nabe，ob＇z Denn gar feine Mittel und wege geben tomne， fid mit Den fremben bidgeren Naturen zu befreunden， und auf irgend eine Werife in ciren unmittelbaren Raps port zu verfeken．Freilid gelfort fdon ein fübner，Die ©ren $=\mathfrak{M a r f e n}$ zwifden Der Sinnen $=$ und Geifter＝Welt
 Wsunfd，jenen © Sedanten alz mogglia，ja als erreidbar aufzufafen．थber wab verfudt，wagt，úberfpringt der

MRemid nidit, um bazz zu erfiteben, worin igm bas \$odafte vorfawebt, und .5dyeres laft fidy ogne 3weiftl nidt benfen, alz menn est ung faon bier alz ©inneno WBefen vergónnt ober moglid) wade, mit ben bimmlijaen शaturen in Umgang zu treten. Ein lebbafter ©ntbufasa, muz, eine gerviffe Sdwadrmetei múflen allerbings bie §heurgie, aud) auf bas allgemeinfte und reinfte in ibret Joce aufgefaft, begleiten. Cine gemeine, in ben $\mathfrak{P r}$ as
 nidt auf ben Gebanten ber, Xheurgie Fommen, unb wenn ibr Die 'Gbee berfelben biftorif(d) vorgelegt wirt, fo tann fie fid nur Darúber vermunbern, ober bayưber ladien. Man wird uns boffentlid um Difer Cxifobe millen nids felbft zum $\mathfrak{X b e u r g e n}$ maden, weil mit mit einer Unpar: teilidfeit son ber Sadbe fpredien, wie fie Dem unb feDem-geziemt, ber feine $\mathfrak{A n}$ nididen niddt für bie $\mathfrak{Z n f i d t e n}$ aller Wenfden unb feine indivibuelle lebergeugung nidfs


थber wir wollen und múfien wieber gu bem Siftoris
 lijden Spgàren zu bemegen bergönnt if.

2(bentbeurlid find bie extwartungen, roomit mant ber wirlliden ©rifdeinung Dezి gefoderten ©biftes entgegen fab; abentbeuerlid bie $\mathfrak{U m f t a n d e}$ und $\mathfrak{U m g e s}$ bungen, unter benen und in benen man bie Geiffet erfおcinen liefz.

Sierüber nod ein ણaar einzige Ştellen zur Ueberfidt Der ©ade in biftorifder uno literarifder Beziefung. © IV.

Daß mir bier von Seuem bei ben Mlexandrinera bie vorzugglidfiten Wunderbinge boren merben, làft fid zum $\mathfrak{B o r a u s ̧ ~ e r m a r t e n . ~}$

Morpbyr fragt in Dem Brief an Den ※egnptier $\mathfrak{Z n e s}$ bon, (unjere \&efer lennen ben Brief ¢めon auz ฐb. I.
 Ponne, ob ein Gott, ein Engel, ein Grgengel, ein Damon, sin そrdon, ober eine Seele erfdeine? Gerner:: wie sie Damoren von den'fidtbaren und uns fidtbaren ©sottern bei ©erjdeinungen unterjdieden werben fornten, ba bie:fiditbaren mit ben unfidtbaren verbunden matcu? - Eadlid, worin bab ©efdledt ber ©Sotter cêhèz Sorjug vor Dem Der Damonen babe, Da Gbstter, Dámonen, und überbaupt alle boberen Wefen Daย̃ mit einander gemein bâtten, daß fie bei \&rfdej, nungen von fid) felbft fpraden, und eine bes fimme Geftalt annabmen?

Gamblid beantwortet biefe Fragen einer fid jelbft
 mit einer Ereubigfeit, bie in Erfaunen fegt. Reine Davon madyt ibm eine fierlegenbeit, ér weif auf थllez bie Untwort, $^{\text {und }}$ weif fie auf ber Stelle und obne fid zu bedenfen. Und was if aud dabei zum $\mathfrak{F e r w o u n b e r n ? ~}$ Er ift mit ber überfinnliden Welt fo befannt, mie mit bem, waş yor feinen $\mathfrak{F}$ üpen liegt.

 Bibliothef. Unter $\mathfrak{j o}$ vielen merthurbigen, jenez Seits alter darafterifirenden Ęrflărungen úber Diefe theurgifden Whantafieen, nidt bloE bci Samblid, fonbern aud bei plotin, Morpbyr, proclus ze., bier als Rads
trag zu bem $\mathfrak{I f}$. I. Der 3. $\mathfrak{B .}$ Bemertten nur nod eine einzige Stelle, und zwar, weil mir ibn gerabe einmal
 fagt er, (Sect. III. C. VI. p. 66. Ed. Gale. Sd theile Die Stelle tremtja mit, um allen Refern ber 3. B. Das Bergnugen ber $\mathfrak{F e r m u n b e r u n g ~ u ̈ b e r ~ f o ~ u n e r b o ̀ r t e ~ D i n g e ~}$ zu gemdbren) fo fiegt der, welder cin boberes wefen (einen (Gott) fobert, bizameilen einen Geift berab fteigen und iid bei ibm einfúbren, won melddem er auf myitifde $\mathfrak{W}$ Seife belefrt wirb, wer er fer uno wie maddtig er fey. Wer aber ein foldess Wefen (námlid) auf den beiligen Sgaralteren fetgend - Davon befonberŝ pproclus meits laftig! - bei fid) empfingt, fiebt vor deffen ©rs fdeinung gemeiniglid eine $\mathfrak{A r t}$ Feuer, weldes bizmeilen aud alle 2 nnoefenden felyen, bald bri Der $\mathfrak{Z n f u n f t}$ Dezz ©̧otteş, balo bei beffen Weggang docr Wieberverfdminden, worauz benn Die biefer ©aden Erfabrnenambeften uber die Wabrbeit, Madt, und bauptfadlid úber die Drbnung (Elaffe) einez folden erfdeinenden Wefens zu urtyeilen im Stande find, in welden Stúden auffeine Fobls baftigleit zu rednen fey, was ez fúr sidfte zu verleigen vermoge, und was es abberbaupt bes merfftelligen fonne u. fo. fo" - Weiter fonnte bie theurgijde ©dmadrmerei nidt getrieben merDen. Daber bier bicß Eine ftatt alfeş . Anderen! Dod, wollt man nod Mebnlidez baben, fo vergleide man $\mathfrak{F a m b l i d}$ (Ed. Gal. Sect. II. C. III, und IV.; (zum §beil bereits $\mathfrak{z G}$. I. ひbtb. I. angefübrt) Sect. IX. C. I-V. XI. C. III. u. a. m. ©rten. Wlotin Ennead. V. L. IIX. p. 48 seq. Yoroclub L. IV. p. 233 seq. etc. mit
gicin's cada beffen \&ugg. bei beiben legteren biet citirt ift) $\mathfrak{U n m e r f u n g e n ~ z u ~}^{\text {bicfen Stellen *). }}$

Weil wir Gicin genannt baben - fofort mit Diefem zur neueren 3 eit! Wie er über den Wunct der $\mathfrak{T b e u r g i e}$, soobon bier Die Rebe ift, Dadte, lebrt feirzanzer ©oms mentar. 3 u ber bereite $\mathfrak{i b}$. I. ©. 51 der 3. $\mathfrak{B}$. anges fübrten ©ottese: ©rfdeinung, womit plotin einmal bes gnadigt ward, madt er bie $\mathscr{U n}^{2} m e r f u n g:$ Sed quanam forma conjecit Magus, Plotini daemonem esse supremum? - Quia scilicet non difformi quodam instar Iridis fulgore (in unbeftimmtem, auß einander fliefenbem ©flanz ober ভdein; nad $\mathfrak{J a m b l i d}$ 'ß theurs gifart $\mathfrak{T b e u r g i e ! ) ~ v e n i t , ~ s i c u t ~ i n f i m i ~ s o l e n t ~ D a e m o n e s ~}$ in aëre misto, non pallore iterum vel rubore, sicut medii nonnunquam consueverunt, sed lumini puro penitus atque clarissimo, quod aethereorum coelestiumque Daemonum est proprium. - Sollen mir
 Esb if unnóttig. Mefre ober weniger tbeilten थuf, meldhe fid mit $\mathfrak{M a g i e}$ uno $\mathfrak{Z b e u r g i e ~ b e f d a f t i g t e n , ~ b i e r i n ~ g l e i d e ~}$ Znjidten. Wir finden úberall benfelben थberglauben und denfelben Ueberglauben bei benen, welde yon ber Sade banbeln.
*) If bei folder Beitaufidfen, wie fie fidi bei ben seu =Mratonifern ausfpreajen, uun ber Yoman van Dem berúbmteftel allet Buns Der smánner, Gciffers ©eber, Geifter : @predier, id mevne Detr Soman yon apolloniusyon Eyane - if er nun node eine Erfdeinung, die ifolirtin ber befaidite dafebt, ia Die und nur vermundera fonnte? - Tab neme Den Wunder = 2atm nur, um za jeigen, daß id ibn midt gar vers gefert babe. Naciter aber fanu id midd bier nidt auf ibn eins lafert, eben wecil es des Gtoffs ju viel wáre.

Wir gefon，um unferen Ecfern fallieflid）nod eine Fleine Furdt einzujagen，nod cinmal auf einen ${ }^{\text {Z }}$ ugenblit cin Paar bundert Sabre jurúd in ber ©efodid）te．Mit melden ungebeuerliden Mbantabmen man fidd bei ben Eridecinungen Der ©seifter berum trieb－barúber nur die folgenve eingige Stelle aus pfollus l．c． pag．101：Es if bie Яicde Daven，wie febr dic Brifter， Erddcinungen oft mit fo ganz uncrwarteten Uurfanden verfnúpft feren，dief fommie daber，baf ante adven－ tume ejus（Dezz gefoderten guten（ङeititez）frequens Dae－ monum coetus affluat，et varii generis formae－ que Spectra daemoniaca（ $\mathfrak{T c u f f l}$, © $\mathfrak{b e f p e n f t e r \text { ）}}$ praecurrant et appareant，ab omnibus partim elementis excitata，partim abomnibus luna－ ris cursus portionibus（man blicte biebci auf bab oben $\mathfrak{B e m e r f t e}$ zurúcf）composita etc．，imo cum laetitia et gratia quadam blanditiae saepius occur－ rentia，speciem bonitatis Initiato praebent etc．

Saben die Refer ber 3aubersBibliotbet an biefen fraufen ©feifter＝Phantafieen＝Bildera nod nidt genug，folann idf folde nod beffer geben．Yetruż be彐bano verfidert in f．Element．magic．（bergl．Agrip－ pae Opp．T．I．p．463．）daż Jolgende：Quibus（eß
 id nidft $\mathrm{z}^{4}$ bemerten braude）quibus rite peractis． apparebunt infinitae Visiones et Phantas－ mata，pulsantia organa etomnis generis in－ strumenta musica，idque fit a Spiritibus，ut terrore compulsi socii abeant a circulo，quia nihil adversus Magistrum possunt．©゙ぁ fommt nod keffer－ post haec＿videbis infinitos Sagittarios，und
abermald beffer - cum infinita multitudine Bestiarum horribilium, und zum alferbeften - quae
 ac si vellent devorare Socios etc. etc. - Ders gleiden abfdeulide $\mathfrak{B e f t i e n ~ u n d ~ T e u f e l z : G ゚ e f p e n f i e r ~ f a b e n , ~}$ wie mir §b. I. थbtb. IV. ber 3. ©. gepeben baben, aud Porbage, Bromley und Die ábrigen EngelB, Brús ber, aud in unendlider 3abl, dod batten fie fie nidt gerufen *).
êber eş fest uns nidts meyr in Erfaunen, uñ Das Unerwartete úberrafdt uns nidt mebr. Wie weit nod zu $\mathfrak{Z n f a n g}$ bebs adttebnten $\mathfrak{J a b r b u n b e r t s ~ b e r ~ g e i f t r e i d e ~}$ ©raf yon © \&bbalis feine tbeurgifden Sdmodrmereien trieb, um ben berábmeften aller ©eifters Seber, won bem Bullow jagt, dás er baŝ confequentefte philofopbis fde und theologifale Syftem babe, bab je ber menidlide ©eift gefunben, unb in fünftigen Seiten finben werbe, um Swedenborg in gegenwártigem euffag gar nidt ju nennen: - wie weit nod im fogenannten Yabrbuns

[^27]bert ber euffarung ©abaliz in peinen theurgifthen Bebauptungen ging, ift belannt. Er fagt II. Entr. p. 24. unter anderem: ${ }^{*}$ Vous allez apprendre à commander toute la nature etc. Les suprêmes Intelligences feront gloire d'obéir à vos desirs etc. etc. Tous les peuples invisibles qui habitent les quatre Elémens, s'esṭimeront heureux d'être les ministres de vos plaisirs etc. etc.

Sinbem id nun mit meinen $\mathfrak{E f f e r n} \mathfrak{a m}$ ©dlué bicfer 2bbandlung Daŝ ©anje nodmals überblife, und fo viel vergeblide, menidlidee Wirten und Befdict über, fpringende $\mathfrak{B e f f r e b u n g e n ~ i n ~ b e r ~ f a r w a r j e n ~ u n d ~ t h e u r g i s ~}$ fden Magie (bie weiffe bleibt in ibrer Wurbe, fie ift Die bódfite $\mathfrak{U l}$ ufgabe beş menidliden ©eriftez!) wabro nebme, wanbelt mid ein welfuut biges Gefúbl an, Das id nidt beffer, alz mit ber folgenden Scene auŝ ©ooes the's \& Fauft zu begeidnen weiß.

Exbgeift (erfderint in einer rotbliden Flanme.) Wer ruft mir?

$$
\mathfrak{F} \mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{i t} \text { (abgervenbet.) }
$$

©drectlideEs Gefidut
© $\mathfrak{r b g e i f}$.
Wu baft midy maddtig angejogen,
$\mathfrak{A n}$ meiner ©pháre lang' gefogen
Und num -

$$
\mathfrak{F} \mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{f} .
$$

Weh! idh ertrag' bid nidd.
Exbgeif.
 Meine ©timme au giren, mein entlis au fehn;

SRid) neigt beitt madatig Seelenflehn,
Ba bin id)! Weed exbármlid (brauett
,Fapt Hebermenfden bid! ! Wo ift ber Seele $\Re$ uf?
$\mathfrak{M g}$ if bie Bruft? die eine Welt in fich erfduf,
Und trug $\mathfrak{u n d}$ hegte, bie mit Freubebeben
Grfdtmoll, fid unt, ben (beiftern, gleid zu beben. $\mathcal{F}^{\mathrm{F}} \mathfrak{a} \mathfrak{f} \mathrm{f}$.
Goll id bir, Ftammenbilbung weiden?
1 Sif bin'z, bin Fauft, bin beines ©leiden!
© $\mathfrak{r b g e f}$ f.
Sin \&ebenzfluthen, im Efateuftum
wall' id) auf und $\mathfrak{a b}$,
Wehe hin und her!
Beburt unb ©rab,
Ein emiges Meer,
Ein wectifelnd Weben,
©in glúheno feben -
So f(xaff' id am \{aufenben Webftuhl ber 3eit,
Und mirfe ber Gottheit lebenbigez sileib.
$\mathfrak{F} \mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{f}$.
Ber bu bie meite Welt umfdmeifis
(Sefdáftiger ©seif, wie nah' fưhl idf midy bir!
© rbgef f.
Du gleidfl bem beif, ben bu begrcifit, Piddt mir!

Werfdrinbet.
$\mathfrak{F} \mathfrak{a} \mathfrak{u}$ f.
Riddt bir? शidtt bir?
Wem benn?
Gr futrit sufammen.

$$
\because \mathfrak{S u c t a} \mathfrak{A b t b e i f u n g}
$$

gebructe, und angedrudte widtige Jaubers fariften, ganz, ober im \&usizuge entbaltend.

## Oorexinnerungen.

Num. I. und Num. II.

 $\mathfrak{u n d}$ Molitor'z de Lamiis.

Ueber biefe beiden Nummern bab' id, eigentliad nid)tz $\mathfrak{B e}$ fonbereş weiter zu bemerfen, ba daß Notbwendige Darúber bgreitz im vorber gebenden §heil gefagt ift. Der © $\mathfrak{C l u f}$ son beiben ©driften wirb in ben naddifen $\mathfrak{Z b c i l}$ gu fteben Fommen; ba benn jedem Refer felbft ennidd und Urtbeil frei fteft. Die leģte aftbeilung yon $\mathcal{F a} u f$ fúfrt Den
 fie aud im folgenden $\mathfrak{Z b}$ geil abgebructt werben wirb. Das baz̨ Fauftifahe fogenannte eigenbaindige Mirafels $\mathfrak{B u}$ ( fúr bie ©̧efhidte ber neueren europaijden Magie ufo Theurgie ein duferf widtigez $\mathfrak{U c t e n f t} \mathfrak{c}$ tift, erbellt von felbft fomobl aus dem शamen, ben daz Bud, an Der Stirne tragt, infofern ber શame Fauft gleidjam bett allgemeinen Gattungèbegrif Der neueren Зaubers Runf ausborúăt, alz auz̧ feinem $\mathfrak{J n b a l t e . ~ - - ~ D i e ~ M o l i t o r ' ~}$ fhe Sdrift bagegen bat badurd gewiffermafen eine unis verfalshiftorifde Bedeutung erlangt, Dás diefer edle Mann és ragte, ju feiner 3eit, bas beifet, als burd

Die berůbmte 3aubers Bulfe Innocentius bcz Maten vom $\mathfrak{F a b r}$ 1484, Der $\mathfrak{K e u f e l z s}$ und. 3auberglauben in Deutidiland eben feine furditbarfte peridose begann, Die Durd ben Sexen:5ammer redt fyftematifd) begrúndet wurde, baf der ede Mann da es hagte, in eincr offents liden, einem Gärften bedicirten Druaffarift, wenn aud) nur \{dúdutern und voridutig, 3weifel gegen den bamao ligen allgemeinen $\mathfrak{F e l t g l a u b e n}$ oder © $\mathfrak{C l}$ emeins Sinn, und namentlid gegen den Sexensprecés ans zuregen. Snnocentiuz'z ஒ̧ulfe ift vom Эabr 1484, Die erfte 彐uğgabe vom Sexens $\mathfrak{y a m m e r}$ (wenigfteng nad) Sauber B. M. Stúá I. ©. 39.) vom Эabr 1489, (Eólln, in 4.) unb Molitor'ż Єdrift vom $\mathfrak{F a b r} 1494$. Dieß berdient bemerft gu merben, weil man Darauş fieht, warum Molitor farieb, und daE zu der 3eit Mutb Daju gebórte, fo zu farciben, wie er farieb. (Daz Safr 1494 febt in ber duEerft felten gewordenen $\mathfrak{O r}$ ris
 ftatt findet, binten am ©dluf ber fleinen Sdrift.' Bei Diefer Sugigabe befinden fid aud) metrere ausigemablte Rupfer, Deren Farben, wie man foldje auzi den alten Sandjariften unb Drudfen fennt, nod jegt nad) beinabe viertbalb bunbert $\mathfrak{F a b r e n}$ ungenein lebbaft, ftart und fdinmerno find. Seltfame Silder, von zum $\mathfrak{Z b e i l}$ nod feltfameren Dingen, eine zauberifde $\mathfrak{\Omega u f t f a b r t , ~}$
 wetter $2 c .$, welde in vicler Sinilidt aber zur §erans fdauliduung jener $\mathfrak{B e r g a n g e n b e i t , ~ i b r e s ̉ ~ 3 x i t g r i f t e , ~ i b r e r ~}$

III.

Syiforifduliterarifde Bemerfangen iber
 © $\mathfrak{c}$ embamphorafd.
$\mathfrak{F n}$ biefem $\mathfrak{Z b e i l e ~ e r b a l t e n ~ n u n ~ b i e ~} \mathfrak{R e f e r}$ ben ganzen Sdembamphorajd. Das Edriftden if nad ber Zuğgabe: Wefel, Duifburg vnd Frandfurty. Dructtż vnd verlegtż Andreas Luppius, Priviligirter $\mathfrak{B u d b a ̊ n}$ bler bajelfften. Anno 1686. Sb nod) anbere Recenionen bavon exiftiren, wie'z bei fo vielen $\mathfrak{B u}$ údera

 febler abgerednet, genau mit ber eben genannten $\mathfrak{A} u$ bs gabe úberein fommt.

Und bas, werben bie lefer fagen, baz whre $\mathfrak{2 l l e z ̇ ? ~ - ~ © i n ~ S d e l m , ~ f a g t ~ e i n ~ a l t e z ~ D e r b e z z ~ D e u t i d e z ~}$ Cpridwoort, in bem aber ein guter Sinn liegt, (Denn wer mebr geben will, ald er Gat, ober geben tann, muß zur Qffectation ober Unmabrbeit feine Bufludt nefmen) alfo - ein ©delm gibt mebr, alz er bat. 2lber daf fid bie §efer - verwumbern, dié lann ididinnen nidt úbel nebmen. Denn baz Bud bat in ber ©sefdidate Der neueren Magie fabbalifiidder Farbe eine feltene, ober ridtiger feltfame Gelcbritat erlangt. DaE © anje if ein mebr, oder weniger planlofer $\mathfrak{Z a b b a l i f t i f d}$, thed fop.bifder Eanlimatyiab. Wber audy folder $\mathfrak{A c t e n s}$


 fpreden ( $\mathfrak{F b}$. III. ©. 85.) erfullen, und in biftorifdes
literarijder Bejiefung nod einige Bemerfungen über bas 8 亿ad nieder\{dreiben.
 fen Namen fottes - Sdembamphorajd Dber Semio phoraby. Sdembampgorajd ift nidt diefer gebeime Same felbft, fondern nur bie $\mathfrak{H m}$ 个dreibung over $\mathfrak{B e}$ zeidnung Deffelben. Ueber bie ©tymologie unb Bes
 ldanen Die Sefer, meldee es interegirt, $\mathfrak{H l l e s}$ in $\mathfrak{B u x s}$ torf'z grosem talmudifa, rabbinidjen \&exicon, in Deffelben $\Re$ Rabbinifder Biblidtbet, fo wie in Rnor v. Rofenrotg's Kabbala denudata finben. थud) finb,
 Seit ber Rofentreuzerei im. fiebenzebnten Sabrbuns Dert, mebrere befondere Differtationen baruber ges farieben morden. Dod mir vermeifen, un beş Raumes. zи $\mathfrak{j p a r e n , ~ a u f ~} \mathfrak{B u b e u}$ в Introductio ad histor. philosoph. Ebraeorum §. XIV. Lit. a., fo wic §. XLV. Lit. x., wo man namentlid audd uber bie diftere §iteo tatur unfere8 Semiphoras Salomonis $\mathfrak{P e b r e r e s}$ bemertt und gefamnielt findet. -
 Madmert bemeritt zu werden perbient, ift bazz, dā́ nod ein ábnlidees, dem ©emiphoras fo nabe verwandtes Buch exiftirt, daß es mabridjeinlid nur als eine vers \{dicDene Fiecenion Davon betradtet merDen muß, nánlid
 cenfionen vorbanden find, eine grógere doer aub̧übrs lidere, und eine fleinere. $\mathfrak{B e r g l}$. $\mathfrak{B u x t o r f}$ ' в Biblioth. Rabbin. p. 48. und Sottinger's Biblioth. orient.

bas̉ id, wie gefagt, blof fúr eine ver(diebene Receno fion yom Semiphoraz galte, in feiner Introductio histor. theolog. judaic. Lib. I. C. XV. p. 351. alfo: "Das Bud Rasiel ift zweyerley, bą grópere und bas fleinere; fie find aber alle beybe Eabbaliftifdu und magifa, und faffen in fid bie झabmen verfdiebener EEngel und ©Seifter, und letren, wie man fid bie gutea und bsjen Engel forne zu greunben madien, mit Der ©onne und bem Monbe in ein ©epprdd einlafien, Mrandbeiten erres gen und wieberum curiren, Stábte umfefren, Erobeben und Sturmbinbe ermoden und bergleident." ( $\mathrm{Ilad}_{\text {a }}$ einee neueren Segende Des $\mathfrak{F a b b i}$ Mopeb Bar Ntadman mar
 weil ein labbaliftifder $\mathfrak{Z r a b e r}$ cin phaar Buaftaben vont ©dembampborafd und einige anbere gebeimnifvolle Fac men $\mathfrak{a u f}$ einem $\mathfrak{x a f f e l d e n}$ in's Meer geworfen, und babura Den Sturm erregt batte, ber ©arl'z ভdiffe zerffreute: " Jitem: fie begreiffen die アunft zu weifingen, und zutưnftige Dinge auz den ©eftirnen zu erfundigen, fie zeigen ben Stab Moliz, mit gemifien Characteribus bezeidnet, Durd Dersa Praft $\mathfrak{M o j e g}$ nad ibrem $\mathfrak{B o r g e b e n}$ fo viel Wisunder utifit zeiden verridtet bat; ingleiden ben Concurs berer ©baracteren, welden Die Magi Almandel Salomonis zu:nennen pflegen, und beridten fie yon bempelben biefes infonderbeit: Wenn bu Almandel farriben mirft, wirft Du bon ber sounberbabren Geburth bet Messiae rounderbabre Dinge erfabren, und wenn bu nad benfelbigen fleisig fragen wirft; fo wirft Du lieb und angefeben feyn bey Soben und Niedrigen. ( $\mathfrak{B o m}$ Galomonifden Sud Almandal wirb nod cins mal eigends in ber 3. $\mathfrak{B}$. bie Rebe feyn. Şier nenne

$$
\leqslant
$$

id nut cinftweiten Albert M．Specnlum astrolog．und $\mathfrak{F a}$ audé Apologie C．XV．©．VI．，mo man Náberes babon findet．）＂E゙B if aud diefes merfinárbig，Dan
 bampgorafd）थDonai u．f．w．bey benen Befambs， rungen infgemein 3 mabl barin wieberbphlet werben u．f．for－（Shierin ift nidtz Merlmúroigess，Denn biés if Dazz Gexoóbnlide，und man fieft，Şerr Æeimann mat cin gelegrter $\mathfrak{M a n n}$ ，aber cin \｛d）ledter §exenmeifter，
$\mathfrak{B o n} \mathfrak{b o b e m}$ Ulter find $\mathfrak{u b r i g e n s e ~ a u f ~ j e b e n ~ f a l l ~}$ fowobl ber ভdembampborajd，alz der Rafiel Galomonz， und wie Serpentil＇g fabmarze Magie und mebrere Búder dbnliden Sdlagzs，vielleidt morgentandis fめen＊）Urpprunges．Deş Budg Rafiel gefdiegt hereits im Sobar Criodynung，worauz fid auf fein elter fáliefen lâpt．Da Salomon ungefdyr in ber alts


[^28] entfdeiden, won wem die abentbeuerlidffen 3auberftreide. erzablt merben!) fo if nidtz Befonderes barin, baf. man fo viele Zauberbúder unter feinem Namen bat. Die $\mathfrak{B e b a u p t u n g}$ verbient indef, wie fid verftebt, leine $\mathfrak{R B i}$ berlegung, wie alt immer aud Sdembampgorajd. und Rafiel fern mogen. Sdon Roger Baco madt ùber biefe und abnlide unter ©alomon'ż Namen vers $\mathfrak{b r e i t e t e} \mathfrak{m a g i}$ 亿秋e Sdriften bie Bemertung: Quicunqne adserunt, quod Salomon composuit hoc vel illud, aut alii Sapientes, negandum est; quia non recipiuntur hujusmodi Libri auctoritate ecclesiae, nec a Sapientibus, sed a Seductoribus, qui mundum decipiunt: etiam et ipsi novos Libros componunt, sicut scimus per experientiam, et ut vehementius homines adliciant, Titulos praeponunt famosos suis operibus, et ea magnis Auctoribus impudenter adscribunt etc. De secret. operibus Art. et Natur. C. II. - 2 uf dbnlide $\mathfrak{W g e i f e}$ urtbeilt audd $\mathfrak{A g r i p p a}$ felbft úber bergleiden angeblide Galomonifde ভdriften de vanit. scient. C. XLV.,
 de praestigis Daemonum L. II. C. V., vergh. Goldaft yon Sonfifcation berer Saubers © Autber §. XXXVI. G. 90. f. und $\Re$ eimannu Introductio in hist. liter: antidiluvianam Sect. I. Qu. XIII. p. 11. und Qu. XIV. p. 13. Rein Wunder, baß. Dergleiden Sdrifs ten in ber fabuloten Geffidide ber 3auber: Punft, bie über bie Súnbfluty binauz reidt, cine fo midtige Rolle ppielen.

Sonft fübrt bas Bud feinen Namen, wie gefagt, yon bem Namen (sottes - Sdembampgorafd. Unb: waś war baş für cin शame? ©in magiíder myferisifer: Slame, ber nad bein talmudifdstabbaliftifden Wgantafieen ©pielen barúber nod meit aubbructisoller, gebeimer, munberreider feyn foll, alz felbft ber શame $\mathfrak{F e b o v a b . ~}$ (Diefer Name if mirtlid etymologíd bódif bejeidnnend.)
 ben, ober ber batten, wiffen fie felbft nidft. Nad bem Talmud (Suffa Fol. 55.) bat ibn Salomonauf Dem.Spundlod ber Kiefe gefunden; alb er basి Juns bament zum Tempel legen lief. Un einer anderen ©telle Des $\mathfrak{x a l m u b z}$ mirb dir Renntnif deffelben alter gemadt und bebauptet, bas ibn Mojeb faon gefannt und burd feine Praft - ben थegyter todt gefdlagen babe. (Da ward eine fdiledte $\mathfrak{y b r o b e}$ davon gemadht und man begreift nidt, wie zu biefer Sjelbentlyat, Die burdj einen guten Mrügel zu Stand gebradt werben Ponnte, ber Sdems bampborafd notbig mar. थber Dergleiden Dinge fallen im $\mathfrak{Z a l m u d}$ und bei den $\mathfrak{R a b b i n e n}$ nidt $\mathfrak{a u f . ) ~ \Re a d ~}$ jüngeren $\mathfrak{R a b b i n e n ~ i f t ~ M o j e l ~ n u r ~ b e z ̊ w e g e n ~ v i e r z i g ~ Z a g e ~}$ auf bem $\mathfrak{B e r g}$ ©inai gerofen, um vom Engel ©axael Den Namen © baben ibn gleid bei ber erften Rebellion bie auż bem Simmel geftopenen Engel Dem bodigelobten ©ott ents wenbet, und mit in Die Sớlic und auf Erben gebradmt, wo ibn bernad bie Mrenfden yon ibnen zur 3auberci mitgetbeilt erbielten.
©cine \{ugend ober gebeime Rraft betreffen, fo roar folde nad bem $\mathfrak{z a l m u d}$ (Sanhedrin fol. 65.) fo grof́, Dá, wenn ein Frommer Gebraud babon maden

## wollte, fotinnte er aud, eine gelt erfáaffen *), Denn ber bodigetobte Gott felber bat nur burd biefen

*) Obne Smeifel bat bief bis jest nut aus $\mathfrak{F}$ efdecibenbeit nod fein Sube, doer §almubianier getban. WBir nebmen Die ©ade bier nut vou ibrer láderliden Seite; fie tivnte freilidg aud nody you ciner anberen genommen werben, da fie, miemol an fid gleid thoflid, menigftens erifter ausfiebt, namlidia inter Berbindung mit ber gefammen fabbalififasius bifdsorientalifden Pbiloíopjie. Shier if ber Dat nidt Daju, zur Erláuterung Des Gefagten jedod cin Paat Gerunbiage biefer Pbilofophie, infofern fie fida auf die Gebcimaife des ©dembampborafal bejiebt! - ©ott if Das ewige qidt. For ber ©dipfung war alles - ou ber Gubfant Diefes Helidts, D. b. Eotes erfullt. Die ©dippung ber Welt begani bamit, dá Gott aus cinem zirfelrunden unermepliden Raum oas Ridt bis auf einjelne fidtputteberaus fog. In biefen $\mathfrak{F a}$ am ward Die $\mathfrak{W e l t}$ gefegt. Gott fammelte Die Puncte bes furúd gebliebeneneidets und madte $\mathfrak{F u c}$ fitaben, das bimmlifae Mlphabet, Daraus. शaddem Diefe عidts Buctabea eridafs fen maren, bildete Gott cinjelnc ©dippungss $\mathfrak{R a x}$ mea $\mathfrak{a n d}$ magifde $\mathfrak{B u n d e r}$ : Derengebeime Redfte er bie fidtbare (materielle) Welt erfauf. Diefe \&idtsfettera babenibre mas gifac 尺raft faledtyin und an fid, fo oniewer fie fennt, und ibrer fadpferifaen Eombinationen madetig iff, oer fann werfe Gottes verridicty, und Welten erfdaffen. Denn, wie Gottim anfang felbe aut durd diefe Worte die melt sefarffen bat, fo thut er nod immer alle feine wandey blof Durd bie æagie Diefer Worte. \#ufer ben Samen ber Gepbiroty aber, if bis אauptrumme und Diebodate pauberfraft Des bimmlifacn 2lpbas bets, oder Der bor Erfdaffung Der Belt utanfings lid yon Gott bervor gebradten \&idts und wint
 bampborafd.

Run begreifen umfere fefer, was es mit Difém Mamen auf fiø bat. 2ber Davon erfódpfent ;u batbelt, bebarf's ciner


 morfenc nod einmal ausfubelidi Darin exoftert werben. Seģt

Namen bas Univerfum bervor gebradt. Rein Wunber Das ibn bei folden außerorbentliden ©igenfdaften, naç
 alfervorfidtigfte im ellerbeiligften Dez $\mathfrak{z e m p e l z z}$ aufbes mabrten. थber mas baffz? - J̃efus mufte ibn ( wie man aufer ben borbin genannten ©driftifelfern bei Eifenmenger und ©orrodi aubfübrlider (efen fann) son bort zu entwenden, und bat burd ibn alle feine Wunber verridtet. ©egenmartig if er leiber vers loren. Degmegen aber dúrfen sie Frommen nod nidt Die Solfinuig aufgeben, ign wieder einmal zu finden. Und Dann wird man $\mathfrak{2}$ Sunder $\mathfrak{u b e r} \mathfrak{W}$ Bunder febn! - © $\mathfrak{D}$

 verloren if, fo darf man fid über die geiftreidjen und inftructiven Streitigfeiten ber $\mathfrak{R a b b i n e n ~ n i d t ~ v e r w u n s ~}$ Dern, ob Der Sめembamphorafd aus Dem erfdaffenen Doer unerfdafienen थlphabet zufammen gefegt gewefen fen; ob er aus zwolf, zwei und vierzig, zwei und fiebenzig, oder mefreren Budffaben beftanden babeac. Die leģte $\mathfrak{B e b}$ auptung bat bie meiften $\mathfrak{U n b a ́ n g e r , ~ u n d ~}$ muß barum wol bic mabrideeinlidffe und am Beften bes gründete fegn, morüber nur rabbinifdem ©darffinn ein Uitbeil zuftegt. Biz er wieber gefunden wirb, erfegt bie SabJala einftweilen Den Serluft burd allerband wabrs fdeinlide $\mathbf{S u}^{2}$ jammenfegungen und gematrifde (Gematria Geift Die gebeime tabbaliftiode Zablen: Rednung) Bes

[^29]rednungen feiner - unbefannten Budftaben. © ©ine $z$ zocite Welt neben der jeskigen baburd) zu erjdaffen, fo weit lyat man'z nod nidt gebradt, ober vielleid)t aud auß Befdeibenbeit uno அiadfichten gegen ben frůberew ©wópfer :nidt bringen wollen. Ober unglaublide Rrafte bez Namens in ber Magie, die find burd bie. getrime $\mathfrak{W e}$ eisheit bod fdon entocat, und man lann nur die Mrobe bavon maden, um zur Heberjeugung ju gelangen. ©b man gleid) nidet weif, weber aub wie siel Budjfaben ber Name beftanben, nody was er xigents lidy ober an fiab bebeutet bat; fo reiden Dodj jajon blof Die. Bermutbungen Darúber bin, Fíh Die Rrdfte Der Erza engel, ©ngel, $\mathfrak{Z}$ eufel und $\mathfrak{G}$ efpenfer bamit unter, thánig zu maden, und bieran muß man fid begnágen, bis man ibat mieder einmal bat, und eine Welt permits
 man nur einen, oder ben anderen Budflaben ridtig, und fpridt inn ůber cinen Teufel au8, fo muf er, mie's im Bud Rafiel beift, zurúat zur Solle; ùber eim Seuer, fo gebt ez aub ; úber einen Sranfen, fo miro er gefund; úber cinen feind, fo firbt er. Ferner: Sdreibt maríetraz davon auf einen fürften (wie madt man diés?) fo ift cinem befien ©funft gewif. थud Tobte Yann man bamit lebendig maden. Ein fpanifder Yube bat cinmal den Namen einem Rind, dem dae Serg auba gef币nitten mar, unter Die Sunge gelegt, worguficè fich
 morbet bátten, um ben Suben bóje Sadnbel zu maden. Dié ungefalr find die widtigften júbij̧den £egenden úber ben Sdenibamplorafd, und man fann wirt: lid in feinem anderen \{on bavon fpredjen, alb bier ges forejen ift.


#### Abstract

 f(born. Ex fpridt bei mebreren ©eplegenbeiten vome Ras men Sфembampborajd und feinem gebeiminifreiden jaus berifden ©sebraud nad feiner Wbeife, bas beift, geifts reid und derb. Sier eine feiner Meußerungen barüber! «Der Gdjembampboraja fey, wab er molle, fo fennos and tónnens nidts anberz fenn als lebige, tobte, obne maddtige Budftaben; menns gleid ©ottes H. Sarift felbft ( 10 befto drger war) waire, bavon bie Juben viel plaibern, und nidt miffen, waz iie plaubernas wat follten Budfitaben aub eigener. Praft als Budjfaben vio fo nidts anbers bagu lame? Was búlfen fie bem Retue fel, æürten *), Suben, 乌eyben vnd allen Gootlopen,


*) Gollte Sjert pilst, bet ben sftriaifacer Beobaditer Cancibtp
 if, Da fie im Deftricififden ia verboten morben, fo ffanbalifire
 neben einander fert, und made es mit den Mratell Des Sefaers aus. Efr mird bielleidt (Gnade für 刃echt ergeben lafen, wenu
 belagerten, nadbem fie beirabe ganj $\mathfrak{y n g e r n}$ auf unmenfalide Weife serwuifet batten; dag damals in allen driflideen Sirdere gegen fie gepredigt unb gebetet wurbe ald gegen Die Erbfeinde Des drifliden Samens, und Daß namentlid, Defreid als die Tormauer ber Egrifenbeit gegendiefe afiafifden Batbareu betrachtet ward $2 c$. Eine Sbee, bic bem Saufe Defiricidf ungentin viel bei allen driftliden Parteien im 17 ten Sjabrbunbert genáge bat, wie Seert Pilot, ber ja wol in bet alter Gefdidte fo fart feyn muß, als in ber neuen, beffer als mir, wiffen wird. \$rught uns unfer Divinatiouspermegen nidt, (wir farciben bief im Rovember 1822) fo mird Serr Pilot nide gai lange mebr feine bibberige ©prade in Betreff bes
 er bielleidt noch eirmal auf Diefe goce, ober friblere Beit-xanabme, welde fid Der alteren europaiifden wolitit fo tief zu Deftreid's Wortbeil eingeprafgt batte, felbf furuid fommen, weil fe fad in Werbinbung mit entgegen gefegten NRaÊregeln, melde in

fo fie folde ßudifaben, aud ©otteb Namen, obne line terlá mifbraudten, wiber bab andere Eebotb? Sif bod Der Gatam wnd aller Esotllofen Ram und Werai in bic beilige vnd unbeilige Budytaben bei ibnen gefafet? Elber bie rajenbe Suben baben bem Sdembamphorafa Die góttlide Praff zugefprodien, alk ben blofien lebens Digen :Sudftaben, obne alle Berbeifung vno Gotteß Ges both. Denn fie fpreden, daf aud bie Gottlofen, Saus berer vnd Berfübrer burd diefe $\mathfrak{B u d f t a b e n}$ viel $\mathfrak{W u n d e r}$
 Sen. 2ubg. Tom. VIII. - Sjaben unfere Refer an bew bis jegt ©̧fagten nod nidy genug, fo tonnen fie yom (Jebraud) und Mifbraud bes ©dembampgorab nod mejr finben bei ©S. 2. Strux de Invocatione nom. div. Aph. XXXVIII., שier de praestig. Daem. L. V. C. V. p. 510 seq., Pignatelli Consult. noviss. T. II. Cons. CXXXVII. p. 17. u. f. f. शRod
 ¡ü. थlterth, 'VIII., fo mie Suibas ein Bud unter Calomon's Flamen tannten, in bem \{nleitung ges geben war, allerlei Prantbeiten magifd. zu beilen. 2c., und bas nad segterem von Ezediel foll zernidtet wors Den fenn, wase ein neuer Bempiź für daś bobe थltertbum bergleiden Buader bier nodk perbient bemerlt zu werben.

[^30]
## Num. IV.

Bom Signtm und Signatum ber Dinge nad ¥aracelfub.
Wir baben in ber ※bbandlung úber 3auberei und Magie \{b. II. -IV. थbth. I., ber Paracelifidp 2grippaifden Soeen bon ben Naturs Signaturen ber Dinge offterê erwabnen máfien, und beit unter ges genwartiger $\Re$ Rummer unten abgeoructten 2uffag von Paracelfuz in ber voran ftebenden \#bbaublang diffez Kibeilez zur Grlatuterung biefer (alten) £ebre mitzutbeis Ien verfprodien. Der Paracelfifde $\mathfrak{Z u f i a g}$ fteft natürs lidj) foroobl nadj feinem phyjiologidden, alz medicinif西en Snbalt rein biftorifd bier, uno jebem Sefer Urtbeil, Bialigung, Berwerfung, ia ©pott im ©̧anzen uno im
 thet jebod Dié Paracelifiden Sbeen vom Signo unb Signato ber Dinge gebobrig' zu veranfdauliden: -

 frem batten, und welde in ber wbat aud an fiq nidt leer. find, wie wir in vorftefender $\mathfrak{A b b a n d t u n g}$ 2btb. I. bemertt baben! - un ben fejern biefe Gbeen $z^{3}$ beranfdaauliden, mill id biefe Eefegenbeit benukgen, unb. nod einige Stellen aus Paracelfi ऽariftea anfúbren, in Denen er fid ebenfalliz über bie ভade ndfer ertlart.
 vom Signum und Signatum im Tractat bon ber $\mathfrak{W}$ afferblúthe, ber zu einer anberen 3eit aud nod cinmal in ber 3. $\mathfrak{F}_{\text {, joll }}$ abgebructit merben. (Der vom Sogannizs: Sraut bat deşmegen ben Эorgug erbalten,
socil Diefe Soflange überbaupt cine ber berügmteften iñ bet zeueren Magie und 马exerei ift，und wir fie f内on megrs mals in ber 3． $\mathfrak{B}$ ．baben hennen múfien．）：（ভofort alfo cinen gebrángten थuß̉zug auz bem Paracelfifden 2uffag von ber Wafferblatbe，infofern yom Signo und Signato bie Rede Darin ifi．
＂Die Natur zeydnet ein jeglidessoemed， fo von jbr auggeft，zu dem，bayzu ezgutift．Dao xumb fo man erfabren will，in mas die Natur：gejendinet bat，fo foll mans andem 3eyden ober Signo erfennen；was Fugendia felbigemfeynd：：Dann bas foll ein jeglider ：Urget miffen，bafz alle Reffit，fo in ber natutliaben Dingen feind，alleine burd Die： 3 e den erfennet werben，barauf bame folgt，Dafzioic shyia fionomey no Chiromancey Der natualiden Dinge：zum bodifen follen yon cinem jegliden Mrget gea flubieret vid verftanden werben．Wo dask nit．ift，Da witb Pein Secret in ber शatur erfunben mitt gemiffer Yprob und redtem WBefen．※lfo ift ez̆ bie aud pon bem Wanfierbluth，bab fein $\mathfrak{Z e y}$ den an jbm bat，burch meldiz crtannt wirt，wa $\mathfrak{m}$ im felbigen iff．Sid foll fid bef Riemandtż verwundern laffen，bafz id）bas vicl fúrbatt Die 3eydien ber Dinge，bann midté ift obn ein 马eys den，Das ift，nidate låpt Die Matur ven jbr gogn，fgebr）
 Der sa will befdreiben bie natürliden Dinge，ber．muf zuvorn igre 3eyden fürricbmen，vnd auß ben 3endeut Deffelbigen ©ingz Signatum，Ratur，Rrefft mo Frúdt erfennen xc． 2 ．Sad bab vilmaten begebrt，daiz Die natúrliden Mieifer nuebr follten lernen in ber $\mathfrak{N a t u r}$ ， denn nur allein Davon fdmegen．So nun in Grund foll
gangen werben, fo mus magica Scientia bex थrnang fenn bind der Grund zum \&ernen. Soll ein $\mathfrak{A r g e t}$ reben ond den Pranden fagen, bas Sraut if alfo in feiner Natur, yno weif magicam Scientiam nit, fo fagt er narrifd Gaden 2c. Der ba will ein $\mathfrak{A r g e t}$ fernd, Der mus vom Grund reben, wnd fein (feinen) Gruno nennen auß bem Riedt ber Natur, pub nit bon borm fagen. Won megen bef, Dafz fid Niemanbtè mag bes tummern nod befdrweren in ben verborgenen Sesymlids Ieiten ber Natur, barumb fo bat bie Natur begey dnet,
 Iernen follet. Dann fo jbr mogt fpreden, wer tan in bas Sraut reben, waè in: jbm ift, nein! alleine fíb (fiege) feim 3eyden an, fo fidifu (fiebf: bu) Mlles, wastia igm ift 2 . Diemeiten id fo gar auff bie 3 eys den mid ergeben bab, mio zu erfabren Der Natar Syeims lid, leiten allein burd fie befdeben (gefdeben) foll, fo merdet auff foldeef nod meiter, warumb id daE waffers blúty fúr mid genommen bab, yno waŝ in felbigem fúr 3eyden feynd, badurd id fein Rugend mag nod darf befdreiben, nit nad geratmol, fondern nad gangem Gramb, wie es in Der Natur felber if $2 c$. So fenno nun daz die Zeyden, burd bie idf fie (namlid bie \{us genben bes Arauts) erfaren bab, wno nit allein, bafz idsz bon diefem Praut mérne alleine, fonber yon altem natủrliden Dingen, cin jeglids in feiner 2 Urth, bers maflen aud zu ertennen. $\mathfrak{J m}$ Wafierblutly feyno rot Blutz $\mathfrak{Z r o p f e n}$, bas if num Signatum 2c. Nun folgt auff baş, biemeil bie Blutŝtropfen baş Signatumsydereum geben, bafz jegt biefelbig Influentz fürs genommen werbe, und berfelbigen nad judicieret $2 c$.
und muf ber Medicus zuborn ein Astronomus feyn, vnd auf ber afronomey Def Rrauts Rugend auflegen $c_{6}$. शुeiter fo bate cin anderē Signatum, baş ift, bie Form ond Geffalt, bnno bat nod cin Signatum, br $_{3}$ if ber gustus. Uuf ben breyen Signatis motlen wir jes Dic æugend des Rrauts erfabra; ondmafin igme if u. f. mo."
 fabon in ben ndaffen IDeil ber 3. 3 . tommen foll, was er in mefory ald ciner Sinfidt werbient. (Er if taum cinen gebrudten $\mathfrak{B o g e n}$ farl.) : Paracelfus fagt in bemt थuffag über bass Jobamisariaut, bafer fo oft vom Signo unt Signato ber Dinge fprede. Desinegen biet nod. eine cinzige ©telle aus cinem anberen थuffag, aus $^{2}$ Dem 2uffag uber ben Magneten.

* Gott ber eunmedtig bat allen : Urgten cin munbers barlid Secret im Magneten zugeftelt pno daffelbig nit verborgett; fonder : offenbabrt; bod fo offenbabrt, Dafo mans weiter difputiren mog, wnd in oz Werdif furen. Dann Gott legt cin $\mathfrak{F}$ erd bar, haft ung barnad meiter grübeln, fo lang bif mir tommen an gangen © gum Endt, alfo ift fein ©effallen. Nun bom Magnet zu fareiben, if yon nothen am erfen bie euffer ( dufere) Reraft, bie er an jbm felbs erzeygt, zu erzebo Ien, Demnad die andern Rrefiten, fo in ibme Feyndt $2 c$. . Ntum if bierauff mein 2rgument, in ber Eeftalt, Diemeilen er euffer ( yon थufen) ©yjen pno Stabel an fid zeadt, fo mufe er innerlid nody vil megr ber $\mathrm{Ortb}^{2}$ an jbm baben, Diefelbigen aud an fid zu zieben 2c. Soldés nun bie zu beidreiben, fo wiffet, ©oott Gat geben ber Natur jbr Pbifionomey, jbe

Geomantiam, ibr Signatum, auf beren nun foll
 felbigem ift: elber baş mué id belennen, bafz id, bif auf bie Stumbt won ben alten Zrgten nie gebórt, nod gelefen bab, bafz lie eyniderley nad Drbnung ber: 2ras ney babier in bie Orgney fommen werenbt. (So. fefte's Budfitalid ba, und id. gabe bier abridtlid nidxe in per Sotbograpbie meríndert, meil id bie Stelfe pielfeidt midt redt werfelge.) Dann igr Reiner tan ber. Dinge. midhts, wafiwollen fie baum fagen yon den Sexmlidan. Reiten berfelbigen Dinge? Der yon ben natưrliden Dingen fobribent wil, Der muf fareiben non unb auf dem Signato, ond daffelbig auf bem Signo: erifennen, fonft if es alfes umbjont : ane mogens (moget'z) wol prúfen in jhren Wherden, wie wenig fie
 (gebe) wol ober ubbel 2c. 2c.n

Ettlide Tractatus bee boderfarnen puno berubmbeften pgilippisbeoprafiparacelfia. ©trafburg, Anno 1570. ©. 52-58. ©. 126. 127: vergl. S. 374 f.

Diefe Stellen werben binreiden, um ben \&efern ber: 3aubers: Bibliot thef in Berbinbung mit bem थuffak úber das Sobannizsfraut dabjenige flar zu maden, wenigftens̉ biftorifd und literarifd, toas mir in ber porber gebenden ebjandlung wiederboblt uber Die Зeiden uno Natur =Signaturen der Dinge nad Pararelfia fden und 2 grippa'ifden $\mathfrak{F d e e n}$ gefagt baben. FRun aber roollen wir burd unfere Bemertungen Dem eboruat Der $\mathfrak{A c t e n f t u ̛ t e ~ a u d ~ l e i n e ~ B e i l e ~ m e g r ~ e n t z i e g e n . ~}$

## 141

1. Dr. Johann Faustens Miracul-Kunstund Wunder-Buch oder Die fdmarge Rabe aud Der Dreifache Höllen Zwang genannt. Womit id Die ©ciftergezwungen, Daf Sie mir baben bringen músen, wast id begebret babe. Éz fey Gold oder Silber, Sdatge grofoder flein, aud Die Spring= Burzel, und was fonft mebr dergleiden auf erden ift, óab babe id alles mit diefem Bud)e zu Wege gebradt, aud Die Geifter mieder lozs fpreden lisnen.

Lion MCDXXXXXXIX.




## 142

No. 19.


Diefe Figur mirb bei allen Operationibus gebraudt und ja niemals weggelafien, weil diefe dez Operisten Wegr und Mauer ift. -

No. 20.


Diepe bienet wiber afle Geifter und bofe Geiffer an cinen Sort geleget múflen fie alle bavon in ber $\underline{\underline{x} \mid} 7$ auf Б gegrraben. -

## 143



Bereite biefe Figut in ber $\bar{x}$ ) or und 9 auf or obet $?$ lege ess 9 Kage lang auf einen Drt mo ein Gdak bers borgen fo merben alle ©̧eiffer Dapor meiden und mirft bas Bled blutig antrefien.

## 144

No. 22.


No. 23:

' Wit biefen vorbergebenden Figuren fann man Wiuns berbinge ausbridten man ift vor alle grinben fider, nies mand fann einem fáaben. Feuer und Wafier múfien fidy vor bir fürdten, alle bojen ©̧eifter meiden, gegen alle Rranfleiten ift foldees berodbrt, bu brauceff úberbies feine $\mathfrak{Z r} \mathrm{a}_{\mathrm{ze}} \mathrm{i}$, niemand wird dir eine $\mathfrak{B i t t e}$ verfagen, waz Du anfångeft gebet alleż glưçllidy von fatten, alle Men, fden múfen did lieben und did fürdten, bu baft clủd bei ©feiftliden und yor Geridte, Diefes ift die alfer frdfo tigfte Figur fo jemalz mag gefunden werben auf $\odot$ gegras ben in ber $|\underline{\underline{x}}| \odot$.

No. 24.


Diefe Figur auf ein Bledy von allen fieben æretallen gefertiget und auf einen verwanbelten © ${ }^{\text {daj }}$ geleget


No. $: 25$.


Diefe Jigut mirb bei allen Operationen ja nidt weggelafien, fie muß auf ber $\mathfrak{B r u f t}$ getragen werben und. wiro auf $\mathfrak{J u n g f e r}$ Pergament gefdrieben.
147.

No. 26.



## 149




Diefe vorberftegenden legten 4 Figuren babe id in Golland für $\mathbf{8 0 0 0}$ Ducaten gelauft und bei allen Beges benbeiten für gut befunden fonderlid aber find fie mir im Gdabs graben wobl zu ftatten gefommen, babe aud) allez Damit auEggeridtet. -

## Dr. Faustens letztes Testament

balt in fid bie allerfdaraffte Şaupt Citation und Conjuration, alle ©exifter zu binben unb zu peinigen aud fogar, bafe fie múffen bringen allez waz man von ifnen Eegebret.

Nadbem nun meine 3eit und Stunbe bald vorbans ben war, fo babe id nod mein $\mathfrak{z e f f a m e n t ~ c i n e m ~ j e d e n ~}$ Operisten woblmeinend binterlafien wollen, wic or alle Geifter auf bab allerfdarffie zu frinen STillen zwingen und binden tónne, weldes id aber mit folgendem 3imange babe zu Wege gebradt.

$$
\begin{gathered}
\text { Caput } . \\
\text { hanbelt von meinem Accorde. }
\end{gathered}
$$

1. 

Solff bu mir Lucifer zwo \{onnen $\odot$ 仙affen.

$$
2 .
$$

Coll biefeg Gelt alle $\mathfrak{F}$ ege gúltig pein und alfe bies jenigen denen id) davon geben weroe zu ifrem Nuиgen foldeez anmoenden.

## 3.

Befagtesి (byelo foll nidt falifh fein nod) von einer foldern Materie welde getadelt mird, verfdminden oder $\mathrm{z}^{\circ}$ Stein $=$ Soblen werden fann und Dergl. mefrr ; fendern ese foll von fotden Metall fein, welders von Menfdens gadaben if gebraud)t worden unb in: alfen Srten und عanden gúltig:

Sollen mir alle ©didge bfen ftefen，bâ̂ id nide Sjand anlegen barf；ifionbern bu fouff mix biefelben obne cinige meine Múbe und Sálfe binjdaffen， 100 id．fie bin baben will．

$$
5 .
$$

Solff bu mid nidt roeber am Reibe nod an ©liebs magen bef币dbigen，nod an meiner © efundheit angreifen， fonbern biefelbe obne einige menfdlide Sdwadjecit fo lange erbalten，bis id meine gefeģte \＆ebenzacit vollen， bet babe．
6.

Solft bu nidt allein fo gefobmind wie ber Menfden ©ebanten fein，mid yon einem Srt zu bem anbern，fie mogen fein fo weit entlegen als fie roollen，zu verfegen， fonbern midh aud jeber ortliden ©prade fundig maden， bamit id felbige fertig reben fann unb mid aud，wenn id mid genugiam beluftiget babe，unverfebrt mieder zurúat an meinen vorigen $\mathfrak{D r t}$ bringen．

## 7.

Solft bu mir einen $\Re i n g$ berfáaffen，baf，fobalo id denfelben an meinen Finger ftecte，id upfidtbar uno unüberwindlid wdre．

## 8.

Golff bu mir bie Universal Medicin zuridten lebren wie audd ben redten ©ebraud und ©ervalt uno aud Bemidte，wie piel man ciner Merfon giebt，fagen unb zeigen．

## 9.

Colff bu mir zufagen und verfpreden, bẩ buallen angefúbrten pounten fleipig nadfommen wilfft, woferne bu aber an einen ber geringften febleft und bu bid bier fáumigeft, fo follft bu alle Tage feinen frieben vor diefen Buche baben und foll aud teine Rube in Ewigleit bir gelaffen merben.

$$
\text { Caput } 2
$$

Von Auslegung des Creises.
Diefer Sauptireis if zu allen und bei allen Citationibus bódfitnótbig mit biefen fannft bu Daé ganje böllis fale Seer binden zwingen unb überwinden, benn er ift fo maddtig, Daf lein Geift, er fei fo maddtig als er nur immer will ibm wiberffeben fann, bie andern brei find fabon früber angefübrt. Sin bém Srte mo bu Den תreis madjen willft muê $\mathfrak{Z n f a n g s}$ mit einem blogen Degen, mit weldem nod fein Menjd if befdadiget morben in ber $|\underline{\bar{X}}| \boldsymbol{5}$ ein $\pm$ burd $u n$ ge gefúbret werden, bierauf wird Der mit einem fobmalen Settel, fo um und um gefet, ges madet. Wisenn nun ber Preiz̀ alfo gemadt fo gete rúde lings über ben Circul und fethe auf bamit bu aber nidtt febleft, fo ridte in allem nadb dem formirten Preife und merfe, dafs, wenn bu die Citation fageft, bu jebes ©reifes Namen, ben bu citiren millf mobl auspipredert.

$$
\text { Caput } 3
$$

Ebe bu citireft fannft bu dag Evangelium St. Johannis ablejen, weldes alfo lautet: Im zunfang wat Das Wort biz auf Die Worte: Voller $\mathfrak{G n a d e}$ und wabrs beit alsbann fdreite fu bem Werfe und babe bie yorges
fariebenen pentácula alş No. 20. und 21, wie audf bie 4 leģten bei bir. - Citireft bu aber einen Sdaag fo muft bu diefez auf ber Stirne an ber Múge gefdrieben baben J. N. R. J.

Diefes ift ber creis.
No. 30.


## General Zwang aller Geister.

$$
\pm \Psi . \Psi
$$

Romubabal $\ddagger$ Sualabob $\ddagger$ Schobal $\Psi$ Samitasa $\ddagger$ Mabul $\ddagger$ Absumaba $\ddagger$ Bethael $\ddagger$ Culiel $\ddagger$ Daniel $\ddagger$ Faniel $\nmid$ Gabriel $\nmid$ Humigiel $\pm$ Israel $\pm$ Kafariel $\pm$ Musiala $\ddagger$ Musia $\pm$ Sinaelienae linerasiel farami. S(d) zminge Did burd) Die Stârle bezz (Jemals tigen, ber alleze in allem ift, id binde did burd bie Majestaet alfer Majestaeten bei welddem Job, Salomo bie ©eiffer in bae æafier gefmungen bat, id binde und zminge aud burd bie Ziefe Der Weizbeit aller Wscizbeis ten, Dák ifr mir gleid meinen Willen aniego obne Wis Derprud erfüdet Anami $\ddagger$ Misalemi.

## ※. 世. 世

 melz und Der Cerben und ben æidter ber Rebendigen und Kobten, baf but Geift N. eilend mir erfdeineft und yolls, bringeft mir meinen Willen, Derowegen zminge id did und binde bid ©eift N. ber farfe Robe vom Stamm Judä, ber bié Sjolle zertiotret und den Teufeln ibre ©es walt und alle Madt genommen. Sd N. befdmoire bid ©eift N. bei ben Madtworten Musim, Oseth, Sobsles, Saclagis, Aybulle, fomm, Fomm, fomm, bẩ bu mir von Stund an bringeft, Daĝjenige an fo viel 1000 Ducaten Sdaag Gelo gưltiger Mủnze und underánberlid, wie id eĘ baben mill, Das gebietbe id) dir Spiritus N . bei allen Madtroorten fammt und fonberz Ebelias, Lauthor, Iditasita Hechiomellc $\alpha$ et $\omega$.
※. ※. ※

Dag̉ gebietbe id, Dir ©reift nodmals bei ben Madts worten, Jesus Christus ift in Dag §leifd fommen, -
bamit zwinge id did und binbe bid ©eiff N．und befarwdre Did bierburd Lucifer und Belcebub und alle 5 briften Deş bólijijen Şerres und mie ibr Namen baben moget．

> ¥. 女. 世.
：Sof N．zminge bid Geif N．und befdmóre eud
 in ber Grben，in \＆uften in $\mathfrak{F G d j e r n}$ ，in Den Steins tluften，unter bem Simmel im feuer，wo ifr nur $\mathfrak{a n}$ allen Srten ber Grde immer fein moget，feinen auban genommen，DaE igr augenbliatlid mir ben Geif N．bees feblet，Dafe er fomme und mir etl． 1000 Ducaten und fo viel id，forbere fofort bringe，fonft joll auf．eud Feuer fallen，Sual，Dual，Sual，foll auf eudl liegen，fo lange biz ibr mir difen Geift N．fendet，meinen Willen fu bollbringen．

> ※. ※. 世

Dâ̂ grofe Treufelij币e 凡eid，fo viel Millionen als nur fein befdwodre idf euad，bei bem Blute，baẻ fúr bas． ganze menfd．Gepfoledt ift bergofien worben und wir alle bamit erlójet fein，＇biz in bie duEerfte finfternig， fo lange biz ibr meinen Willen stricte jekg gleid erfưlet．－

O Lamisamaia，Herimicala，Masamimema，li－ márascha，Jupirachiel，Minefira，Hopi Alali mai－


> C aput.

Hierauf wird der Geist erscheinen．
©o frridy alfo zu bem Geifte：
4． 世．$^{\boldsymbol{4} . ~ © i e m e i l ~} \mathfrak{D u}$ auf meine Citation mir freundidid erfdienen und bid）ungefaiumt eingefunden，fo

## 157

fage idf dir Geif N. für foldden getreuen wilfadrigen Dienft $\mathfrak{E}_{06}$ und Dant. -

## Abdankung.

Nan fabre bin in Grieben wober bu fommen bif
 Creijes pber jemanden. Fabre bin in Frieden pon dies, fem Srte genüfe ferner bein $\Re$ Redt unb greitheit, fabre bin in $\mathfrak{F r i e b e n}$ Durd $\mathfrak{F e f u m ~ C b r i f t u m ~ D e m ~ f e i ~ e i n z i g ~ R o b ~}$ Cbre und Mreie von Emigleit zu Grmigfeit $\mathbb{K m}_{\text {men. }}$ -

Slun feegne beinen Rrcis wiederum auf und bante CJott und mende ess nidt übel an.

Meinen und unfern Rrcis wollen wir wieber offinen im Namen Gottez, Damit lein bofer Geift unz faboc,


No. $3_{1}$.



Diefe Saafels๔dalange ift zu vielen freien Rünften bienlid, ift zu betommen unter benen Shafel Stauben und mag nidt mit ben Spdnben angegriffen merben; fo Du fie anfidtig wirft, fo nimm einen safelfodi und falage nad ibr, fo mirft bu fie gleid alfobald erlegen. Den Ropf und bie Saut trage bei bir, fo wirf bu bor allen Deinen Feinden fider frin und fanmft alfezeit obfirgen, Fannft aud bei grofen Serren ©funft erlangen.

Doctor Johann Faustens Mantel-Fahrt.
No. 32.
Erfllid mirb ein grofer rother Mantel auf bie Erbe geleget in bie 凡unde auf ben Wlantel mirb folgendes Seiden gelegt ing Mittel wie mit 35 bezeidnet in bie -5 gand aber wird dab 3 seiden genommen fo mit 34 bezeida net, alzbann gebe rúa̛lingż aufi den Mantel, báß aber ber Operist $\mathfrak{j a}$ in Mittel Deż 3eidene zu fethen tommt , und ja nidit mit ben gúsen fortgejdritten fonft wieft ou unglúctioú in ber Gabrt fein menn bu nun redtt ftebéf fo fange folgende Citation an und melbe mobin ou fabren willf fo bu aus ber Stube fabren willft fo made ja die Fenfer auf fonft fabrt der Geift nide binaus, fonbern gefet Durdy Die Mauern und if ein grofes Unglúaf ju
 gel in ber Şand feft bebalteft.


Digitized by Google
Citatio.

Tad rufe Dir Geift Aziel memomui und fabre mit mir nad N. id) ridte mit bir auś waŝ id baben mill diefezs fage breimal. WBemn diefez gefdeleen, wiro fidy ber Mantel von felff auffeben mit bir und wirff gias fabren mobin ou verlangeft.

No. 33.


No. 34.


160


No. 36.


Diefes borfthende Siegel wird bereftet an cinem Carfreitage in Der Mitternadftunbe auf $\overline{5}$ und $\&$ fotajes auf einen ©daak geleget, fo giebt fid ber Sdak baf bu ibn beben lannft, reeldjes id in Cölln in bem grofen ©dage approb iret babe und viel bamit quegeridtet, -

No. $3_{7}$,


Dieses ist der Pfahl vor welchem alle Geister erschrecken.

O mementum Hyschacos, Schehalamis, Gabrieles, audi Michaelis, Hyschacos Colimny Kyrie. Ochea Janvemi, Malimim Oparasat, Memnomy, Omniny, Messaca, Aschariel, Mipasata.

Wie dbriftus ift in bie Sóte gefabren beitige 隹s dfnungsworte und bat ibn Eein Geif Darauf Zntwort geben fónnen.

Mit weldjen Wborten man bie ©siffer zwingen binben und zum ©ֻeborfam bringen fann.

Eloschy, Maamalhe Hyschacos O Hilischy, Hischara, Hischatos, Ree nazarenum Rex Doca Maasch Hischatos, Maamato Zoimalatos.
 eutbaltent, in addaften 凤bcile.)
II. De laniis et phitonicis mulieribus ad illustrissimum principem dommu. Sigismundu. archiducem austrie tractatus pulcherrimus.
(fortfecyng.)
De nocumentis et morhis hominibus et infantibus illatis. Capitulumsecundum.
Sigismundus. Quia de corruptione et turbatione elementorum nobis sermo fuit. non incompetenter querendum duximus. Utrum etiam hominibus et maxime infantibus morbos inferre. et adiutorio demonum eisdem nocere possint. Conradus. Audiui a plerisque mulieribus quomodo pueris in cunabulis iacentibus varie egritudines acciderunt. Nunc quippe illi puero nasus apparuit curuatus. nunc alter oculus eratus. quodque maledicte mulieres quandoque comprehense asseruerunt in torturaque recognouerunt ob inuidiam parentum se talia pueris irrogasse: Sigismundus. Audisti quod confessionibus talibus per metum extortis non saciabor. quid igitur alitd ratio، nis seu autoritatis in medium adducis. Comradus: Iam superius pro autoritate in primo libro lob
habuimus quod:dyabolus filios eiusdem ventum procurando. appressit. et mortui sant. Digneris itaque audire beatum Augustinum. XXI. lib. de. ciuit. dei. cap. XVIII. vbi ait. Prorsusque scriptum est graue ingum filios adam' a die exitus de ventre matris eorum vsque in diem sepulture. matrem omnium vsque a deo impleri est necesse vt ipsi paruuli per lavacrum regenerationis ab originalis peccati (quo solum tenebantur) vinculo iam soluti multa patientes nonnulli incursus spirituum malignorum patiantur. Ecce quod Augustinus sentit pueros incursus demonum pati etc. Item beatus Hieronymús in epistola ad Paulam de dormitione Bresille ait. Quid cause est. vt sepe binoli et trinoli ac vbera matris lactantes a demonio corrumpuntur etc. Ecce igitur sacra scriptura et sanctorum patrum autoritate ostensum esse dyabolum quandoque potestatem habere corrumpendi pueros et infantes eisdemque nocendi. Sigismundus. Loquuti modo sumus de infantibus. quid igitur in senibus et adultis. Conradus. Multos videmus senes claudicanteps et contractos. qui assecrierunt ex mateficio illarum maledictarum mulierum illud eis euenisse: Sigismundus: Quid autern sentit scriptura. Conradus. In legenda sanctorum Symonis et jude legitur quomodo coram rege babilonie Zaroch et Arphaxat : malefici fuerunt constituti: qui ipsius regis oratores et rlietores mutos et claudos atque cecos effecerunt. ac visum et gressum eisdem denuo neddiderunt. Ecce apertum testimonium quod malefici ndcere possunt hominibus etiam senibus. ac eos claudos et cocos; facere et rursum eosdem sanare.

Sigismundus. Hi namque oratores quibus hujusmodi maleficia cuenerunt forte fueriunt pagani:: êt in explicatum non crediderunti nec signo érucis munití fuerunt: Ulricus. Prudenter loqueris ó inclite priniceps. quam in eademlegenda canitur, quod postquam dicti oratores et rhetores in explieatum crediderint, et per apostolos signo crucis múniti filerifit. dictî magi eisdem viltra nocere'non poteratti: Coniadus? Aye Aye quomodo igitur dyabolug potexat nocere Iob. . qui eundem grauissimo vulnore percussit:' adéa que ipsum lesit vt in frmoiaeens vis:sispirare potuerat: vt legitur in libro Iob. et tamen' $\mathbf{i p s e}$ Iob eram vir sanctus in voluntate ambei amians vt testatur scriptura. Item in legenda sancti Anthonij legituis: quomodo demanes eundem valde gratiter percusse runt. qui tamen vir sanctus atque deo placidus fatit; Ecce ergo ex his' constare demones super sanctos etiam viros potestatem nocendi habuisse. Si igitur sanctos viros molestare potuerunt. cur etiam non alios de quorum sanctitate nobis non constat nocere possent. Sigismundus. ${ }^{\prime}$ Ex his magis atque magis hesitare incipio. quid. igitur sentiendum sit audire desidero. Ulricus. Sine modo. prope finem quid sentiendum sit latius de hoc et de alijs loquamar. ad alia ergo nos conferamus.

## Capitulamercium.

Sigismondus. Ex priori dubio oritur aliud. Utrum possint hominem coniugali in statu existentem inficere et ad coeundum impotentem reddere. Conradus. Vidimus multos pulchros viros qui in coitu nihil
aut parum potuerunt. ymmo qui proprias :vxores carnaliter cognoscere nequierunt. asserentes ex maleficio hoc ipsis, contigisse. Sigismundus. Multi multa loquuntur. Ulricus. Profecto canones in hac consentiunt. asserentes per maleficia fieri posse vt homo qui natura frigidus non est ad cocundum inhabilis reddatur:- Itaque in decretali specialem titulum de frigidis et maleficiatis habemus. Unde hysmarus etiam papa in c. Si per sortiarias XXXIII, quest. I. ait. Si per sortiarias atque maleficias artes occulto sed nunquam iniusto dei iudicio permittente et dyabolo preparante concubitus non sequitur. hartandi sunt tales quibus ista euemiunt vt corde contrito deo et sacerdotí de omnibus peccatis suis puram confessionem faciant etc. Ecce. dicit enim textus preparante dyabolo concubitus non sequitur. Et quamvis pro decisione huius dubij ad credendum satis foret canon quia canonum institutiones ab omnibus debent approbari. vt dicitur in cap. primo de constit. Nihilominus tamen hoc idem astruunt doctores. verumtamen beatus Thomás in quarto super sententijs dist. XXXXIV. ait. quod ex maleficio potest quis esse impotens ad vnam et non ad aliam. Ita dominus hostiensis in summa libro quarto. rubrica XVII. de frigidis et maleficiatis dicit. Aliquando maleficiantur homines ita quod redduntur per sortilegium impotentes omnibus preterquam vii. Aliquando etiam maleficiantur adeo vt non possent cognoscere vxores suas sed omnes alias. Sigismundus. Animum meum hec mouent quia mira sunt. nam cum coitus a natura nobis detur admirandum certe erit
quomodo dyabolus cursum nature impedire nobis ignorantibus possit. Ulricus, Nam et ego vlricus ad decem et octo annos in curia Constantiensi causarum fui patronus et aduocatuis. prout hodie sum. et huiusmodi causas frigiditatis et maleficif in 'practica plures habui. vbi mulieres accusabant suos marritos de impotentia coeundi. Sigismundus. Quid igitur decretum fuit in talibus causis. Ulrieus... Decreue ${ }_{7}$. runt iudices viros taliter infectos medicis curie huiusmodi juratis ostendere se debere pro examine medicorum faciendo. : Sigismundus. Quid inde,

Ulricus. Itaque plures comperi per medicos curie iuratos inspectos. quos ipsi medici asseruerunt natura non frigidos. sed sortilegio maleficiatos esse. Sigismundus. Et quid super huiusmodi medicarum examine finaliter sententiptum extisit. Ulricus. Decreuerunt itaque iudiçes. partes ad triennium murtuo cohabitare debere opus carnale hujusmodi atter tando: quod quum largiores in ieiunijs et elemosinis forent vt dens qui institutor est matrimonij huiusmadi maleficium ab eis auferre dignaretur. Vorum de quia huiusmodi articulo opinionem meam in fine cum precedentibus dubijs latius declarare intendo; Interim ad alia dubia te conuertere (si, velis) poteris.

Sigismundus. Quarta enimuero fuit. questio. Utrum possint facies hominum in alias formas immutare.

## (Dit gattefyung folgt.)

III. Semiphoras Brib Schemhamphoras Salomonis Regis.

## 

Ban bet: Bewegung bes Simmelby Irafften.
Der erfte Rauff in Mundo Coelesti, miadet Kag unb Niadtt, Primum Mobile Rechet Hagallalim, ©eljet bom Mrorgen bif zum erbend: Bon biefen their Ieten bie Senben bie Engel in 33. Drben. Der Erfte alles eqtats theilet ben anberry bas sidit, Reben und $\mathcal{O} \mathbf{m b t}$ aus bent erffen Rauff, wiberfelet ber anber in ber Sphaera Zodiaci, madjet Commer und WSinter, bie ©ebabrumgen unb Frublingew ber Elementijden Dingen: Seebtaifid Masloth, gefyet bom Niebergang bic zum Miorgen, nadi ben 12. Seidien bes geftirnten Jimmelz.

DG nut wobl alfe Dinge von BSEZ ald ber erfent Urfaden entftefien; foll man bod, bie anbern Uriadjerf; mad Æerdiberiung ber 3eit, im Jajbr, im MRonat, Kage, Stumb und Eand barium nidt veradtent, auds nidt:alleir auff fie feben, unb ©Stteg vergefien; baraus entfund bie Sheyonijake 民bgotterey. Derbalben verwirft
 beraubent: Denn alz bie Jaenben erfabren, baf die Simmlifaen Seelen ibren Ebrpern nidt alio verburben

 und obne Mưbe ibre Corper bereiten, und zugleid in Dic untern Gefdibpf ©Stter wirceten and berrdeten: baben fie bie Simmel Seelens© ©iter genannt, und ibnen
 offt bie S̛ben angebetet, uno ©Stt verlanfen, baf Er
baruber ergurnet morben. Wber von toegen ber Drbiung auff alfe Dinge' bat fie uns ©్DZZ fúrgefellet alz feine Wertajeuge, melder wir nad ibrem Onbl Ebrwurbig, ats bie belfeften unb bodaten Befdobpfe CSottes bod battef, und nedfic ©DER efren folfen, nad ibrem Gtano, nidt ale © Er bat gefeget \%u 12. Ffurfien aber bie 12, Jimmelbs yforten, báf fie batein cinfleffen, was fie yom odtts Hidien Pamiek zwolfimabl unibgeroend empfaben, und wie Ezedifel fdreibet, baf im Gefege ber 42. Stamme Sirael gefdrieben waren, tuber welde bervidet ©Stt Tetragrammaton. $\mathcal{A l f o}$ int Cevangelio efllabret die Sffens -babrung Sobannis, Dan in bea çrund bie Eteine ia unfer. SJimmlifden Stadt freben, ober ber Ritdeen ©brifu
 fleuf 12. Gngel, yon' beren Namen bes \&ammż $\mathfrak{G C} \mathfrak{C}$,
 Shinmet einflie
 mel cirie Intelligentia zugerignet wirs; jebodj reeif:ein jeber Stern und 2 feil bes Simmels feine eigene unio
 fürftebende Intelligentiam yaben, berbatben 12. 8ürfer bet 'Gngel feyn: welajá' ber 12. Seithen Sodiaci fürs frefen, und 36. welde fárfteben fo viel Decuriis, unt 72. Engel, melde fürfebert fo viel Quinariis Des $\mathfrak{5}$ fimp melz., ben 72. Woldern und ©pradien ber Menjden. Stem 7. Engel ber Şeerfifaren úber bie 7. Shimmel ber 7. Yolaneten, und Die W3elt regieren 3c.

Stem 4. Engel weeldje fürfegen ben Triplicitatibus Der 12. Seiden, V. \&. t II. $\bumpeq$. M1. 7. 4. Elementen.

Diefe alle baben ibre Nabmen uad Briden; walder
 Dern, ©piegeln, Ringen, Rarten, Wactgz= Sduriften braudten, alz wenn fie cin ©onnemweraf fúr fīd batten, und nannteit fie bie Nabmen, ber Somnen und ibre Engel, und alio von anbern $2 c$.

3um Dritten fegten fie Die unterften Engel, als Diener, Die theileten fie due kber Die Dienfte ber Wgelt, nad den 7. Mlangten, fie nenuent, die baben ibren fow dern $\mathfrak{l a u f f}$ nad ben 4. Elementen; und nad Den 4. Theilen ber £uft unt Erben, von ber Kagzeit etlide Diurnos, etlide Nocturnos, estidide Meridianos, nidgt dấ fie Dem Ceinfluf Dese Geftirns unterworfien [eya, soer an Die Gorper weldden fie fúrftegen, gebunben., ober an eine 3 eit und Sort berbaft fern, fondern batilie ber: Sterner s © drper sert = Seit mebr verwandt fenn als ans bern, fonft tomnen fie allentbalben fenn, alg sin jeber 2Renjd bat 3. Engel, bena ben ©DRT if cinem jeben Wenfden fein guter Éngel als ein Súter zugeorbnet, melder ben ceift fardet, treibet und vermabnet zum © Suten, baE wir fati Malignitatem fliegen, Uno ein Bojper, welder bas fleifd regieret, und pie Begiertoe Deş Sergens zerruittet, Biffen ift ein ftetiger ©treit, uno melden Der MRenfd beyfallet, Der begalt ben Gieg, und mo ber $\mathfrak{B d}$ fe úberwinbet, ift ber Wenjd fein sinedpt, fallet er aber bem Guten bey, fo reiniget er feine Seele yom $\mathfrak{B e r b e r b e n . ~ D e r ~ E n g e l ~ f e i n e z ~ B e r u f f ~ f o m m t ~ v o m ~}$ Geftirne. Sum ©ritten fegnd die Genii deę Renfalen, soelde Die Geburtscliider regieren, nad, eined jeden Woatommenbeit den Menjden zugetban, Die werden erfannt aus bem Stern, welder ferr if ter ©eburt.

Dic Cbalbeer fudjen ben Genium aus Sonn und \$ponb. Die Affronomi wollen baben den guten Genium auß dem eilften. Saup, base fie bonum Geniun barum beificn. Den Bdjen aus dem fedften §auf: ※ber ein Yeder lernet ibn lenmen auz' ber natúrliden Juneigung, worzu ein §eber won Эugend auff geneigt if gempen, barzu wirb er ber Geburt =Engel genannt, soelder aue ben Gtanb Der Welt, mie baş ©effirn zur Seit ber Geburt int Umbs lauff fthet, von CSDKT in ben Menfden gefandt wirb, bavon fagt Der Pjalm: ©u baft beẻ Meniden Geift ges fabaften mie eine Feuersflamme. Denn Die Erfabrung begeuget, Daf bie Feuer =Flammen und Geifi Der Geburt obne Gdjaden yom Meniden tan abgefondert werben, da ${ }^{\text {an man berborgene Dinge yon ibm erlerine, wann es }}$ gut und wabrbaft ift. ※utein er ift feiner Geburt ©flieo Der Dié Seit über nidit maddtig. Wann aber eine Sungs frau doer ©efefll Mannbabr mirb, fan man ibn aus dem colac freit laffen, fo lebet ber Menfd lánger, unt zers fotret mauffgelojet, bon wegen ber verfdlofienen : Sraft, Daran if ibm nidtt abgangen.

Ferner ift bem Menfaite ein Gosttlid Gbaralter zus gceignet yon Gott, einer Durch bie 3abl Phahad, Die Rinte und Samperbt ©Dttez, baburd ber Menfd cin Flud) wird ber Greaturen, verbafiet ift dae boje ©emiffen: Darnady bat er einen anbern Cbaracter in Der 3 abl © Dttes: Hesed, bie Rechte und Scepter ©SDttez, bar burd ©r Ginabe finbet und Riebe, bey ©STMT und ben Greaturen: Dann das bofe Gembifien if bezs Mrajden Riduter, und bab gute ©ermifien peine Seligteit. Ylfo yon Den andern ©Sttliden 3ablen, burdy bie Engel und Gtern werben ben MRenfden Beiden und Gbaracteres bes
 Stunde megr fro̊lid ober betrübt wirb, alß zur andern.

Derbalben wenn cin Mrenfd durd Mord, Diebfabl und allerley anbere ©únbe wiber bab̂ Gemifien begangen, bat eine boje $\mathfrak{Z b a t , ~ t a n ~ e r ~ z u r ~ C r t a ̉ n t n u f . ~ f e i n e r ~ © u ̛ n s ~}$ Den bradit merben, burd ftetigez $\mathfrak{A n r u f i e n ~ © b o t t l i d e z ~}$ Nabmenez, dás igm fein bofe Gerwiffen meber Rafe nod
 ober Die weltlidic © trafe eingebet. ひUfo nebmen etlide won ber Uberídmellen; Da ber Dieb ift auģangen, brey
 und Speiligen Geifteb, legen fie alle in cia Wagen \& Rab; unb burd die: Nabe fagen fire: Sch bitte did bu Speis lige Dreyfaltigleit, bu wolleft farfen und gebieten bem Dieb $\mathfrak{N}$. ber mir $\mathfrak{N}$. daş $\mathfrak{N}$. bö́lid geftoblen, dấ er teine Rube babs, bif er mirz mieder bringe. Reften
 Wierool alle fromme Cbriften fidy vor abergldubidden Dingen fo lieb ibnen ibre ervige Seligleit ift, zu buten; und ben $\mathfrak{5}$. Nabmen ©ottes nit zu mifbrauchen, fors Dern in bodikten Gbren : zu batten baben, Damit fie nidt zeitlid und emige Gtraffe auff fid laben.' Wemn ber Mrenfa fidy felber cefentet, Däf er nad bem Gbenbilde GDttes gefdaffen ift, fo mirb er in fid alleż ertemen, fúr allen Dingen ©ీDIT den ভdópfier, barnad bie Welt unb alle Ereaturen: $\mathfrak{B o n}$ ben boben Geiftern, Engeln und Simmeln bat er fein $\mathfrak{F b e i l}$, yon den Eles menten, $\mathfrak{Z b}$ ieren, Gerbidjien, Steinen und jeden Dingen bat er maş er begebret zu erlangen in fīa felbf.
$\mathfrak{W}$ ann er mun meif wie er cinem Jeben feia bejondern Srt, Зeit, Эronung, Maffe, §roportiont uno Menfur
zueignen foll, zu fix zieben und fübren, als ben Mags neten Daż ©ifen, wie Derfelbe burd bą Eifensళeyl muß

 gugefugget merben, burdy Den ©llauben, reinesి Şergen und beftandigen freubigen Greift, bab ift in ber \&icbe gegen $(1) \mathfrak{E}$ und bem Nadften, fo freiget er fu ber Bolfommenbeit, und mird (SDttez Sobne gleid, vers
 baç meber Den éngeln, nod ber Welt, Dber irgend einer (Sreatur gegeben iff, ala alfein Dem Menfden, dafe cr mit ©SDIZ fid vereinigen, und jein Sobn werben fan, wenn Dié gefdid)t, baf Exr fid) felbft űberwindet und ©SIZ ergibt, fo ůberwindet und zeudt ©r an fid alle andere Greaturen, Dafer ibnen gebieten fan.

C゙z bat aber unjer Gexif, Wbort und Tbat teine Rraft in ber Magia und Weipbeit, fo fie nidt allents Galben mit ©fSttes wort befrafitiget merben, weldess mir $_{\text {follen }}$ fleifig boren, $\mathfrak{G S} \mathfrak{Z}$ oft anrufien, cin núd) tern, máfingez, unbefleătez, reinez \&eben fübren, wels dez foll eine ftete $\mathfrak{B u f f e}$ feyn, $\mathfrak{U l a m b j e n}$ geben, und den 2rmen belfin, bann $\mathfrak{G b r i f t u z}$ nidt vergebenż gefagt bat: Madet:. eud) Freunde mit Dem ungeredten Mammon, dá fie eud aufnefmen in bie ewige Snutten, das iff, braudget euren शeidtbum und Ueberflus an Der Nabrung
 $\mathbb{S} \mathfrak{E x}$ fúr eudh zeigen, dań fie ibr taglid Brod von eudb erlanget baben, und gefâttiget jenn morben. . Dann mas ibr babt den Wenigften von ben Meinen (fagt ©bris (ftuē), getban, baş babt ibr mir gethan, baê feyn die Freunde, welde uns fu Der ©Sottliden Wobnung ber

Simmel fübren und aufnebmen, da mir es taufenbfaftig wieder empfaben, und dabl ewige Seben ererben; Dabers gegen andere verftofien werden, wie Ghriftur begeuget: Sad bin bungerig und burfig gewefen, und ifr babt mid nidt gefpeifet node getrandet, weidet yon mir ibr Uebets


Derbalben Gaften, Beten, 2ulumofen geben, bie Geelen ber ©laubiger zum \{empel bereiten, uno zu Mitt' Erben aller Simmlifdien (Suttern maden, welder man burd bie Şúlfe bes §oddfien aud in diefem leben fan theilbaftig maden und werben, 100 man fie zum redten Braud, Maã und Dronung meif.zu bringen.

Sintemabl alle Dinge von ©STIT ibr Wefen und Leben baben, fo feynd die eigen Nabmen cinees jeden Dinges von Dem WBefen genommen, daff fie einen Einfluf Gaben vom Sdópfer allentbalben, too ife redt genannt werben, und ibr Ertanntnús Durd ben Nabmen geben, Denn wie durd der Simmel Cinfluß, und der Đlaneten Wirctung in die Eftement ©DIZ alle Dinge berfür bringet.彐lfo feyn nad Dem Exinfluß und berfelben ©igenfdaft Die eigene $\mathfrak{N a b m e n}$ den Dingen gegeben, bon bem, ber Die Stern zeflet und ibnen 9 Rabmen gibt, wie fic an fidy
 Daf er fie nemnete, weldje Nabmen ibre fondere Prafit anzeigeten: Derobalben ein jeber Wort, daz etroaz bes Deuttet, zeiget fidd an burd Wergleidung beż Simmlifaen Einfluffes, Dadurdi mie es ibm Der Menf币 geben, ob fie fíon offters verándert. Whann aber bie beybe Bebeus tungen der Sharmonia und Des Menfden Nabmensิ Gins feģung fich vergleidet; fo ift Die Natúrlide, und Des Willens Rraft madtig. WBann Der Nabme an feiner $\mathfrak{Z r t}$,

3eit unb Gebuibr mit ber verwanden Materien, bab er in Die গatur wúrdet, angefproden wirb. Ferner ber
 Qbben ertiaten, maz Ex befórdern foll zu erbeben, und was Er verbindern foll; zu berfleinern, fein \&idt; Rlarbeit, Serrfanaft ; $\mathfrak{R a u f f}$ in feiner Sphaera, Bnab, wunberbabre Wertis profien mit voller $\mathfrak{U n}$ badit zu (GDTR 2.

Wab ber Menfd yon ber Engelsorben empajaet.
Es wird ber Menidy mit wunberbabrer Rraff geo fidrafet von ber EngelsDrden, daf er Den ©obttliden WBillen erfennet. (ertlartet.)

Bon Den Serapbin, baff mir mit inbrünftiger \&iebe an GDIE gangen.
 Der Weifbeit, über die boben Bilber und Figuren, mit welden wir ©Sottlide Dinge anfdauen tónnen $2 c$.
$\mathfrak{B o n} \mathfrak{Z b r o n i z , ~ w i e w i r ~ e r j d a f f e n ~ u n d ~ z u j a m m e n ~ g e f e g t ~}$ fent, dan wir unfere Gebanden auf dic emige Spectactel ridften.

Bon Dominationibus, Şúlfe, baburd) wir une unterthan madert unjerm tágliden Freino, welden wir bey and trágen, und das billige Seyl erlangen.
$\mathfrak{B o n}$ Potestatibus, © © us mider Dež Menjdliden Rebens̄ Frinde.

Bon Virtutibus wirb uns Starate eingeflofien burd Gótlide: Berleibung, Daf wir deé Rebens Rauf volfs bringen, bamit mir mider bie grinde ber $\mathfrak{W a b r b e i t}$ und E8elognang embfig frectern.
$\mathfrak{B o n}$ Principatibus，baf bem Menfaen fid alles unterwirfit，auff Dañ Er aller Prdfite fafie，und alles mit verborgener ưber shimmlijder ©̧eralt zu fid ziebp．

Bon Archangelis，baß́ Gr berrfdet，Darüber iநn
 im $\mathfrak{B a f i f e r , ~ u n d ~ b e r ~} \mathfrak{B o g e l}$ in ber $\mathfrak{£ u f t}$ ．
$\mathfrak{B o n}$ Angelis erlanget ©̌r Miad），Daß Er costtlidez $\mathfrak{B i l l e n s ®} \mathfrak{B o t t j}$ โafit jey．

Wab ber aub ben 12．3eiden 子ubitten．
$\mathfrak{W i c}$ ein jebes Ding feinen Geiff，Sabl unb Maak yon $\mathfrak{G} \mathfrak{W z}$ erlanget，alfo bat ein jebez Ding feine 马eit．
$\mathfrak{J m} \mathfrak{W i b d e r}$ beben fid an ber Erben ©̧emaddz Grfris
 burt gefdiaft werben，darinnen：merben gebunben bie Frudtbarleit ber Greaturen，und aufigeldift，bat ben Conntag zu cigen；die 3eit und Ende des §ebens．

Sm Stier beben fid an＇alle Fandlungen und Broers
 gege，ift fleifig ju bitten，bat Den Sonntag．

Snt 3 willing gaben bie Engel Gerwalt úber kiblid． Berinderung，und reifen bon einem Srt zum andern， über Dez Sfimmelz und Sternen $\mathfrak{R a u f f}$ ， $\mathfrak{\text { ber }}$ pie Bes megung im Wanfer，Flúfie uno Mrer，maden Riebe zwifden Brübern，Frrunden，Nadbarn，warnen für welden fid zu gúter fey．
＇Sm Rrebz regieren Die Gngel über Erbj币aft uno ©uiter，über ভdakg und Sdadggraber，baben von Natur Madt einzuflieffer die funft zu reden，uno bese Mens fán Werftand zu erleudten mit Dem Seiligen ©seift，mie Den Rpoftefn nach itrem fleifigen Nnbeten ju GDST am Pfingit：Feft gefdelen．
$\mathfrak{Y}^{\mathrm{m}}$ Robreen baben bie Engel Madt, alfe Rebendige $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ berwegen, zu Mebrung Der æbier ©obbdyrung, $\mathfrak{j u}$ wadjen und auff gerviffe $\mathfrak{\text { unt }}$ zu ridten. Und won ©(Sttez ©aben gebin fie Physicam, Medicinam unb Alchimiàm.

In ber $\mathfrak{J u n g f r a u e n ~ b a b e n ~ b i e ~ © ̧ e i f t e r ~ M a d t ~ b i e ~ R o ̉ n i g s ~}$ reide zu vermanbeln, über alle Ståno, Regiment unb §erridafitt zu berwegen, unterfdeciden §erren und Rnedte, zwingen Die bofen ©̧icifer, bie Gepfundbeit maden fie bes ftandig, gieffen in die Menfぁen Musicam, Logicam, Ethicam.

In ber Waage baben dic Engel yon csoxz bie groffe madht, ba die Gonne und Mond unter Diefen Beiden, gebet über Freundidafit und Feindidafit aller Greaturen, aber ©efabt, Streit, 3anti unb Sdmad, fonberlid Die Seeer zu fübren, in alle \{beil ber Grben, beroegen, regen uns giffien ben Menjden ein Arithmeticam, Astronomiam, Geometriam.

Sm Ecorpion baben bie Engel Mradt uber Seyb unb ©drefien, doer ©̧elübbe, welde die Menidien tbun gegen ©(అxz, und unter fid) balten, über gemeinem Fiedt. :3wingen bie Gemifien zum Geborfant, aud zwingen fie, dấ bie Keuffel ibre Mact ben Meniden balten múfien, und bie Menfden ibnen, bingegen regieren Rost and \&eben Der Greaturen, baben Gerwalt aber bie abgeftors bene Geelen, und yon ©̧Ott Die Ránite eingugieffen, Theologiam, Metaphisicam und Geomantiani.

Sm ভ内úgen baben fie Geroalt ûber bie 4. Element, fübren bie Reute aus einem fermen fand ins ander, in bet Ruft, Die ©lementifde Berånberung und Cobdabrung ber Ibiere verwalten fir.

Sm ©teinbod geben bie Gugel fürnebmlid weltlide
 diés in feiner $U_{n}$ fauld batte, erleudten den $\mathfrak{B e r f a n d}$ über menfd/lidee $\mathfrak{W e r n u n f t}$.
$\mathfrak{S m}$ Waffermann erbalten bie Engel ben Meniden in Gefundbeit, lebren ibnen waş barzu fめḋolid oder dienflid fey, maden fie botofelig, und lebren fie auss 'sottes Befebl die 5eimlidleit Des Simmels und ber Natur.
$\mathfrak{S m}$ Fiidden zwingen bie Engel bie bojen Greifer mit ©̧emalt, daß́ fie Den Menfden múfien untertbànig feyn, befdirmen dic frommen, daß ignen bom bojen feino lein ©dabe ge\{didd.

Die fwolff 3eiden werben in vier Triplicitates: eingetheilt, alb:

Die 12. Engel, weldje ben 12. Bciden fúrftegen, merben genannt Upoc. 21: Malchidael, Asmodel; Ambriel, Muriel, Verchicl, Hamaliel, Zuriel, Barbiel, Aduachiel, Hanael, Gambiel, Barchiel. Fber Daß werben Den Engeln aud Nabmen gegeben von Dem Geftirn, ober Dingen, über welde fie berriden, alż Den 12. Weidien, Teletiel, Zuriel, Tominiel, Sartaniel, Ariel, Bataliel, Masniel, Erabiel, Ehesatiel, Gediel, Doliel, Dagymel: $\mathfrak{F i f}$ eben alz̀ wenn $\mathfrak{m a n} \boldsymbol{i m} \mathfrak{\mathfrak { a }}$ ateinifdicn fagte: Ariel, Tauriel, Geminiel, Cancriel, Leoniel, Virginiel, Libriel, Scorpiel, Sagittariel, Capriel, Aquariel, Pisciel.

Die $\mathfrak{w e}$ ife allerley Dinge zu erlangen, mit jonbers lider Rrafit in ben 12. Jeiden beé Shimmeles, werben
in mandjerley Büdiert befdrieben, als bas Cigel Sers metiś lebret, wie man bie Rrdfte Des Simmilifden ©ins fluffez unter jeben Beiden in ein Eryftall ober ©belgeffein bringe, Daff fie constelliret worben, ba moirb ciner jeben 3eit ber 12. 3eiden fein Ebaracter zugreignet, in 4. Lbeil getbeitet, uno jebem Thent ein Engel fargeffellet.
 (Salomoniz) constellirt gerwefen; und bic धmoriter baben zu jebern edbgott einen confelliten Etein gebabt,

'Ferner lebret Rónig Salomon ein betborgenes Almadel oder Geometrifacifigur zu fellen, auffalle Th.
 jeber 5 Solbe 7. ober 8.: Nabmen ber gurften, audy feyn
 ins oen 12. 3eiden; welde auz bibien Urfaden nitit follen gemein gemadt merben, wieibent foldies in cretts lidev edrift nidot gemeloct, uns gebeim" it gebalten reoreth:

An Piciplaneten haben 7. Sghenumb 7. ©ngel, - manie'Johenfento genennetwie forget:
․ 1. Samaym, 2. Raquan, 3. Saaquin'; 4. Machonon', 5 Mathey, 6:'Sebul, 7. Arabat.
'Bon biefer Wirctung uno ibrer Engle embt, OrDs ming, Jaitl, Maaf, mitd gebandelt im Buade Rasiels, welder if Das Sedfite $\mathfrak{B u d}$ Physicum Salomonis und Elementa Magica. ${ }^{\circ}$ Petri de Abano pag. 574. Dajon lief aud bas Budy ber Engel Tractatu. 2. Cornel. Agrippa Lib. 3. cap 24. Philosophiac Occul. 377. 575.
©ieber feyn oberffe Congel Dee Thbron sfeuriger Subtancy, melde ausriditen mas ibnen bic Potestates Cbefeblen, alb:
$\therefore$ 1, Oodphaniel, 2. Tyehrgara, 3. Barael, 4. Que.lamia, 5 . Anazimur, 6. Paschar; 7. Boel.,
a: Die woerben genannt mit bem গabmen Gottee, burd welden fie erfogafen feyn, gehór en unter den erffenspimmel. Schamaypa. Gabriel.
$\therefore$ Der anper Stimmel Raaquiae; Sat 12. Serrn ober §öben ber Engel, fo úber alle beif. Zachariel, Raphael.

Der britte Simmel Saaquin, Gat 3. Fürfen, Jabniel, .Rabacyel, Dalquiel, bextfaken uber Feuer, cin Geber Tat feinen untervorfienen Engel, ber obrife Fsurfi per (Engel in ber Sobje beif ${ }^{1}$ Anahel, Avahel.

Der nierbte Sipmal Machon, fúbret die Sonne burd, feing Gnget Eey Kage, und Durd andere bey: Nadst , ibs oberter Sparf ift Midgaet.
 Samael, reeldem bienen 2000000. Engel, Die feynin 4. Kbeil ber W3elt getbeilet, im jebern Theil 3. Die vermaltén bië 42 y , Donà th, barúber fenn 12. oferfle Ěngel.

Die fatffte SobletZebul, $36{ }^{2}$ Fúrft Zachiel; 2000000. E-Emgel, über bie ift ber Engel 3ebul vom 2uffgang, unb sin anber Enget Gaball bont Niebergang, berripen äber Rónige, madjen Furdt., befdúgen vor Feinber.

Arabath ber fiebende Simmel, fein Farff Cassiel.
5.. 15

सlfo heifen bie Enget ber 7. planeter.
(Saturn.) Z Zaphiel, (Jupit.) Zadkiel, (Mars) Camael, (Sol) Raphael, (Venus) Haniel, (Mercur.) Michael, (Luna) Gabriel.

Sitben Gurften bie fets vor ceozx fleben, ober est werben ignen ber Geifter :Rabmen yon ber Folaneten Cubitang gegeben, Spiritus 5 beif Sabathiel, 7 Zedekiel, or Madimiel, © Semeliel ober Semischiah; \& Nogahel, 후 Coahabish ober Cochabiet, :D) Jareaher ober Jevanael, denn bie planeten beifien für fiab:

Б Sabachay, burcij ben fdidt ©(Dtt Sunger unb \{̌ruabfal auff Cerben.:
7 Sodeck, von Dieferit Cebr und Gunf, Redf; Speiligteit ber MRenfden.
or Modym, von bem 3orn, Saf, Rugen, Rrieg.
 unb Reben.
ㅇ Noga, bavon ©peife und \{ranai, siebe, \{roff.
하 Cochab, bavon aller Shanbel gebet.
(2) Lavahan, Davon allese maddjft und abuimmt.

Sub Salomon beleme baf in ben Stunben Sabacháy and Madym faproegr if zu wirden, aber in ben Stuns ben Zadek und Noga gefallt es leidet, in andern mittefy másig, bifrocilen gut, bigrocilen bife.

Eglide, alş. Cornelius Agrippa, Occul. Philos. Lib. 3. Cap. 16. nennein bie fieben Fiegenten ber $\mathfrak{F s e l t}$ mit anbern Mabmen, Dafe in ber anbern Sterne Praffe austbeilen, alz 5 Oriphiel, 7 Zechariel, or Samael, © Michael, 우 Anael, 후 Raphael, D Gabriel; unt
 nath, Cetlide fegen ein Engel $\mathfrak{J a b r} 365$. $\mathfrak{Y a b r}$, alz viel Tage in einem Jabr find, andere 145. Apoc. 21. Spiritus Septem in Conspectu Dei throni sunt quos reperi etiam presidere Planetis.

Die Stafmen Der Enget feyno etlide áber 7\% Simmel, bie muf mau erflidy nemzem, barnad úber bie 7. Plas neter, über bie 7. Rage Der Woden, úber bie fieben WRetall ; über bie 7. Farben, bie follen in 7. Kagen beß Worgens genennet socrben.

## Zeruffung der Ringel.

D ibr vorgenannten Engel, Die ibr be8 ভおjpfer Befebl ausridket, feyd mir in gegenwodrtigem Werdef, Dab idy gebeten babe, millis zu volbringen, und in aller meiner Sandlung, gencigte Suborer, und geftrenge Mite belfer, bie Cbre © $\mathfrak{C l t e s}$ und meine $\mathfrak{B o l f a b t t} \mathfrak{z}$ befóben.

Ther dab feyn 28. Engel, welde Gerriben in ben 28. Şafuern Dez Mlonden, als Asariel, Cabiel, Dirachiel, Seheliel, Amnodiel, Amixiel, Ardesiel, Neriel, Abdizuel, Jazeriel, Cogediel, Ataliel, Azerniel, Adriel, Amutiel, Iciriel, Bethuael, Geliel, Requiel, Abrunael, Aziel, Tagriel, Alheiel, Amnixiel, $\mathfrak{F n b}$ cin jeber Monat bat feine Sauter und $\mathfrak{R e s}$ gierer, bie feyn befdrieben Lib. 2. Razielis.

थud mus man mifien bie Mronat, Kag unb ভtunbe in vier Khbeil zu theilen, danm ©NTK bat verorbnet dan alle Dinge am beftet zu gelegener ,3eit, \{ag und Stunbe bollbradt wirb.

Die Éngel über die vier $\mathfrak{Z}$ beil beş Shimmelk, Scamaym, Gabriel, Cabrael, Adrael, Madiel, Boamiel,

Alscius, Loquel, Zaniel, Hubaiel, Baccanael, Janael, Carpatiel,

Elael, Unael, Wallum, Vasans, Hiayel, Usera, Stayel,

Ducaniel, Barbiel, Barquiel, Hannu, Anàel, Nahymel.
2. Şimmel Raquie, bienen Dic Gigel

Mathan, Carroye, Betaabat
Yeseraye, Muaccon :
Thiel, Jareael, Yanael, Venetal, Vebol, Abuiony, Vetamiel

Milliel, Nelipa, Baliel, Calliel, Holy, Baty, Yeli.
Mffo feynduber die 4. Zheil ber Welt 4. Gohe Engel.
$\mathfrak{B b e r}$ Den Morgen:Wind berridet Michael,
$\mathfrak{F b e r}$ bea थbend:Wind Raphael,
$\mathfrak{B b e r}$ ben Mitternadt= Wind Gabriel,
Bber ben Mittagswind Nariel ober Uriel.
Die Engel ber Glementen feyno,
Der £ufft Cherub,
Der Waffer Tharsis,
Der Erden Ariel,
Des Feuers Seruph ober Nathaniel.
Das feynd alles ©rofz=furiten, und bat ein Эeber unter fid viel \&egion Engel, bat groile ©emalt in ber-

: Monat, Tag, Stund, und in feinem Elements $\mathfrak{F b}$ cil Der Welt und W3ino.
$\mathfrak{S m}$ Simmel 3. Saquin, feyn bie Engel bie
Sarquiel, Quadissu, Caraniel; Tariescorat; Amael, Husael.

- 'Turiel, Coniel, Babiel Kadie, Maltiel, Hufaltiel.

Faniel, Penael, Penac, Raphael, Carniel, Deramiel.

Porna, Saditel, Kyniel, Samuel, Vascaniel, Famiel.

Sm fimmel 4. Machon, biemen biecugelber \&heilen.
Carpiel, Beatiel, Baciel Ragnel, Altel, Fabriel, Vionatraba.

Anhael, Pabliel, Uslael, Burcat, Suceratos, Cupabili,

Haciel, Aniel, Volaquiel, Margabiel, Saphiel, Maniel.

Habudiel, Macchasiel, Charsiel, Uriel, Naroniel.
Sm §immel 5. Machyn bienen biefe ©ngel im 4. Zheil. .
Friagne, Cnael; Damael, Calzas, Arragon.
Lacana, Astagna, Lobquin, Sonitas; Jael, Jam siael, Nael ,

Rahumiel, Jahyniel, Bayel, Seraphiel, Mathiel, Serael.

Sacriell, Maianiel, Gadiel, Hosael, Vianiel, Erastiel.
\$m Şimmel 6. Zebul, und 7. Arabat, über bem 5. Şimmel.
$W_{3}$ erben Reine Spiritus Aeris ober §beile gefunben, barum fage im Tage 7 und $\overline{5}$ im 4. Tbeilen ber Welt Diefe Worte, wie folget:

Ogrofier bober und geefitter ©ott bon alfer ©fwigs Peit ber.

D weifer © Sott, תlar unt Nadt, Эd bitte bid,
 beit beute vollenden mag, und volffommen vorfteben, Durd $u$ ujern Secrrn Эefum ©brift, ber bu lebeft unb regiereft wabrer ©Stt von Ewigfeit ju Emigleit.

D ftarder cboxiz, madtig unt obn Enbe,
O gemaltiger und barmbergiger ©઼NxT.
$\mathfrak{J m}$ Gonnabend ruffe an mit den Worten, welde ©్DTK im Maradiés gegeben bat, in meldem if ber Mabme (CSDttez.)

S frommer und barmbergiger ©DITT Sfraclis, bie
 Pffer Simmelo und Crben, (mie zubor.)
$\dagger t+$ Quere hoc signum,
IV. Son bem ©ant Johanne Praut.

Dif Rrautz namen ift perforata, bno if gut vmb molgefegt, Jdd mirt (merbe) in aud nit verendern. Damit id eud vnderrid)t, mas von biejent fraut zu miffen, ynnd was yon jbm da zu balten fer, ynnd zu was nug eş gefdafien fey, jo mertend (mertet) am erfen bor alfen bingen, Dierbeil vns Gott nidtż nadb bem willen ben mir baben, befdaafien bat in orbnung, Sonder alle Ding nad feiner pronung in feinem willen, ift von noten, das mir content feyend in Dem, dz wir feinen willen yers ftanben in ben bingen, barime er wes jn befdaffen bat, das wir miffen ja zu finden, alz ein vnderridt tid feg.
 moz wir molten, indz maul fliege on arbeit, funft, múbe, $^{\text {w }}$ jamer vno not, of aber alles ift bey ©ott nit befdeben, Sonder fein will ift, bas wir im fdmeí pafer angefidtes, vnş neren follen, wnd vajern nedfiten im felbigen belfen, aufi bifen grund fein alle fủnf gebawen, bag mit múbe pnnd arbeyt alle ding erlangt múfien werben, in ber
mảbe vnd arbent ift Sottes will etfült, vno babin geridat, auf bem volgt num, bas leiner, er fey wer er moll, on bifen willen 8 Ootte8, etwas moge erreyden, was aber auffertbalb dem wirt wnd zufelt, Daffelbige wirb geblingen gefdelen, wno bat lein bleibenbe ftat, geft wiber babin, baber esి tommen ift, leidtlid ber, leidtlid wiber bin. Darumb nun fo wiffet, bafz Gott ben menfden mit aller notturft berforget bat, wind fein willen gegem menfden in bie natur geben, wno berfelbig mill ©oottez if Das Arcanum, bas in ben natúrliden Dingen ifi, wno fouif feindt Der Archana, fo vil vio Dem mens facn nobt zu fetyn, fo viel bingegen ber Mrchana, no fo pil Archana, fo vil audjwill ©ottes. So nun ber will ©ottez gefdehen folf, fo muf ibn ber 2rrgt fudien, Da er ligt, nit mit morten, fie feindt $\mathbf{i b m}$ nidt befoblen, allcin daş liedt ber natur', was Bott für sịn millen babin bebalten bat, benfelbigen beraus zunemen, vnd jbn Dabin thun, dabin eş nogt ift, alfo ift bas Archanum entocect.

Darumb id baş anzeyg yon bem willen ©ottez, $\mathfrak{T i t}$ von mir bon der vrfad wegen befdeben, baz der menf( folf miffien, bafz bie arganey nidtz if, 218 allein ber will © ©ottez, yno das bie tuaft ber exrsriey nidy ftchet
 in beg ertete bandt, So jbm Gott ben willen gengt, in mase fraut er jbn gelegt bat, fu ben ober zu dem. Darumb fo fdeibt fid die funft ber $\mathfrak{2 r g n e y}$, von anderen tünfien, in bem. Cin Sdmidt mag sin Roifjecifen maden, wenn er will, barff fein vernunft bargu, barff nidt fudjen, wo ber mill Esottes if in beimlidelent der natur, nur alfein famidt ber, falad brcin, 2c. Dann

Der mill Eqpttes int, baf pas Roffz on alfe funft, vnno beimlides erfabren in Der natur befalagen werbt, not alfo mit andern bandierungen. Die Urgney aber nidt $^{2}$ alfo, fie mus erfabrung baben in dem, wo ber Wial Gottes ligt, wno gegen wem, Dann fo einer geftoden, gebarven mitt, ond bie arguey ift bo, in bet ©oot die beylung befdaffen bat, vid Ebot wils dempelbigen nit, fo wirts verfdut, zerbrodjen, ober er wirt bod zum todt vermundt, bie beimlidfeit Bottes feind verborgen, mider welde beimlidfeit fidh audd ber 2 ugst nit fegen foll, vad diefelfigen wol verftegn, Darumb fo ift bie argney nit anberft ein funft, bann fouil, by ber will ©ots dz archanum fey, wno daę archanum der will ©otz. थllpo bat cott in ber Perforata aud befdaffen ein fonbers liden willen, ynb archanum gegen ben menjden, er fet bann boje ober gut, wie bie Gonn, die afle bing wberfdeint, gutz vnd bós, $2 l f o$ aud bie argney: yno mid bat treffenlidy fúr gut angefeben wio von noten zu fein, of idh perforatam nit auflaß in difem meinem fareiben, Dann bo ift cin monarchia in bijem fraut, wher ander. शun ift monarchia base, waş zum beften iff, in Daş alle andere múffen, als̀ vil, alş cin centrum in ben ber gank cirdel mus. थllp ve difem centro ber perforata gond (gebn) biejenigen, bie feiner art feind, gind in biefe perforatam widerumb; baffelbig mie bas befdiddt; bas verflanden in ben weg.
alfo merdet, bo sott alle bing befdaffien bat, zum allererften befduff er ben menfderf, auß dem limo terrae, Nun if limus terrae bas fünft wefen ber gantzen welt, ein vifiug von allen natureft, pif bem vojug ift der menfa gemadt, darauß volget nun, dase do ift ein diathesis,
yon allen gefdepffen gegen ben menfden, alfo wo bems menfden natúrlid anligt, natürlid baffelbig wenben mag, mit bempelbigen, auf bem er gemadt ift, dann baffelbig, aus dem er gemadtt ift, Dz mús im fein fdaben wenben, ond muf in erbalten. Darumm fo volgt nun; dz alle Irandelenten, ober was im menfden aufflebt, burd ein fferde muß vertrieben merben, bnno nidts bertreibt bie. Frandbeit, bain bie ferdie, Darumb fo if bie \&rgney cin ferde, wnd ein madtt bie all frandlyeit austreibt. ※lle cin exempel, bas feror famelgt vand berjert alle. SRetallen, Das if nun cin ferde ond ein Complex, zlfo foll man bie argney in ber traft fuden, in'welder bie fferde ift, wider Das, miber meldaezs ess gebraudet folt seerben. Nua volgt auff folds, of Perforata cin foldee fercfe aud bat, nit auf ber qualitet, nidgt aufs. Der Complexion, Sonber auf ber fterde, bie Gott in Perforatam gelegt bat, burd biefelbig fterde treibt fie Dasz gefpenft ber natur binweg, aud würm, audy in beyslung ber mumbea, vid Bennbrudgen, und is allen.jere Indtfdung, vand nod vil mebr Balfamifder arth, fo es in jm bat, mie damn bernad volgen mird, affo if in perforata baffelbig Archanum, meldss if ber Wial Gottes, $\mathfrak{A l f o}$, bas burd Perforatam, cin polds gea fadeben folle.

Sad bab an etliden ortben gemelbt, $\mathfrak{F s}$ ic bafz auf bemsignato, follenverfandenmerben, was im felbigen fey, onnd wabe ©ott in daffelbig gelegt bab, bem menfden fu gutem, baffelbig signatum foll aud bie fúrgenommen werben. Femlid, Die Durdidderung, form ber blettern vid blue men, gnddic dif, aud bie abern in ben blettern.

Sr foldgem mil id eud bife beclaration geben, bafz bie loder foporofifd in feinen blettern jein, anzengen, bas
 wendigen ein bilf if, audy was durd; Poros fol getriebeng werben, bas if, maz bage porofifd emupctorium antrift: auds fein blumen glutrificiern fid in ein bluts, form, bas ift ein signatum, bag zun wunben gut if, vnd was, pon raunden Rompt, Sud woo flevi申. nogt ift $z^{u}$ jichen, gebrdudet foll werben. Weiter feine abern auff Den blettern ift cin signatum, bas perforata all fantasmata auftreibt im meníhen audy aufértgalb, dann Die fantasmata geben spectra, थ1fo, Dafs ber menich filyt Seify, Gefpenft, wat bort foldue fantafen,
 mis leutizmingen; fid felbez za topten, \%ud, yon Sinnen

 nidet if im menjofen, yon beer gemelten bingen; Wic R8 im leib faty, es tyute binmeg, vad ift viversalis medicina bber ben gangen menfden. Darzu: aud if fein sapor ben yourmen fu farto Darumb fie. flieben bon ibm, wo es ligt.

Jd bab gemelot von vier freften, fo in ber perforata feyent, nemlid für bie fantasmata, múrm, munben, und $\mathfrak{B a l j a m i f d e n ~ t u g e n t . ~ B o n ~ b i f e n ~ m e r d e ́ e n ~}$ ;ein folda : ondecridit, bab fantasma if ein franalbeit obn cin corpus pno Gubftantz, allein im Orift der contems plation wirt ein anber geift geborn, yon weldem ber menjoid geregiert wirt. ©o nun berfelbig geif geborn mirt, fo gibt er bem meniden anber gedanden vnd gebart, gants wider die natur, ynnd angeborns finnlidgeit.

शun ift zu bifer trandibent nif vil artgney berberbiet pon ©ott, die mir miffent fery, als in Perforata bnno Corallis *). Dann ba foll sin êrtzt miffen, bab foldae fantafey, nidt ein frandtbeit if, ber melamdioley ober bergleiden, wie bie Soblenfaulen plerren, Gonber if nur ein ©eif, ber nit mit ben dingen genommen wirt, die Melancoliam nemen, fonder allein mit der artzney, in ber Die ftercte pnd fraff iff; mit germalt binjutban. Run if folde frafit nit in ben recepten, ober compos fition, wie fie in Den epoteden gefunben werben, ©ons ber es if ein artzney, Die coit felbs componiert bat, on ben $\mathfrak{U r t g}_{\mathrm{z}}$, pno if ein ganf volfomen compositam, felbz von ber natur componitt: Darumb to es gebraudt foll werben wioer die fantafey; foll es ofnallem zufats geben werden, dann ba ift der redt Compositer, yon bem die Sobjenfdulen wenig wiffer, Sonber alte mal onderfiono, jht compositum zu erbalten, in jbrer Guibs
 Dafz cin :Urget wiffen folle; nidit allein in fein compor sitam vertrawen, fonder'-bas lumen naturae lefen, of ©ott felbs componiert bat, diefelbigen composita follen fürgenommen werden, feindt on betrug; nidit Apotecariorum, थber die Sobenfdulen vermenneft; wab jbr Doll efelz toppf nidt erfabren, fey weder ber natur nadi $\therefore$ Gott móglid.

SBeiter, fo miffer aud, bas vilerley arth ber muirmen feinot, etlid bie som Ranten fomad fliefen, anber bon

[^31]ber Angelica, etc. $\mathfrak{A l f o}$ feind aud wúrm, bie yon ber Sypericon flieben, wno nidet allein bees gefdmadza bali ben, fonder aud, of in ber Perforata ber Spiritus ift, Der Spiritum fantasmatis vertreibt, wie gemelot ift, Derfelbig Spiritus ber Perforatae treibt bie geif Der Wisurmen, onnd Wbieren, aud in ein ander fantajey, alfo, bas jbr sensus animalis, ynn bifem Spirita fleudft, pnd geoult in nidt bey im . Dann wic bic Gonn ein glás burdjidecint, alfo burdtringt aud diejet Spiritus, sensum im menjden, vno im $\mathfrak{B i e g}$, nidt anderft, Dann wie cin bifem, der burd bie najen fein gefdmad gar in bas birn gibt, $\mathfrak{M l j o}$ burdtringen biefe. Spiritus aud die Spiritus im menfaen, ynd vilh, yon Der vrjadjen wegen fliegen audj Die wưrm, pnd ruden abfatt, bot difen traut. Der gleiden fo ift es eim mundtraut, body aber nidt alz an jbm felbs iff, Sons Der burd bie preparation, fo Darju gebórt, wie gernad yolgen wird. Ford dabe fol ein jeglider mundarģt wifien, Do fein traut in beutider Nation ift, aud in andern \&endern, das fo bod mag gebradt wers Den, in ber Preparation zum munben beylen. 2bber Dif fraut vid fein tugendt ift nidit ju bejareis ben, wie grof fie ift, vand gebradt mag wers Den: vand lein argney if nidtinallen recepter, Die obn fめaben, obnzufell fo gut'onnd gans beylet, als dife Perforata: vno ńidt mosglid if eş, dab ein beffer argney zun munben gefunben mogg werben, nod gefunben worben fey, inn allen £endern: pnb alle buider feind bergebens, in munden zubeylen, gegen difer hypericon. Dann jbr tugendt faendet alle Fiecepten vio $\mathfrak{A r g t}$, fie farreyen mie fie noollen, fo ift es
bod mit jnen allen nur ein janbreder gefdirey: aber in ber Perforata ba ligt der grund.

So ift auch do ein Balfam, fo fie bereyt mirt bargu, ber in allen tugenden, einem jeglideen natárliden balfam gelecid if. Dann ba ift Balsamus naturalis, nit wefents lid, , \&ber in ber Preparation wirt er bobin gebradt, mie Dann:bie शecepten bernad berocifen, eş folz ein jegs lider 2 ergt beim beften verfton, (verftefn) pno do cin waberridt nemen, ift melfr nuts in Dem Gapitel, bann in ber gangen galenifden, auicennifden, ynad anderenfumplern wundarganey. *).

> Bon ben freffen ber Perforatae fun'Dollen Geyfern.

Soo man mill Perforatam brauden zu ben fans tajenen, bon ben gemelt ift, fo foll fie nad bees bims melz lauff gemunnen merben, alfo, das diefelbig $\mathfrak{J n s}$ fluenz aud wiber bife Geyfter fenent, wno nemlid am mefriften in Marte, in Ioue, wno Venere, pnno mit nidten nad bem Mon, Gonber wider Den Mon, aud nit nad mittag, nod in ber nadt, Sonber im auffang ber Sonnen, gegen ber Sonnen, in aurora ober diluculo zu morgens. Sno die am beften, die ba ber guten andern blumen feft, ober vnber jbnen wedfit, vipo je lenger, je beffer, je mebr mit blumen, je beffer, wno in der zeit fo die blumen am bodufen feindt. Difes traut, wie es an $\mathfrak{j b m}$ felbz iff; foll fúr ynd fár getragen werben, yns ber ben Maretlin, im bujen, in frangweif, ober fonft

[^32]in benben, offt bran famedien, zu nadit vnber baş fúfien thun, Daş bauf damit ymb frecten, deer vmb bie wend
 ©ott ein grof archanum in bas fraut gelegt bat, allein yon wegen ber geifern bud dollen fantafeyen, bie ben menjden in vergmeiflung bringen, wnd nit burd ben スeufel, Sonber von Natur, W3ann Gott bat zu allen franafbeiten argeney befdaffen, wie fie feindt, allein bas̉ ber 民rkgt lejrne, fud, wno wiffe, in weldjem ein jeglides fey .

## But Mburmen.

Wiseiter zu ben Wurmen bebarf es aud feiner Correco tion, bann wie e8 an $\mathfrak{j b m}$ felbz ift, yon ©sott Compos niert: barumb fo foll mans gewinnen in bem zenden, in reeldem man of bols faledt, wno leymen grebt, in benen tein muirm nadfolgendt wadjen, ober jdaben, ober bergleiden. So ess nun alfo gerounnen ift, fo foll manê legen aufi die munden, in denen Wirm wadjfen: थlż fid offt begibt, dą auf vermarlofung vnnd bôjer argney, fo Balbierer vno Baber braudien, ynd in ber gerwognjent baben; megr verberben dann gut madien. Wie wol im Summer, Sonderliden in Sunststagen fia foldes oft begibt, yon natur, fo ift ez bod nur ber pas gefdictten arknney faulb: fo bab ids aud wol gefeben, Do fie im winter aud geroadjen feins, zu febenolid auff brey modjen einanber nad, felten morgens bnd nadtes̉ ynber einer bandooll auff ein mal berauf nemmen: das gefdidit aus ben verbempfften vnnd verfelten murben. Diefelbigen wuirm aber follent mit ber Perforata vers tricben werben, barúber gelegt, fo fallen fie von ber
wunben: vib wo aud mebr folder wůrm feinb, bie auß feule wadjen in leib, vnd auff ben nabel gelegt, es treibtes aud binmeg. 2ber man foll bo ein pnberjdiedt wiffen, zwifden wármen, daz fie nidt alle auf der putrefaction foumen, barumb was nidt auf ber putres faction fompt, do bilft eis nidt. Daruinb foll jbm ein $\mathfrak{U r g t}$ Dermaffen cin grundt maden, wo won feule doer nidat fein, als ein exempel. Sbr febet, bafz in tefen wúrm werbect vand wadjen, biefclbigen wúrm merben aud alfo genommen mit difem fraut, in folder geftalt aud) int fleyjd, $\mathfrak{u l f o}$ aud) im menfden ein folde operas tion, aud) befdelfen mag. W্So es nun alfo ift, oo fol manz allein wber bie J̌aut legen, ober auff den nabel, fo ructen fie $\mathfrak{a b}$ : flatt nadfolgender mit ciner linben gurs gation gar augtreiben. Dann zas ift bie mebriff funff, daş man die wúrm von fatt treibt, daẻ thut Perforata $\mathfrak{a m}$ aller frerdiften.

> Sun wunden, gerfoffer, gerfutffet, vind Beynbrúcten.

Som bodjfen Perforatam zubringen, in ein argney zun munden, ift das ber Subtilift vno ber grundtlidff Procef, von meldjem alle Wunden vnnd Stid gebenlet werden, wber all andere argney. Sind ift alfo, das man vom Samen ein od madje, pnd nadforgent Daffelbig ol vom Samen neme, ynno Terpentin barzu, eins als vil alk Deß antern, Gduáte Darúber ein guten roten wein, Raffe alfo bie brey miteinander fieben, auff ein ftunst in wein, darnad foll man balb fo vil baumol Darju tbun, dab new fey, bnd aber mit Rotem wein cin fund fieden lafien, als dama foll man barein thun
bie blumen yon ber Perforata, gar wol anfollen, yand wider mit mein lieden laffen auff 6. ftunbt, alfo, bas ber wein gar cinfiedt, ynd allein bie zoes ob, bnd ber Zerpentin do feyent, ald bann foll mans fegen an bie Connen, auff ein Monat lang, bemnad folk gebraudt! werben, wie Der nadffolgendt Yprocef auf meift.
©o if nidt minder, dife Correctiom bringts now bdber in grad zur benlung, wno ift alfa, ioz, man binga tbue flores Centaureae, Mastix, weirduch, mirren, mumien, bunb eş in aller maf wie obfebt:berente.

2lud ift dab grof zu merden, wann Terpentina distillata genommen witt, wio mit ben blumen angefaltt, ynnd,an ber Gonnen digeriert ein mionat lang, bemnad mit bem Samen aud ein monat lang an ber Sonnen, nad bem allen mit balb fo vil geroef(hnen Rerpentin vers mîdeet, bnd alfo fúr fid jelbz an ber Sonnen bigerirt, fif ein trefientid geaber Balfan, zu allen geaber wune Den: bewaret bafz tein jdroeinem bernad tompt, wanb. zeudt das gedoer zufanmen, dabes teins bafits bebarff, ynno wenbet bie frummen vid lamen, wo lam wiunben feindt, ober merben maden.

So iff auch nidt minber, eढิ werben bfit wunben gebaven in bdjen zeydeen, affo, bas ein tleine muns Den zum tode gebet : wo fold wanben feindt, todtlid an jon felbe, wno Dod nad) ber flatt, ober nad bem glieds nidtt todtlid), Diefelligern:wumben follent mit bifem nadgs folgenden Baljam gebeylt werben, alfo, bab man neme Oleum laterinum, pnd fúll dz an mit ben blumen, laf fon an ber Sonnen bjo tage, who man fols wol trúdem von blumen, wno micoerumb angefulut mit ben blumert, aber aufin vi. tag, wno bas offt thun, auff vi. ober vij.

## 196

mal, fo mirt cin fotder Balfam barauf, bab er in foldjen sodtliden womben allen fárfompt, vab madit fic untóotlid.

Darbey joffet ifr aud mifien, baŝ nod ein anbere gattung ba ift, auff ein Balfamifde arth; welde ges. trunden foll merben, Diefelbige Baljamijale art, ift die bof wunbartwey, cingunemmen fúr alle ftid, ynnd vmonbig leibs munber, doer in bie Gaubtgeliber gegangen, sho ift bermaffen ein argney, dafs aud bergleiden ynber alfen wundtrenden nidt ift, nod fein mag. Bito miet alfo gemadt bas mas neme weif medyolter .od, cein pfundt, ©ant Jobanne famendl, sin fierling, ond fül bife zwey an mit ben blumen, wnd an ber ©onnen bigeriert, nad gemeinem Braud, yno wiber auftructet, mit andern anfúllen, vnnd alfo Das aud etlid mal thua, je mebr je beffer, wno nadfolgenbts getrunden, wie ber braudi if, ynder allen wunds trentien, wasbab ait yollendt, dabmirt bon allen andernargneyen berlaffen.

Soldae recept. jeig id alleim barumb an, bas lein Caribent nad $\mathrm{Urg}^{2}$, Damit nie vmbgangen ift, Sonber mit folden beilofen, vntúdtigen, wno vnaủgen argneyen, baê fie gut munben tódtlid. gemadt baben; ynd lebendig wounden berberbt. Damit fie fold lafter pno betrug nidt weiter treibeab, gab id fie bie mit ber arkney gemeint pnnd gedfinet, der boffnung, fie:werbenté brauchen bnid bols gen, wno manden morbt, ober anderem berberben bamit farfommen, wobl fid beffern, nit mit jren vatúdtigen argneyen ©ottes bilomuf, of ift, den meniden fo lafters lid .berderber, frin leben nemen, vand jein gefunbtbent, to Dodi Gott volftommen gute argneyen befaafien bat,
difelbigen nemen; vnb ternen, yno kgebraudien, vno nit mit ber argney, bie Gott barzu nidy befdaffen bat. Fran if ber procé zubrauchen in wurben, alfo, of man meme ben balfam, weldjen man braudjen: wil, wno freuff in warm in bie monben, bebedt mit falleiflin yon
 feudt end olig bleib in den wouder, pudi nit trudems Mit Dem wunttrandi, झlle morgen, mittag pno nadts cin trund thum, bae if, ein leffel wolmidizent: ia zebell loffel yol gutz weins, : onat olfo allemal ijow Idfal bole trinden yff ein mal bs. madttim tag 6. toffery, bie zy endt ber benluing. Nun ift nit weniger ess iforudrim ballamifde iart; in allen ben porbemstite recepten, :2lfo, dab fie yon den lebendigen nibtaz faulenilafiem, sho ta
 Do tobt coirper begalten, Weriter aud balfaur, Die nit todt Corper befalten, fonder bie Letienbigen al by fie nit faulen, fonber gefundt bleiben, Nux ift eis grone tugent, mo ein argney bebaltet ben menjdien, "Daber nit faulen mag, dann ba merben fein offen fdecoen, fein apostemata, lein vlceration, nod nidjts : bergleidea: Darauff faget mir nun jbr Mrbtall, wobabtigr in allen ewern recepten ein fold Compositum, daz für foldde patrefaction fey, álfo, bas vom lebendigen, ynd gantzen nidytz faule, alz an bem ortb in Perforata: ift? Nun wer bate Eomponiert in Die frafit? Nemlid, fbr niatrallein dey obrift ergt, barumb fo bes Dendet eud, Das jbr nidt ferbet in ewern ©únden, Das ift, in ewern faljden compositis, Sonber gebendet, Das Cott ber Eomponift ift, vno erforfdet bie natur, vib nit erwer bolle budftaben, in benem nidto ift, bann ein zweifel fridi, vand berfübrang.

Damit id eud ber Bompofition vnberridy, fo wiffet, Dafz in Das erfi Compositum bingu folfendt abbiett mers bent Theriaca;, Metridatum; electum, mit \{amt andern diaphoreticis; vno mit benfelbigen bigeriert an Det Sonnen, ober fimo equino nadfolgenbtz gebraudt, wie Das anfeliken ber yperfon ift, nadi:ber Complexion, geftalt, und bergleiden; bas id berr gefaidten Mrsgten befild. $\therefore$ So if audf von notet' zu wiflem, bafz van difem traut ond blumen ciù waffer gebrennt foff werben, in Balneo mariso: Nam in bab:waffer in atten anderen Auded gut, thab yon ber' Pepforata gefdriben ftrbet, wiewol nidht zam fercliftn; mo aber nidt ponterlide groffe not bettyawert wert': :Da mage moal gebraudet mers ben, getrundeh, ober aufiventig gebraudt.

Go fif hutfir zu wiffen, Dae dife $\mathfrak{B a l f a m}$ ein feglidjen beynbrudsteylen; wno afles mas:zertnitfott ift, wno was geftandest blut machit; Das zertreibts on jdaben binmeg, foldd bat midy geluft anjuzeydnen, was id probiert bab, yon ber Perforata, damit dafz die mnnügen Fecepten verlafien merben, vid ben redten grund nadgaagen. \%ber fo efelijd feind baber vno balbierer, abe feez annes men, fie eriodrgen sbe ein gang leger mit jbren faldoen Orgneyen.

$$
\mathbb{E}: \mathbf{b}
$$

Oritte $\mathfrak{F b t b e i f u n g , ~}$ Mctenfúdeguciner Revifionded ⿹exens proceffer catgalterd.


## 2oxerinnexungen.

Num., $\mathbf{I}$.

## $\mathfrak{R} \subset \boldsymbol{n} \mathfrak{t}$ e. <br> (enb:urtbetuber berengroces.

Sinbem ber Dorud biz bierber vorgerúdt-if, if ber ※bbrud bes leģten, mir Beldannten Dffentliden Mcten, ftudz in Mienaten's Gade, "ber an biefem Sort fatt baben folte, burd einen anvorbergepeberen Safall uns moglid gemadt. Dic ©dimierigleit *) mitb biz zum folgenden wheile geboben reyn, in weldem unfeblbar nidt blof bié \&ctenfüf, fohbern zugleid aud einige
 burg bon freunbfdaftlider Sand jino zugefdidtt morben, werben abgebrudtt erjdeinen, Die פaar Bemertungen, welde id als Enbolurtbeil zu biefem ※ctenfưa nieber gefdrieben batte, mogen indes aud fo ibren glatg bier bebalten. E88 finb bie folgenben.

[^33]Renate war, wie aus $2 \mathfrak{L f e n t}$ unwiberfpredlid bets yor $z^{u}$ gebn fdeint, cine Venefica, oder auf'z milf befte geurtgeilt, cine Venenaria, wie Speton (in Nerone) Daß Wort gebraudt. Denn mozu fonft die
 nad allen. biefen eltenftaden bei ibr fand? (Eine yon bicfen giftigen $\mathfrak{W}$ urgeln, welde ia ciner 3 citung voim Sabr 1752 B\&renmus genant mird, wurbe nod
 garten zu Dberzell entbedt, wo fie an einer alten vers fallenen Mauer muck. ©. m. Damonemagic $\mathfrak{2 b}$. I. Fenate.) Eie verbiente alio die ibr zuertannte búrgers lide Strafe. Man fann Men Ridtern burdaus nidt vorwerfen, DaÉ fie bei ibrem §nquifitioną s grocé mit tumultuarijder Saft, ober gar mit unmenidflider jairte, wie in ben früberen §erenprocefien, zu Werľ gegangen. Daria aber waro - fír die Mitte Des adtzebno ten Jabrbunderts gefeht, bafe man fie nidt als Venefica, pondern als eigentlide Bauberin ober Zeufelss色erbúnbete behandelte, und daje man ibr bies

 ten $\mathfrak{F a b r b u n d e r t s , ~ b a s ~ b e i f t , ~ b e z ె ~ J e r e n s f a m s ~}$
 Da bobere ©ultur und liberalere $\mathfrak{A n f i d} t \mathrm{tan}$ fidh eben Durd
 alfgemeiner: $\boldsymbol{z}^{2}$ verberciten begannen, und namentlid bab Reid bes Teufels gerabe beftig angegrifen war: Diés war's, was in Deutjdland, Stalien, frantreid) uno Sdmweden fo feyt auffiel, in welden adnoern inss gefammt gegen $\mathfrak{R q u a t e n}$ 's procep und Sins
ridtung gefarieben wurbe. So warb biefer Wroceß fúr ben Keufels: und $\mathfrak{Z a u b e r g l a u b e n ~ i n ~ u n i v e r f a l s b i f t o o ~}$ rifder und literatioder Begiebung folgereid, inecm er pie vortrefliden Edriften yon Maffei, Tartarotti, Del' ©ffa und ênderen veranlafte, in benen fámmts lid ber Sexenprocé befampft, iund die genreine $\mathfrak{W r i b c r s}$ Sererei (Die eben geniannten Gdiriftifeller unterfdeciocn ellde febr ridtig zwijden Mragie in boberem Sinn, Veneficium, und gemeiner Sererei doer berbotemen
 ben) in ibrer Nidatightit und eilberngeit: Dargeftelft
 Renaten bon Sexen s\{áazen, zauberifden £uffabrten und bergleiden vorfoumt, berveij't niddtè gegen unfere Enfidt: Fitle Diefe Dinge find nur inviviouelfe Uro theife Der Riditer, bie fie auf ibrem ©tanopanct und bei ityren Borausfegrungen fallen muften. Won einer tbatfadliden Wirllidfeit berfelben tann, ba fie an fidy unuroglidy find, natürlid nidt Die Rede.feyn.: EB if nod nidt einmaltlar, ob Fienate biéf felbit geglaubt, ober mit freiem Eeiftebgebraud ia ibren Berbọren cins geftanden babe. Uber feb's:- bunbert Serxen, bas beift, bunbert geerfonen, weldge fid mit verbotenen アúnften abgaben, glaubten ees zur Seit beê Seerenproceffes aud) als wirflidy und gemín, Daf fie Reifen burch bie §uft gemadit batten, bei §exen,\{idazen gewefen matreu u. f. wo., menn fie fidf madh exaltirter Pbantafie mit beat betdubenden 3auber © Galfen parfumirt bations, wobon ung Wier de praestigiis Daemonum fogar biel (zunk
 soenn fie barduf in cinen Suftand pon Sinbruten, und
gulegt in eine, ciner fabweren Dobnmadat dynlide $\mathfrak{B e s}^{1}$ tanbung, $\mathfrak{i a}$ gannflide Crftarrung verfieten, wovon man au8 ber 3aubersperiode unwiberfpredlide
 monomagie ausfübrlider bemerlt babe. 2ngenommen alfo, ba $\mathfrak{E}$ Renate als èine aberglaubifae, mit beri pers fodiebenen gemeinen Sexenssünften vertraute perfon, Dergleiden Dinge felbft glauble: - Dief madt jie nod gat nidt zur Sjere, ober Xeufelsgenoffin nad bem Sudj)taben Dezి §erenbammers in Der Zhat und WBirt,
 famea Erfdeinangen bei bea fogenannten $\mathfrak{B e f e f f e n e a ~}$
 Geipenfter: und Sexens Erfdeinungen, wovan in bea Facteaftuden bie Rebe ift, fonbern ben ganjen Эnbes griff ber phyfifden und piydifめen ©erfacis mungen, weldde bei biefen unglúdeliden plerionen fatt fanben, ober gleidjam wie in munberballen buatlen Wetters und Sdiatfalsswolten an ibnen vorúber gingen.) Ober alfe biefe tórperliden und pindifden, zum æheil allerbinges feltfamen 3 fltanbé, lapen fia inègefammt aus̃ ben Wirfungen der natưrlidien Mittel ertlaren, baB beift aus ben © iften, yon welden Rexate Gebrauch madte. Einen miffentliden Betrug, Doer gar ein anges legtes Spiel ber $\mathfrak{B o s}$ geit und §eibenjdaft in ber Sade anzunebmen, um Renaten, wie'§ in Der ईerenproceßs Weriobe fo oft gef(dab, auf ben ©deiterbaufen zu bringen, Dazu, f(beint ees mir, bat man úberall und burchaus leinen Grunb. Whic ganz anbers wurben bergleiden Proceffe bunbert, ober aud nur fünfig Yabre früber


Ridter，bie fle für eine mirllide，Dem Keufel ergebene Şere bielten，fdoneno uno mit einer Wilbe bebanbelt， wozu man in den frúberen Sexenprocefien vergebenz かpas
 lung des 丹aumes fparen，und was etwan fonft nod zu． bemerfen waire，ift ia ber Damonomagie fdion gefagt， Daber biemit gerug！

## Num． 11.

©inige Bemerfungen áber eine befonbere Gattung yon Ђexenproceffen．
Diefe ※uz̧zuge aus Bodmann＇s nod ungebruatten fおádbaren biftorifden Radridten yom Rbeins
 De8̇ Sperrn 尺irdens uno ©dulraths Dabl zu Darmftabt． Diffe Serensunterfudungen gebdren in ber ©es faidte Deê Sexen＝Proceffes unter cine und diefelbe fao tegoric ober $\Re$ Rubrif mit bem Rindbeim＇iíhen Serens procé vom Jabr 1631．，den wir im erften Tbeil der Saubers Bibliotbel Num．I．mitgetbeilt baben，und wir find úbergeugt，Dā́ mandje Refer unş，ober vielmegr bem freundidaftliajen ©eber，für beren offentlidje Befannts maduang in unferer Biblistbet banfen werben．© $E$ if unmóglid，fíd elenbereş Getlatid ju benfen，als in Der art von Serenproceffen berrfat，und bod fúrzten fie gemeiniglid ganze Familien，ja ganze Dórfer in $u$ njaglidfes $\mathbb{E l e n d}$ ．Man tann fie nidt obne $\mathfrak{W e b m u t y ~}$ lefen．Sie veranfacauliden in bobem Grad ben faft namenlofen $\mathfrak{G a n m e r}$ jener $\mathfrak{K a g e ,}$ ba in ben meiften $\mathfrak{F a l l e n}$ ganz geroóbnlide Sufalle und Prantbeiten in פhalkften und Sútten yon－Sexercien abgeleitet，und in
sifber Majerei mit Folter，Feuer und ©dywert geabnbet wurben．Der Pranle griff die erfte bie befte alte ober junge $\mathcal{F r a u}$ ，bie er etwan furz zubor gefeben，ober ges fprodjen batte，und auf bie fein $\mathfrak{F e r b a d t}$ fiel，wie man bier fiebt，in ibrem Saufe，auf Der Strafe，auf dfento lidem Marlt，mit Borwúrfen ober Drobangen an，uno
 rbetorifale Wbrafen bavon vorfommen，zum Beipiel： ＂er wolle fiemit ber 2xt entgwey bapen，bafz ＂Die Gunfolt burd fie faeynen $2 c, n$ ，Die Form diefer Proceffe mar ungefabr bie folgenbe：Die Berbel babe gebort，baf bie Gathrine gefort babe，die \＆egne babe von ber Margretb gebort，bie Urjel babe zu Der Mbilippine gefagt，daE Die und Die von Der und Der ber Şererei 2 ．bejúdtigt poorben u．f．w．Sdiwieg Die $\mathfrak{Z n g e g r i f f e n e , ~ f o ~ w a r ~ f i e ~ v e r l o r e n , ~ u n d ~ a n t w o r t e t e ~}$ fie，fo war fie＇s aud．Worwurf，Unflage，Folter，©ep ftanonifa，Sdeciterlaufen－bief war Der gewodgnlidje （Oang ber ©ade in beiden fallen．Jn erfterm freilid） nidet jedeêmal augenbliơlid und auf ber Stelle，aber beinab＇inmer früger ober fpadter，ba bie ber 3auberei befduldigte $\mathfrak{g j}$ erfon，nummebro von Sebermann gefoben， gebaft und gefürdetet，Durd Die geringfte Rleinigfeit ia ciner $\mathfrak{J}$ nquifitionż：乌rocef verwidelt wurbe，ber fic auf Die Folter ：Banf，und pon diefer auf ben ভdeiterbaufen bradte．Sad made übrigense nod einmal auf bie biż in Einzelfriten gefenbe 2 egnlidfeit zwifden Diefem Mctens find und bem £indbeim＇ifden Sexenproces aufs merffam，Denn bergleiden 3üge，子． $\mathfrak{F}$ ．Daf pie angeb＝ lide Sjere $\mathfrak{D e n}$ ，ober Die angegrifen，angefegen，ans gerebet u．fom．，Garalterifiren ゆiefe gange ©attung
yon Sexenproceffen, in benen nidt yon $\mathfrak{B u g l r \{ r e u f e l n , ~}$ Ruffabrten, Keufeldadanjen, fondern von Corinotspfen,


Gonft bauerten Die Serenproceffe biefer $\mathfrak{A r t}$ am langften in allen curopdijden §anbern. थle yon $\mathfrak{K e u f l}($ \& Bünonifen $\mathfrak{u}$. f. f. laum nod bie Rebe war, und bie Яidder fid jadamten, barnadj zu inquiriren, tamen in faft allen curopaijden sanbern nod immer Proceffe ber © attung vor. Wisas nod mebr aufallen nuß - berúbmte 2 erzte bielten biz in'z adfzebnte Sabrbunbert binein pogenannte Befdreiungz, und 3auberididiben, nidt fúr ruàlofe Runftftưate bosbafter rad)fúdtiger PRenfden, (bergleiden fommen in Den Sexens procefien mitunter unviderfitreitbar vor) fondera ale für unmittelbar burd ben Reufel bewirtie úbernatůrlide Rranfleiten fúr moglid, und vertbeibigten ben robes fren 3aubers 2bberglaubea dés gemeinen Mannezs in biefem 'Stưa mit gelebrtem Unfinn.
 war's ein befonderer 3weig biefer 2 rt Sererei, daß Mienjaen und $\mathfrak{Z b i e r e n} \mathfrak{a l l e r b a n d}$ natürlide $\mathfrak{D i n g e}$, Rnauel, ©arn, ©dmúre Faben, ©derben, Nagel, Nabeln und bergleiden in diefen und jenen $\mathfrak{Z b e c i l}$ dez Rórperß, ja fogar lebendige $\mathfrak{F b j e r e}$, Eidexen, $\mathfrak{R a u p e n}$, $\mathfrak{M d u f e}$ iz ben Magen, oder \&eib binein gebert murben.

So. \{drieb, um von paulinub, ©odel und anberen



[^34]bie folgenbe, " ben gemeinen Sexensedberglauben in bies fem ©túd fyftematif( in Sdus nebmenbe ©drrift: L'Histoire de la fille maleficiée de Courson, avec une Dissertation physique sur ce malefice. A Lisieu, 1717. Da id Die Gdrift nidt befige und mitbin nidt nàber befdreiben fana, fo will idf ben gans zen 2 ertifel bierger fegen, worans idh biefe literarifde Sotiz gabe.

## Yatis.

* Der Serr ${ }^{\mathbf{2} \text { ange bat fürflid folgenbe ©drift }}$ berauğgegeben: L'Histoire etc. Ein Maddien yon 22 Sabren ift, nadbeme fie fid mit einer ber Seererey yers Dddtigen Frauen gejandet, in eine beftige Rrandubeit gefallen; ba fie benn eine Eyber und viele $\Re$ aupen, fo alle nod gelebet, bon fid gefpyen. Einige Beit barnad Wat fie von eben berfelben Frauen 3 Sdlage mit cinem Stod betommen, bavon fie in ein bikiges Fieber ges fallen; und atz man bie von ben Sdldgen aufgelaufenen Gdmwiten (man ficbt, baf diefe Fere feine Siegmats Dianerin war!) burd brey Sdnitte gedfinet, bat man

[^35]eine $\mathfrak{R e g n a b e l}$ und 2 Gtedunabeln, bernadgelbends aber 52 (???) von Den leegteen barinnen gefunben. .Der Serr $\mathfrak{L}$ ange fudt zu erllaren, wie eẑ damit jugegangen, und meynt, esb.fey foldes allerbings ber 3aus berey und fdwarken Runft zuzufdreiben. Ex bemübet fid, feine Meynung in ein Systemazu bringen, und erflaret in biefer Sdrift bie Hypotheses, barauff er fid grúnbet:"

Reue 3 eitungen yon gelebrten ©aden auf Das Jabr 1718. Num. XXVII. ©. 210. 211.

Rely bierưber zu feiner 3eit, wenn you Dem Sexens procé und feinen berfdiebenen Gattungen, eigenDe dic Rede jeyn mitb.

Num. III.
. Befeffene.
Wir baben biş jegt in ber 3aubersæibliotbel nod nidt bón fogenannten æeufelssBefigungen weber
 Darůber mitgetbeilt. Daz̨ unter gegenwadrtiger Nummer.

 if in mander Sinfidt interefant. Bemerfungen bar, úber will id nidt-maden. Erft wenn mebrere $\mathfrak{A c t e n s}$ ftůde - und id befige aud über biefen Theil bezs Trufels: und 3auberwefens midtige Beitråge, zum Theil yon fefr neuer 3eit, erfit wemn mebrere $2(t e n$, ftute merben abgebruadt feyn, foll yon ber Sade gebano delt werben. Die angeblid, ober vielmefr vermeintlid) Befeffene mar übrigens nidt aus Sexibelberg felbft gebürtig, fonbern außs cinem פrte an ber ভdwoizerifden iv.

Girenze. Det elboruat ift, ba bie Gefdidte in nod po naben Seiten fpielt, mit Unterbrúáung einiger $\mathfrak{\Re a m e n}$ und \{itulaturen, fonft mit Spúnctlidfeit anmittelbar nad ben Driginalsacten genommen.
11. Einige Bemertungen úber eine befondere (3) attung von Sexenproceffen.
 -1505 und 4.511 , Seeren = Snquifitionen betreffend.

1) Quarta post Valentini. Stem Veronica yon Vsingen gat fid beclagt yon Hannsen Behaltnust, der babe fid etlider maift $\mathfrak{J n}$ Ser Zobelsz bufz vno aud andersimo boeren lafzen, wie dafz Veronica folt jeine
 genefen vnd $\mathfrak{J n n e}$ gelegen, wnd fie Veronica nad $\mathfrak{J r e m}$ $\mathfrak{B e r m o g e n ~} \mathfrak{J r}$ aud viel gutz gethan, betgaubert baben, defgalb er wull beftene, zuueridaafen, daf fie yon ber erben getgan werbe, bamit fie leynem menfoen eqnaden fdaden mebr thun, folt; batt aud algereybe mit Arnolten, bem Bierer fouil verfdafit, baÉs fie folt angegrifien werben; Soldeez fey $\mathfrak{y r}$ Veroniken zuuerften roorben, bab fie Arnolten Defbalb beteydigt, aber Arnolt $\mathfrak{J r}$ fern antroort mollen geben, Sondern fie widber befdieden, pnd alz fie midoerumb zu Arnolten lomen (ey), bab fie $\mathfrak{F n e}$ gefragt, waz Der wibbertbeyl von $\mathfrak{J r}$ gereot; $\mathfrak{b a b}$ Arnolt gefagt, Bahaltnusz bab gefagt, fie bab jeyn Sopefraw Barbara bezaubert; wno man folfe fie yen ber erben tbun, bamit daz̧ fie nymantş leynen fablen imefr thete, und vier fitmmen murben fie befagen, daf blut wnd fleydh mitenuanber geen murbe. Darauff

Gab Veronica fid lafen goren, vibl gefagt, bas molfe GJott nummermebr, bás idf folder frawen eyn feyn, die mit folididen bofen fucten vmbgren folt, bargu if mir myn brot myn tage fu faumer noorben, bamit id myn Gerlide Rinber ergogen ban, id mil mid beş vers antworten; Solide nadurede berurten $\mathfrak{J r}$ Veroniken nit alleyn Ere ynd gut, fonoern aud bas leben; aber es folt oder wurbe fich nummermebr erfinden, bafs fie folider frawen enn fig, doer dafur gebalten folle werben, wno wo ymant were, ber folidees bon $\mathfrak{S r}$ gefagt woult:baben, wno nit baun abfteen, erbot fie fid, Jren fupl by feinen zu felfen, fie beybe zu ermanen, damit man bie marbent erfubre; ob aber Behaltnusz ber mort Sn abreben fein wult, bete fie, Arnolten alz eynen biener myns gn, berrn barumb zuuernebmen $2 c . n$
2) "Tertia post miseric. Dni. It. Veronica yon Vsingen bat gegen Hansen Behaltnusz zu eynem ge, seugen gefurt Arnolten Den $\mathfrak{B i e r e r}$, Der bat fein gemodyns lid gelubbe gettan, wnd gefagt: ese babe Barbara, die Serr Otten won Langen maybt geweft, Sne Arnolten gebeten, daf er eynen gang zu $\mathfrak{J r} \mathfrak{J n}$ fein $\mathfrak{B e b a l t n u f}$ Gufs geen wolle, bab bab er erftmalz nit getban, bab Barbara Darnad mit Dem genannten Behaltnusz Jmic eynen $\mathfrak{W y}$ ypennig gefdiatt, wnd Yene laffen bitten, zu Sne zu geen; ba fy er zu $\mathfrak{J r}$ gangen, bab fie gejagt, Drecil jie Jme eynen. Fibyipennig geidiatt bab, fin er zu $\mathfrak{S r}$ gangen; bab Arnolt $\mathfrak{J r}$ geantwort, $\mathfrak{E r} \mathfrak{f y}$ nit yon Dezి Wyjpennigs megen zu $\mathfrak{J r}$ gangen, Er mulle auct ben nit ban, bab $\mathfrak{J r}$ alzbalde ber Woypennig midber geben; bab Barbara gefagt, Sie babe Эme etwas zu clagen, wult fie §ne bitten, St redflid vno furberlid

## 212

bar $\mathfrak{J n n}$ 子u fein, wno gefagt: $\mathfrak{J}$ d lyge bie bid bin eyn arme Menfu, ond ban eyn gebattern, die bat mid. barga bradt. 5 $\mathfrak{a b}$ Arnolt gefragt, alb wie; bab Barbara gefagt: © ©ie if zu mir fomen eyneż Nadtz, vno bat mid ynd mein Rindt verberbt; bab Arnolt gefragt, alz mie; bab Barbara gefagt: Sie bat mid gegriffen, Das id feyn myn lebtage genug ban, wnd myn rindt audid ba bab er ber gegeuge fie gefragt, wer ebె fin; bab Barbara geantroortet, ez fey Wertorffi mayd, Die

 er $\mathfrak{y r}$ belfien folle; bab Barbara geantmort: e $\mathfrak{i n}$ iñ frawe bon Costheym, by $\mathfrak{J r}$ geroef, bie bab $\mathfrak{F r}$ einen foliden Mabt geben, tonne fie Veroniken $\mathfrak{J r}$ gefatter $\mathfrak{z}^{\mathfrak{G}} \mathfrak{J r}$ Barbara $\mathfrak{J n} \mathfrak{J r}$ bus̀ brengen, So bofte bie frawe yon Costheym, fie wult je belfien. Sajb Arnolt gefagt: Jd mill $\mathfrak{\varepsilon}$ wol thun, vnd Veroniken baş zumutben obe fie aber mit mir gee, baş weif id nit. $\mathfrak{H l f o}$ fy er Ginmegt gangen; wnd Voronik zu Sme fommen, bab $\mathfrak{J a}$ gefragt, was Behaltnust bber fie geflagt; bab er geantwort: Behaltnust babe nidtte vber fie geflagt, bann er bab eynen Pranfen by Jur ßinbee $\mathfrak{J n n l i g e n , ~ d i e ~ b a b ~}$ midder $\mathfrak{J n e}$ gefagt: EEz bab $\mathfrak{J r}$ nymantz mefr getban, ban $\mathfrak{J r}$ gefatter Veronick, Dan fie bab fie fidtlid beż nadbtz gefeben, ba fie gegrifen bab. Sagte Veronika $z^{\text {u }} \mathfrak{J m e}$ Arnolten: ob er $\mathfrak{s r}$ bez audy mult geftentlid fein; bab er geantwort: warum nit; Sie gefagt: fie modfe, aud Some laffen bor Rabt gebieten, bab Arnolt $\mathfrak{z}^{4} \mathfrak{J r}$ gefagt: $\mathfrak{J r}$ geronnnet $\mathfrak{J m e}$ nidtz an; Dan Barbel jagt obne beling, $\mathfrak{J r}$ babtz $\mathfrak{J r}$ getban; wo $\mathfrak{j r}$ daß gettyan bett, fo were eş nit jaimplid, eş treffe ben gyb
an. Sat Veronika gefagt: ba bebute mid ©ot yor, das id foldder framen eyne fein folt; id ban gute Briefe. ynd Siegel, bas man mid wol fernt. Sab Arnolt fu Veroniken gefagt: wer gefatter begert ewer, wult gt mit mir $\mathfrak{z u} \mathfrak{J r}$ geen, fo verantroort yd ald mole, als in funt. $\mathfrak{A l f o}$ in Veronik mit $\mathfrak{S}_{\text {me }}$ zu Barbeln gegangen; bab er zu Barbeln gefagt: Barbel, ba brenge idy Dyá Gefatter, bab fich Barbel umbgewendt; Veronika fic gefragt: mie fie alfo lyge; bab Barbel geantroort: S Inge, Daż Ģot erbarm; Эin bifie befdmerung brengt $\mathfrak{J r}$ mid wno myn Rindt; $\Im$ Seben an vd magen, bas $\mathfrak{S r}$ mir ennen foliden $\mathfrak{W B e t b u m b}$ babt zu balfe bradt; wult $\mathfrak{S r}^{\prime}$, $\mathfrak{J}$ d mill mid by vd) gex fangen legen. Sab Veronika gefagt: Da kefube midy Got fur, Yith ban eş nit getban, idy miff eş audy baby nit lafien; idf mult, Dase id bd ober ureer Rinot nyei gepeben bett; $\mathfrak{J r}$ vnberfunbet mid gern umb hbee wns leben zu bringen. Sab Barbara gefagt: : $\mathcal{O}$ melt bee armen Drindenk, Das $\mathfrak{J r}$ mir gabet yar dem Robberofi; Da ir vd) umbleret, vid Rodberoff oben by bem Maul griffet, mas thatet $\mathfrak{J r}$ ba mit bem Rodberoff? ${ }^{(1)}$ rook eyn frawe feyt $\mathfrak{J r}$; bab Veronik gefagt: $\mathfrak{J d}$ bim ryn fromme frame, bu tanft nit anderft pf midy fagen, als gefatter bu myn bif. Sjab Barbara gepproden: Sa fage beanody baḡ, daẺ. Du ben Radt gaft geben, man folle mir Sdarladjamen Yngeben, vff bas mir myu Mild folfe genommen merben; Sagt Veronika: eş were nit ware, aud fo were ber \{darladjamen nit boefe, Das wult fie bersýjen mit Gretgin zum Eynborn, ber fie aud fáarladjamen bett Jingeben. Da bab er ber Ges Beuge gefagt: ©Opt geb val ben Ritten mit ber Bubery;
id ban wol mebr von faarlatifamen gebort, bas er nit gut ift; Gagt Barbel: fe wult baruff fterben, gnd wan es muglid were, $\mathfrak{J r}$ fieben: tobte laffen antbun, baß Veronica $\mathfrak{F r}$ pnd $\mathfrak{J t e m}$ Siabt den \{daben getban; bat Behaltnust trauroe gefagt: in trauwer, Veronika, $\mathfrak{J c}$ babt mider yns bff ber Stegen gefagt, wir follen $\mathfrak{J r}$ fdarladifamen zu: cifien geben; das ban wir Barbeln gefagt; bab.Veronika gefproden: er ift aber nit boepe. ellfo fyen er ber ©egeuge vnd Veronika wegt gangen $2 C . n$
3) Quinta post Oculi 1511.
" St. Mucken Else bat fid beclagt yon Hansen, Hengin yon Zahlbach Des. Symmermanez ©ogn, ber bab fie gef(xolben eyn biebfde 5 .... vno egn 3auberin, vno ir aud getrumet, Er wulle fie mit eyner $2 x$ xt bauwen, bie ©uane foMe burd fie fdernnen; bat zu erfennen $2 c .-$ Unts
 ken Elsen audy gemeff \{y, bab in zu $\mathfrak{J m e}$ gefagt; bu baft
 vergefien; fennit bu bie Muckin nit, fo lerne fie fenter. Sab er fie-gebeten ob er fie erjurnet bett, Sme folidees guucrobyben; bab fie micuor gefagt: fenneft bu bie Muckin nit, fo lerne fie fennen. Darauff fin er abgefósisben, barnad ben anbeen tag an einem beyn lame worden, in er yor $\mathfrak{J r}$ biek gangen, bab fie Sine gefpeyet, wnd er gefagt, ©ie bab fid nedif etlider Worte lafien boren, ynd den anbern tag fiy er £ame roorben; babe fie ess Yme

[^36]gettan, bas fie eź Jme audy miboct abethun, ober er soulfe fie entgwey falagen; :aber funde in folidem zroy, fel nit fagen, ob fie ez getban bab, ober nit $2 \mathrm{con} \longrightarrow$ Eßs, wurben barủber viele 3eugen vernommen, und Va + lentin yon Weissenau ertlaeret: ©́ babe gefort, dab Hans, Hengin v. Zahlbach Son, Mucken Elsen cyn Diebjde 3 auberfin gefdolotn, yno $\mathfrak{J r}$ getraumet bah, mo er fie begreif, fo wulle er fie lame fdalagen, Dan fie bab Sine lame gemadt; bab er der gegeuge zu Hansen gefagt, er folle fehen, was er rede, ", ann er merbe est mebr rcben; bab Hanns geantroort, ©r mulle ez
 Niclaus yon Bodebenn Simmertnedft, bat gefagt, Cs bab Agnes yon Wiesbaden $\mathfrak{F n} \mathfrak{J r e m}$ finobett eyne faent gefalten, Seyn er ber ber Getgeuge, wno Hengin yon Zahlbach Son aud bat einfomen, pno dic Muckin binber dem ofen geftanden, bab Hanns zu $\mathfrak{j r}$ gefage, was babt $\mathfrak{F r}$ mid zu befdrwagen, waz̉ நab ide vd ges than, bas $\mathfrak{J r}$ zu meiner Mutter'gefagt babt, Sdd gee alle nadłt ber $\mathfrak{J n n}$ 子u Agnesen; babe bic Muckin ges' antroort; Sie bab eez nit getban, und er folfe fie mit friede ynd vabelogen laffer, lemfit du die Muckin nit, Du falt fie lernen fennen; wenft ou nit, wer bie Muckin ift, ou falt erfaren, wer fie ift; da bab er ber gekeuge gefagt, Sie follen frolidt wn guter Dinge fein, bab Ynen enn más weins geqdiendt, baje jie. zufrieden yno frolid waren. Ulio fiy er Der geseuge wno Hanns von ftundt mit eynander berue gangen; aber jegt yor riiii tagen, alz Hengin von Zalbach mit faupt Hansen fnnem Son vno Sme Dem geteugen, Dem Prior bil ten Jraumenbruber folten eyn trage baffen onter ziegen, 恶bub
ber prior $z^{2}$ Hengin bon Zalebach gefagt, wie Zumbt est, baf ewer Son jegt fo lame ift, er was ye nu nit alfo, ba $\mathfrak{j r}$ mir ben' Burwe zimmerten; bab Hengin von Zalbach biefer wortte geantwortet : Gr bat fid nedfit mit ber Muckin gefdolden, vid er fpridt, Sie bab ed Sine getban; fagt ferrer, als er ber gegeuge vor ennem ffirtel $\mathfrak{J a r e s}$ zu Hengin yon Zalbach fomen, wnd aud mit bem. Son in Agnesen 5 上uf geweft, ba fiy er nod grabe geweft, aber faume wber zween ober bry tage bars nad, ba er fid mit ber Muckin gefdolben bab, fin er lam morben, baß er fid nit gebuten tunbe, ban mit Demi gansen \&eib, wnd lreifd nod alfmege zu mitternabt wie eyn ferteln, base er yor nit getban bab 2 c ."
4) Jingleiden lautet ein 3eugenverbor in Dem Ratyzs protocoll b. S. 1505.

Und barauff bat Clas yon Selboldt gefagt, or fin eyns by Fedderhenn von Erbach off ben Flafmart geffanben, (i) Catherin, Peter Kertzenmecher frawe von Flersheym dar gegangen, der bab Fedderhenne alfbald ex
 bab fid Catherin vmbgewenbt, vno gefragt: vf midi? bab Fedderhenn gefagt, ja vff did, wno ir aber gefludt. §ab Catherin gefagt: maze ban id bir getban, baiz bu mir alfo fludeff. $\mathfrak{j a b}$ Fedderhenn geantmurt, id fludgen bir bide janct Corin bno janct Veltin, id ban cinen Dollen (ober Delle unleferlid *) id wult,

[^37]Du batteft wen in bynten Baud, want bu baif Cuntze won Zahlbach bem תuritnerfnedte gefayt, bu wulleft Sne baê blenden lernen, pf babe er mir fabade, bajz id als nmwert foll merben, baj man mid mit den gujen folle hinftofer, vnd babeft allgereybe zween gelernt; bic ban dir jeben Gulben geben, bie bu in dennem fectel baft.

Sab. Catherin gefagt, ezิ $\mathfrak{y}$ nit ware, ben wo daş were, es̃ wer mebr ben zu biel, man funbt audj ermeffen, was fur cin ftraff barķu geborte, aber es werbe fidb. nummer finben, wno wult ez̉ audy babei nit lafien, ban fie Dese verfdulbig fa. Sabb Fedderhenn geantwurt: © wol cin Berjdulo, ban fo bu zu myner Framen qwemeft, waş tbateftu ba? vna alz myn fupe in bein goue were, waş frideff bu bie jube, wnd mart bie fume beş tagezె
 Sindt nirgent tomen turbe.

Da bab er zeug gefagt: o web, id mus bie oren ${ }^{3} \mathfrak{u}$ ftoppen, baf id gefdlafen tunbe, ber Radt bon Gellingen if beyeynanber. Da bab aber Catherin gefagt, als . 900 , yno mult ess babey nit lafien, wno alz fie yff Rome gein muffe, fo múp ir Fedderhenn ben Sade nadtragen; fo jpen audy ber framen bie etroa vil, bab ir Findet nit fomen cinmablen; aud fo bab fie die furoe nit geftriden, ynd fey, als mole tuntlid, baf fin fuve lame morben yon fin felbz ongemad. Sagt Fedderhenn: Sammer bog lop, , id fage es aber deanod, ynt neme ennen beller, Du folft mires balten, wnd folt id myn leben daran fegen, Dẫ du myn Grawe geftrideft, wnd fo bu dic alfo frrideff, was tgateftu da; fo bab Heyle Gretgin von Caszel mol gefegen, was fie Dargu tete, vito das fie die frame nit alz geftriden, alzิ man frawen fpulgat und frriden; ontides
zum Wartjeiden bab bie fraw Catherin gepetten, won ir zu laffen, buo als fie bynmegl fye gangen, bab die frame geflagt, fie fei geffriden, bas Got erbarm, vnd bab Des mere alk zu vil. Sagt Catherin, fie bab geffriden ald enne fromme fraw, wnd ald man frawen freidet, wan fie ber Rinder nit modten genefen, wnd bab bide alfo mer framen geftriden, als fie mol berovien fundt, die finn frolid ir Rindte genefen; alfo fig aud) foner grawen gefdeben.

Spab Fedderhenn $\mathfrak{z}^{\mathbf{u}}$ Catherin gefagt: warlid frame id erlafie vd nit, vnd mogent vd, verantroorten fúr den Rabthuf, als bureft ir moget, ban ir myn frame vno Die fume mir nit vergaubert babt, al8 porgemelt. Sagt Catherinn ale vor, fin wolt ees baby nit lafien, want ez (i) nit cleyn, wnd betreff lyp wod lumut an. Sabe aber ber 3eug gefagt, er bab wol mee gefort, Dafe framen mit frreidjen betzawert murben, da $\tilde{\beta}$ frawen bide mit ben Sinbten verburben, wno felten bifelben alz bór geftraft merben, daf fie es nummer tun. ©ez bab Catherin zu ime gefagt, berfelben frawe en bin id nit, yno will bem, Der midy bes belumet, ben fue by dem male fetzen, wno myn ere verantworten. Darauff in Catherin emmes gangen, wno Fedderhenn fu mir gefagt, in-truwe., Clasz, fie bait eż getan, wnd will eż eyme vierrer fagen; bab er geantwort, ime bebudt, es. fy farwer, wan eछ ber Sandel eyner wer, barbmb fid lidgte lyp bon, feele facioen modt, vno moge fid deb furfoben; Dauuff if er aud enmegt gegangen."

## III. Defeffene.

Sodwatroigfo Durdleuditigfer zc.!
Crwer Durdl. geruben ©ndoigit, fid bie unumbs gánglide noth sburft unterthânigft spebmútbight vors tragen zu laffen, weldider geftalten id fhon in bie 23 Sabr in Dem bodift sitter =betrúbten flandt Der befefiens beit vom $\mathfrak{Z e u f f e l}$ geplagt werbe, undt fibh Die priefter, welden bod alkein ber © ©emalt yon Christo bem berrn und feiner beil. Ritchen zu Diefem Endt ift mitgetbeilt morben, meiner nidt erbarmen wollen; und wann gleid, Einer ober ber anbere pon ber Erbarmnuza beroegt mir zu belffen begebrt, fo wird poldees ifm yon feinen Dbes ren zu unterlaffen befoblen, mefientwegen id midd fdon
 allein wan diefe $\mathfrak{J b r o}$ bodmuirb. foldaeß zu thun nidet nur allein relaubten, fondern gleidfam befabten, Einem mondenen ober Religiofen; ;o mufte id. Erfabren, ©s babe ber fyerr . . . . . innen niditz zu Fefeblen; beros wegen fíd Sbro bodmúrbr: wúroigten, mir Den rath gnidig zu ertbeilen, alf folte id Bey Evmer Durdl., alf welde fud faon langften ben nabmen ©ines Watters ber armen und verlaffenen ©igen gemadt baben, fups falaigit anfleten, Ęs merben Sojdfictror Durdl. bieria als Cir gevolfmadatigtes Shaupt und treu signdigiter Batter mir dufferf $\mathfrak{B e r l a f f e n e n ~ D e r o ~ S o b e ~ G n a b e n ~ i n ~}$
 und auf bieger ßermúrrung, man id nemblid watys baffig befeifen, midy gndbigft berauşicfien, wan eş aber, nad aufliag ber Berleimberen, cin verftellte reefen u $^{u}$ feyn folte befunden werben, gnadigft verorbnen, Damit
mix baje redft, weldjes cine folde bopbafte perfon verbint, moge angetban werben, zu weldem id mid §ederzeit
 ften Erwigen Gott zeit lebens ©ifferigft anjufleben, umb Erro Durdl. lang beftandig friebfertiges Regiment, langwúrige gefundbeit, und glüdliden woblfandt zu verleyben mid bódftens verpflidten wirbt $2 c$.

Şegbelberg ben 20fen Maji 1752.
Maria Francisca.
©rgetluig meinez ganken Betrúbten 3uftande .
Diefee úbel babe id) zu Sjeybelberg alk eine bienfts magbt in einer fuppen betommen, weldes mir alfbalt entfeglide marter verurfadte, nadd einigen $\mathfrak{J a b r e n}$ aber in eine 9: Эabrige Prandibeit fturgte; nad biefer übers ftandener $\mathfrak{B e r l a n g t e ~ e 8 ~ m i d ) ~ n a d ~ m e i n e m ~} \mathfrak{B a t t e r l a n d t}$, alfroo id, nemblid zu J...., cine Praelatur ad Sanctum Georgium zu fenn wufte, welde bergleyden úbel abzubelfen eine $\mathfrak{B o r n e t m e ~ Z p o t b e d , ~ f o l g a m ~ f o ~ r o o b l ~ d i e ~}$ Medicamenta, alf aud geiflide Rirchen wafien offters in übung baben. そloorten marbe mir ein exorcist anges wiefen, mit nabmen Columbanus, weldjer nadb ©inis ger zeit folde effecten burd bic Exorcismos an mir gewúrdet gebabt, Daf nur nod ein eindiger \{ag Bepors ffunbte, an meldaem bie cuftreibung gefdeben folte; alleia es Erreidete fid nod eine Gindernus̉; nemblid ez bes zergten bie Annales biefez Convente cinen in felber Sird Serborgenen beil. Leib, befien orth aber meger breymabl abgebrents undt mieer: Erbauter ßitø unbes

Pant roare; diefen nun Onnuzeugen, wolte mann ben Keuffel nody yor peiner abreif zwingen; wefroegen mir befoblen wurbe, id folte in folgendem exorcismo Rraft meiner plflidt unberoeglidj fitill feyn, undt nidt etwant für famergen baf Senige felbft verridten, waE bem Zeuffel wird befoblen merden. Bon meldem allem bifo bero mir nidt dab mindeffe berouft ware. Wsorauff dan Dem Satan auferlegt wurbe, Des beil. Veibe grab anzue zeugen, welder aud nad langem witberftand gleidfamb barauff floge, undt foldees unter bem boben ※ltar $\mathfrak{z}^{u}$ feyn, andeutete; berowegen liefe biefess Convent ben altar abbeben, undt unter felbem graben. 2l8 num Diefes ein meinem Exorcisten bodff mifguanfiger Pater fabe, bấ biefer gleidfamb baß Instrument ber Grfins bung des̀ beil. Ieibs feyn folte, folage er bem Praelatem unauffigrlid in benen obren, um zuzulaffen, dafe cir gewiffer bon biefem orth nidt meit Entfernter Capuciner mogte $\mathfrak{B e r u f f e n , ~ b e n ~} \mathfrak{K e u f f e l}$ zu befdmosbren, bemelotes ortb nod einmabl anzuzeugen; welddes ban berwidiget morbten. Diefer madte Den Exorcismum nebft aufz gefegtem bodhwúroigem ©out, ridtete aber gar nidte ausi; inbeme ibm ber \{eeuffel zur antwort gegeben, er ffünde nidt unter feinem, fondern unter bess P. Columbani geborfamb, worauff biefer mir obne dem jdon mifgúnftig geroefene Capuciner bem gefambtliden Convent vors mablte: id fene Eine nidtziwertbige perion, alz meldje
 gezeuget, Beynebft febr viele bofbafte Streid mit benen geifliden getrieben; über bießeß wurbe ein brief yon bendelberg bieber gefdiatt, melder mir zwar nidit $z^{3}$ banben gefommen, als. Gabe nemblid ein gerwiffer Ca-
puciner, nabmense P. Valentinus, weldjer mir zu beys Delferg in meiner 9 Sabrigen Prandbeit alf bamabliger Definitor an bie band gegangen, 2 malter frubl bem Elofter Entwenbet, uno mir felbe verfoblener weis ges geben, weldees dod falid zu fenn, ein Geber, ber bießen Gottsfordtigen mann gefennet, abnebmen wirot. Ja e88 liefen aud nod brieff von geiftliden auff beybelberg cin, welde anbeuteten, id feye albotten alf eine infame perfon verjagt unb bertrieben morben, melfoes Cbenfalk bem alfo nit ju fenn, bie gange fatt, Sa felbiten meine antunft babier, und biefiger aufentbalt unwiberfpredss lid begeugen. Diefe obrooblen obne Eingigem Fundament Beygebradte verleimbbungen waren burdbringenb genug, die gemúther beren alfo úbel benadrridtigten Dabin zu vermógen, daf man aufborte zu graben undt alfo yon Erfinbung bes beil. leibs gảnglid abftunbe.
 Der Exorcist in auftreibung Deş Teufele fid befdafftigte, fo nabme er gerwabr, wie dấ nidt nur allein bie Exorcismi fruadtloz abgiengen, fonbern aud, bấ ber feindt eine ungemeine ftart betommen babe, welde, wober iie Geye, ber Exorcist erft nad 15 \{agiger ©ifferiger bejdmoóbrung yor Cinem miraculo bem zu gefteben gezmungenen Satan erfabren, alf mels der offenbabrte, , wie daE biefe feltzamme fitrti ibm. baber leye zugerwadjeen, bierweilen gleid in ber, auff Die von Dem Capuciner gemadte befdrodgrung, gefolge ten nadt gwey geiftlide, beren nabmen er genennet, bie Pacta mit ibm gemadt batten. Damit nun diefe bobllis fare Pacta nidut módten gadnglid offenbabr weroten, fo fubten einige burd lift bem Iodt mid zu úberliefern;
mefmogen mir folde Medicinen (unter bem Praetext, alf. Wabe fie einzunebmien mein exorcist befoblen) eins gegcben wurben, bafe id, fofern es' ber will Gots ges wefen ware, bem augenjdeinliden \{odt natúrlider weif nidd badte entgeben tónnen. alÉ mann nun fabe, ba diffalls nidt umzubringen feye, fo befable mann bemt Exorcisten, yon bem ganken werd abzuftegen. Jad offerirte mid zwar, DaE id, mann EEb nady weiter getries bener fach niddt alfo zu feyn wurbe befunben werben, wie mein exorcist und idf fagten, mit freuben auff einen angejánoeten fdecter:baufen ober peinlidffe fdaububh fteigen molte, welddeş aud mein Exorcist anbote. Yes dod, ibm wurbe unter bem geborjamb fo gar baf fills, fámeigen von allem vorbengegangenem, mir aber fo mosbl die Praelatur, alf aud die flatt zu raumen gebotten; fo wurbe id al $\mathfrak{\beta}$ eine, nad) Denen worten meines Exorcisten, mit $\mathbf{1 0 m a b l}$ 体mererem Creus belabene armfeelige perfon im ruff einer bopmiditin vertrieben. $2 l(\underset{\beta}{ }$ id ban yon bannen miderumb nader bendelberg zurúd tame, fo bab id mit bemeloten Pacten úberbáuft, folgfam einer bilf bcoúrifigere alzz zupor, mid bier um cinen neuen Exorcisten umbgefeben, weldhen mir bie 5.5. PP. Franciscaner aud) millig zugeftanben. Эda aber burd meinen Rurß erzeglten Erbarmungżmúrbigen zufall unb \{áaben gemiziget wolte felbem ben Cybifdwur nidt ablegen, Cbe und Bevor er mir verfprede, und zugleid mid von Dem willen feiner Sberen perfidferte, niemablen won ber
 men P. Albanus, gern und willig verfunde. Ex bat aud mit Der bilf gottes, und burd) grope niemablz ges fpartbe mưbe febr gute effecten an baş taglidt gebradgt.

Qula er aber bem gollifden feindt, abjonberlid burd vors gebabte balbige aufdoßung beren pacten, zu nabe auf Die baut geruát; fo bat bieper, weif nidt burd waß für lift und bollifde eingebungen auff alle mei fo roobl den eineş beferen glüfte wúroigen Exorcisten, alf aud mid bey Jedermann zu verjdbwarken: $\mathfrak{J a}$ er Gat burd viele So wobl priefteren, als aud weltliden leutben aufgeftofene verleimbbungen bie fad jo meit ges $\mathfrak{b r a d t}$, Daf mann aud biefem Exorcisten unter Dem geborfamb befoblen, die band yon mir abzuzieben, obna eradt er baldt zu cinem glúdlididen Endot múrbte gefdrits ten fenn; if alfo mir armfeeligen dafe End meinesి bes trůbten zuftandes ¡don zweymabl zu Ermarten, niemablen aber leyder! zu Erfabren gemeßen. Nad Dieß̄em wurde id allentbalben alk eine fid in biểem übel nur verftels Ienbe perion auggegeben. Wbefnegen mir yon Sbro Sodmuird... .... ein bem nabmen nadj weltberủbmter zu 2Rayns fid befinbenbter geiflider mit nabmen P. Koogel, Praemonstratenfer Sorbens, angewiếen murbe, umb mid alloorten wegen meiner yon vielen in abred ges ffellten $\mathfrak{B e f e f f e n b e i t ~ n o d f a l z ~ p r o b i r e n ~ z u ~ l a f f e n , ~ w e l d e m ~}$ zufolg id Dabin gereiget; gemelder Pater aber probirte mid nidt nur allein, fonbern verfprade mir anbey, diefeß ưbelz mid zu entbinden; zu biefern End aber praetendirte er yon mir, daÉ id allem bem Jenigen abjamoibrte, waf immer bie $\mathfrak{F o r i g e}$ exorcisten an mir gerwurdet, $\mathfrak{J a}$ er befable, alle beit. Mefien, beren aber Gundert umb Erfenrung und Erfüllung Def gottliden willens mir feynd gelefen worben, zu verfluchen, und
 lidje, welde mir felbe $\mathfrak{Z b e i l}$ felbfen gelefen, \{beilz
felbe' zu Bemelotem zief und Enb lef̂en zu lagen; Einges rathen baben. Er jaúģte nemblid vor, mann Braude $\mathrm{g}^{\mathrm{g}}$ Diefem werd feine meffen, inbeme Christus cinem priefter genugiammen gemalt verliefen, auff bas erfte mort ben bollifden feindt auff ©wig yon ber Coteatur zu vertreiben; fenen alfo diefe Mefien ein vom Teuffl Giye geblagenes weefen, Rraft beffer er fudbte, bấ auff ben Exorcisten zu fegenbe Bertrauen zu \{价rodaen; Gz ge? brade mir feineẑmeegs an veftem Bertrauen, bod fiefte mir zu bart, Diefe beil. meffen vor $\mathfrak{Z e u f f l i f d}$ zu balten, alf weldee id nidt alf einen zulag. zum fabmaden Wers trauen, fondern nefft ffardem Bertrauen, wie fabin gemelbet, zur ©rtennung und Erfưllung Def Gottliden willense bab lésen laffen, indeme mann ja aud in andes ren zufdalen pflegt feine bofinung zu bem bodmaurbigen eltarb Sacrament zu nebmen, Eben fo fampebr lame mir yor, allez da§ Эenige zu verfluden, was̀ immer obbemelote Exorcisten an mir gewairdet; inbem ja nidt fie, fondern Christus ber §err felfoften burd fie zu wúrs den fidy gewarroiget bat, muffe alfo id auff folde mein bá̃ wertí Christi felbften zu verfluden mid ©rtúbnen. Die fack nun auff einen befferen weeg zu menden, bate id inftandig, Ęr molle bodh wenigftens die beil. Mrefien fambt gemeldter wárcfung in ibrem werth lafien, und alg̃oann gleidmoobl im Nabmen Jesu Christi fortfagren; allein er bleibte fe und alltzeit auff feiner getbanenen Praetention unbemeglig. Deromegen molte weber id) mid; zum geborjamb und Eyb: idmur, weber ber Exorcist zu benen Exorcismis fidi: verfebent. Cabe mid) alfo gezmungen, unvertiditeter fade nader 乌enbelberg zurúd zu tebren. Er ertbeitte mir zoar, eia Testimoiv.
nium, weldfes nitht zu veradten, fonbern mir boddf náglidy batte feyn tosnnen; allein in einem balo darauff an einen zu Sjeybelberg wobnbaften Serrn abgejdidaten BBrief vertleinerte Er midy ganglid, indem Er Durds felben angedeutet, wie dafe Er zwar leib und leben baran gefegt, mir zu belfan, aber wegen meinem ungeborfams men und balfftarrigen Ropff reye. e8 Die pure obnmógligs leit geroegen. Şat alfo in diefem Brieff entweber frin Eigenes Testimonium, ober burdh baf Testimonium ben $\operatorname{Brieff}$ vernidtet. Nun if mein übel grosper, alf e8 Jemabl germeker, banfaft afle geiftlide zu beybelberg baben, weif nidt warumb, einen jolden ba gefafiet, DaEf fie nidt nur allein nidt begebren mir zu belfen, Sondern auff affe meif und weeg mid fuden ou unteroruden, und wan fdon Éin yon ber Erbars maung getroffener geiftlider bie biaffreide bandt mir bars reiden wolte, fo muf er megen meiner to mobl won feis men Sberen, alf aud anderen Die grofte Werfolgung uni Bertleinerung empfinben; bie urfad aber beifen if meines aradtenş, Diemeilen eineş Seden Drbenş ober ©lofter8 Sberer fiab bedentet zuzulanten, daß die Pacten; alf unter welden geifflide fiedten, burd feine unters gebene módten ans raglidet gebradt merben. Sa bie fady iff jabon fo weit getommen, daf. mir die bbl. PP. Franciscaner zum zweyten mabl in offentlider Ripud, midyt ofne groftem Scandal und murmlen beren zufebends ten, vie beil. Communion alf daE cingige mittel in abgang aller geiffliden bilf benen bödifden feinben ben Zrukg zu bieten, baben abgefalagen. Sdh bab mid zwar
 langf erlaubt, einen annod moblactinenden geifliden
$3^{4}$ Erweblen, aber es wolte ober lonte ob bemetbeter urjad fid feiner meiner annefmen) beflagt, Er aber geftunde felbften, bấ er zu belfen nidt im ftandt fene, inibem $\mathfrak{S b m}$ bie geifflide $\mathfrak{Z b e i l}$ nidut geborfammen wolten, Kgeils audd von felbigen fo viele mit lauter gegen mid getbanenen Berleimboungen angefưdte Brieff Erbalten babe, Dấ er nidt wufte, wem er Einigen glauben follte beymefien. Wuarbigte fid bemnady mir den gútigen rath genåigft zu Ertbeilen; id folte nemblid Bey Ewerer Durdleudt antlopfien, Dero §ddff Guabigfter Befebl vor allem notbreendig und genag jeyn merbe, einen geiff, liden zu fellen, meldaer midid don meinem godifiden gaft entledigen folle.
§odwúrbiger 2c.!
Obfdon zwar all bajjenige, waj Maria Francisca in ber Mir Dandnebmigft Sommunicirten Specie facti speciosè $\mathfrak{B o r g u m a b l e n ~ f i a b ~ b e m u ́ b e t , ~ b l o f ~ a u f ~ i b r e r ~ e i g e s ~}$ nen eingeftatnonuf gànglid wieberlegt meroen tånte; zus mablen Die angefübrte finbyafite Эorgebungen entweber fid felbiten wiberfpreden, oder aber beren $\mathfrak{U n f u g}^{\prime}$ einem feben $\mathfrak{W e r n u ̈ n f i t i g e n ~ W e n f j e n ~ i n ~ b i e ~ a u g e n ~ f a l l e n ~ m u f e , ~}$ fo mill jebod nur bafjenige mal mit gemelber Franciscâ zu Mayng fid ereignet biermit in Warbeit anfúbre, woors
 den Mindeften beyfall werbiene, fonbern efieber alf eine von teuflifden cingebungen berrübrenbe Borftellung ans zufeben fene, mie auf folgenbem leidt zu idliefen. EEs baben Эgro Sodmo 2c.i...., auf rubmlidifem Eiffer
piefer bebrangben periobn zu belfen an ben Sodim. Sorn Can. . . . . . ein fdreiben ergegen lajen, wie daf Joods Diefelbe biefer perjogn (fo fern nur die Berfiderung siner wabren befeffenbeit am tag mare) mit aller Silif an die Şand zu geben bereit maren; ja fogar auf bodft gütigfter Milde, wan id perfóbnlid tommen wúrbe, alle reip, Poffen zu zablen erbietben lajen, weilen id aber fo wobl wegen unpáflidfeit alf gefddften balber von Mayng nidt abmefend feyn tonte, fo mare mein obymafgeblider $\mathfrak{B o r s}$ folag, wan gemeloe perfobn mit cinem Exarcisten auf Wayns tommen tante, id nidt allein die wabre prob zu maden, fonbern aud, wan fid ein wabre befefiens beit befinben würbe, gemelbe perjobn in benjeyn ibreş Exorcisten etlide tadg in die instruction zu nebmen, anbey bem Exorcisten ben furgeften weg zur befreung nad) meiner Maglidfeit an tag zu geben bereit ware, ef madte fid aber diefe perfobn in abmejenbeit $\mathfrak{F b r o}$ Jodwo.... . nad einiger 3eit von .... binwey, fame obne Exorcisten und obne einigef fareiben mit ibrer bey. fid babenben fdwefter gank unverbofit nader Mayng, nidtf Defito weniger nabme id diefelbe abn, unb weilen mediantibus pluribus praeceptis probativis et instructivis latino Idiomate prolatis bie ware befeffenbeit evidenter erfant murbe, wierooblen mir bazumabl bie 3cit mangelte, Dannod ex Commiseratione ibref faion fo larg tragenden ©reuş diefelbe anzunetymen, und in furgem, wan fie ber notbrendigen insruction eiffrid) mitwưrafen múrbe, bapon zu befreyen ibr veriprade; id fande aber fogleid bey ber erffen instruction, baf Diefe perfobn nidt gegen den Sathan, fonberen alleinig gegen Den priefter zu frreiten gewobnet feye, wie fie dan
igre itrige' Meinungen feftiglid bebauptete, und ztar Eerfenz. ef ferje nebft bem Sathan audi eine arme feel bey ibr, weldje auf Berbangnuf gottes̉ in fie gefabren; Damit fie bey den Menfden Siiff begelyren tante.

2tens Rante Die befreyung nidt bier'zu Mayng fons Deren zu Jjendelberg gefdieben, fo" dan

3tens wan bie befreyung zu Sjeybelberg ybrgenoms men wárbe, fo lante bie befreyung Dannod nidt erfots gen, wan nidt igr gewefener Exorcist in Der j́mweig bey ber befreyung zu feeybelberg gegenwartig mare. Diefe und nodi andere irrige Meinungen batt fie gegen alle nur erfinlide mieberlegungen alfo barbnedig begaups Det baf fie ibrer eigenen aufing nad barauf ferben wolte; obneradtet ifir folde irttbum ex S. Scripturầ et SS. Patrîbus gránolid wieberlegt morben; zum überfluff bab fo gar über obige puncten den bojen feind beddiwow, welder die warbeit ins angelidgt befraffigen mufte, aber alles ware bergebens, baf alfo diefelbe tanquam personam durae Cervicis in ben erfferen tågen bonâ Consciertiâ Gatte dimittiren fånnen, zumablen bey ibr'ber vóllige habitas Consentiendi et Credendi diabolicis suggestionibus bollfommen Gafte, weil aber ber Elende Suftand mir felfften bie gebult vermefrte, alf bab ben Şudm. Sran. pfarrer ad S. Stephanum erfudet ber ges wodgnliden instruction beyzumoobnen; in Meinung befagoe perfobn eheber zum glauben ju bringen, wan die warbeit von mebreren befráftiget wưrbe; man ffelle ibr bemnad yor baf diefe irrige gedanden yon bem liftigen Sathan
 ridter fad wieberum bon Maynd zu gefien and fie alio in feinem gewalt fu befalten baburd fudte, bielmeyr
folte fif folde gebanden unb irrige meinungen (niddt aber wie falldhlid vorgegeben miro die beyl. Meflen weldje villeidt: zu folder irrigen intention gemelbe perjobn: batt lejen lajen) ebeber verfludjen alf foldaen gedanden gebor geben, ja ef rourbe ibr bie gans gewiffe Silff unter dfferer und grofter betheurung zum offteren berfproden, wan fie nur glauben wúrbe, baf fie zu Mayng befreyet werben fante, und biefees war baf eingige waf beybe Exorcisten von befagter perfogn mit $\mathfrak{B e r f i d}$ fer:ng cinet gewifien befrenung fo ernftlid begebrten, wie fie nemlid bem priefter glauben und biefe irrige gebandien ablegen und folde ebeder verfluden folte, anjego aber will vors geglben werben, alf batte man biefelbe zu einem Eybo (fanmur (pootan beybe Exorcisten niemablen gebabt) anbalten mollen, fa man batte fogar praetenbiret alle benl. Meffen Deren úber bunDert um erfeanung und ere füllung bes gostlididen willens fetyen gelefen morben, zu
 wand, man brauche zu diefem werd leine DReffen, ©brio ftus babe Dem prieffengenugiamen geraalt berlieben auf
 Wer mill aber glauben, baf ein Exorcist; welder gegen Den Sathan gegenwartig frreitet, foldje gottzlafferlide Srrungen nur in gebandén zu fábren, vielweniger eine befefiene perfobn barju anzubalten, fid ertübnen werde, ba einem Exorcisten belant, esse unum et idem $\mathrm{Sa}-$ crificium quod in Missâ peragitur, et quod in Cruce oblatum est, quemadmodum una est èt eadem Hostia. Christus Dominus, und gleidmie in Sacrificio Crucis ber bodifidje feind ưberwunden morden, ebenfalf per Sacrificium Missae berfelbe überwunben und fein
gemalt zernidftet merbe, folglid bem Exorcisten felbften Der ftadrdefte jailb fein muf; nidt biefe vorfankende findbafte lügen, fonderen die eigenfinnige einyemurgelte barbnectigleit und fraffider ungeborfam biefer perjobn baben verurfadet biefelbe zu dimittiren uno MRanns zu verlafen; fiwie dan in marbeit bejerget werben tan, baf gemelbe perfogn benen priefter weber einigen glauben.beyo gemeffer, weder einigen geborjam ergeugt babe, fondereu vielmebr, waf ber priffter ibr positivè verbotten, im gegentbeil van ibr gefdeben ift, $;$ wie ban biefelbe gegen meinen verbett bie beyl. Communion empfangen, ja gegen mein wiffen und willen faft taglid., wie son auo beren yernommen, Communiciret batt; nidte befo weniger bab id bannod auf gefdebene fo wobl farifittith alf múndlide erfuchung anberer geifliden und bielfato tiges bitten ibrer bey fid baberben fanmefter ein Testimonium ibr ertbeilet, : weldees aber barin alleinig bes flanden, Daf gemelde perfoln nidht fictè et imaginario fonberen wabrbft und in ber that befeffen fene, ummabr aber ift, bal id nader beybelberg oder bafigen ortben bar minoeffegon diefer perfobn jemablen gefdrriebea gabe, mit cinem wart: gemeloe Species facti iff mit unwabre beiten alfo angefữt, baf foldee nidit den geringften glaur ben yerbiens. Womit foldees in fdulbigfter Veneration beridtend erbarte 2 .

[^38]Examen institutum super Causam Mariae Franciscae Heidelbergensis, Anno 1751. Die 19.Juliy. ,
A. R. P. Emmericus Armbruster Ss. Theologiad Lector Emeritns, ae almae Provinciae Coloniensis Fratrum Minorum Recollectorum Minister Provincialis quaedam Religiosum Subditum suum V. P. Albanum Hey quà Mariae Franciscae Heidelbergensis: Exorcistam concornentia percepit, quorum veritatem cùm partim ob absentiam, partim ob alia graviora officii sui negotia impeditus personaliter explorare nequiverit, A. V. P. Honorio Cordier Ss. Theologiae Lectori. Emerito et actuali, ac almae Provinciae Coloniensis Fratrum Minorum Recollectorum Definitori per literas de, 14 Juniy 1752. Ex Conventa Adenauensi ad ipsum directas Commissionem detulit, quatenùs in omnia ex singula memoratam Mariam Franciscam, ejusque Exorcistam contingentia diligenter inquireret; et acceptam accuratam omnium informationem fideliter communicaret. Quam Commissionem (ut par est) obedienter et prompte aceeptans V. P. Nlbanum Hey ad Examen citavit, atque, servatis: de Jure Regulari servandis, sequentes eidem proposuit articulos interrogatorios. imò interrogatus: Quanto tempore habitâsset Heidelbergae ?

Respondit: ab Anṇo 1745 usque ad Annum 1751. pdò int. in quo fuisset officio ibidem?
R. in officio Concionatoris.

5tiò int. Novit'ne Personam nomine Mariam Franciscam?
R. Novi.

4tọ int. Quae ergo dicuntur vel sparguntur de ipsâ?
R. Quod sit obsessa.

5tò int. Possessio illa est'ne vera vel ficta?
R. Est vera meo jadicio.

6tò int. Est'ne etiam vera aliorum judicio?
R. Non ità scio.
ptimó int. Cum sit vera vestro judicio, mihi enarret causales hujus veritatis.
R. Vidi in illấ Porsonâ fortitudinem corporalem praeternaturalem, et naturaliter impossibilem. insuper omnia á me iń idiomate Latino prolata et mandata accuratè fecit, cum tamen non calleat linguam latinam.

8tavò int. Coram quibus illa sunt factá?
R. Semper coram duobus ex nostris. Confratribuss gnò int. Illi duo fuerunt'ne sempeŕ iidem, vel diversi?
A. Diversi:
romò int. Quinam sunt illi?
R. R.' P. Bernardinus, P. Easebius, P. Leopoldus, P. Ericus, P. Venantius etc.
12. int. An super ipsa usus sit Exorcismis?
R. Ità.:
12. int. Ex quo Authore?
R. Ex Di Cilia Augustiniano, et Stoiber Franciscano.

## 13. int. Quâ Authoritate usus sit Exorcismis?

R. Authoritate Illustrissimi Suffraganei Wormatiensis, et A. R. P. Provincialis.
14. int. Quas adhibuit probas, antequam processit ad Exorcismos?
R. Exploravi, an ipsa varias calleret linguas, nihilque sum expertus, nisi quòd subinde unum vel alterum extruserit verbum latinum. adverti tamen, quòd intelligeret linguam latinam: cùm enim in latino idiomate juberem ipsam, ut in quatuor angulis.nostri Sacelli Lauretani terram oscularetur, statin obedivit. insuper quodam die abscondi imaginem Beatissimae Virginis in nostro Sacello Lauretano, dumque à me erat jussa, ut eandem adferret, statim attulit ex loco plane occulto, in qua eandem studiosè posueram.
15. int. In quo Ioco exercuerit Exorcismos?
R. Ordinariè in nostro Sacello Lauretano, et subinde etiam in aedibus istius personae propter ejusdem infirmitatem.
16. int. Quanto tempore usus sit Exorcismis ?
R. Per integrum annum, et sex septimanas.
17. int. Quoties intra illud tempus?
R. Fermè omni die.
18. int. Cum quo effectu est usus Exorciemis?
R. Intra illud tempus partim per 0s, partim per secessum dimisit integrum ${ }^{\circ}$ plaustrum materiae $\mathrm{pu}^{-}$ tridae; item sub Exorcismis talis foetor per totum sacellum fuit dispersius, ..ut Fratres non potuerint manere, et homines saeculares non voluerint amplius' frequentare sacellum. item quòd viderit
nebulam sulphuream per sacellum quasi discurrentem. item dum jussa ut candelam extingueret, candela statim extincta est, quamvis 4 passibus fuerit distans à cerâ. item quando meo pede institi ipsius capiti dicendo: Beatissima Virgo ipsa contrivit et conteret caput tuum, horrendo clamore dixit: remove pedem taum me nimium torquentem.
19. int. Inhabuitne spem expellendi Daemonem?
R. Semper habui.
20. int. Undenam concepit spem istam?
R. Ex Evangelicáai Christi Promissione: in No-. mine meo Daemonia ejicient.
91. int. Cùm ex parte Exorcistae spes fundata requirat Dispositiones, an etiam has habuerit?
R. Habui, ut puto.
22. int. Ergo enarret has, quas putat se habuisse, dispositiones.
R. Puto, me habuisse bonam animam, fidem firmam, et fiduciam in Beum ot verba Christi, ac in efficaciam et virtutem sanctissimi Nominis Jesus
23. int. An non subinde fuerit haesitans in fide, vel vacillans in fiduciâ?
R.- Ità, tune nempe, quando adverti personam non esse berie dispositam.
24. int. Dum personam indispositqum vidit, quorhodo illam disposuit?
R. Praelegi' ex P. Stoiber aliqua exempla de obsessis per Exorcismos liberatis, per haec ipsam animando ad firmam fidem in Deum, et fiduciam. in sanctissimum Jesu Nomen, et potestatem Ecclesiae.
25. int. - An ergo ipsa admiserit has instructiones et dispositiones?
R. Interiora non potui inspicere, at secundùm exteriora apparebat admisisse.
26. int. Saltem colligere potuit, an manserit stabilis in fide et fiduciâ?
R. Durante Exorcismo fuit stabilis, : sed brevi post per dicta et locutiones aliorum hominum instabilis facta est.
27. int. Cur ergo Daemon non est expulsus per Exorcismos, cùm sub illis fuerit disposita per stabilem fidem et fiduciam?
R. Haec novit Deus, non ego.
28. int. Cur non continuaverit in Exorcizando; sed cessaverit?
R. Partim me retrahebant dicteria homimum, partim exhauseram meas vires, ità ut binis vicibus morti ferme fuerim proximus; proptereaque ab. Illustrissimo Ordinario Wormatiensi et R.A. P. Provinciali fui gratiosè dispensatuis.
$\therefore$ 29: int. Ergo ab illo tempore illam dimisit?
R. Ità.

3o. int. Quinam orgo ante vestram Paternitatem, et post vestram Paternitatem usi sunt Exorcismis super illam?
R. Ante me fuerunt R. P. Rupp societatis Jesu; R. P. Cohumbanuis Benedictinus, R. P. Valentinus et R: P. Floridus Capucini, , R. B. Illuminatus et R. P. Laurentius Franciscani. Post me fuerunt R. D. Breid Parochus ad S. Stephanum Moguntiae; et R. D. Kögel Praemonstratensis.
31. int. An ergo omnes illi fuerunt ejusdem opinionis, et judicaverint, quòd verè obsessa fuerit?
R. Puto, omnes fuisse ejusdem opinionis, excepto P. Rupp societatis Jesu, qui dum furiam Daemonis et personam vociferantem audivit, fugam cepit terrore et timore plenus, et nunquam reversus est, nescioque, an stomacho vel corde laboraverit.
32. int. An cum veritate dicere possit, quòd nil fictionis et malitiae in ipsâ deprehenderit?
$\mathbf{R}_{\mathrm{p}}$ Nihil deprehendi.
33. int. An nullum in ipsâ adverterit mendacium?
R. Nullum.
34. int. An suis mandatis semper obediens fuerit?
R. Saepiùs fuisse inobedientem.
35. int. In quibus fuerit obediens̀?
R. Mandavi, ut' cum suâ sorore se solam retineret domi, et consortiis hominum se non immisceret, quod non fecit. item aliquando ipsi prohibui accessum ad S. Synaxin, et tamen sacram sumpsit Cnmmunionem.
36. int. An fuerit tenax suae opinionis et durae cervicis?
R. Fuisse ipsam sui capitis.
37. int. In quo suum capritium ostenderit?
R. Nolebat credere, expulsionem Daemonis esse possibilem sinè praesentiâ P. Columbani Benedictini.
58. int. An non adverterit, quòd fuerit rixosa?
R. Nil adverti.

Sg. int. An non fuerit addicta impatientiae et iracundiae?
R. Non fuit addicta.
40. int. An non ipsâ notaverit Philautiam, vanam gloriam, praesumptionem et superbiam?
R. Si illa praesumptio sit, nescio; erat quippe hujus mentis, quòd si pro aliquo oraret, judicabat se hoc infallibiliter consecuturam. caeterùm nil notavi.
41. int. An in cibo et potu fuerit temperans?
R. Nunquam comedit carnes, bibit tamen vinum, sed moderatè et propter infirmitatem.
42. int. An non in verbis, moribus et conversatione aliquam immodestiam aut inhonestatem conceperit?
R. Non.
43. int. An nil malitiae vel defectuum in generali vel speciali de ipsá sciat?
R. Nihil praeter illa, quae dixi.
44. int. Quaenam judicat utilia vel necessaria media ad consolandam vel adjuvandam afflictam?
R. Ut separetur ab hominibus, quia colloquium cum ipsis illam turbat, atque in fide et fiducià in Deum instabilem reddit, et ità vires Diaboli crescunt.
45. int. An ergo sciat locum aptum pro ipsâ?
R. Se nescire, judicaré tamen; locum aptum fore Hospitale bene visum, in quod sinè strepitu deberet intrare Exorcista à superioribus ad hoc obedientiatus, qui ipsam instruere, et faciliùs in fide et fiduciâ in Deum conservare posset.
46. int. Quem judicat Exorcistam prae aliis magis idoneum?
R. Judicio in hisce terris vix esse illam juvandam; cùm enim pertinaciter credat, Daemonem non fore expellendum sinè praesentiâ P. Columbani, qui in Suevià habitat, videtur remittenda ad ipsum.
47. int. An non judicet, se ipsum posse servire et juvare in hoc negotio?
R. Non possum.
48. int. An ergo nihil habeat memorandum pro vel contra, deserviens ad hoc, ut haec persona vel juvetur, vel planè derelinquatur?
R. Nec pro ipsâ, nec contra ipsam quid amplius scio.

Hầc sibi praelectâ suâ Assertione, cùm nihil voluerit addere vel demere, jussus est subscribi, et servatis de Jure Regulari servandis dimissurest.

> F. Albanus Hey

Exorcista Mariae Franciscae Heidelbergensis mpp-

Cùm insuper R. A. P. vera exposcat mea de hoc negotio sensa, eadem candidè aperio.

1 mò sentio, hanc Personam esse verè obsessam. pro ratione aspiciantur non solùm illa, quae dicta sunt, verùm etiam illa, quae hic Moguntiae contigerunt, atque à R. D. Kögel Praemonstratensi nobis exposita sunt indubitata obsessionis indicia, imò solum R. D. Kögel hac in arte (quae Dei gratia

- est) expertissimi, simulque pientissimi ac omni fide dignissimi testimonium sufficere debet.

2dò sentio, inobedientiam et pertinaciam hujus Personae, sicut etiam illa, quae ab illâ Personầ mendaciter sunt relata contra Reverendum D. Kögel virum sanè Religiosissimum, non esse manifesta malitiae aut impietatis signa, neque ex his concludi posse, quòd habeat pactum cum Doemone. pro ratione sit, quod similes Personae partim sint suî impotentes, partim in judicio et capite turbatae, et partim imó maximè doemon ipse ad haec fragilem sexum facilè seducit, et quasi cogit, necessitatque. non rarum est, quòd obsessae Personae còntra suos indignentur, rebellent, excedantque Exorcistas, specialiter illos, quos doemon suos suspicatur et timet fore expulsores.

Biò sentio, nullatenus hanc Personam esse remittendam ad R. P. Columbanum Benedictinum in Sueviâ, quidquid aliter sentiat noster P. Albanus; lepidum enim et ridiculum est, quod hicce locorum Doemon ab ipsâ non possit expelli. imò cùm Doemon huic Personae adeò profundè et firmè impresserit, praesentiam P. Columbani indispensabiliter esse necessariam ad suî Expulsionem, insultandum est Doemoni, nihilque omnino eidem credendum et concedendum.

4tò sentio, hanc Personam, ut bene monuit $\mathbf{P}$. Albanus, ab hominibus et hominum consortio fore separandam, atque in loco sequestro bene viso collocandam, ac Christianâ Pietate et benignitate
sustentandam, ut ità cessent dicteria et dicentia hominum praesertim Haereticorum, aliaque' mala et scandala in ipsam sanctam Catholicam Religionem frequenter promanantia.

5tò sentio, hanc Personam sic sequestratam applicandam esse honesto labori juxta ipsius vires et robur discretè commensuratum, atque etiam in casu notabilis pigritiae, aut otiositatis discretâ reali correctione esse compellendam, qui labor debitâ intentione et coecâ obedientiâ peractus medium sat efficax ad Doemonem torquendum, si non ad expellendum.

6dó sèntio, huic Personae ab illustrissimo Ordinario designandum esse Confessarium prudentem et pium, qui devotionalia hujus Personae et dies Communionis deberet regılare et ordinare, et neutiquam esse permittendum, ut pro suo placito ad sacram accedat Communionem.

7timó sentio, ab Illustrissimo Ordinario rogandum esse Plurimùm R. D. Kögel Praemonstratensem, quatenus ad Personam sic sequestratam sese conferre dignaretur, eamque praeparare et instruere in fide et fiduciâ in Sanctissimum Jesu Nomen, ac Potestatem Ecclesiae et Exorcistac, et ità paulatim ad Exorcismos procedere. si R. D. Kögel omni laude superior, et (quae Dei gratia est, ut dixi) hac in arte, ut judico, inter omnes Germaniae nostrae Exorcistas perfectior nil efficiat, nil superest, nisi ut haec' Persona relinquatur Divinae infinitissimae Bonitati commendata, IV.

## 242

8tavò sentio, posse tamen, casu quo R. D. Kögel nihil efficeret, Confessarium huic Personae designatum aliquoties repetere Exorcismum, praesertim circa quatuor anni tempora et festa Beatissimae Virginis, et specialiter in festo Sanctissimi Nominis Jesu. caeterùm quotidianum, ut per tot annos practicatum est, exorcizationem omnino improbat noster Doctissimus et Sapientissimus P. Marschantius. Haec cum omni devotione et submissione (salvo judicio meliore) A. R. Colendaeque $\mathbf{P}$. vera communicanda duxi, cujus Emorior

Cultor Devotissimus et Subditus infimus F. Honorius Cordier mpp.

Wierte・タbtbeilung,
wifjenjdaftlide, biftorifdisphitojopgiface थbs bandlungen úber ben ©efpenfterglauben, Bes ridte von merfrof rbigen © Ciftererfdeinungen, Abnbungen, gropbezeigungen, fymbolif山en



[^39]
## $\mathfrak{F}$ orerinnerungen.

Wir baben num jめbon allerband Gefpenfer in bet fatalen vierten $2 b t b$ citung fennen gelernt - $\mathfrak{B a m p y r}=$ ©sea fpenfter, fromme und bofe æeufels:Gefpenfter, ©efpenfter zum Kobtladen u. f. w. Diématwolfen wir mit Den Robolben Refanntfdaft maden. Das find munberlide launens und fragenbafte ©efpenfer, beren Natur fabwer zu beftimmen ift. In ber $\mathfrak{z g a t ~ i d ~}$ weif nidt, ob fie unter bie Rategoric yon æeufelbs ©fer fpenftern geboirsn, Dber ob'z Ellementar = Geifter; Dber 2lfral: ©cifter, ober ppudenbe Geelen Berftorbener find; Doer ©rd: Reutli, wie fie Paracelfue nennt, unb mill mit audh ben Ropf nidt barúber zerbrechen. Dase Eins zige mū́ id von ben Robolden erinnern, Daf ezz zmeiers Iei $\begin{gathered}\text { Urten } \\ \text { oder } \Re a c ̧ e n ~ b e r f e l b e n ~ g i b t . ~ C i n i g e ~ f i n o ~ b o z s, ~\end{gathered}$ baft, und man mus fid vor ibnen in odat nebmen. 2ndere find fpaifig, und fteden volfer mutbwilligen Gtreide, thun einem aber nidtz, Wir werben mit beiben Gattungen in ber :3aubers Bibliothel nabete $\mathfrak{B e f a n n t}[d / a f t$ madjen.

Num. I.
Sier if Soboloismus ber effteren $\mathfrak{M r t}$. Das Actenftuit betrift bie Gepdaidte Des profefiors und

Superintenbenten D. ©duppart zu ©iießen, bie zu ibrer 3eit unglaublidez $\mathfrak{Z u f f e b e n ~ e r r e g t ~ b a t . ~ Э d ~ b a b e ~}$
 von dbnlidem Sinbalt ụber bie Sadje abbruden lajer. Das̉ gegenmâttige थctenftút aber, weldees id, von Dem bor Surzem berforbenen Serrn $\mathfrak{P f a r r e r} \mathfrak{B i n d e w a l d}$ zu Engelrod furz vor feinem C゚nbe zur Mittbeilung in Der 3. $\mathfrak{B}$. zugefdiatt erbalten babe, obgleid im ©anzen volltommen mit jenem überein fimmend, if imt cins zelnen bolffdindiger und genauer, und verbient bier eine Ctelle. G8 rúbrt von bem Bater beş verforbenen múrs bigen Greifen ber. 民ud mein perewigter Bater bat, wean id nidt irre, Sduppart'en nod perfónlid gee tannt, und Daffelbe oftmals erzablt, wovon in biefem
 beffelben nod genau erinnere. - ©גuppart war cin gelegrter und frommer Manm "), Wie fid bie mung berlide ©effdidte aufgellaret babe - Daruber ift mir nidtz शaberesి belannt. © Da Sduppart felbft mebrere Sabre nad ber Begebenbeit bavon alb yon ciner ©adje fpridt; beren naturlide $\mathfrak{H r f a d e n}$ nidet ents boctt worben, fo facint fie fid gar nidit aufgetldet zu baben. Dief ift, wie idh eben raabrnebme, eine bedents lide Periobe, bie faft fo ausfiegt, als roollte id ben Pobolvis̊nues in ©duk nefmen. \&ber fo gutmútbig bin id, bāe id úberall felbf barauf aufmertfam made, wo eine ©dlange unter ben Ropen liegt, und Seelengefabr


[^40] Spulgefdidte facint fid nidt aufgellatt zu baben, fott fo viel beifen, al8 - man fdeint nidt ernfllid und unbefangen genug nadgeforfdt ju baben; um Die naturliden $\mathfrak{U r}$ fadien bayon zu entocáan. Denn jeber aud nod) fo munberbares Ding, fagt Cicer. de Divinatione, muf feine natúrliden Urjaden baben, wefmegen ez gefdicht und gefdeben tann.

Num. II.
Erflart fid felbit und tann alfo bie Gefagr, soeldye bei Num. I. Dod. nidt geng zu vertennen ift, wieber gat maden, weil man baraus fiebt, was gany nature lide menfalide Sdlautópfe dfterz fúr bamonifáe so
 Gemandtbeit, Sift und Betrug bewirlt merben lann. Dod id rwill bie Refer nidt um bas Bergnágen ber Ueberrafduang bringen, Uebrigens pafft felbft auf dieft Erjaflung; mas Semler fo oft fagt --bic ©efaidate if eine bermeinte Roboltėerrdecinung ober betrift bas ót, aber bie ©rflatung betrift bab 8cotu. So oft man Beibesి verwedfelt, irrt man fidd; nidt affes סıovi tónnen mir jebeĝmal, wie bier, wiffen. ※ber wir baben ein Bebưrfnis nadi Der ※uflojung jebes . 刃atthects $z^{4}$ ffreben, nur búrfen mir unze nidt einbilbeq, bápwir $\mathfrak{A l l e s}$ wiffen, doer wiffen ponnen, weil wir alles wiflen wolfen.

Num. III.
Bei biefer bodift feltfamen Gefdidite mus man fidy wie bei gundert abnliden wabrbaft argern, baf fie nidf
naber unterfuat unb in Betreff lbrer unumfoblidien biftorifacen Bewifbeit beglaubigt ift. Warum bat fie $\mathcal{J o n}^{\text {u }}$ feiner Seit Serr Graverol nidt felbft, umfànolid, ausfübrlid, mit $\mathfrak{Z n f u ̈ b r u n g ~ a l l e r ~ N e b e n u m f t a n d e ~} 2 c$. , bem Đublifum feiner $\mathfrak{V a t e r f f a d t ~ m i t g e t b e i l t ? ~ W a r u m ~}$ erbalten wir fie nur burd bie zweite, britte Sand? Dieß ift eine febr verfebrte Rứfidatlidfeit ober Sdaam, moburd Naturforfder, थerzte, und überbaupt Denfende Menfden verbinbert ober vielmefr bee Эers gnügense beraubt werben, weiter über bergleiden feltfame Borfalle nadzuforiden. Wan if Desbeegen nod fein ©ciferfeber, Doer Mbantaft, meil einem Dinge begegnea, bie man fid nidt ertlaren tann, beren bers núnftige Grilaruig aber bod fúr jeden Mens fden ein Bedurfnif ift. - Mein Urtbeil über die Gade if ùbrigens in Serr Graverol's Uttbeil budjfabs lid ausgebrúdt. Da diefer vernünfige Mann, ber bie Begebenbeit felbft erlebt bat, doer erlebt baben wid, fagt, er miffe nun fo vie!, wie yorber aud, fo Dúrfen Wir, meine £efer und $\mathfrak{j d}$, nid)t mefr miffen mollen. Sim naddfen Theile mill id aus neuerer Seit sine wo mogtid) nod wunderfamere (fefdid)te abnliden Sdlages mittbeilen, nobei aber berfelbe ※erger eintrit. Denn aud fie ift nidt genau genug unterfudt worben, und Daber nidt gefferig bifforijd verbúrgt. Der addtungzs wưrbige Gelebrte, Der fie mittbeilt, verfidert jwar, fie rúbre von einent redtifdaffenen und aufgetideten Manne ber, aber warum bat fid biefer Denn nur mit Den $\mathcal{e n}^{2}$, fangzs: $\mathfrak{O u d f f a b e n}$ feinez $\mathfrak{R a m e n s}$ genannt? So lange foiden थctenftưten von fo unerbỏrten Dingen bie volls ftandigfte biftorifae ©̧laubwurbigfeit, \&utbenticitat
and Gewifbeit feblt, worauf oie Sritit bier megr als irgendmo jonft zu befteben Dase ptedt bat, fo lange ift alfes Gerede Daruber zmedtos und, wie £utber einmal yon bem Serede gelebrter und vertefrter theologifder ©dumager feiner 3cit fagt, nidt mebr werth, ald menn man yon - ben blauen Enden fprade.
Num. IV.

Wseil id yon Divination unb Divination 8 , vermogen, Wabrjaguagen, Mbndungen u. f. mo. als Der ※ufllarung gefábrididen Dingen nidits mefor vors bringen will, fo bab' idd mir damit Dod bab Redt nidt vergeben, wunderlide Dinge aus - Dem ©゙nglifळen भlutard zu beridten. ひber ভderz bei Seite! — Der 2 uffag, wie er an fid ernften Snjaltz ift, ftebt in ernfter $\mathfrak{B e g i e b}^{2} \mathfrak{n g}$ ba auf $\mathfrak{A b t b e i l u n g}$ I. gegenmadrs tigen Ibeiles,' wie Dort an feinem Srt bereits bemerft if. Gr tann baz metre ober meniger ergånaen und vers anfdaauliden, waż id bier yon ber aftrologie unb beren $\mathfrak{A l}_{\text {gemeingeit }}$ im fiebenzefnten $\mathfrak{J a b r b u n d e r t ~ g e f a g t ~ b a b e . ~}$ Waz von Dryden in biftorifdis fiterarifder §infidt werdient gefagt zu werden, ift in Dem $\mathfrak{A u f f a g}$ felb gefagt. Die Refer merden baraus feben, Dấ fid'z bier von einem ber geiftoolleften und berügmteften Minner feiner $\mathfrak{N a t i o n}$ und feiner Seit bandelt.

$$
\mathrm{Num} . \mathrm{V} .
$$

Sinb abentbeuerlide luftige ©e fpenfers Matroen von allerband Farben und Gattungen, darunter aud ein Saar fogenannte $2 \mathfrak{a b b e r}$ sefpenfter, eine Raçe von Gefpenftern, mit Denen wir unfere Refer Dod)
aud belannt madjen madien. CEs ift nides Befonberezs
 Danfie ifte 3eit biforifd charalterifiren, und Dandeie Ein edter Nebenzwedt ift, DaE fie ben Gefpenfer's çlauben tadderlid madien follen. Sis find alfo mie alle gemeinnüß̧lide ভaden úber bas ©̧efpenfterwefen, zugleid)
 verwenden. ©iz ift naturtid. son ber:geiftigen Sanuss Galtung die gede, fonft tónte man glaubens id. wollte die Sefer biemit berebtigen, bie gaar Blatter bei Geles genbeit aus ber 3aubers Bibliotyet beraus zu reifien ${ }_{R}$ und zu cmballage zu gebrauden.
I. Rurge Befdreibung yon 5ra. D. and Professore wic aud Superintendent Schuppart zu Giefen, wab mafen ©r 6. $\mathfrak{F a b r}$ lang fu Fabelbad in ©dumaben nidt weit yon Seilbron, von bem Reufel grofe Tentationeserlitten, wie Erfoldesి Selbftenim Collegio thetico ergeblet, und vonmir J. M. Bindewald nadgefdrieben morben 17.25.

Die yon bem grofen csott bem Satan und jeinem Unbang zugelaffene $\mathbf{6 j a ̈ b r i g e ~ b a r t e ~} \mathfrak{B e r f u d u n g ~ a ́ b e r ~} \mathfrak{5}$ n. Prof. Superint. und Consist. Assessorem Schupart, fo $\mathfrak{F b m e}$ ebebejen zu Frebelbad begegnet.

Geine eigene Ergeblung lautet alfo:
Weilen wir jeso in collegio thetico de Angelis malis reben, unto jugleid fragen; An Diabolus possit
agere in Corpus? ©o mill id mein eigen Exempel, fo mir wieberfabren, und babon idj vor bem breymabl beiligen (bott begeuge, dañ es mabr fey, auth nuf erfors Derten fall nidt nur mit einem EyD, fondern aud mit meftr ald bundert zeugen bemeifen wolte, erzeblen. Эad meif zwar wobl, baf̃ bey Erzeblungen von Befpenften viele alte Wciber:Md.brtein mit unterlaufen, aber id werfichere, Daf id mein tag nidyt fo aberglaubijd geroefen; babe aud niemablen viel auf bergleiden gebalten; id babe zraar fein Journal barúber gefúbrt; id quod maximê doleo, bod mill id erjeblen, was mir beyfallt.

Sth babe bey bie 6. Yabr mit bem teufel gefdmpfit, und bin faft feine Wiertel, Stunde fider gemefen, daf
 war alfo: Sd lag in meinem Cabinett im Bette, unb falief, und meine Frau lag gegen uber, und batte bas Fieber, da fam eb circa horam 1 ober 2 zu Radmitter! nadt an bie $\mathfrak{Z b u}$, und folug biefelbe mit einer foldaen vehemence $\mathrm{z}^{4}$, als menn fie folte in Stútef fabren. Sid fubr auß bem $\mathfrak{B e t t e} \mathfrak{a u f}$, und ob id fdon nidt redt gefdlafen, fonbern nur gefolummert, meine grau aber audj jebr erfdroden, fo bilbete id mir bod ein, es múfle unş beyben getráumt baben, legte mid bes̊wegen wieber nieber, und batte body fo meine © Gebander bars über, weilen id eben bamablen einen $\mathfrak{B r u b e r}$ batte, ber febr frand war, welder aud nadgebendz geftorben. So jagte idy: Ey ber teufel foll mirs bod nidt fagen, soann mein Bruber geftorben iff. Dodg badte ids: Es bat dir getråumet, feģte mid besibegen mieber ins̉ $\mathfrak{B e t h}$, ob fid etwa mas weiter mollte boren laflen. Yndeme f(flug es die Zabur nodmable eben fo bart zu, wie zupor,
und da fabe and bórte ida, baß eş tein \{xaum roar, bod仙lug id mires aub bem Sinn.

Desి folgenben $\mathfrak{2 l b e n b s}$ fegte Die Mago bas Ridt auf
 ber Erbet meit Dort binaus fugr, und blieb boch brennen, und aufredt ftehen, und baż madte mir vielerley Ges banden. SJernad fubr eş immer wetiter fort, eş warf mit Steine nadd bem Ropff bon6. 8. 9. biz 10. Mpfunden, und zwar fo gefdmind, alz wann fie yon einem Bogen abgefdoffen múrben, unb burch bie Rufft pfifen, baf bie gange fenfter'mit ভdeiben unv Bley binaußfubren, mid) aber bat feiner getroffen, nur faft alle \{age batte id neue Fenfter zu madjen. Sfit bin id in 4 Wioden nidt auss ben Rleidern gefommen, es bat mid ing engefidt gefdlagen, mid mit Stectnabeln 'geftoden, gebifien, baf man utramque seriem dentium gefeben, die zwey grofe 3adme ftunben Da, und waren fo fpigig und fararf wie Stefinabeln. Wann id in ber Beidt gewefen, batte id allzeit bie gróste 2nfedtung; uno mufte ordinaire, wann id nad おaun lam, alle meine Búder mieber zufammen fuchen, die eş becunter yon ber Búder, bandu und burd einander gerworfen batte. Wann id babe folafen wollen, fo babe id mid mit einem Bacten aufz תưfien gelegt, und den anberen mit einem anderen ßüflen zugedectit doer zugebunden, DaE id vor Den Mrauljdellen fider mar, da bat mids dann bingegen gefivict, gepest, and Dodf) gefdilagen.
2. Endidy babidy mid. Deş Madtz wieber bie æano ges jagt, und bab alfo Syers Histoire de l'Eglise, 4 farcte Quartante gayk Durdgetefen; In Specie: bata . 8 euer angelegt, und da babe id den Serren ©rafen von Erbad)
meinen bamabligen Ranbess ferern um etlide Waddter ger beten, und $\mathfrak{J b m e}$ remonstriert, wie eż nidt nur meinen, fondern audh ben andern armen Untertbanen Nagen unb © daden $^{2}$ betreffe, und zwar roolte id nad meinem ©̛utbüncten ebrlide fromme Mḍmer austefen, weldezs mir audl erlaubt worben. Diefe Wadder nuu baben zugefeben, wie eż midh gefdlagen, baben aud wobl Sbre feigen mit befommen, ob fie gleid alfentbalben mit bem Degen um fid in ber Stube berumgefabren.

E8 bat meiner frau in praesentia 12 perfobnen
 Simmer geyorret, ©ie bat mieber in einem anbern Saauß, babin fie fide, weil id auggegangen, retiritt, in praesentia 3 Personen mefr alz 50 Bactenffreide betoms men, bafe ©ie aud gefagt: Sab fan bie ভ́dlage poroobl in meinem, alz in einež andern Sauf ausbalten. ©ie Sdulage aber, ob fie fdon fo erfdrectlid auf bie Bacten getlat(dift, fo baben fie bod) nidt fo wehe getfan, als man auz Dem ßlatjden batte urtbeilen mógen.

Wie ezs nun fogar arg thate, fo f(blofie id mid) auf berrfdafftlide Cerlaubnus mit in baş offentlide Rirchens Gebảt ein, bate aud meine Subobrer, dáz fie $\mathfrak{j a}$ fid nidt ârgern, oder Durd Borurtbeile fid berfúndigen mògs ten, mann aud) Gott bem ©atan gar zuliefie, bẫ er mid umbrádte, uno id etwa bier ober ba tobt gefuns Den múrbe. - Wann id ひbenoz nad ©eroobnbeit Fats Stunde gebalten, ba meine 3 ubjorer fleifig binein tamen, bat eż mid, ba die gange Citube voll Seutbe gervefen, Die ez gefeben und gebórt, unter wabrendem ©ebat ges ftodjen, gebifien, gefdlagen, und gezwiaft, Dẫ auch endidy id mebft meiner grau bie Beine unter berer bè
uns̊ ©igenden Steiber berfteden mufte. ©8 bat mir und meiner $\mathfrak{F r a u}$ Striafe um Den Sale geworfen, bẫ, wo wir fie nidtt gefdwind batten abgemadt, mir obnfeblbar madren strangulirt worben fenn. Der Talmud bat fida infonderlid) unter meinen Buadern febr lenden máffen. Die Rirden s Drbrung batz zerriflen, item bie Blatter
 Testament batż zerrifien, und mir bor die Fúfie gewors fen. Das Efangelium Johannis batê zerriffen, et quod maxime notandum, als id bie Epiftel an Die $\mathfrak{R o m e r}$ in meinen Exordis explicirte, und eben an das 8te Capitel v. 17. et 18. gelommen war (Sino wir bann Rind, fo find wir aud Crben, nefmlid Gotteg Erben und. Mitserben ©brifti, fo mir anberft mit leyben, auf bấ wir aud mit zut §errlidfeit erbaben merben, baun id balte es bafar, daf biefer Seit leiben nidt weeth fey ber Serrlidfeit bie an uns foll offenbabret werbelt) (o rí̄ eş mir daê $\mathfrak{B l a t}$, ba ber 'Text auffund, indem eben bas Blat mit biefem vers anfieng, auళ̧ bem Bud, ba id nun auf bie Cansel tam, batte id Den Text nidt, meiner $\mathfrak{F r a u}$ aber, bie zu 5 faufe frand lag, murde diefez Blat lurs ano flein zerrifien auf bas Bett geffreuet. Sn ber $\mathfrak{B i b e l}$ bat8 nidt gethan, obne eins mabl, ba eş Da8 74 Capitel Deş propheten Jesaiae mit binten bef币 $\boldsymbol{\text { uttet }}$.

Sd lag einmabl im Bette, ba warf eş Die Tren-chier-© Oabel nad mir, allein ber ©tichl traf mid, das Mefifer folgte ber ©abel aud) fogleid nad, aber id blieb immer unb:fdásigt. Ein anbermabl marfíb mieber bies feş grofe Meffer nad mir, als̊ idzs borte Rommen (mas fen alles in ber Rufit pfife wie cin Mfeil) fo zucte id,
e88 that mir aud Webe, aber idy wurbe bod nidt befads
 mir ein febr jpigiges Mefferlein an bie Geite, wie ezs. nun meine grau boirte faufen, fprad fie: Du baft ges wif mas betommen? id fabe zu, fo flectte baş Mefier ba, aber mir war nidtbs. थle id nun eben zu meiner Frau fagte, ba febe fie ja beutlid ben gottliden ©aus, fubr ein pfúndiger ©teinmir an Dem Ropf ber, uno famif DaĘ Fenfter aub. WGann id zu' Bette gegangen, bin id offt auf Stedtaabeln gefallen, baf fie trumm morben, mid aber baben fie nidt bepdadiget; Meine Studiosi jo bey mir in meinem Saufe logiret, baben mandamal Roth und Steine in ibren Sadien gefunben. Die Seffel find in ber Stube berumgemorfien worben. Seben fonte idg niddtz, jebod tonnte mannē mertén, quod quid corporei intercesserit, Dann alz id) eins̊mable in bie Rirde gefen wollte, baar meine Peruque fort, und badte id nidt previgen tonne, wo mir nidt, nadbem id, an verfdiebene ${ }^{\text {Drte }}$ gefdictet, ein gemifier Gammers $\mathfrak{F a t g}$ cine gelegnt bdtte. थlz idf nun mit einer fremben Peruque auf bie Rangel tam, muthmafete gleid jeberman ez̧ múffe wicber etmaş passiret feyn, id murbe beabmegen nad ber Đprebigt fogleid zum ©rafen gerufen, mit Sbme $z^{4}$ fpeifen, und ba molte id bann meinen neuen rod angieben, aber es mar cin Ermel beraus, idj liefe mir Den alten rod boblen, wie ber fam, warlaud fdon nur ein Ermel mebr brinnen, indepen rafete allese im Sanfe, Sunbe und תaģen und zwo Kurteltauben ( 10 id in Der Gtube batte) alg̀ wann eछ toll radre. Den Montag barauf fagte id $\mathrm{zu}^{2}$ meiner $\mathfrak{F r a u}$; idf muß bod einen Roat baben, und wolte ben sinen Ermel aus bem alten
rode trennen, ant in ben neuen fegen laffen, wie id, aber ben rod nabm, war Diefer Érmel aud fort, uńb ba batte id 2. Rodi, aber nur einen Ermel, id faidte Daber in Den Pram, und wolte zu einem neuen Eleibe boblen laffen, indejex ging meine grau in bie Cammer und wollte zufeben, ob fie nidt nod etraag Futter batte, Fniete Desiwegen bor eine Sdublabe nieber, ba falt ibr etroaz auf den Eopff, fo fanmer, alz ob eż eine Gentner saft wảre, worúber fie bann jammerlida anfieng zu fareyen, id jprang berbey, und jabe, baf meine frau ba auf ben Rinien faf, und batte meine entroandte Peruque auf bem Ropff. Sid gerietbe bierúber in einen Cifer, und beidmur ben Eseift im Nabmen ber $\mathfrak{b}$. Dreys
 den mieder bringen folte, dann alle Gefangbüder maren aucd fort.

Sierauf murbe id eben zu einem Maleficanten ges ruffen, fagte beğmegen zu meiner grau, fie folte nidt alleine im $\mathfrak{5}$ auf bleiben, ber $\mathfrak{Z e u f e l}$ múrbe bie Saden mieberbringen múfien, bafe er nidft etwa cin anber unglưaf anftellen mogte. Sd war nidt lange fort, meine frau aber war in den Garten am 5anje gegangen, fo entftebet in meiner ভtube cin enteeglidezి rumoren, Gaģen, Şunbe und die Kurteltauben fdreyen alle, und flattern unter cinander in ber Sodge, meine Frau laufet in bie Stube', und lithet, dás unter diefem ibrem Biefe ein fanmager Boget wie eine Doble mit berumflattert, und wie fie beberst worben, will fie ben $\mathfrak{B o g e l} \mathfrak{Z o d t}$ madeen, weilen aber alle Meffer muften veridlofien feyn, fo batte fie nidtz, Iriegt Dezivegen Den Bratipief, und ftoffet nadi ibm, ba or dant augenblidlid wegtommen, und fie nidf gefelen
wobin, aber Blut bat auf ber Stelle, wo er gefeffen, gelegen, weldjes id nod., ba id nad Şaufe getommen, gefeben. Die gange Affaire fam auf Die Cangley, meime Saden batte id) alle wieder, aufer die cllafer 2c. waren zerfdmettert.

Ein andermabl murbe id nadd Syof geruffen, ba molts id̄ erft ein menig Salat unb Bratwurft effen, af aber nur cin weraig, uno meine frau aud, unb ift mix mein æag nidt:fo úbel gerofen, alb auf biefen Galat: Bir muffeit eine: Stunbe barauf allezz wieder megsvomiren; waş wir gegeffen Gatten, ber Şund, fo salva reenia bac evomirte gefrefien, mufte wieber vomiren,: bie Cage aber ftarb. © $\mathfrak{D}$ nun ber $\mathfrak{Z e u f e l}$ mir ©eift beygebradet, und vergeben mollen, das fan id eben biar: fo gemí nidf fagen, weilen aud aus Эerjegea fonft naas bat *ónnen urfact jeyn, body ift mir biejes passirett © Bann id einen Degen batte, war id, fider yon Fornen ber, und bann warf es nur nadf mir, wann id, inn aber weglegte;' fo befam id wieder ভdláge. Wann id fdlieffo
 fo aber id fider, tbaten fie: aber folde weg, und Görten auf $z^{\mu}$ fedten, fo batte id meine vorige Duanl. $\mathfrak{J d}$, babe ben 3 auberbaljam gebraudt aus der fúr ftidagn Apos: thedt ju Stuttgarb, alleiu er bat nidtzz gebolfen.
 batte, fabifte mir sia Chirurgus Den Rarridttr, in Dems felben $\mathfrak{B u d}$ ) ftund ein Recept, das liés id) madien,
 ndd auf Roblen, und bielte meiner $\mathfrak{F r a u e n}$, weilen fie fagte, fie fónnte bie Sdmerken, fa fie von Diefem Raud empfander, nidt andftegen, Den Sopff mit Gewalt barüber,
id boblete einen Sdjopfer berbey, und zog ibr erfflid
 nad viel 3wirn, und Dez ふeugę mebr, ben balben Sdjopfs fer boll, als bierauf die ভdmersgen zientid nadliefen, Fie aber bod now etwas fúblete, bielte id) ibr Den Ropif nod cinmabl über, und zog nod ein fold. Pffroşbaar beraus, ba war ez all.

Sad. faf ciamabl und farieb, ba nabm es̀ einen gans Sen'Ralben voll Brandenmein, und jamiß mir ibn úber ben Ropff und bie ভariff, daf̂ id gang ringefalbet war. Jd bin allegeit in meinem Saufe geblieben, und Dem Teufel midt gewiden, ob mir gleid die Serridaft cine anbere Wobnung offeriret. Sd wolte eins̉mabls Kabact raudien, ba war meine $\mathfrak{p}$ feife und Zabadt fort. Wỏn obngefebr tam id salva venia auf baş Secret, ba fano id meinen Rabact und Wfeife geffopift binter benz Dedel liegen. Эd batte bie Pfeife augereraudt, aber fie tam mir fo fdwer vor, Deşmegen raud)te-fie nidt, fondern raunate fie aus, unt befano, daj unten lauter Sotb bineingeftopft, und oben cin wenig Tabaif brüber. CEz bat fonderlidi in meinem Spaufe niemand gefdhabet, als mir und meiner $\mathfrak{F r a u e n}$, auffer cinem Mann, ber fagte, dater die 2 Sadt batte, und eben febr tumultuirte. Wann diefez fein Pfarbnue ware, fo fludte id, und als igm Dode in Der Şige ein flual eutfubr, fo fubr igm
 thatte.
©in einigessmabl bat mid sin Meffer unten am $\mathfrak{t} \because \tilde{\beta}$ : verlegt, und dann batte id einen alten Degen im Raften liegen, den nabme ezz, und warf ibn nad meiner Frau, verfegte fie aud ein wenig am Jußf, und alz fie Die Slinge
nabm, und wieber cinfódiefen molte, rif ezs ibr biefelbe aus ber Sand, und warf fie maxima cum vehementia in ben Paften, bap fie barinnen ftedien blieb, morauf id. fie in die Sand nabm, und fagte; Serr Teufel, wann bu Cfemalt baff, fo nimm fie aud mir aus bet Sand, aber est fam nidtş, beşmegen idf fie bam wiedte
 weggetragen, und aud mieber gebradt, id babe ibn Dod getruncten, unb bat mir niditz gefdabet, :DaE äbs rige will mir jego nidt beyfallen. Sedod will idf einn mabl bie Gade zufammen notiren, uno Darúber dispatiren laffen Deo volente' feine 3000 Rtblr. nefme idf, DaE ez̧ mir nidft miederfabren, bann ba babe id gelets net, was basz ©ebat vermag 2c. aber aud foviel Eserb nebpe iad nidt, Dafe idjz nod einmabl ausfeficn fott. Slidt barf man meynen, alz ob ezs bie 6. Эabre burd immer an einem Stúć gewdgret, dann das mare ja nidt moglidy auszuftegen gereefen, fonbern ez̀ bat bižmeilen
 viertel $\mathfrak{J a b r}$ innegebalten, bernad aber -beffo beftiger
 batte mit bem Bratipief; Gatten noir linge :3eit rube; und biefes iftz, bovon id mit und bor Bott bem etllo maddtig unb alfmiffenden bejeuge, bấs mir eż fetfofen miederfabren fey. Whie doer auf was weife są gefdelje, weis id nidt, gefeben bab id "mein $\mathfrak{z a g}$ aud nictitb", aber geborrt und gefúblt $\mathfrak{G a b}$ id genug, wberlaife es alfo sineę jegliden reifen úberlegung.

## II. Det geiffreide Robolt.

" நerr Dector Gt. ©illeb in St. Germain bat einen $\mathfrak{B r u b e r}$, melder (Doctor Der Sorbonne ift, ben er battlid lieøt. Ger farieb ibmim Jabr 1770 cinmal, Daß in feiner Maضberrdaft, 'in ©t. Germain, fid in Dem Shafe ainee feiner Freunde ein Geift fehen und boten liç̧e, Deffen unaufborlider Spielworfe Derfethe endlid Satt gatte, ungeadjet in Grunde der Robolt Niemano nididts zu leibe tgate, fondern blos bizmecilen die Reute Durd feine Nectereien fdrectte. Er fegte binju, dan , man jefor múnjdts, baÉ diefen unbequemen Robott Yemand wertreiben médte. Der Doctor begiebt fíd fogleidy zu feinem $\mathfrak{B r u b e r}$, und Da er fid vorftellete, DaE ein Bes trug Dabei porging, fo tommt er unerwartet, Durdlauft nuf Der Cotlle daş ganze Shauer, und unterfudjet $\mathfrak{Z h u ́ r e n}$ und Fenifer beffelben. Feet von St. ©fille z bift ibm bei biefer $\mathfrak{B e f}$ fufftigung, als ber Doctor auf eimmal eine Stimme bort, Die zu ibm fagt: Wab baben Sis bier -. Ju Taaffen, Sherv Doctor? Jbre çegenmart if in pariz weit notbwendiger, Gie baben Dafelbf Die Befebrung einer fdonen Gddfin angefangen. Sie laufen ©efabr, Dafffie Jbnen mieber entwifdt."
"Diefes, fonmt gaing von oben berunter, fagte ber 2bbbe, inpem er errótbets, laget unz binauf fleigen. E®s fdeint; fegte er laddelno binzu, Der Roboft entferne fid, je mebr man fid ibm naibert."
" $2 l \mid z$ fie auf bem zmeiten Stota angelangt marent, wober die Stimme za fommen gefdienen batte, fo fing
 gefandt, oder bierber gefeget?"
 vom Dade dez Saufez, doer viefmehr wie nuz ber Suft berunter, Serrboctor, wer bat ©ie gefandt? थnmafungen find nod teine Beredtigungen; und Fertrauen in fid felbf, if nod teine Starte."
"Der Doctor, ber burd Diefe Grunbjaige und cine foldhe Sprade ganz verwirrt und irre gemadt war, molle nun \&ift gebraudien. Whenn Du wirtlid) ein Geif bift - was bab id) in meinen beiben Sadnden? fragte er, indeim er fie verfdlofen wiez. n
"In Der redten cine portugiefifde und in Der linfen eine fpanifde Múnze, Sie gabem fogar eine andere myftifde fieroglypbe auf Sbrem Ramin zu parişzurútígelâen, womit Sie bofften, midj febr in Die énge zu treiben."
"Der $\mathfrak{A b b e e}$ murbe blaf uno fam auz feiner Fanung: Er erbolte fid aber nad) cinigen enugenbliden wieser und fagte nit feffer Ctimme: ©̧z fdjeint, ald wenn mid diefer ©̧eif gleidnool fürdte, or fpridt nidt anders nit mir, alz von Fetne. תommen Gie nalber, arthoortete eine Stimme som oberfen'Boden' $\mathfrak{b e r}$, id crmarte Siemit unvermandem $\mathfrak{F u}$ afen
" $\mathfrak{A l z}$ nun ber Doctor sine verfaulte $\mathfrak{Z r c p p e}$ binauf fteigen mufte, fo brad biefe unter ibm ein. Der Fall und das Getófe Der' einfturzenden æreppe batten Den Sarcedicn befielben permebrt alz ibm der fobolt oaber
 crwúrgen múrbe, wenner feinen Bormis nidt aufghbe und fid augenblidfid) zurúd zóge, fo fing ber Doctor an, um fein \&eben $\mathrm{g}^{\prime}$ bitten uno zu
yerfidern, bager alle Robolte in fricben liefe, die er nidt anztreiben tónnte. © ${ }^{\text {E }}$ ift mir febr lieb, ants wortete ber ©eif, Sie auf vernúnftigeren Gea banten zu feben. ©ebn Sie jeßt, aber lafen Sie Sid. nidt mebr mit Gefdopfen cin, wie wir find, und vergefen Sieniemalz, baf bie Befdeidengeit weit fiderer ift, alz bie Bers meffengeit."
"Der befturgte Doctor begab fix wieder in bas Sime mer berab, und verlief fogleid die Gefellidaft, ofne fiad balten zu lagen, um, mie er fagte, mit ben Serren
 über Die Gade zu beratbjalagen."

Stun mas fagen unjere $\mathfrak{Z e f e r}$ zu ben geiftreidion $\mathfrak{O n t s}$ worten und wigigen ©infállen biefez Roboltz?? - Sbne 3meifel baben bie Meiften bab Gebeimnif jaion binmeg, eb' id's ibnen berratbe. Jeer von St. ©ille mar cin $\mathfrak{B a u d}$ rebner ober ©timmsßerfeger, wabl aber in feiner $\mathfrak{F a t e r f t a d t}$ nod wenig ober nidt befannt war, ba er mefrere $\mathfrak{J a b r e}$ in $\mathfrak{F n b i e n}$ zugebradt batte. ©r batte diefe Suunft bon einem anberen $\mathfrak{B a u d r e d}$ ner in Martinife erlernt, mit meldem er bajelbft in Frcundjdaft lebte. Er batte fo viele natúrlidee 2nnlage Daju, Daß́ ez̊ ibn nidft mefr, als eine Uebung yon 8-10 Kagen foftete, um ein volftommer $\mathfrak{B a u}$ (rebner zu werben. Damals lebte $\mathfrak{A l e x a n b e r , ~ b e r ~ b e r u ́ b m t e f t e ~ a l l e r ~ B a u d r e b n e r ~}$ neuerer 马eit nod, nidt, und Die Runft mar úberbaupt nod nidt fo allgemein belant, als gegenwártig. Der Dector ber Gorbonne war fo berbugt, dafe ez umponft
war, als man ibn verfiderte, es ware blop ein ©piel bes şerrn St. ©illezz gemefen, ber vor ibmiftand, fderzte, und fid zu neuen Proben erbot. Endid, bei miedere boblten Befuden übergeugte er fid, aber fein Erftaunen waro um fo. grójer. ©r laz̉ über biefe Grjacinung eine थbbandlung in ber Mlabemie ber Wifienidaften vor, und biefe trug ben Serren Foudi und le $\mathfrak{F o i}$ auf, bie Sade nodmalz an Srt und Stelle zu unterfuden; weldese im 2luguft 1770 aud mirflid geidab. - 2uab Der burd feine einflufreide $\mathfrak{Z b e i l n a b m e ~ a n ~ m e b r e r e n ~ g e s ~}$ beimen Serbindungen befante Bar on yon Mengen, welder fidd eben Damals in franfreid aufbielte, wat cin febr geúbter ©timm= ßerfeger, oder Baudredner. Kaufs fend Streide, in alter und neuer 3eit, Die man für zauberifd ober gefpenfterbaft bielt, find ourd biefe תunft bemirft morben. Sic warb in ber alten Welt Dežmegen audi zur 3auberei gerednet. Wab ibr ※lter betrift, fo fommt bei $\mathfrak{F}$ faia ż bereitè eine Befdreibung in duferfit gewadilten uno bejiegenden 2usbrưden bavon vor. Uber bon biefer Sade an einem anderen ©rt ber Sauber:Bibliotbet, Gier Gaben wir eş nur mit bena Robolt gu thun! -

Dod balo bitte id die Suelle zu nemnen vergefien, soorauè gegenmártige Gefaidate genommen ift. Sie ftebt im ©otgaifden æafden = ©alender yom Jayr 1774.

## III. ひbentbeuerlide ©rideinufg,

welde ber berubmte adobofat Graverol gu fime - cinftals getabt lat, oder gehabt baben foll.
 Beimort zu Diefer Erfdeinungiggefdidte nadggedadt. feltfam, unbegreiflid, aufallend, wunberbar 2c., elles if Dase Pedte nidt, abentbeuerlid fめeint mir nod am beften zu paßen.

Diefe ©efdiddte fteft in Dem zreciten Tbeil ber Lettres historiques et galants par Madame de C*** Paris, ${ }^{1759}$.' Lettre XXXI. p. 597-403. थ1 gebenbeit bemertt Die Berfaßerin felbft, Daß, was fie zu beridten babe, werde Manden feltfan, wo nid)t gerabegu fabulóz norlommen. Darauf fagt fie, fie felbf wárbe ber Gefaidate feinen ©lauben baben fdenten toins men, wenn ibr nidtt Serr Graverol felber, welder teines̀megş fúr aberglaubifd), ooer gar fúr cinen ©feiffers
 folde erzdflt, und Die $\mathfrak{F B a l y r b e i t}$ davan betbeuert bitte. Die Gade fer úberbief ou unferen 3 eiten, und gleid)fam 'wor unferen Augen gefdeben, fie fey in gauz Nimes befant, wo fie ungemeineş Uufieben gemadt babe usf. w.

"Serr Graverol (ber feiner 3eit, wie id binzu fege *), als einer Der gefdifiteften und geadteften \&pons faten in $\mathcal{F r a n f r e i d ) ~ b e f a n n t ~ p a r ) ~ m a r ~ D e ~} \mathfrak{N a d m i t t a g z}$

[^41]gegen zwoi Ubr allein in feinem Rabinett und arbeitete, ald , ein $\mathfrak{B e d i e n t e r ~ f a m ~ u n d ~ e i n e n ~ F r e m b e n ~ b e i ~ i b m ~ a n s ~}$ meloete, welder ibn zu fpredjen verlangte. Sérr Graverol fagte, daf man iffn berein follte fommen lafen, und ber Bediente ging fort, nadbem er Ctuble geftellt batte. So bald fid ber zremde bei 5errn Graverol allein fabe, fo fagte er ibm, und zwar in bem zierlidffen $\mathfrak{R}^{2}$ atein won ber $\mathfrak{W e l t}$, dafer von feiner ausgezeidneten Gelebrfamicit gebórt babe, und auz einem febr entle, genen \&ande gefommen fey, un ibn zu fpredien, uno mit ibm über Dinge zu rafonniren, melde vom ©darfo finn ber alten und neuen $\mathfrak{B e l t r o s i j e n ~ n o d ~ n i d ) t ~ i n ' z ~}$ Reine gebradt maten. Sjerr Graverol, nadbem er auf Die \&obiprúde Deş Fremben befdeiden geantwortet batte, nalm ben थntrag an. EEz murben alfobalo sie fublims $^{2}$ ften und gebeimften Wiffenfdaften auf ${ }^{2}$ Kapet gebrad), man blieb nidt lange bei bem \&atein, man resete ©ries dif(d, und Serr Graverol, welder aud) die morgens lánoifden ©pradjen verftano, erftaunte bald ungemein, als er fat, dafe der Frembe folde fo vollfommen inne batte, dap fie feine Mutterfprade zu fern idienen. Sndem or alfo gang begeiffert won deffen Umgang war; trug or ibm, auş Furdt, fie moddten in ibren bes fpraden geftort werben, einen Gpajiergang an; cę war licblidezs Wetter, und die Soit bazu mar aud bequem, und wie bie ©̧egend um Nimeŝ überaus angenebm if, fo gingen fie mit dem $\mathfrak{F o r f a g}$ aue dem Saufe, burd daß
 fưbrt, ausi der Ctadt zu geben. Weil aber Saerr Graverol giemlid) weit von Diefem $\mathfrak{E b}$ br molnte, fo muften fie melyrere Strapen pajiiren, fie redeten unterweges
beftandig mit cinanber，und unterbielten fid auf baş angenebmfte．Was aber dabei fúr biejenigen，weldhe es faben，ganz aukerorbentlid）zu verwundern war，wax Dief：man fabe Den－jerr Graverol folde Ferwegungen und Wienen maden，als wenn er mit 乌emanden auf＇g lebbaftefte rcbete，und bod fablman Miemanden bei ibim；weldees benn mehrere von feinen vielen $\mathfrak{B e f a n n t e n}$ beranlafte，fofort zu feiner Battin zu gebn und ibr zu melben，bafer entreber aufer fidf fer，ober ibm fonft
 Den auf der Stelle §eute nach ibm aub̧gefdidat，ibn zu fuben，aber vergebens，er war f内on zu weit yon der
 alfwo er fid mit feinem neuen Befannten，obne son Jemand geftort zu werben，yon boben und gebeimen Dingen unterbielt．＂
＂Nadbem fie bie alte und neue Mbilopophic erfádósft， und bon Den Gebeimnifien ber Natur gebanbelt batten， fo famen fie aud auf，bie grbeimen Wiffenfdaften，bie Magie und andere bergleiden Dinge．Der Frembe madte Die geiftreidften Bemerfungen uno vortrefflidften Sめlüfle won ber Welt．Wie er endlid aber dic Sade etraas zu meit treiben mollte，fo fagte Jjerr Graverol zu ibm： Salten Sie bier innen，mein Serr，bas ©briftentbum cexlaubt unze nidt，fo weit zu gebn，und＇mir mollen nidt über bie ung vorgêdriebenen ©dranlen binauß jdmpeifen． $\mathfrak{J n d e m}$ er Diés fagte，wurbe er mit auferorbentlidem Gdireden gewabr，baf Niemand um ibm mar．Und Dod befand er iid gerabe an bem enbe einer $\mathfrak{A l l l e s}$ ，weldhe
 bildetc，（qui formoit une espèce de cu de Sac）und
zwar fo genax, baf man, wenn man baraus fommen wollte, nothwendig wieder benfelben Weg zurúd gebn mufte, wo man bergefommen war. Diefer fein Sdreden
 fdurei zu maden (a faire un cri d'étonnement.) Uno auf foldez \&efdrei famen einige von den £euten berbei, welde nabe babei an ben $\mathfrak{B}$ dumen arbeiteten. Diefe \&eute, welde ifn ganz befturgt und ber Sbnmadt nabe fanden, gaben ibm ein Bisduen Wein zu trinfen, welden fie in ibren flajden bei fid batten, und ergeigten ibm alle mogglide Syilfe. Uber feine $\mathfrak{B e f t u ́ r}$ zung bermehrte fid nod, alz ibm diefe guten £euter fagten, daf fie ign fidon von Gerne gatten tommen feben, und daf fie fid, weil fie ign allein fpreden boireten, febr wúrben serwunbert baben, wenm fie nid)t gebadt batten, er balte eine $\Re$ edtbs: $\mathfrak{R e d e}$, Dber berfertige eben eine bergleiden Rede, indem fie mußten, da $\mathfrak{B}$ er ein $\mathfrak{U}^{2}$ bofat war."
" Şerr Graverol, voll ßerwunderung über Die Res
 ben, ging nady $\mathfrak{h a u f e}$, wo er $\mathfrak{A l l e z}$ wegen Der Nadridt in $\mathfrak{U n r u h}^{\text {und }}$ Seftúrzung fano, welde man feiner $\mathfrak{F r a u}$ gebradt batte. Ex erzáblte albbenn, was ibm begegnet war, und alle biefe Umitande zufammen genommen, bers urfadten, daf man balo in ber ganzen Stadt bebauptete, Der - Keufel fey zu Seren Graverol gefommeu. n
 ber mir biefez auf jefr adtungzzúrdige Weife (oder ift
 fort honnetement?) eradift gat, wollte dod leinen Sめlußin der Sade maden, oder ein Urtgeil

## Darúber fallen．＂）Exfagte gu mir：Dief ift mir begegnet，以Rapame，und ©ie wiffennun

＊）Dief war vernunfitig，redt betraditet aber bodi viel gu wentig． Es if mir uidt bange babor，bak id etroan nod cinmal in ＇meinem ฏlter Durd eine dibnlide Eridteinuig follte begnadigt， effreut dore erfdredt merben．2Bent id aber mit einem foldjent feltfamen Gaf funbenlang gefproden and einen Epajiergang gemadt bdtte，fo bin id deffer gerví⿱㇒日，dak mir fein Preeifel übrig bleiben folte，ob ia＇s mit cittem seardder， $\mathfrak{L}$ eufel，doer Euget al tbua sebabt．Bemertte Spert Graverol Denu nidts Srationelles in ©pradje，Sarbe，stleioung ze．an Dem Srems Deu？Seine Éigenbeiten，feine Menfalidftiten，Die fleits fen find bier Die grofiter，in wienea，Gebebrben，Maniern ic 3 SBat et alt，doer jung？Sit jenem Falle－fab maut ©puren Des Mlters，etroan Mumeln，idaadjafte 3 abbue．einjelne oder viele graue faare？©o cin $\mathfrak{R a u f f e n}$ ：Sunfler aud Der $\mathfrak{L e u f e l}$
 überferben，Doer untedt anbringen，wenn＇s ibm einfiel，fid cinen menifoliden £cib ou maden，um fidg als einetr reifenbers Gilefrten ju reprafentiren．Surs，es if liber Die Macht des Wbifemidts，cinen gan；unbefangenen Menfdeafo ju feriten，wie＇s unferem gelefrten Rdootaten bier ergangen．Mljo－ Der §cufel war＇s nidt，und bak cin Engel ben Serrn advofas telt mit feiner Gridheinuing begrabigt babett follte，umilid an feiuter ©elebriametet ju ergesen，if audh nidt wabrfdeinlid． Der ©adt in Der Mflce madt mid gar nidt irre．Ein geroands ter છiann fonte fiid wol fidon eine Gelegenbeit ausgeieben
 Wendung nabm，Die ibm nidt gefiel．2udh Daf Serr（3raverol úber Die Etrafe meg mit fid felber（prad，licige fict mol nod aus einer inuern $\mathfrak{I n t u i t i o n}$ ec．erflaren．Hber Der trodene $\mathfrak{I}$ Ds bann，ber ben Frampen zur ©tube bringt，und ibm einen ©tubl jurectl fent！！！－Dod maut muf，wie gefagt，fidy nut ás
 lid erjdilt ift，und daf Serr ©raverol，fo viel id）weif， nidets felbft Daruber befanat gemadt bat．©o if nun alles （Gerede bariber wie uber bundert dinlide Befaidnten nur ein ©effamik in＇s Blauc bitein，wie id bereits in Den Forerimues rungen bemertt baje．Demu auf jebeet Fall war bet frembe dod Eein §eufel und fin Gugel，fordern ein æenfd，und man modate nur geril Die munderanuen $\mathfrak{L}$ madabe，Golgen und Erideis nutgati，weld）e den abentbeuerlidfen 马efud begleitcten，entrdtbjclt feben．－War der frembe vielleidt gar eill Serenmeifter， Der fid unfidtbar madicu fonate？Das máre viellcidga，

fo viel bavon, als id felbf. Cietonnen nun dabon urtbeilen, was Эbnea gefallt; id weif
 fagentann, ift, dafoiejer grembefebrgelegrt und febr gefállig war, dafer fprac alz cin Weltweifer, und dafer mir aud in feinen' Sits ten und in feiner euffúbrung febr orbentlia vorgetommen. Sonf fann id Shnen nidt fae gén, werer geroefen, nod eiac andere Befdreio bung oon igni geben.,"
IV. Jogn Dryden's"


## 

 geboren, und farb Den erften Mai 1701. Er tann, fagt Wadler in feinem Sandbucd ber literárifden Gultur $\mathfrak{Z b}$. II. S. 764., alk ber Mrbeber ber edleren' poetifden Diction in feinem $\mathfrak{B a t e r l a n d}$ angefeben merben, und nady ibm babertid aud bie meifen clafifichen Didter Englands gebildet. Wit ungemeiner Sorgalt ift daez biftorildo Gedidt Annus mirabilis, meldjeb 1667 erjd́dien, gears

 ben die Ueberfeģungen bes $\mathfrak{D e r f i u g ~ u n d ~ J u b e n a l , ~}$ meldje 1693 beraus̉ fam, nod grójeren die Dez̄ $\mathfrak{B i r g i l}$, (1697) fo wie Die freien geiftrollen Bearbeitungen einis ger auß̉ ben Alten und Staliancern entlegnter Erzábluns gen; (Fables ancient and modern, 1700, neufft
\&ubg. Sondon 1774. 8.) bic bramatifden Werfe (Eondon, 1701. 2 Vol, fol.) baben geringeren Wertb, beurfunden jebod DryDen's vielfeitige $\mathfrak{X a l e n t e}$ © Eben fo geifreid find feine in einer elegantea grofa abgefaftem tritifden und wiffenfdaftliden थuffage, unter meldaen ber Essay of dramatic poesy (1668) alz ber erfite feinere fritifde Werfud befonderz bemerfensiwerth if: The critical and miscellaneous Prosa Works etc., publ. by Edm. Malone, Land. (neuefte Nubgg.) 1800. $^{2}$ Voll. 8. 2uć in ber Cantate brad) ber philopophifde geiftrolle Dryben, wie igm FBadler $\mathfrak{a}$. a. Drt S. 751 nennt, Die $\mathfrak{B a b n}$, Dod über, traff ibn Pope barin in unübertreffidem $\mathfrak{B o b l l a u t ~ D e r ~}$ Werfification. Rurz, Oryben ift einer von ben ©arifto ftellern, beren $\mathfrak{R u b m}$ nidft fterben fann, und meldje allen Beiten und Nationen angebóren.

Dies nun ift Der Mann , von weldem uns im ©ngs Iifden Molutard und ©ibber'z Eeben berubmet Englifder Didter, in Betreff feinez aftrologifaen

"Diefer gefrónte unfterblide Didter raar bei allen
 subie $\mathfrak{Z}$ frologie, wie fie zu feiner Beit Mode mar, leis Denidaftlid liebte, und burd Silfe berfelben zufuinfo tige Dinge erfabren mollte. Er war in biefer Runfs ungemein geübt, und batte bie © Cerbobnbeit, bie Natis vitát feiner Rinder auf bab forgfâltigite zu berednen. ©r mar ein duferft zarter, fein füblender Mrann, und, soie feine ©bemablin, zur fanften Sdjodrmerei geneigt. 2lfe Diefe im Begrif mar, mit feinem Sobn ©barles nieder gu fommen, unt man ibm bemerfte, er múrbe fidh
aus $\mathfrak{W o b l f a n d}$ aus bem $\mathfrak{W}$ odenzimmer entfernen müfien, legte er feine $\mathfrak{U b r}$ auf Den Tifd, und erfuate eine ber gegenwårtigen Pamen, auf eine aufalleno feierlide $\cdot$ Urt, fie modate febr genau auf die Minute ${ }^{2}$ (dtung geben, in ber bas תind zur $\mathfrak{B e l t}$ fommen múrbe. Sie that'z aud
 ridt. Etraan vierzebn $\mathfrak{z a g e ~ b e r n a d , ~ a l z ~ f e i n e ~ B e m a b ; ~}$ lin beinabe wieder gánglid bergeftellt war, nabm $\operatorname{Drys}$ Den Gelegengeit, ibr zu ersifnen, base er Dem Rinde Die $\mathfrak{N a t i v i t a ̂ t ~ g e f t e l l t , ~ u n d ~ z u g l e i d ~ b a b e i ~ m i t ~ B e t r u ́ b n i s ~}$ entbeatt gatte, ba⿱̂̉ Daffelbe in einer bojfen Stunde geborent máre. Supiter, Senuz, und bie Sonne marren थlle unter ber Erbe geroefen, und ez batten fidi aud fonft nod anbere unglúḉlide 3 seiden pffenbart. Wenn ber Rnabe, fegte er mit tief bewegtemi Gemúth binzu, pein adtes $\mathfrak{J a b r}$ erreidyt, fo wiro er in Befabr ftebn, felbft
 men $\mathfrak{E p d e z}$ zu fterben. Sollte or aber aud, mozu id nur wenig §offnung fefer, zu Der 3eit diefer ©efabr ents rinnen; fo mird er in feinem Dreis und zwangigften $\mathfrak{J a b r}$ unter eben ber: bofen und gefábrliden Direction frteljen. Uno wenn er audi diefen Seitpunct glưdlid übers leben follte; fo miro boddft mabrideinlid bas drei und Dreifigfte, doer dág drei und yiergigfte $\mathfrak{J a g r}$ feis neż थlterz - ———

Sier ward der Unglud weifiagenbe Water burd bie
 Putter, bie in gleidem $\mathfrak{U b e r g l a u b e n ~ m i t ~ i b m ~ b e f a n g e n ~}$ war, in feinen faliffalzwollen Wropbezeibungen unters broden, als welde bic Borftellung des Berbångniffez,
bas ibren geliebten Soln betreffen follte, nidet langer ers tragen fonnte und - in Sbnmadt fiel.

Jnjwifden verlief zwifden Sorgen und Soffnungen bie Seit, und © Garle $\mathfrak{Z} u$ guft mar Der vergángnifbolle Mónatz jeiner ©beburt.

Weil ber Róniglidel Sof in Diefem Monat einige Suftreifen that, und mitbin OryDen ofne ©fefadfte bei Sof mar, fo ward er bon feinem Sdroager, Dem ©ras fen von Berfigire, eingeladen, dafer fid einige 3eit bei ibm $\mathfrak{j u}$ Sgarlton in $\mathfrak{W i l t f}$ bire aufgalten modte. Geine ©semablin erbielt faft zu gleider Beit von ibrem Sncle Morbaunt ebenfalls cine Einladung', ben Reft bes̉ Sommers bei ibm auf feinem angenebmen Randaufe zuzubringen.

Sinbem nun beibe ©bes ©fatten ibre geliebten Pinber unter fich vettbeilen rooltten, entfand ein rübrenber
 fabetg wúnjdite, daf ber ßater feinen Sobn $\mathfrak{S o b n}$ mit fid nebmen, ibr aber ben jüngeren Sobn ©barles, Der burd Des Waterž Wiabraagungen ibrem mútterliden Serzen boppelt theuer geworden war, úberlaffen modate. Dryben aber verlangte gerabe bas: Gegentbeil, und beftand jo feft darauf, baf die Rady nadgeben mufte.
 Er nabm feinen ©arl mit fid, und Sie mufte mit ibrem Sobann abreifen.
$\mathfrak{A 1 z}$ der fưr Den Grften fo verbangnipvolle $\mathfrak{Z a g}$ endidid eridien, wurbe die $\mathfrak{R a b y}$ mit einer fo lebbaften $\mathfrak{M b n o u n g}^{2}$, und zugleid) von einer fo unbefdreibliden innerliden $\mathfrak{B e f i n g f t i g u n g ~ b e f a l l e n , ~ d a k ~ i b r ~ B l u t ~ i n ~ b i e ~ b e f t i g f t e ~}$ Waillung und Unoronung gerieth, alfo, dap fie bei ibrem
 Ffieber Darủber verfiel, wobei eż einige 3 3eit mit ibrems eigenen Reben miflid ausfab, bis̃ endlid ein Briff yon ibrem Gemabl antam; worin er ibr ibre úbertriebene 2engflidideit verwieß, uno die frobe Betfiderung ertheilter Dás fid ibr geliebter © Carl mobl befander §ierdurd erlangte fie ibren Muth und ibre coffundbeit miebert, aber erff feds Woden nadber warb ibr base Gebeimnif entoedt, und bie munberfame Begebenbeit, bie fid an Dem gefafrrliden $\mathfrak{x a g e ~ z u g e t r a g e n ~ b a t t e , ~ m i t g e t b e i l t ; ~ u n d ~}$ zul $^{4}$ ibrer bódiften $\mathfrak{B e r m u n b e r u n g ~}{ }^{\text {ertlart. }}$

Dryben mar, entweder. aus Beforgni ${ }^{\text {B }}$, man modite ign für einen aberglaubijden mann balten ${ }^{*}$ ), ober weil er glaubte, bie aftrologie fónnte fúr ibn in feinem sffents liden Leben von nadtbeiligen Folgen fenn, jebergeit aubs: nefimend gefeim, bebutiam und voriditig, Damit ja Niemand mifien modate, Dafe er fidy mit biefer Wifiens. f(daft befdáftigte, und bauptadalid bafe er zufdllige zufunftige Dinge Daburd zu erforiden und zu erfabren fudite. Sein eigener ©droager mufte alfo.
 parthie anftellte, und alle benadbarte cebelleute bayu: cinlud, entzog fidh, unfeblbar aug eben bemerfter Hifades. aud unfer Didter biefer \&uftbarteit nidt, ungeaditet es. Der bebenflide Geburte: $\mathfrak{R a g}$ feines: Gobnes rwat, Bewor er aber ben fuf aue bem faule fegte, gab at

[^42]IV:
feinem, lieben Carl eine boppelte Section in ber lateis mifden Sprade auf, alz morin er feine Sitifuer felfit unterridtete, und befabl ifm zugleid febr ernflid, vor feiner Surúaflunft baç Simmer \{d́led)terbingz und Durd)s aus nidt $\mathfrak{z}^{4}$ verlajen, ob er gleíd úberjeugt mar, Dan bie bem Rnaben aufgegebene 2 (rbsit Denfelben nod weit langer befbaftigen wúrbe. Jugleid fonnte or lỉd auf bie. Folgfamteit des woblgearteten Rindes verlajen, und verlief foldergeftalt bas fanus mit ziemlid rubiger Faillung.

Cbarle ze erfülte aud mirllid ausి ©઼eநorfam gegen feinen Water, feine Moflidt. Ullein ein bdjer ©eniuz, oder in Dryben's Sprade zu fpreden, ein unglúds lider ©tern fdien e8 fo veranlagt doer bervirtt zu gaben, dak ein verfolgter Sirifd aus Dem $\mathfrak{J a g b r e v i e r e ~ g e r a b e ~}$
 gefdrei und Sundegebell locite Die Bedienten beraus, und Diefe eilten, Die Ruftbarfeit mit anjufeben. Einer Derfetben nabm beim allgemeinen \&arm ben jungen Drys den bei ber Şañ, und fübrte ibn gleidfallz auş bem © $\mathfrak{C l o f}$ in ben freien 5 Sf= Raum. תaum aber waren
 einen fübnen Gprung ragte und ûber bie Mauer Deg̉ Sofes fegte, weldhe febr alt und zerfallen war. Da ifne num die Sunbe bigig nadjegten, fo riffen folde cine Strecte Der Mauer, ungefăbr zebn Yaros oder englijthe ©llen in ber £ange (úber breifig' $\mathcal{F u}$ ) nieber, unter Deren Sdutt ©barlez ©ryben augenblioflid begraben murbe. Man fdrie, man fudte und zog den Snaber zwar nad einigen Minuten wieder berbor, allein er war Dod $\mathfrak{u b e l}$ zugeridtet, uno lag fedz $\mathfrak{F B o d j e f f}$ bins
butch gefagrlid frant, und infofern ging in Betteff bies
 genau in erfûllung,
$\mathfrak{S m}$ brei und zmanzigften $\mathfrak{G a b r}$, alz bem zweiten für ifn faiaffalğvollen Seitraum, fürzte ©barles Dryden zu Rom, nabe Geim $\mathfrak{F a t i f a n}$, unverfeben yon ber ©pige eines alten Tyurmb berab, weil ibm wegen ber auferorbentliden fikge beffelben $\mathfrak{T}$ agz plogelid f(bwindlid gemorben war. थud von biefem gefabrliden $5 a f l$ ergoblte er fid nad einiger 3eit wieber, er blieb jebod feitoem faft beftanbig farwad und Irântlid.

Endlid, alzer nade England mieber zuruide gefommen war; ertrant er in feinem breis und breifigften $\mathfrak{J a b r}$, alz bem oritten fatalen $\mathfrak{G a b r} \mathfrak{n a d}$ ber $\mathfrak{R a t i v i t a t z 8 , ~}$ ©tellung feinez $\mathfrak{B a t e r ß , ~ e l e n d i g l i d ~ i n ~ D e r ~ - ~ K b e m f e , ~ n a l e ~}$ bei Windior. Er war mit einigen anberen jungen Serrn feinez̊ eltter8 zweimal nady cinanber über biefen ©trom geffroommen, als er aber fo Teidttinnig und verwegen war, es das brittemal zu verfuden, fo befam er, nad Berfiderung ber 2ergte, einen Mrampf ober शerbens fdulag und fant plóģlidy unter, er erfáien zwar nod cinmal und rief um Scilfe, jebodi zu padt, benn ebe man ibn retten Ponnte, fant er von Neuem unter, und verlor fo jàmnrerlid) daş §eben.

Und foldergefalt ward bent leiber bie aftes
 lid beftatigt.

Sobn oryden jelbft ertebte bas sergeleio nidt, fonbern war bereitè zuvor den erfen wai 1701 gefforben.

Sowobl feine leggte Prantlyeit＇，als feine Beerbigung waren mit fo feltfamen lumftanben begleitet，baf foldce gar wobl verbienen，bier aud．mitgetbeilt zu merben．
$\mathfrak{J m}$ 凡pril Dez eben genannten $\mathfrak{J a b r}$ empfand er bef＝

 lidem 2ppetit verzebrte und fid entidló，wieter aubz zugebn．Den folgenden \｛ag tbat er mirflid einen ©pas giergang in ben anmutbigen ©arten binter feinem Saufe in Der ©beradfrafe．2llein plóglid überfielen ibn fo empfindlide © Stide unter bem Ballen ber großen 3ege am redten $\mathfrak{F u}$ 亿，Dajer nidt im Stande mar，ned aufs
 zurúsf．Die $\mathfrak{F}$ Sundarzte entbectiten an Dem famerjbaften Srt nur cinen fleinen fdrwarjen Flet．Der Satient unterwarf find gebulbig allen ibren fúr ben 2 Uugenblid notbig eradteten Sperationen，nadberm lie aber wegges gangen waren，rief er feinen Sobn ©barlezz zu fid und fagte zu demielben：Эd meif，lieber Sbarlez，diefer fodmarze，jeģt nod unbedeutend jdeinende gled ift mir tódlid；id meif aud，daf er biz̀ zu meinem Ropfe Dringen，und daE man mir den Sdentel abjulofen vers fuben wirb．ひlfein id befeble bir bei beiner Rinbegs pflidt，Daf du mid nidt eineş einzigen ©̛liedesి beraus ben laffeft．
$\mathfrak{W a}$ er vorber fagte，beftatigte ber Eirfolg，uno ber Sobn wat feiner pflidt und getbanenen 3ufage zu febr cingedent，alz dấ er den Befeblen feinez Baterż batte ungeborjam fenn follen．Den æag nadber gab alfo Dryden，feiner Đropbejeibung gemáa，im neuns und

©dmerzen feinen ©eift auf, und binterliç jeine ibn zartlid liebende Gemablin nebft brei Sóbnen in ber. áuÊerften $\mathfrak{B e t r u ́ b n i f . ~ Y e n e ~ u ́ b e r l e b t e ~ i b n ~ a d t t ~} \mathfrak{F a b r e}$, war aber die leģteren vier Jabre binburd vollig wabne finnig. Jobann, ben alteften Cobin, batte fdjon frús ber ein bibigez Jieber aus ber Welt geraft, mo ber britte Sobn, Seinrid, fein Reben befdlofien, bars über feblen beftimmte Madridten. Der, wie gebadt, in ber §bemfe ertrunfene ©arl berfprad bon Sugend auf



Sogleid nad Dryben's \{od lief ber erjbiidiof yon Rondon, alz Debjant bon Weffmúnfer, der Wittme vers. fpreden, baÊ er ibr auş jodaadtung fúr ben berúbmten $\mathfrak{B e r f t o r b e n e n , ~ n i d t ~ n u r ~ e i n ~ p a § ̃ e n d e z ̇ ~ © r a b m a l ~ f u ̈ r ~ d i e ~}$ Leide ibrezs ©bmable in Der थbtei auz̊mdblen, fonbern

 und erbot fid, alle 2uuğgaben megen ber Beerbigung Des unfterbliden MRanneż zu bezablen, wno auferbem nod taufiend Mfund Sterling zu einem Denlmal fúr ben Dids
 bar angenommen wurbe. Nadbem fid) nun alfo die ©ee fellfdaft bees Reidengeforgez verfammelt batte, adtzebn $\mathfrak{Z r a u e r m a g e n ~ b o r ~ b e m ~ S t e r b b a u f e ~ b e r c i t ~ f t a n b e n , ~ u n d ~}$ nun eben ber $\mathfrak{Z r a u e r}$ zug fort gebn folte, ritt zufalligers
 Samens, nebft mefreren anderen feiner fdiledten und liederliden Mitbrúbern norbei, und fragte: Waz da fúr cine Reide ware? So bald et vernabm, daß Dryben begraben merben follte, proteftirte er gegen eis

To ftilles und unanjebnlides Reidenbegangnif, alz̀ für Die Stadt unb ganje Nation fdimpflid, und verifiderte, daf, wenn es \&iny Elifabetb nur erlauben moltte,
 $z^{3}$ beforgen, ja aufer einer pradtwollen Beffattung nodr tuificnd Spfund'zu cinem wárbigen Monument in ber Weftmunnter sebtci bergugeben. Dieß unterbrach uno verbinberte auf cinmal ben ganzen $\mathfrak{F r a u e r}$ zug, uno $\mathfrak{J e f}$ ferys ging eiligft nebft berjdiedenen ber anmefenden Reidenbegleiter, weldje inzmijden aus ben Sutiden ges fiegen waren, zu der im $\mathfrak{B e t t e}$ liegenden, bor ©dymerz uno Betrübní franten \&aby bie Žeppe binauf in ibr Simmer. Shier wieberyolte ber zubringlide $\mathfrak{L}^{\mathbf{L}} \mathrm{orb}$ feinẹn bereits unten auf ber ভtrake getbanenen Borfdlag, allein Bie Wittroe mollte ibre Einwilligung faledterbings nidst Dazu geben. Endlidh fiel ber £ord por ibrem $\mathfrak{B e t t e}$ auf Die Snice nieber und betbeuerte, Dafe er burdjaus nidt eber wieber auffetyen wúrbe, als biş ibm feine $\mathfrak{F i t t e}$ fen
 und fammelte einige unvernebmlide Worte. Da nun Der ungeftùmme £ord fid feft cinbildete und gegen die 2lnmefenden breift bebauptete, er batte Die Genebmigung ber Dame erbalten, fo befabl er, den Sarg in bą̨ Şauz eines gewifien. Entrepenneurs ber £eidenbeftattungen, Namens $\mathfrak{R u}$ uffel, zu bringen, und dafelbft bis̀ auf weis tere $\mathfrak{B e r f u ̈ g u n g e n ~ v o n ~ f e t n e r ~ G e i t e ~ f e b e n ~ z u ~ l a f e n . ~}$
$\mathfrak{F B R f r e n d}$ Der Beit war in ber Weftmúnfter :ubtei DaEß ©rabmal geófinet, bie Rirde erleudtet und augges
 $\mathfrak{a u f}$ ben $\mathfrak{L e i d n n a m}$ einige Stunbe vergebense. $\mathfrak{\ell} \mathfrak{m}$ folgenben Kage madte Earl Dryben bem Bifdof. fo wic bem

Sorb Sallifax, feine 2ufwartung, erjaffe ben gangen feltramen $\mathfrak{B e r l a u f}$ ber ©adte, und entfhuldigte zugleid fid) und feine Mutter. Drei $\mathfrak{Z a g e}$ nadber ging $\Re$ ùffel,
 Jefferyz, um $\boldsymbol{z}^{\circ}$ erfabren, wie er fid weiter ju ver, balten babe. थllein diefer gab bor, er wiffe von der gans
 unternommen und verfproden baben folte, in ber $\mathfrak{T r u n s}$ fenbeit gefdeben feyn; er ( $\Re$ úffel) lònne nur immer mit Dem tooten Rórper maden, was̉ ibm belicbe. Sjiers auf fprad) $\mathfrak{R u}$ ffel mit ber \&aby ©lifabetl, und bat um ferneren $\mathfrak{B c}$ iddeid. Sie verlangte nur einen $\mathfrak{Z a g}$ 2 2ufiduub, welden er ibr aud gern verffattete. Snbé fegte fid ber junge Dryben bin und f(drieb besbalb einen nadborúcliden Briefan den £oro Jeffery . Dies fer aber gab ibm daẻ Namlide zur 2ntwort; er wiffe yon der gangen Sade nidts, und man follte ibn nidt meiter bamit beunrubigen. Nun mandte fid ©arl auf'z Neue an ben Rord Sallifax und an den Bifdof, undbat um Befóroerung Deß $\mathfrak{B e g r a ̊ b n i f i e z . ~ W e i b e ~ n b e r ~ f d ı l u g e n ~}$ $\mathfrak{i b m}$ feine $\mathfrak{B i t t e}$ gánglid $\mathfrak{a b}$. $\mathfrak{J} \mathfrak{n}$ Diefer $\mathfrak{B e r l e g e n b e f t ~ l i e n ~}$ Doctor ©arth, weldjer Dez Berftorbenen vertrauter Fraund gerwefen war, ben Seidnam in baz Gollegium
 momit er aber erft nadu ungefdbr orci Wodjen zu Stande Fam. Garth bielt eine lateinifde £obrede an der Gruft, und die Reide wurbe in Begleitung febr vieler §utfden, wiemebl in zicmlider Unoronung uns $\mathfrak{B e r w i r r u n g , ~ a u b ~}$
 abgefübrt. ※iber, man fand Die アirde nidt, wie zum

est wurbe teine Drgel gefpielt, teine Mufit aufgefübrt; blỗ zwei Sborfnaben giengen mit fleinen brennenden Rers gen in ber Sand yor dem ©arge voran, und jangen bei Defien Einfenfung bie - Sorazifウe Soe ab:

Exegi Monumentum aere perennius etc.
Nad bolzogenem Begrabnif jaifte Earl Dryben bem Lord verfdicdenf Male eine ઈerauffoderung zu, welde aber fammtlid unbeantwortet blieben. Er ging megrmals perfönlid zu ibm in's, Sauz, fonnte ibn aber niemalz zu fpréden befommen. Daburd ward er enolid fo erbittert, bá er ben entidfug faßte und offentlid verbreiten liés, Dem Niedertrådtigen allentbalben aufo zupaf̂en, um ign, bod obne bie Grefege ber Efbre zu verlegen, Dffentlid unb in'z Xngefidt zu befdimpfen. gisk der feige £orb bief bobrete, berlief er bie Stadt, und Der junge Dryden fand niemalả Gelegenbeit, ibn anzutrefen; ob er foldee gleid mit dem grósten ©ifer


So verbángnifpoll war baz̧ \&eben diefees berủbmten Manneş unt baş ber ভeinigen. Die Begebenbeiten nach feinem $\mathfrak{X}$ dobe gleiden einem $\mathfrak{K r a u m}$, und find duferit feltfam. Dod bietet bie Geefdidgte mehrere darlide $\mathfrak{F o r s}$ fâlle bar, und felbft Pónigen und Súrften ift'z nad) ibrem ひbleben fdion auf gleide Werife ergangen. Den 27 ten Detober 1087 zum Beipiel farb $\mathfrak{W i l b e l m , ~ d e r ~}$ Eroberer von England, Sobn Deż Serzogz Fobert von ber Normanbie. \&uf eine abentheuerlide $\mathfrak{Z r t}$ war er auf ben $\mathfrak{I b r o n}$ gefommen, und eben fo abentbeurlid ging's bei und nad feinem $\mathfrak{x o d}$ ju. UUl © ©roßen und

Bafallen eilten, jo bald er bie 2lugen gefdlofien batte, von bem Reidnam binmeg; bie Bedienten zantten, raufs ten, prügelten fiid im Sterbzimmer; थlteŝ, bizz zum Růdenjungen berab; war wie befefien, tobte, raubte, plúnberte im §Dallaft; ber §óniglide £eidnam lag mebrere Ctunben berlafen und faft nadend ba. 2lz fich endlids ber Ergbifgof bon Rouen befflben annatm und ibn nad Caen tranşportiren lief, fegte fix cin Mann, auf beffen Grund und ©oden wilbelm bic Rirche batte erbauem lasen, in weldde man ibn begraben wolfte, gegen das Begrdenif, alz eirter Beeintràdtigung feineş ©igens tbumḃ. शadbem man mit Diefem überein getomnut war, und ber Garg eben bei ber Gruft antam, entfand plöglid ein beftiges feuer in ber Stadt, Da lief Die $\mathfrak{E r a u e r b e g l e i t u n g ~ o b n e ~ w e i t e r e s ~ a u s ~ c i n a n b e r . ~ N a d d ~}$ Dem $\mathfrak{B r a n d}$ war bie $\mathfrak{F e r m i r r u n g}$ fo grṓ, DaÉfid wieber Riemand um die §eide betümmerte. Yegt ftand ocr Sarg Deş madtigen Erobererß yon Neuem mebrere \{age vergeßen und vetlapen Da , biz ign endlid ein paar Monde in alfer ©tilfe in bic Gruft fentten. Daş ift die Serrlidfeeit Des Weniden! - Dod diefe gefdidtlide Parallete nur im ©orbeigebn, unb zur gelegentliden Beftatigung beß Galomonif(en: Ģs gibt nidfts Meuçunter per §pnne!

## V. Gefpenfer yon allen Garben und Racen.

$$
\begin{gathered}
\text { 3ur biftorifd= } \begin{array}{c}
\text { liferarifden ©harafterifrung ber } \\
\text { Bergangenbeit. }
\end{array} .
\end{gathered}
$$

## Num. I.

Die mit $\mathfrak{R u t h e n}$ gepeitfde $\mathfrak{Z o b t e n = 5 马 a t b . ~}$
Sauber $\mathfrak{E b}$. III. ©. 421.' verfidert, bafe er bic folgende Gefdidhte aus einem alten Ralender babe *).
"Ein glaubruarbiger \%utor melbet, wie bafe er bor etliden breifig Sabren gefeben, dafe einez̧ Goldaten $\mathfrak{F B i t}$ tib von ibrem adtzefn jábrigen Sobne zu unterfdiedliden. Mablen gefalagen, und bey ben Saaren auళz bem Saufe auf die Strafe gefdleppet morben. Die Mutter betrúbte fid von Serzen über ben ungeratbenen Sobn, dáf fie' cine ziemlidhe Seit frand barnieber gelegen, unt ba fie mieber genefen, Iegte fid ber bofe ©obn und ftarb, und ward außerbalb Der Stadt auf den Rirdbof begraben, wo bie थrmen frey $\mathfrak{B e g r a ̊ b n i f ~ b a t t e n . ~ N a d ~ w e n i g ~ K a g e n ~}$ warb bei bellem lidten Rage, und zroar in der Mittagss Stunde, zwifden 12 und 1 Ugr, eine $\mathfrak{Z o b t e n = 5 a n d , ~}$

[^43]fo aus bem cerabe lidd berfưr ftredte, and wieder ume 1 Ubr binein in bag Grab fid zoge, gefebin und beo merdet, und zwar taglid. Die Serren ©feiftliden und ein $r$, fledler Magiftrat deliberirten, waz bey biefer erfdrectliden Erfdeinung anzufangen? Endlid wurbe Der ©dilue genadyt, daf ermibnte Serren Geriflide; benebft der $\mathfrak{p l u t t e r}$ und vielen 100 Reuten, fide zu pelbiger Seit nad bem Rirdbof begeben folten; Der Đrebiger bielte eine beweglide, und benen umftegenden ßindera zur driftiden $\mathfrak{B e f f e r u n g ~ b i e n e n b e ~} \mathfrak{F e b e}$. Siernedfit wurbe ber $\mathfrak{R u t t e r}$ eine yom Gdarffidider gebunbene Rubte gegeben, womit fie zum Grabe bingu getretten, und bie auş bempelben berauģgefredte Sand einige 及eit gepeitídet, mornad fie fid zur grósten Berwounderung alfer Umftebenden wieberum in bie Erbe joge, ift audg nadgefendes niemals nidt mieder gefeben worben."

Solde Saden fegte man in jener $\mathfrak{B e r g a n g e n b e i t ~}$ in bie Ralenber, um bie Meniden weife uno moralifa $\mathrm{z}^{\mathrm{u}}$ maden; 3 weete, welde mir in ber ©egenmart Durd) Beftreitung und £aderlidmadung Der ©jeiffers
 fuden. So indern fid bie Beiten und bie $\because$ nnfidten ber

 jebess 3 eitalter belebrt nad peiner $\mathfrak{F B}$ eife, und bergleidern 3cit: ゆarallelen find fúr ben benfenben 3eit s und Pens f(denbeobadter immer von cigenthúmlidem $\mathfrak{F n t e r e f f e . ~ - ~}$ Unbegreiflid aber ift's, wie der edle $\mathfrak{J a}$ uber diefe
 lidh ein entfeģlidees Bild! ©in Firdbof, barauf eit ©̧rab, auş Dem eine Zodten:fand berbor ragt. Daneben
in cinem ungebeueren ©borrod ein ©eiflider, ber cin sanz erbarmungbwúrbiges ©efidt madt. Sur Seite ber Whtter; bie mit ber Rutbe in ber Şand zitternb und bebemb zum Grab wanlt, um Dic ©efpenfers Эand zu zưdtigen, mit Stoat, Wperúde' und Degen (nidt, wie man im ©dert fagt, fonbern or ftegt mirtlid fo da! ) cin Geridtsbalter, vermutblidy um シdatung zu geben,
 u. f. in. Dod mabr fdeinlid ftano biefe \#bbilbung fo in bem Ralenber, woraus bic Erfablung genommen if, um ben beilfamen Einbrud ber rübrenben Begebenbeit beim গolf, und insbefondere bei ber lieben Jugeno baburd 3u. verftarfen. /

## Num. II.

Die grope Steyermarfifal weiffe ©dlange; ein Zeufelbsacipenff.
Zlud biefe Gefdidfte ober vielmebr laderlide MRasre, if nad , Sauber'z Berididerung auş cinem alten Pa= lenber entlegnt.
"Derer ©dilangen s Bamnereyen find gar viel, jebod die meiften mit offenbarem ober beimliden pact bez Sas tank, e8 gefdebe burd Figuren; $\mathfrak{B l a f e n}$ ober ©egens fprechen. Dase enteeglide und boddft betrúblide Exempel yon bem SdlangensBanner auf ber Sitberselue in Cteyermarf folte mobl einen Seden bavon abjareden. Diefe थue war bermafen mit ©dlangen befeget uno ans gefüllet, Daf weder Menfden nod $\mathfrak{B i e g}$ fid barauf durften reben lafen., Derowegen fo murben in folder शiotb bie eand: Stande bewogen, bia und wieber in viele erno. zu fareiben, ob Semand mire, der biefem Utbel abjus
belfien, und bie शuc, wieberumb braudbar zu madben fid getrauete. Endlidy fo fanbe fid Einer ant, ber beriprad, ibr Begebren zu erfưllen, fúr ein Stưa © Belbeg.. Ex fragete zuvor aber, ob fie niemablen die grope meiffe Sdlange gefeben batten, (als meldbe leine natưrlide
 ynd wann diefelbige fid alloa aufbielte, fo ware er bers logren, múpte crepiren, fterben uno jámmerlid berbers ben. Wian leugnete aber und fagte, baf die weiffe Salange niemablen, ofneradtet biefelbige fabon vielg mablen war gefeben morben. Darnuf wurbe ber Kag, Daß̉ Wert zu volfbringen, beftimmet, ber Sゐlangen Banner ginge auf bie $\mathfrak{\mu l p e n , ~ m a d e t e ~ e i n e n ~ E r e y ~} \tilde{\beta}_{\text {bon }}$ Reifig, welden or um und um anzúndete, ftiege auf cinen Baum und pfife auf einer Eleinen Weife, fobals Diefez geidabe, tamen bic ©dlangen Sauffenmeife vnd fprangen in baz̧ Feuer. Endid aber fo fàme audy bie grofe vid weiffe Gdlange an gegen den Baum ges rúdet, auf meldem ber arme Banner faffe, bem bey foldjem Shandel, wie zu eradten, nidt wobl zu Wutbe ware. Sie befoble ibm berunter fu freigen, weilen fid der Banner aber in etwas bedadte, rebete fie ibn mit zornigen Worten an alfo: $\mathfrak{W o}$ Du nidit pillft yout Baum aldbaloen berunter fommen, fowill id Did berunter boblen. Nadbeme er nun endid berunter geftiegen, ergriffe inn die weiffe Sdlange, wno warf ibn mitten in den Brens, wofelffren er mit feinen befdmorten (bepdmornen) Sdlangen eingedidert und verbrannt worden, and alfo vermutglid in ben Sdlangentsimmel, D. i. jur alten graufamen ©dlange


Num. III.
Das zu Spieforuthen yerurtheilte Stothotmer

" $\mathfrak{F n}$ bent $\mathfrak{F a b r} 1661$ murben Die Einnoofner ber tönigs liden Refibenz: Stadt Stocitolm in Sdweben unter,
 inbeme einige alle eeit nad Mritternadt einen grôen fdrwats Ben Mann woolten gefeben ond audj cinftmalen reben ges bóret baben, er mollte allezeit binter benen ber, fo weite Soofen trügen. Unbore fageten aud vor bem ఇabte zu Ctodfolm aus, wie bap fie gar ben Zeuffel felbft, benebft zweyen feiner Diener mit glübenden ©dublen, und langen Dergleider Beinen, *) offentlid zur Nadtzeit über Die Eaffen batten geben feben. Dab abjdeulide Eeppienfte aber wart endidi offenbabr, ynd zwar durd ©inen in Der Stabt, ber fid wenig fúr bem Teuffel furdhte, entbectet, ond unter folder vermummiten ©effalt ein Fransoß aus bem toniglideen פpferbfall ertappet, welder auff Stelgen, breymablen fo bod ald ein anberer Mann, gegangen, unter bem Schein bie Reutbe als ein (Jefpenfie ju eridireden, in Der Wabrbeit aber beffo beffer zu Den filbernen Siannen wno Ubren, fo in ber Stadt baufig yor benen Fenftern zu fteben ober zu liegen pflegen, zu fommen, bafur fo sourbe ibm audy zur ভtraffe Durd die Gaffe ober Spiefs rubten fu laufien woblverbientermafen zuerfannt."

Neu aufgeridtete und erdffnete Sdaglams mer vieler anmuthiger buo fonderbabrer erfins Dungen, Ergeblungen pab Gebanden, aubiges

[^44]fertiget von M. Jafob Daniél Ernsten. Miltens burg, 1704. $\mathfrak{x b}$. IV. Num. LV. ©. 108. - Die Geididte if biftorifd gewif. Sic fteft aud imt Theatrum Europaeum \{ib. XI. fol. 361., mo fie zume erftenmale mitgetbeilt murbe. Sd braude nidtz bars über binzu zu fegsen, wie interefant fie in vieler Sinjidt ift. Cit berbient gewif yor vidanderen zur Entrourgelung Deş ©̧eppenfterglaubens einen splas in Ralenbern, $230 \%$ denblattern unb geiftreiden Sdriften ber 2 rt . Denn wen folte ein foldjes Gefpenft nidt eridrecten? Uno woer wurbe gleid an Stelzen benfen, zumal wenn bie langen Beine leudteten, und ber Sdaalt fidy getmobnt batte, wie ber Stodbolmer Franjos, auf fo aukerors Dentlid boben Stelzen zu geben. Um pelbft auz̧ driftlis der Menidens und $\mathfrak{F o l f a l i e b e}$ einen Fingergeig daju zu geben - man múfte bief \& f(daulidend aus̊malen, und bann alz Refultat etroan fo follitern: Und bennod, lieben Reute, war'z fein Bes fpenft, fondern eitel §ug und $\mathfrak{Z r u ́ g e r e i}$. Da febet ibr nun an cinem merlwurbigen Beippiel, wie ungládliaf aberglaubifde Menfden find, und wie leidt fie von einem liftigen Betruger erfdreatt werben fónnen, fo lange fie fidid nidt von ber unjeligen und ladjerlidjen Furdt yor ©efpenftern gånglidf los maden u. f. m. u. f. w.

Num. IV.
©in $\mathfrak{B a m p g r} \mathfrak{z u} \mathfrak{R u t h e r}$ 's Beiten, $\mathfrak{u n d}$ \&uther's urtheil baruiber.

Unter ber folgenben Uteberfdrift fonmm Cap. XXIV.


Wunberbarlide Siftorie yom \{euffel, wie er bie Seuthe betrog ynd wúrgete.
©8 farieb cin Sparrberr M. George Roter neulidy gen W3ittenberg, wie ein $\mathfrak{W}_{3 \text { eib }}$ auff einem Dorf geftorbent wade, wno bieweilen fie begraben, fraffe fie fid felber im ©rabe *), barumb waren faier alle Menjden in fels bigem Dorfe geftorben, mo bath, man folle D. Wartin \&utber fragen, was der baju rietbe. Der fpradi: Das ift deż æeuffels Betrúgerey vid Bofbeit, went Die \&eute es nidat glaubeten, ynd bielten's gemif fúr nidtz̊ ander Gefpenf ynd \{rugerey, fo fababete ez ibnen aud nidt. Eber weil fie fo aberglaubifd und f(budtern waten, fo fúrben fie nur immerbar jemegroabin. - Bno jprad D. Martin \&utber weiters, Der $\mathfrak{T e u f f e l ~ m i l l ~ f u r g z u m b ~ g e f u r d t , ~ g e e f r e t ~ v n ¢ ~}$ angebdtet fenn, wie Gott. Er ift ein befitiger ftolger

[^45] fid, wie man mebrere $\mathfrak{F e i}$ piele bat, aus $\mathfrak{B e r}$ beiflung und Todesartgif felber jeffecifat batte, Doet cin fogethanter fímans gender $\mathfrak{E}$ odter. Man mus folange auf dem lanbe gelebt baben, wie id, und, id leke es mit danfbarer welbmitbiges
 feiner Pfart s Sinder genofen baben, mie id, um mit Dem 2ber= glauben in allen feinen Sarben und suancen befant ju merben. Die Surdt bor fogenatutett famagenden soden if bei Dem gemeinen ฆanne nock nidts weniger, als gank auggerots tct; itt mandeet Familien miro, mie id aus Erfabruus meif,
 lidfte ©orgfalt augewendet. Wir múfica it einem Der folgenden sbrile nothmenbig tod einmal auf bic $\mathfrak{F a m p l a r}$ zurid fommen, pa id nodf eivige febr midtige Mctenfude Dars úber mitjutbeilen babe, und bann von dem gura nebr. - RBie

 teses ratber.

CBeif, wno tan nidet leiben, ban man ibn will beradten.

 Dafúr balten vnd glauben, ez ware fein coeppenft, Geift, oder menfdlid Seele, fondern ez mare ber Keuffel felbft. Darumb follten fie in Die Rirde zufam, men geben vnd Gottwitten, er wolle ibnen igre Súnden vergeben um ©friftio willen, wnd bem Teuffel ond feiner zragerey unter ibnen webren,"

## Num. V.

3wei Ritters Gefpenfer ausb ber Reformationz̧eit.
D. Martin bat aud eine Siftorie erzeblet, fo ibme Serr શiclaz yon 2mpoorff bab für geví gefagt: nemlid wie er einmal Dess શadtę in einer §erberg geles gen, wâren zween bon थbel, bie Dodj zuvor, wie ifm woblbefannt, geftorben, mit zween Rnaben, welde Fats teln getragen, zu ibme in die Rammer gangen, baben ibn aufgewectet, dafe er auffúnde, eẑ foltt ibm lein Reyo wiberfabren. ©a er num aufgeftanden ware, batten fie ibn beifen einen $\mathfrak{B r i e f f}$ fdreiben; wie fie ibm den aus ibrem Mund in bie Feber gefagt batten, Darnad befobe len, er folte ibn bem alten $\mathcal{F}$ úrften $\mathfrak{M}$. geben; wären alfo verfdmunden. Ex aber bab den Brieff bem Fárfen felbften úberantwortet, Dağ bat mir $\mathfrak{A m}$ mborf für gemi angegeigt, dás ibm fey wieberfabren."

Tifdreden D. Martin \&utger હap. XXIV. fol. 213.

Die Sade facint eine mirlide bift orifde efsemigheit ober Unterlage ju baben. Bei bem allgemeinen ©efpens Iv.
fierglauben ber 3eit mar fie vielleidt nidt ưbel auğgebadt. Der $\mathfrak{B r i f f}$, Defien $\mathfrak{J n b a f t ~ m a n ~ n u r ~ g e r n ~ m u f p t e , ~ f d e i n t ~}$ politidion $\mathfrak{J n b a l t a z}$ gerwefen zu feyn; bie "zween vers fforbene von $\mathfrak{A D e l}$, lebendige ©efpenfter mit Fleifd und $\mathfrak{B l u t}$. Sonft if Die Crigablung fo furz und unvolls ftandig, Dafe fiddz niddt lognt, viele $\mathfrak{F e r m u t b u n g e n ~ o d e r ~}$ natưrlide Erflårungen Darüber anguffelfen. Den allges meinen Gefpenferglauben jener 3eit aber darats terifirt fie treffend, und. fo fetft fie in begeidnender bifforifder Befiefung nidt ogne Bwed bier.

## Num. VI.

Gin 3aubersefpenf theilt Shrfeigen auz, und

 nid) weit von Dem Dorfe ©ltan etmas Seltfamez zu. EBz wurbe wabrgenommen, daf dicienigen, welde auf ber diffentliden $\mathfrak{L a n D}$ : Strafe reipeten, fonobl bie, fo zu Wferb, alz die, fo zu $\mathcal{F u f e}$ maren, mit Maulidjellen und ftardien $\mathfrak{B a c t e n f t r e i d e n ~ a n g e g r i f f e n ~ w u r b e n , ~ u n d ~}$ wugte und fabe ood Niemand, wo eş berkime, ja die fthoereften £aft: $\mathfrak{W a g e n}$ wurden auf ebener @trafe umges worfen, und Niemand lonnte feben ober fagen, wober eş rúbrete. Endid lié fidf eine frembe und unbes fannte Menidentsand jeben, burd welde diefe uns gerwoblyliden Dinge verridtet murben. Juleģt fiel ber $\mathscr{A r g r o b n}$ auf einaltez $\mathfrak{W e i b}$, welde der Sexerey wegen in ftarfent $\mathfrak{F e r b a d t}$ ware. Nadbem nun dies felbe auf den Sdeiterbauffen gefeget und verz
pulpert ware, boirete bab llebel auf, und ward bie zauberifde Syand fưber nidt megr gefeben."

Nen aufgeridtete Sdagfammer 2c. (ber yolls ffånoige $\mathfrak{Z i t e l}$ fteht bereits Num. III.) $\mathfrak{F h}$. IV. Num. LX. ©. 476.

Sier baben bie \&efer ber 3aubersBibliotbef, bie id billigermafen nad unb nad mit allen Fiaçen yon Ģefpenftern befannt madien muf̃, ein date tez 3auber = ober Sexens©efpenft. Die alberne Fabel if burdaaue in nidtz begrúnbet. Nidt einmal Die aberglaubijden ©bronifen: ©dreiber jener 3eit baben etwas bavon. ઈerr Grnften, Der Serauzgeber der neu aufgeridteten Sdaatfammer verbanft folde Bodin, und biefer weif aud keine andere Búrgidaft Dafúr anzufúbren, als dafer fie in feiner Dámonomas nie Lib. III. C. II. p. 3o5. (nad ber franlfurter थuģg. yon 1603) nent eine Historiam admirabilem, quae jam manavit in vulgus, calfo Ultweiber= und $\mathfrak{P d b e l g e f d w a ! ) ~ e t ~ r e c e n t i s ~ m e - ~}$
 3o6. unmittelbar aus̉ Diefer elenden F̧abel baß Folgende folgert: Exhis ergoconcludimus, Sagas, uten-
*) Er nennt fogar ben samen ber serbrannten ungluddliden frau, modurd aber bie Gade an fidib uaturlich nidft bie mindefte bis ftorif(de Seglaubigung melbr erbdit. Sie bié nadi ibm Dinss fops, und Die gauber serpenfer s.Sand murde yon ben lands Ieuten Ekerken doer Ekerahen genanut. Sun find wir unters rifteter, unt, weil Der æann Mlles fo senau weif, verpflidttt, zu glauben!!!
tes sua arte，plurimum mali posse efficere， Deo permittente etc．W્Mafrend diefer aufgemectite §opf über firdlide und ftaatzbúrgerlide Dinge zu fein er Seit fo frei 彳drieb，Daf er zu unferer 3eit Darúber in Uns terfuduung fommen wúrbe，foftete ezs ibm leinen ©ieg， fold＇abgeidmaattez Seug zu glauben，ja er erzadit bie Ferbrennung Der armen grau，weldde biefe zauberifde ©efpenfter：Sand gemadt baben folle，mit fiftbarem Sergúngen．So batte ber allgemeine Zaubers\＆berglauz ben bie gefdeiteften Rodpfe veroúftert！Soldde 3úge， foldee Wiberfprúde Deş menfdliden ©઼eiffez múfifn von Dem Gefaidttfdreiber ber 3eit beraus gefoben merben， barum madt bie 3aubers Bibliothel，ibrer bóberen biftorifden Tendeng eingedent，bei jeber Gelegenbet Dars auf aufmertfam．－Was die €radblung fritifd wollendz zur blogen $\mathfrak{p d b e l}$ sRegenbe ftempelt，ift daz，da $\mathfrak{F}$ Wier， Der um bie 3eit im Glevifden lebte und mirlte，und ber fonft bergleiden Mirafel begierig genug aufraft，in feis nem verdienflididen $\mathfrak{F}$ erf de praestigiis Daemo－ num nidtz bavon bat．Dody eß̧ lobnt ber Mủbe nidat， in ernfllidem Kon megr bavon zu fagen．Die albernbeit Gat bloß alz 马eit＝frage cinen biftorifden Wertb． ©ie zeigt nidt allein，was̉ fủr Dinge man bamale glaus ben lonnte，fondern an Bodin＇z Bcippiel zugleid，一 und dief ift in biftorifder Begiefung nod viel merlmúra diger！— mabfur praftijde Folgerungen in Betreff auf £ebenund Kod feiner Mitmenfden，man aus Dergleiden かodbel；Sagen berleitete．

## Num. VII.

Doctor $\mathfrak{F a u f}$ 'z zauberifde $\mathfrak{G e f p e n f t e r s i g b . ~}$
"Doctor Faustus murbe auff eine $\mathfrak{S c i t}$ einig, eglis den Stubenten äl $\tilde{\beta}_{\text {bertrabten guten }} \mathfrak{F r}$ reunben $\mathfrak{z u}$ millen, Die Meffe zu \&eipsig zu befeben, madeten fid bemnad reifefertig, vno famen alloa an zu redter Jeit. © aber eben b,amablen aud bafelbften an ein vornebmer Cardinal, feineş Nabmens Campegius, bem thát der Magistrat Der Stadt alle gejiemblide Efre an: Diefer fubre bezs andern $\mathfrak{x a g e z}$ auf ber Stadt mit feinen $\mathfrak{L e u s}$ then, in Meynuing, frijde Rufft zu fdepfien; Soldeez, wie es Doctor Faustus erfubre wnd diemeilen or $\mathfrak{j}$ bn aud gerne feljen molte, ginge er mit feiner © Sefelljdaft


Doctor Faustus gebadt albalben bey fida, wie er audy biefes Sorthz fidy mit feiner Runft berbor thun, ynd biefem Şerren etman zu gefallen thun mogete, bamit er won jbme bey feiner $\mathfrak{U n b e i m f u n f t ~ z u ~ \Re o m ~ e t w a s ~ z u ~}$ fagen batte; Darauff fo faget er zu feinen ©efelten: \&iebe Serren vnd $\mathfrak{F r}$ runde, in Ermangelung anderer Rurgwoil soill id biefem boden 5erren gu cbrn eine fonberbarlide Jago anfellen, fo bennod bem Eandes: Júrfenin feinem territorio und baran Gafftenden शeds ten mit Nidten praejudicirlid feynfoll; $\mathfrak{J b r}$ aber, lieben Serren, bleibet allbier fteben, wnd febet zu.
alfbalden darauf, fo zoge daber fein Mephistopheles, mit vielen Sunden-begleitet, vid er ginge audd bas ber wie cin Jager: Doctor Faustus feget fein §̧orns lein an wno blaget; zur Stunbt fiebet man in ber Quff daber fabra balo cinen fuchien, balo cinen Saaken,
ober gmeen ynd bef mebre，benen benn Mephistopheles mit ben Syunden，D．Faustus aber mit feinem Soirns Iein immerbar nadfolgeten．Diefe Sunde belleten in ber Sufft，dngftigten und trieben Die Fúdefe vnd Sajen：fo weit in Die Sóbe，Das man fie laum mebr erfeben funte， balden famen fie miederumb berab：§nd batte ber Car－ dinal barobeine fonberbarlide Frevoe，alf weldjer obne： Daf bem Jagen febr ergeben ware，vnd Dief mebrede cine ziemlide Stundten，alfbenn jo verfamunben alls nader bie Jager，Die Sunbe，Die Gudafe vib Safen， und Doctor Fausten felbften fubre gleid）fam＊）Durd die Euft berab mieberumb an felbigen Sorth，mo feine Gefellen funben gnd faft vermunberlid zufdaueten．

Diés fabe aud ber Cardinal，liefe berobalben alss bald feiner Diener Einen bin lauffen an ben Srth，um Botbjafaft zu boblen and zu jdauen，wer benn biefe fonberbarlide sperion mare．

Diemeil nun Dem Cardinal binterbradt murben，daf eż ber Docter Faustus máre，fo die luftige Jago ges madjet，bon meldem er bereite viel 彐bentbeyer vnd muns Derbarlidjes ©ingā beridten bóren zu 凡om，erfrenet ex fid uber bie Mafen febr，ldfitt jbn Durd cinen EDel＝ mann bitten，bafe er auff ben 彐bend jein（baft jeyn，vnd mit feiner $\mathfrak{Z a f e l}$ vno Tractament yor Sieb und gutben Willen nebmen folte．
$\mathfrak{A l} \mathfrak{B}$ D．Faustus am $\mathfrak{M b e n d}$ zum Tractament ers fajenen，ergeigete jbme ber Cardinal allen geneigten

[^46]Willen, verfprade jbm, wenn er mit ibm nader $\mathfrak{R o m}$ zieben molte, dak er $\mathbf{i f m}$ allda zu einer groffen $\mathfrak{F B u r o}$ und Cbren befórbern wolte, alldiemeilen jbm nidt onbes muft wate, wie er mit feinen Prognosticis zum offtern auf das genauefte zugetroffen $\mathfrak{u}$. f. w. Diéfez geneigten $\mathfrak{W i l l e n z}$ aber vno jotbaner boder $\mathfrak{B e r b e i f f u n g ~ w e g e n ~ b e s ~}$ dancite fid Doctor Faustus zum fdónffen, antroortet jbme, er bab ©utbz genung, wie aud Sobeit genung in allem fand, denn jbme aud der bodife potentat auff ber Welt untertbanig: Nabme alfo von dem Cardinal untertbánigen $\mathfrak{O b j}$ bied nnd $\mathfrak{B e r l a u b}$."

Grideinungen, Das beiét, Fabeln, Rágen, ひbges
 fpenfter. Wir glauben ben Sefern ber Saubeit: Biblios thef diefe Raçe don Gefpenffern durd beide vorftebende Numern binlánglid genug beranidhaulidt zu baben, und gebn, wo móglid, fu nod tolleren Ungebeucrlido feiten fort.

## Num. VIII.


Wie foll man Menfden nennen, die mit ben Ropfen anderer Menfdenauf ibrem Rumpfuns ter den £ebendigen herum geben und leben? -
 oder vielmefr, fie werden fie unfinnig finden. Sie ift aber, wie fie aus̃ Der folgenden ©rådilung fegen werben, nidyt aus Der $\mathfrak{R u f t}$ aufgegriffen. Sd Denfe man bringt Diefe Gefdiofpe am beften unter Die Rategoric pon ©oes
fpenftern, und weil wir gerabe bei fauft's 2aubers ftreiden ftebn, fo wollen wir aud biefe $\mathfrak{U n s s e f}$ en in ber gegenwártigen Numer zugleid mitnebmen, um allen Unfinn bizz zum Barocten und bizz zur abjoluten $\mathfrak{R o l l t e c i t}$ $\mathrm{z}^{4}$ erfdópfen. ©̧z galt in ber \{bat fdmer, fid's nur alz móglid vorzuftellen, wie eè je babe Menfden geben tönnen, bie bergleiden Uninnigleiten geglaubt baben. Allein pex ift nidt anderz, fie find zu ibrer 3eit mirflid erzäblt, geglaubt, und angeftaunt worben.
"So erinnere id mid aud, bás id in meiner Sur' gend cinmabl gelefen bab bey einem glaubwárdigen Sçris benten, welder über die 10 Geboth allerband Exempel

 fdauer mit ibrem guten Willen erwăblet, Denenjelben Durd feine gauberifde Runft alêbald die Rópfe abgefdlan gen, foldje bernader zum Sderts verwedjelt,
 Mauluz aber bez Đetri, und かetruz aber bez $\mathfrak{A b a m z s}$ Ropffz beim $\mathfrak{A}$ иffegen befommen. Wie diefe Seutbe bernader nun einander angefeben, baben fie gans verwirret da geftanden, wno nidt gerouft, wie fie mit cins anber bran wadren, benn ein Seber von ibnen feinen Ropff
 cines̊ $\mathfrak{A n b e r n}$ Ropff befommen. Sernader alk ber 3 áus berer bie Reuthe gefraget, ob er ibnen Die Rópffe miebers umb abnebmen, felbige vermedfeln, wno nad ひnjeig cinez Эeben Ropff auf bie redte Gtelle feken folte; Da baben fie fid bod nidt unterftegen wollen, ber ©efabr nodjuablen zu unterwerfien, fondern baben ein Jeber

Des anbern Sopef lieber begalten, ynd auf feinem Reibe tragen roollen."

Happelii Relationes curiosae $\mathfrak{Z g}$. I. ©. 450. (Die zundaft vorber gebende fiebente Nummer ift auß einer ber berfdiebenen Recenionen von Faufts \&eben, (Eap. IX.) wovon wir in einem der nádffen $\mathfrak{Z b e i l e}$ eigendes merben banbeln múffen, ba úber Fauft und die ibn bes treffende \&iteratur nod fo viel Dunfles liegt. ECinftweis
 obgleid in biefem ©apitel beş fåąbaren ©oirrifden Wertis nod fefr viel nadgutragen und zu beridtis gen ift.)

## Num. IX.

Der \{eufel fudt Zhebeln yon Wallmoden burc cin Reidentegefpenf zu erfdreden, baßer cin תreak bor igm falagen forf.

Die Sefer lennen unferen Riter $\mathfrak{B n v e r}$ ferb bereitb aus bem zmeiten $\mathfrak{z b e i l}$ ber $\mathfrak{Z a u b e r} s \mathfrak{B i b l i o t h e f}$. Seine Gefdidte if fur ben Keufels s und Gefpenfers glauben des $\mathfrak{m i t t e l a l t e r z s ~ d u ß e r f ~ i n t e r e ß a n t . ~ S i e r ~}$ aufer dem $\mathfrak{x b}$. II. bereit $\mathfrak{m i t g e t b e i l t e n ~ e i n ~ n e u e r ~} \mathfrak{B e i t r a g}$ Dази! *).
*) Jab erinnere mid nidt mebe genau - im worgenblatt, in bet
 für Das gebildete \&efes Publifum ward wor lángerer ßeit eine gleide © ibm cinen Poffen zu fpielen, cin eben verforbenes Şoffrdulein, Dic er nidyt babe ausfegn finnen, auf bea abtritt gefegt batte.

Kbebel batte fid gegen bie allgemeine Sitte ber Seit
 yor dem Keufel ein Preus zu fdlagen，weil er ibm Diefe ©fbre auē ভtolz auf feinen $\mathfrak{R a u f b u n d}$（f．Tb．II．） nidd antbun wollte．Der $\mathfrak{B d f e}$ ，fo ftolz auf feinen \｛bfall，alz æbebeln auf feinen $\mathfrak{x a u f b u n d , ~ f a n d ~ f i d ~}$ Daburd）ungemein geftrintt，und badde allerband bólifde Genieftreide aus，um Den furdtlojen $\mathfrak{R i t t e r}$ Durd Ueberrajdung babin zu bringen，aus Sdredten cin
 Sofe zu Braunfdneeig，wo er mit feinem Teufelsspfero fo aukerorbentlide ritterlidhe Zhaten beftanden batte， zurúd lebrte，fprad er untermegê in ber $\mathfrak{B u r g}$ Deż ©rao fen von Sdladen an，auf deffen © Gutern gerabe dens felben Kag ein かfferbe＝Dieb war gebángt worben．Dem $\mathfrak{K e u f e l}$ jめien Der $\mathfrak{U m}$ ftand ermúnfdt．©enn－

> શ્Aß ex num auff ben શbendt tam，
> Der $\mathfrak{B i}$ \＆ $\mathfrak{B}$ Den Dieb vom Gaigen nabm，
> $\mathfrak{F u b}$ fithrt ibn auff bie Seymlidfeith，
> Der Ieuffel mar für frdhligteith

Gr babe foldes，obne furdit gu vertathen，berab gefoben，and

玉ag．23ar Diefe Erjablung vielleift aus $\mathfrak{2 b e d e l}$ genommen， und mit $\mathfrak{B c}$ eglafung Des æeufels zur bloben Şof＝Woffe moders nifirt？－（Das̀ madatige ©efdledt ber Grafen von＠dla dent Deren biet ermábnt wird，ift im $\mathfrak{J a b r} 1345$ aubgeftorben．）Die Pbrafe，cinen mit einem תreuts fu sallitu bringen，
 terifitín．

Faft luftig, ynd int feim ©inm gebadt, ©r mollt ihn han zu fall gebradt, $\mathfrak{M i t}$ einem $\mathfrak{r r e n g}$, babe er für fím Gemadt foll ban augenflictlidy -
§bedel begiebt fid fpat in ber Nady zur Rube, und inbem er auf Den exbtritt geft, figt bas abfdeulide ©efpenft barauf. Er merlt auf ber ©telfe den \{eufelzs ftreid, dás eş námlid auf ein Rreus abgefeben fey, und - faldgt tein Sireus. Wseit enternt fid übers rafden, oder eridurecten zu lajen, befandelt er vielmebr, wie immer, ben $\mathfrak{B d}$ jen aud bei biefem $\mathfrak{F o r f a l l}$ mit Sobn, er láft fid nidt úberwinden «mit eim Rreug, " und bab fdeuflide ©̧efpenft dient ibm zum ©derz:

Der Selibt mar tủgn vid vnverzagt, Gand ba fizen, baş ifm behagt, Den todten vad gehangnen Bieb,
Def ladtt er, bnd war ihm gant fehr lieb.
Den natm er beym $\mathfrak{R o p f f}$ mit ben Şarén,
$\mathfrak{B n o}$ fagt: Sdi mill bid fajon bewabren,
Selzt ifn yon ber Jehbl alloar,
Dafz fein ber Bdfe múrb gemahr.
Spradt: Wie bifu, bierther tommen,
Dafz $\mathfrak{D u}$ Diés $\mathfrak{E o c h}$ haft eingenommen?
Der bidh an biefen 5rth hat gebradjt,
Dem geb idh gar feine Bolmady,
Derfelbig mird, milg Gott, mid) nidyt
$\mathfrak{B b e r w u n d e n ~ m i t ~ e i m ~ R r e u g , ~ b e n t ~ e r ~ i f ~ g e r i d t . ~}$
Sind fest ben todten Dieb mieder,
$\mathfrak{B o n}$ Stundt an aufi baz $\mathfrak{j o b l}$ nieber.
$\boldsymbol{U}_{\mathrm{m}}$ biefe $\mathcal{C}$ efdidte ober biefe feltjame Ritter= unb æeufelzsfebbe, worin Beide, Fitter und æeus fel, in ibrem Gtand und ©barafter bandeln, redt zu verffegen, mū́s man wifien, dak fid ber Kreufel nad Dem eaberglauben ber 3eit dfterz Der \&eidname pon Gingeridteten Miffetbatern (ưber die Rórper von Denen, fo in geweibter Erbe begraben waren, batte er Feine (Gemalt) zu ©Cefpenftern bediente, indem er foldee entweber auf furge 3eit wieber belebte, ober fie als todte Rórper burd bie Ruft fdleppte, ben Seuten yor bie 5austbúren fegte, obergar in Die Stuben warf u.f.w. Ja babe in ber Damos nomagie $\mathfrak{x}$. II. yon biefer Kollbeit, wovon im Sexens Sammer febr ernft und theologifd bie Fede ift, (aud Die Gefpenfters $\mathfrak{z g e o r i e ~ b i e f e ß ~ t r a u r i g ~ m e r f r u r d i g e n ~}$ $\mathfrak{B u d s}$ ftebt ausbrúdlid mit biefer Bebauptung in $\mathfrak{B e r s}$ bindung) weitlduftiger gebandelt, und mefrere mebr als abentbeucrlide Erpăblungen bavon angefübrt. Man weís nidt, waş man zu all den Sadjen fagen foll, ift શイfeż, waz man barüber fagen fann.

## Num. $\mathbf{X}$.


" $\mathfrak{n}$ n Dem vierten Simmer ber Runft Rammer Dafelbit (zu Wien) wirb ein Ģeif, ober fogenannter Spiritus familiaris, ber auß einem $\mathfrak{B e f e f f e n e r}$ getrieben uno in diefeş Glaf gebannt worben, bona fide gejeiget. ©Ez ift aber foldjez nidtz anderz, benn ein fawarger $\mathfrak{F l e c t e n}$ Moon ober bergleiden, fo fide in cinem breys
edididen bellen Eryftalle finbet, ynb ber Geffalt einez Hleinen Mannleinz in etwas gleid Pommet. $\mathfrak{J n}$ ber Sammlung naturrlider Merfmúrbigteiten in ben Balle, rien des 3 wingerz zu Dréspen bemerdet man etwas $\mathfrak{A c t n l i d e s}$ von Meers ©rafe in Eryfall eingefologen. Bon einer $\mathfrak{F l i e g e}$ in einem Stúd Gryfalle babe id in meinem Sdureiben auş Pofa foon erwebnung getban u. f. w."

Jobann beorg Reyfler fortegung neuefter Reifen 2c. 83ter $\mathfrak{B r i f f}$. $\mathfrak{B o n}$ Den Mertwúrdigleiten ฒienzె, ভ. 956.

WBobl fatmerlid fteft biés claff nod jeģt auf peinem alten $\mathfrak{F l e f f}$, ba eas vor ungefábr bunbert Sabren Rey ftebn fab, und ganz gemif mirb Niemand mebr Daß̧ © $\mathfrak{y}$ ya
 in Daffelbe grbámnte Spiritus familiaris barin vorgezeigt. Bor bundert und mebreren Эabren, gab's aber úberall nod bergleidfen Suriofitåten zu fefen. Hebrigens war Reyßler (geb. 1689. geftorb. 1743.) zu feiner 3eit ein gefdágzter aufgeflarter Sdrifftfeller, uno jeine Reifen ins̉befondere, worauz̉ baz̨ Dbige genommen ift, madten gropeb 彐uffeben. Sie fübren Den $\mathfrak{E i t e l}$ : Neuefte 凡eis fen Durd Eeutidland, $\mathfrak{B i b m e n , ~ U n g e r n , ~ D i e ~}$ Sdweig, Stalien und $\mathfrak{E}$ otbringen. Sannober,
 ©enfur verfúmmelt) Daf. 1751., von Neuem Daf. 1778; bolind. 2uğg. 2tmferdam, 1753. थud) feine Antiquitates selectae septentrionales et celticae, Sans nover, 1720. m. R. entbalten namentlidf fúr unjere Sibliotget mandes Snterefante, und wir merden in

## 302

ber 2bbanblung úber bie શlraunen ein benfriurbigeş 2lctenftúat Daraub anfúbren, und Der Zauber s Biblios thef einverleiben.

So viel biesital, ba ber Raum nidt megr geftattet, fär bie vierte थbtbeilung!
$\mathfrak{F} \mathfrak{u} \mathfrak{n f t e} \mathfrak{A b t b e i l u n g}$
 Doten zc. aub alten und neuen $\mathfrak{B u}$ úbern, Reifes befdreibungen, $\mathfrak{R i f f i o n s b e r i d t e n ~ u . ~ f . ~ w . ~ z u r ~}$ ©garafterifirung Dez Jaubers und ©ed ppenferglaubens entbaltend.

## 1. Der Xeufel befegrt ben Serrayon Queriolet.

©in mertmuirbiger Beitrag zur Geffdidfte ber Befeffenem yon Loudun.

## 

## III.

 Diefer laderlids ernftbaften, zur Cbarafterifirung ber bes
 Digen Befegrungb: ©Cef(idide alfo fort:
*) RBeldes ungebeucte 2uffeben bie Befeffenen won Loudun iat ibrer Beit Durd gant Europa gemadt babent, if im borbergefens Den abeil bereits bemerft. alles, was zur auffidrung jenee famofern ©efdididte etwas beitragen fann, nuиf fur den $\mathfrak{P}$ fidios
 son Silterefe fenn. Gerabe aber folde Reben; und Bwis
 rungsgefididtte, verfreiten úber Die ©adfe das befte lidjt. Rzill
 2ngelegtes in Dem ganjen Worfall annelymen, morauf allerings
 Sertr von Queriolet aus Dem in gegenváriger Geeifidite niథit ;um erfien 刃iale vorfonmenden ©byarafter foldcer muilen ĐBeltinge ertldicen, bei denen gerabe dfters $\mathfrak{u n g l a u b e}$ und Mberglaubo, Erok und edwadde, Beripottung Gottes und Furdt vor Dem Teufer in ben greafer aligen didt neben cinander angetrofich wirb.
" $\mathcal{H} u f$ Die erfte Grage antwortete Der. §euffel Durd) Den Mund Der Befeffenen: Waann ber ©berub, Dein ©duugengel, nidit gemefen maire, fo batte id bid Das mablen geboblet. ※(uf daE andere Stúfífagte er: Dein Cberub bat did bebủtbet, Daff fie did nidt baben vers leģen tónnen. Und auff das 3te soegerte er fidy lange zu antworten. (Dab mar febr natưrlid), Denn ber pfifige Keufel, Der biz jeģt ben Serrn von Queriolet außers orbentlid artig und rúcficidtzodl behandelt batte, um fid ibm nadern fu tónnen, und ibn als einen wilben Weltyogel gleidfam tirre zu maden - ber pfiffige $\mathfrak{T e u f e l}$ Durfte nidt zu gefdmind auz feiner Rolle berauz fallen, und dem Wúfling fofort geradegu in's ©efidit fagen: Ex fey nur Dežmegen in Daz̧ Rlofter gefommen, um eine Braut Cbrifti zu verfúbren und zu fáanden, bamit er fidid bieper Sdandthat bernad bei feinen lieberliden (Ges fellen zum Shobn ber תirde rúlmen fónte.) 马edod alz Der Pater ifn ferner bart befdmur, und ibme befabl, ez fu fagen, fo fagte er enolid nad) vielem \{reiben, wegen Diefer und diefer Unreinigfeit babe Gott einen fo unreinen Menfden an einem to beiligen Setb nidt leiden tônnen. $\operatorname{D}$ ! fagte Der $\mathfrak{S e r r}$ Queriolet; DaẺ feģete mid) endidid in Furdt und gank aufier mir, und alz mid) der Pater anfabe, fo fagte id) zu ibm: Mein Pater, er bat midd getroffen, id babe das allezs getban, was der
 den bemeine, und midy zu Bott zu beffyren anfange,
 u. f. m.:", Denn die brei Blătter ab̉ctifder Bemerfungen " uber Die verwanderbarlide Serunterlafung ©ottez," welde nun folgen, werben unfere Eefer
fanwerlid lefen wollen. Nur bie leģte Speriade diefes Capitelz S. 297 frebe nod bier, weil fie vielleidt zur ridtigen biftorifden Wourbigung bez̉ gangen Sanbele nidt ummidtig ift: "Das mué man babey aud nod) annierfen, Daf unjer Seerr, welder fid in feinen ©nadens
 perament ridtet und berunter lafet, den æeuffeln ee nid)t zugelẫen, dá er ibn bart angegriffen ober ibn
 Den und gráulidjen Unreinigfeiten befdaimet batte; Dem Da er feiner Seelen $\mathfrak{F}$ unden beilen mollte, fo madjete er ezz wie ein erfabrner $\mathfrak{A r g}$, welder Die leibliden $\mathfrak{W}$ й, Den eineş groflen §erren mit groffem Reppect, gebognen Sinien und entblójetem Shaupt berbindet: fo fauberlid) ging ©ott, ber Serr, mit 'Monsieur de Quiriolet $\boldsymbol{u m}$. Er befannte aud felgften, bafe er burd) eine raubere und fdarfere $\mathfrak{A r t f}$ nur verbdetter gemorben ware, fatt baß or fich beftebret båtte *)." Sjierauf beift's Denn im XVIten $\mathfrak{C a p i t e l}$ weiter: "Den folgenben $\mathfrak{Z a g}$ ginge M. Q. wieber an den Srt, wo bie Befeffenen waren, in einer gank demútbigen Stellung; ber Teuffel batte ibn nidt fobalo erblidfet, fo fagte er zu bem Pater ganks leife inż $\mathfrak{S b r}$ : Voila, Dein geftrigez̄ Serrden! - Uno sie Der $\mathfrak{Z e u f e l}$ ein erfdrectlid) Grefidt madte, und der Pater gank laut zu Dem $\mathfrak{B o l f}$ gefaget batte, febet, ein

[^47]Bild ber toobliden Súnbe; fo antroortete ibm ber \{eufel gang leife: Sye, wie viel bat demn dein Monsieur dort bergleiden \{odtfúnden an fid? Yndefien ift er anjego in cinem folden Stand, dap, mann er fo fort fabrt, er fo bod in ben Simmel binauf fommen wirb, ald er tief in ber Şollle bey Une war. Der Pater fagte darauf zu Dem Teufel, er (berftebe ber Zeufel) rade nad Gottocrienige, welderamiraftigftenanfeinema Sejl gearbeitet batte. Exantroortete: Die geilige
 berunter geftrediet, umibnaub feinem Sdlamm zu zieben ")." ©ine Biertel:Stunbe bernad, alz dee Pater etroas gank anderz abbandelte, unterbrad ber Teufel feine Rede und fagte: ©in unreiner Geift if ibm Durd Den Lucifer nodizugegeben worben, ibn zu verfuden, und ibn bernad in Die ©ecilbeit zu bringen. Und nadjbeme ber Pater barauf verpeget: Waą? batte er benn nidt jeinen Teufel bey fid fdon von feiner ©es burt an? Ja! fagte ber $\mathfrak{Z c u f e l}$, aber wenn wir feben einen groffen Súnder, fo fdidft ber Eucifer dent ordentliden Zeufel nod einen anbern auferors Dentliden $\mathfrak{T}$ eufel zum Gebuilfen $\mathfrak{z u}$, um den Súnber in nod grópere Gúnde zu fúrgen**). Darauf madte er ein grop © ©efdrey und fagte: $\mathfrak{S f t}$ Dab nidt eine feltfame Gadje, Daß Gott zweyer $\mathfrak{Z e}$ uffelen

[^48]fid bebienet, bey einem Rorper, zu gand wibrigen Wưrs fungen, wie jetgo Mreiner zu Diefez Menfden ewiger Seeligfeit. Er bat zugela reine Keufel, ibn burd feine Unreinigleit in bie Bers Dammnis bringe. Uno das ift vielleidtt ber leģte 3ug, Defien fid Goott bebient, inn feelig ju maden. Der Pater fragte ign: wer ifn biefmabl bergefübret? Der Keufel antwortete: Die Ŝungrau Maria, Die grofe Grcundin diefes ebrliden Mannezs. Und als er ben Ratbsberrn anfabe, fagte er: Dein Maaf war yoll, aber er bat nod rin wenig ©firfurdt yor Sie gebabt, wie ebemals Die orey Ronige geredet batten *), und fagte weis terz, ©ott gatte ibn (ben \{reufel) diefeg zu thun verbuns ben auf Diefe $\mathfrak{Z r t}$ aug §iebe zu Dem $\mathfrak{R a t h z}=\mathfrak{5}$ errn, und um ibn in feinen guten Entid)liepungen zu beveftigen. Sernad ridtete er feine Reden an ibn und fagte: ©Cleids wie man bidjenigen, fo Sdlangen veridluatt baben, Mild trincten lajee, fo bat man dir aud Mild veroros
 Ertldrung **) Deffen, was Mild fen, fegte er bingu, sz maten Dic © $n$ aben: und $\mathfrak{B u}$ हbezeigungen, welde er bon der beiligen $\mathfrak{J} u n g$ frau empfangen $2 c$. Nad einiger Seit marf er bie ひugen bon Neuem auf ign, und fagte: Siebe! eine \{aube, welde Durd unb verloren gegangen! Siebe! cin æaublein, weldeв aus unferm © $\mathfrak{m l a g e n t f o m m e n ~ * * * ) ! ~ D ! ~}$ feltfame und eridredtlide Berdnberung! farie er nod

[^49]zum 8 ftern. $\mathfrak{A d}$ ! id $\mathfrak{U n g l u ́ d j e l i g e r ; ~ B a b ~ i d j ~ j e b n i a b / B ~}$ eine folde Beranberung gefeben, wie biefe ift 2c. Ein anbermal fagte er ppoittifa, alzz er vom beil. Sacrament redete: E8 verlangt mid wenig beim Sacrament und meinem Ridtter zu feyn, au® Gurdt, bey diefem $\mathfrak{B e t t l e r}$ feyn zu múfien *). W্Sie mero' id mid zu ibm naben, Da Gott ees mir befoblen, fagte ber Kenfél weité; Daş ift fein guter Befefly yor mid, id tan e8 nidt thun, Daun eş ift ein Şift, bas id bereitet babe, weldéz vor einen Teuffel bas allerbitterfe ift, Daş er zu verfdluaten baben fan. 2ber mie mir eine groffe Unoronung in ibm angeridtet baben, fo will ©゚otf, bás mir fie wieber gut maden follen; wir baben ibm ein ©ift gegeben, bas bat er auff unè zuradé gefdiffet, uno ©oott bat unsิ gezmuns gen, ibm ciner $\mathfrak{Z b e r i a d i ́ z u ~ g e b e n , ~ a l z ~ e i n ~ W i b e r g i f t ~ u n d ~}$
 Kon fpridt ber Keufel nod eine ziemlide $\mathfrak{W e}$ eile fort, momit wir aber unfere sefer nidt langroeilen wollen. "Darnuf fagte Der Keuffl meiterş: Sonft mar id wobl mit bir befannt, $\mathfrak{B o g e t ! ~ Y e ł g o ~ d u r d ) ~ D e i n e ~ B e f e g r u n g ~}$ qualfr bu mid. aber id will mid) f(jon an dir råden, wart nur. Wann bu von bier meggefeft, fo, will id mit dir geben, und will bid prúglen lajen, wie cinen armen Seuffer ; id) will: madjen, daẼ man bid alz einen Spion

[^50] muft; dás did Niemand aufnimmt und dás Du bettlea gebn muff *). WSann Du in Das ©pital fbmmen mirft, fo merben bid alle ermen dafelbft úbel tractiren, unt will maden, baf $\mathfrak{U n b e r e}$ binein fommen, und did nactet binauz̧ werfen **)."
"Der Pater lief bierauff ben Serrn von Queriolet ber $\mathfrak{B e f e f f e n e n ~ a u f f ~ D e n ~} \mathfrak{F a l f}$ treten ***). Nein!

[^51]farie ber Keuffel, bas ift zuarg und nidt erlaubt, Dafe er mid mit Füsen trete! §ndeme er $\mathfrak{J b r}$ (eez war alfo eine $\mathfrak{B e f e f f e n e , ~ o b e r ~ e i n ~ w e i b l i d e r ~} \mathfrak{T e u f e l}$ ) aber ben $\mathfrak{F} u \mathfrak{B}$ auff Dem Salk bielte, bielt ber Keufel folgenden Discours:» " $\mathfrak{F i t}$ bab nidyt eine grope शiederlage fúr cinent \{eufiel! - 彐orber warfen prine Sünden und Sdands thaten ibn zu meinen $\mathcal{F}$ üfen; aber bie Beranberung, fo mit ibm vorgegangen burd. peine Befebrung, madet nun, baf jeggo der \{euffel unter feinen fuffen liegt. -!!!Siefe! waz ein Súnder Durd peine Befebrung fúr Bors tbeile erbalt; wenn er redidid und wabrgaftig feinen Serrn effennt, und JESUS CHRISTUS ibn maddtig gerübret bat burd Die lebendige Süge feiner Riebe; fo if

ber æaftif ber Eforcifet cin beliebtes Manowre war, ben $\mathfrak{F e s}$ Feffenen auf bie Sdilfe ju treten, ibnen Dhtfeigen und respec-
 nelymen bei diefem Worfall minber bart getadelt baben. Wix werben bie originelle छef(didtte nodi cinmal in ber $\mathfrak{3}$. $\mathfrak{F}$. mits tbeilen. Sie gereidt \&utber'n gamy und gar nidt jur $\mathfrak{l n}$ nebre. Er benabm fifd gerabe fo dabci, wie er fid nad feiner ganjer $H_{\text {leberseugung }}$ und in feiner geit benebmen mufte.
*) Ei, ei, mie cin frommer §eufl! - War der Serr Queriolet etwan bumm? - fúblt man fid bier unmiafubrlid verfudt ou fragen. Es werben zwar mefrere piffige ©treide yon ibm erjable, Die er vor feiner $\mathfrak{F e f e}$ brung ausgefubrt bat, úberbićs wat er cin ©eridtes Serr und fonnte alfo nid) dumm fegn. 2ber dem fey, wie ibm wolle, bier erfdeint er, wo nidat bumm, bodf gar zu einfáltig. Sa entideibe nidt gern, ams wenigften in ber zauber: Bibliotbef, bei Diefer Scene aber. Fania man fidg Des Эeerbadts eines verabredeten uno planmáfig angelegten Şandelz zaum ermebren. $\mathfrak{u m}$ vort Sjerrn Queriolet indef den 豸ुerbacht ber Dummbeit abjumaigen, bie fich eitu
 (Gefdidfte im fieberiebnten Sabrbundert uno nidt iu uns feren Beiten fpielt, was gar viel verdndert. Unertráglid if


mann sin Mabler cin ©emadpe madt, bat barauf alle feine Farben verwendet, und will. est in feimer fand bes balten, alse ein fあón gelungen $\mathfrak{B i l o}$, mann $\mathfrak{i b m}$ einer foldees fieblt, fo veroriegts ibn befitig. Sd mennte, fubtr ber Keuffel in feinem Discours fort, (NB. indef ibm Monsieur Queriolet immerfort mit Dem $\mathfrak{F u} \mathfrak{\beta}$ auf Dem $\mathfrak{J}$ ald flunde) id bitte ein fdoen ©femabloe in meinen תram verfertiget, aber Jefus $\mathfrak{C b r i f u s ~ b a t ~ e z s ~ g e n o m s ~}$ men, und bat ezs gank anders gemablet. 'Ein Serr, wann er Diener in feinem Saufe bat, die ibu unters thánig find, und in allen Stủcten geborden nuiffen. mann fie ibn nadiber mit fúpen tretten, fo entrúftet er fid mit Redt. Worber mar id Sjerr úber Diefen und madte, Dafer viele' ©únden beging, jeģt befieblet er mir, und tritt mid unter feine gußse. ひd)! mann ige múptet, ibr lieben $\mathfrak{l c u t e , ~ m a s ̧ ~ i d ~ b e i ~ d i e f e r ~ B e r i ́ n d e r u n g ~}$ leibe, ifr wúrbet fúr mid) weinen, ja weinent múrDet ibr fúr - Den $\mathfrak{T e}$ uffel 2c. 2c." (Sd mill abtủrzen, der lamentable Discours madbrt zu lange, balo Dauert mid ber arme Keufel felbf. Einz̉ begreif id) nidt, und das $\mathfrak{2 l n d e r e}$ fann id nidt verfteben, nama lid wie ber Keufel cinen fo langen Discours fúbren, fonnte, wafrend ibm der Sherr Rathebberr von Queriolet beftánoig auf bem Shals ftand. Er muß Dod nidt gar zu bart aufgetreten baben, fonft batte er ibn gerwis erfticít *).

Bildera iprideta. ogl. Wer war benn bie Befeffene? fragt man. fidh bier. Eprach Der §eufel nidft aus ibr, fo war's eutweder eine gelehrte शadrrin, ober cine verfanmikte Эes trưgerin, bie ibee Polle gut ime batte.
 Obrfeigen gegebeit ju baben, denn im Mrriolg des Discours
＂Der Pater $\mathfrak{B e}$ 晌mórer，beift es bierauf weiter， gab dem \｛euffel darauf ein 3eiden，er folte auf bab beilige Sacrament feben．Nein！fagte er，id will nidt mit ©ott reben，id bab genug mit Diffem Raubsferl zu thun 2c．2c．Dab Blat $\mathfrak{J e f u}$ Cbrifti，fubr ber Keufiel Darauff fort，fieget immerbar，aber bie Saums feeligfeit Des̉ Súnderz madet，daß eí nidt immer yólig fiegen fan．Uno ob ibr cuad fdion felbft verbammet，fo miro dab Blut Jefuctrrifi bodallegeit zulegt fiegen $2 c, n{ }^{*}$ ）
＂Wer Die Welt aufgiebt，ber giebt bex Z̈euffel auff．（Wirlfid eine fdobne Mgrafe，bie einem $\mathfrak{B r i f e n}$ Ebre madte，gefdmeige bem Zeufel．）शa！ febet bier cinen $\Re a t h 8: 5 \mathrm{Jerrn}$ ，Der mir den Sdmweif auzpreêet．Ex bat mid in Die beifefte Flamme Der Conne verfegget，und mir mefr $\mathfrak{N}$ Saffer auछggepreft，alb wenn id bit bartefte Folter augigeftanden．Jod babe megr

[^52] Sd follte ifn fragen, warum er mir den eqbjdied geges ben, aber id fürdte mid, wan id mid ummende, ibn anzueben. Nad einer Weile fubr Der Truffel fort, indem er unfre Befebrten anftarrete: Du verboft ©ses fidt bu! Du Rader=Gefidt! Wilft Du bie ganße Seltzu Boden reipen? Daffebter; er fagt fein
 Rater, wie plagit bumidbeute!"
"Der Pater fagte zu ibm: Wann Du jemablz bie Shand Gottezs gefpurret baft, fo gefdiebt ez jefzo. Det Zeuffel antwortete: Du baft Redt. ©hb! Du Sens fers: Snedt! wie thuft bu mir fo wete! Wem ifts wobler, alz Dir jeģt, Du Rumpen = Şuno! edd! warum fan if) nidt aud in Deinen ©tand Eommen! - $\Im$ !
 maden Durd die Bufe! Einen Menfden, Der fo fdmar\$ ift alż ein $\mathfrak{T e u f f e l , ~ z u ~ e i n e m ~ E n g e l ~ m a d e n ! ~ - ~ S d ) ~ a l z ~}$ ein Keuffel aber mué emig in ber Solle bleiben. शiad diefem fdrie er gank eridróálid) und wiederboblte Drey mablen: ©wig, ewig, ewig in ber Şólle! Da múflen die Menfden, fo auf Erben find, fid befefren. So! ifr $\mathfrak{R e i d}$ thu̇mer ber $\mathfrak{F}$ elt, fónnet ibr von Sott nidt einen Menfden abwenden? Und ifr suffe der Welt, tónnet ifr cinen Menfden nidt in feinen ভúnoen feft $\mathfrak{b a l t e n}$ ? Wer fan maden, daß ein Menjd fcin Serz yon diefem allen abjieft? Dą̇ fan Niemanden, alz Du, o! Du emiger Ridter Der Keufel und der Meniden! Nad einer Weile fagte er darauf: $\mathfrak{J}$ d will $\mathfrak{i g m}$ nun
 neigte er fid gegen den berrn yon Queriolet, thate,
als wann er ibm wolte bie Solftie in ben Wiund geben， und fagte：Wann cin Wenjd diefeẑ bat，waz lann ibm Der $\mathfrak{T e u f f e l}$ thun？© © Gott，marum baft bu mid in diefen 乌eib gefdiăt zu einer jo verwounderliden $\mathfrak{B e r a n n s}$ Derung？－－－

Der Zeuffel farie bier fo erfardodida，baß man ez nidt aubdrúcien fann，und bie gange Berfaminlung fid entiegete．
＂©！Du Mufter ber WeltsRinder！D！bu Bormurf Der gottliden Barmberjigfeit！verlás mid nun，und nimin थbjdied von bem Keuffel，ber bid fo oft angetries ben，bon deinem Gott ben ebfaied zu nebmen．＂

おiemit endigt fid Diefe fomifas stragifal Keuferbs ©cene，und mir wollen aud bom Sjerrn bon Queriolet थб化i．nebmen＊）．
＊）Wenigfens im Sext ber Bauber swibliothe？，biefe Rote abet， und mat Diefe jiemlid lange Note，fey dem Seiligen
 gersís mit $\mathfrak{B e r g n i g} e n$ lefen．Heberdié if zug für bug von
 Seit，und alio biftorifd dugerf interçant．Wir beforains fett uns dabei blog und ausfalieflid）auf Die betden unmittels bar aui Die ミeufels：©cene folgenden Eapitel．2lio－
－Da Mons．de Q．bietauf Den andern হag wegreifete，abet nidt Beit batte nod Gelegenbeit，feime Mleider ju bertauftat noct feine Perbe und all fein ubriges ritterlidees Reug，um das Oeld Den Mrmen iu fdenfert；fo pacte er das Sofbarke ein， und band es auf cin Pierd，uan auf fabierfte dabeim iu fenn．
 manden mebr anjugreiffert，oder bu beteidigen，ja fich wiber Siemand zu webren，mann man ibn auf dem Wege anpaden， DDer fallagen wutroe，nidt vefte genug bleiben，indeme Der bora cine son denen mád，tigften ఇeigungen bei ibm war，fo band er feinen Degenand Pifolengar yorfidiglidauf das Pfero pefte．EGb feblete ibm audb nidt an vielen mioris gen Bufdlle formoblen auf Der æciie，als mie er mieber nad Saufe fam 2c．2c．Sjoire boda günfiget Refer！waş M．Queriolet jelber

## 11. Der Roblfdmarge Ǩaffel,

baft if :
©ine fdarffe $\mathfrak{P r e b i g}$ widber ben $\mathfrak{Z e}$ ffel $\mathfrak{u}$. f. w.
(Deer vouffabige Ritel feft \$b. III.)

## 

## II.

- Sifforifde Relation bef fawebren falls, auff welden biefe yorhergehenbe $\mathfrak{y}$ redig geridtet wors ben: folgenber maffen ber berfammelten Rirden bey boldreider Gemeind yorgetragen ynd ergeglet.
§ert $\mathfrak{B a g n e r}$ fabrt in friner Relation ©. 76. jodrtlid ober vielmegr budffablid, Denn wir tgeilen
 ほRenfaen uber midh, Daf id fo gane virdndert war. Einige fagten: es wirb nidt lange mâbren; Rudere, es wáre ein bikiges fieber; wieder Mndere fragten: was id dana num ans fangen wollte? der gróste §beil bielte mid vor einen Narrin, und ein geder fagte don mir, was ibm einfam.
 Derifmins fais warengeloffen fommen, ibn oon
 Weibsswilder gervefen fegn! \&ber melde Eitten?) Dars unter, fablt er fort, jeDod Eine gevefert, welder ibm Dod aufridtig geftanden, ibre abficht fede unfouldig, fie batte immef gebofit, er wutroe fie beyratben, weilet er ibr fo oft bie Wers fiderang gegeben, nicmablen fid an cine andere ou verbenratben; to bald er nun boll Loudun jurưd gefommen, fo batte fie alle Gelegenbeit auggefundidaftet, ibut ju \{prectien; fie fey ibm in alle Sitchen und auf Begen und Ettegen athos offell; fie



# unferen \&ejern das feltfame und feltene setenfúat mit Diplomatifder ©্enauigfeit mit, Gierauf (ndmlid) nadb Der 

(melde naise §reuberigfeit und nodmald - welde Eitten!) Da fie ibn aber fo gar cingefebret babe geferben, und beffadiolict mit nieder geídlagenen Rugen; to lyabe Die grobe unt treue Liebe zu ibm ibre furdt Dodh eudida uberwunden, and fey ibm eben boll Meuem mieder nadgeloffen, als er aus der Sirche sangen, und ald fie ibn nicht mebr babe einboblen lomen, fo
 ffarf brauf los gegangen, um ibr ju entwifden.) Hafer $\mathfrak{b u f}$ : fertiger erfannte fie an ibrer @timme, unt blieb fogleid) fillle Feben, theils aus groimmigfeit, theils aus naturlider कilligs feit, (ein welttind múrde etroan nod binju feken, bielleid) aud aus cinct Murvandiung don alter £iebe, die nady dem altem Deutidet ©pridnoort nie rofet) aus $\mathfrak{u r f a c h e}$, ibr feine $\mathfrak{B}$ es febsung anjujeigen, wobey er binju fergte, dake ér das Gelisbe getban, bem $\mathfrak{Z c u f c l}$ und ber $\mathfrak{W}$ elt, auct feirtem Sleifa und $\mathfrak{B l u t}$, und abionderlid aller Eitelfit und Eot: fungen der 23 eibssobilder auf immer abuyagen; ee ermabute fie, sin (Gleicicz ;it thun, ober wenigfins cine ans
 gank und gat wollte dent Dient gottes widmen,
 ter $\mathfrak{Z r o f t}$ fur cine fo verliebte ©eele, wemn man ibr den $\mathfrak{R a t h}$ gibt, fie modate - eine Ronue werden.) \& He Diefe Res Den waren foberforedend, daf fie gank erbaut tud wie ers
 Das Beltfind mieder fagen) obne berwacher udid ein wort ;u fagen, aus Ebrfurdit, die fiefutibnalle feine gebs tage, und nod yiel mebr felber nad feinem adode gelyabt bat 2c.n (aber ভders bei Seite, man fann biefe treuberige Gefdichte nidt obye eine Mumandung von Rubrung lefen. Dić आáddjet war gevié feite aus Der Claffe Der oben genaunten Dirnen, die ibm in's Saucs liefen, um ibren Gderz mit ibm ju baben.) গun fonmen ©. 311. f. bie $\mathfrak{P r}$ rigel.
 ergeblen, fo ibm auf feiner Reife begegnt, um ju geigen, wie ibn der bimmiliche $\mathfrak{F a t e r}$ fo mildiglid aus Dem Seld, feines eigenen ©obnes bat mollen trinden lagen.⿻ Shier nur cin paat Ctellen, Denu wir Einnen uamiglid) alle bie Prugelgeididaten in extenso anfúbren. "2luf feiner Reife traff er juerf zwey Ctrapensæietter ant, welche ibn gráulich famadbeten und vers folgteit 2c. Da er nult eine geringe Regung it fith cmpianb, fich gegen fic ju mebrent, fo marf er alsbaldén feitura Etedert,

## 319

\{drrectlidjen $\mathfrak{A b}$ (dilberung beß $\mathfrak{Z e u f e l z , ~ f i e b . ~} \mathfrak{Z g}$. III.) alfo weiter fort:

## Geliebte in $C_{\text {brifto, }}$ dem Serren!

"Nadbeme nun folder Fall laut, und alfo Stabts vnd Rirdenfundig worben, alf if biefe anyefodtene gerjogn aud bon vnjerm bodgeebrten Magistratu Dega wegen zur $\mathfrak{R e D}$ gefteilet, examiniret, punctlid befraget, vnd auft die getbane Befanndtruf, was erzeblt, in pu-

Den er nur mit fich genommen batte, unt Die Sunde abjubalten und nidt, um Sentand damit. au beleidigen, weit von fich bins weg, fabte Dabey aud Den Entidhlū́, feinen Stecten mebr zu tragen, wie aud) fonften Niddts, womit er fid webren fonnte $2 c . n$
 und biffen.) * $\mathfrak{A l s}$ er in Diefem $\mathfrak{M}$ figug weiter fort gitrg, fo Fame ibm Der weg fell fauer an, denti er batte der Rúden bereitb yoller Edidagezen "Endidy fant er in Das Epital, aber er brachte die ganke शadit mit vicl grốes
 Seibe, und batte den Ruden febryoller Saldgezc." ( Beitrag fur Sittengefobid)te jener ßeit!) ") Ran batte ibn aber ju einer bofent Scfellidaft armer \&ute getbant, weldge, Da fie faben, dág er Die gauķe झad)t auf Den fernieen lag und betete, nidht falafen fonten, fo Dáj fie fabimpicten und bife Sadrbel mit ibm fudten, uin ibu binauś zu fidmeifien. 2c. 2s.nSm folgenden 19ten ©apitel fdieft ibm cin bofemidit fo gat cime $\Omega u g e l$ yor der ভtirne sorbei, Dáe er vermundet mird. $\mathfrak{H}$ d fo, ging es ibm auf allen feinen かeifen, mobei unfer Werfafer miederloblt bemerft, dás fuitach Mlles ridtig eingetrofen fey, twas ibm die \{eufel bon Loudun voraus gedrobt bátten. (Bleidss fam ald of dié $\mathfrak{A l l e g}$ blố Der Louduint æeufil megen fo ges fommen wadre!!!) Sm 20tell Eapitel if er mieder fu \&ous Duin bei den $\mathfrak{t e n f e l n}$, die diefmal meniger artig find, und ibn
 fondern eiten Sdelmen, Morder, Surer fitelten, was ibm Der:n iur grofen Erbauang und berubigutg gereidt. Sin Diefen (Sapitel fommt nod) mattdes, fur Die 3. ஒ. Tuterefante sor, aber die Note mird ju lange, und wir miffen fie faliefert. Hebrigens if fur die peits und Sittengefaidite dep $\mathfrak{F e r g a n g e n b e i t ~ n i d t s ~ m e r f m u r b i g e r , ~ a l s ~ b i e ~ g e t t e u e ~ e i n f a c t e ~}$ Grodbluug foldher einjelter ßaige, wie fie in Diefer feltiamen $\mathfrak{G}$ : falidte in penge vorfommen.
blicam custodiam zu bem Ento genommen worben, bamit nidt allein fernere Desperation, 3eit måbrenber Yuba fedtung, moddte vorlommen, fondern zumablen aubl af ©elens(Eur auff Seiten bes ©brmúrbigen Ministerin gegen ibm Defto fügfider fortgefegt pnd gepfleget werden. Weldees dann in benarnter Werwabrung in Die vier Woden lang von uns Ministris burd dae Wort (Sottes yno taglide ©ebett, nad deme es die tieffen Wunben ber armen Sell erforberte, if continuiret, wnd vermittelft verliehener ©
 Zbrånen, vnnd allerbemúthigfter Bitt umb Bnad yor ©ott vind ber Welt, ander $\mathfrak{E}$ nidtz, alf ein buffertig Serk, bnno eine bem Teuffel aus bem Raden geriffene Grel, tan ynnd foll aub Sbriftlider Riebe gefdlofien werben, gegen die Mánniglid cin Cbriftlid, bodbes bauerlid Mitleiden tragen, fúr Dero Erbaltung vno Beftandbaftigfeit im ©lauben, Gott enffrig bitten, bes neben fid an folderm fdmelbren Fall ipiegten foll, wie balo es umb vne arme Menfden gefdeben, wann wit Durd. $\mathfrak{B n g l a u b e n}$ und $\mathfrak{M i f t r a u e n}$ auff Gott in ber $\mathfrak{Z r a m s}$ rigfeit, oder Durd WSobluft Dé $\mathfrak{F}$ Feifdes in Der ©ider: beit, Gott den beiligen Geift betrủben, vno baburd bem bópen Beif, unz zu verfuchen, $\mathfrak{Z b u ́ r}$ vnd $\mathfrak{Z h o r}$ erófnen. Depiogen in allem unjern $\mathfrak{Z b}$ un vno $\mathfrak{Q a j e n}$ defto frommer, gottfeeliger, ynd fárlïdtiger feyn, vno zu feben, wann wir fteben, Dap wir nidt fallen."
"WBobey aud infonderbeit baę liebe Mrebigs $\mathfrak{e}$ mt fid berblid zu fremen, wno der gefammbten תirchen, aus gottlider © Serwalt, zu fagen bat: Frewet cuch mit vnb, Danm wir baben dab Sdaaf funden, weldes in

Der $\mathfrak{F}$ ufte ber $\mathfrak{X n f e d}$ tung beinabend verlobrent war．Frewet eudmitonz，dann wirbaben mit Dem $\mathfrak{B e f e m}$ dez Gefegez ynd mit dem angezúns Deten \＆iedt Des b．Eyangelij ben ©rofden wiederumb funden，welder im Rload ber Bers gweyfflung geftectet，yno nunmebr wieder jur Sめabンammer beş ewigen Rebenz gebradt wors ben ift．Wie fid bann ber leibige Keufel die gange 3eit úber in ber Custodi im Wenigften niemablen laffen fpuren，nod mercfen，aufgenommen die erfte Nadit， in ber cine übernatúrlide $\mathfrak{U n g h f}$ vnd $\mathfrak{F e b}$ muth auf biefen angefodtenen Meniden gefallen，welde aud ber 马aitber， fo jbme germadt，in $\mathfrak{A d t}$ genommen，aber auff ber ©tatt
 faten 3ugriff Des $\mathfrak{B d}$ jewidts begegnet，son Dato an allerbingez superturbiret vnd vnangefodten gelafien morben．＂
＂ $\mathfrak{B n o}$ ob es nun moblen billidy，bafz die pes verlobrne； burd）Gottez Enad wiebergefunbene ©daf，feinem fabwebren Gemiffens：und Geelenfall folt offentlidy vor ganger bier verfammleten Gemeino revociren，eben in Diefer Pirden，vnd bei diefem Kauffein，vnd an bem Srt，alloa es ift vor 25 Sabrn auf Sbriftum，ben Serrn，auff vorbergegangene feyerlide $\mathfrak{4}$ bjagung bem Zeuffel vid allen feinen Werfen ond Wejen，getauffet worben，ba fteben，foorift dem Teuffel snd allen feinen $\mathfrak{W e r t e n}$ wnd Wefen abermal offentlid abjagen，ber ges thanen Obligation offentlid wiberfpreden，bie vorgans gene Berbingung an ben $\mathfrak{L e u f f e l}$ offentlid auffündigen， zum erffen glaubet，deé Enabenbundes in empfangener S．Tauf fid offentlid befenmen，snb auf bas theuer

Dergopine $\mathfrak{R o l i n f a r b e ~} \mathfrak{B l u t}$ Sefu Chrifti, Des Sobnee -GotteE], wieber alle Enfedtung, Riff, Bopbeit wnnd
 grofien ©emeind vnd gefammbten Pirden, welde er burd biejen Fall boddif geargert vnb betrübet, umb ©briffi Sefu willen, jbme zu perzengen, offentlid bno demútbige lid bitten: So ift bod bon megen fid bey biefer Mpers fobn annod ereugender, vid gleidjamb angebobre ner *) fdwebrmátbiger © der Borjorg vno Riebe, umb etroas in befagten Stúcfen dispensiret, bno bie ©ad consistorialiter babin ges. falofien morben:

Fúr cines
baf aufi difmablen, Dem Kcuffel zu seyb, allen
*) Hnd gleidfamb angeborner fámebratitbiger edwadbeit - Ja bitte meine lefer bci biefen Toorten mit einiger $\mathfrak{x u f m e s f f a m f e i t ~ z u ~ v e r w e i l e n . ~ S i e ~ f i n d ~ p i n d o s ~}$ logifd febr metfmirdig, und verbreiten uber Den ganjen
 armen melandoblifden $\mathfrak{I r o p f}$, elj' er fich erbenfte, ein Paar Willen ober eine wixtur, doer bielleidgt audh nut, als ibu der Sunger plagte, einige Grofden gegeven; fo mare er fdmerlid in biefen fatarpfen Eeibss ynd der ©eelenfall ges Eommen. Wie unvernunftig der franfe Mann auch nadber, yon feiner aCustodi bis jum Actu Revocationisn bebanbelt ward, Datúber ein $\mathfrak{B G o r t} \mathfrak{\mathfrak { u }}$ fagen, if rebr úberfúfig. Nidet in Die Şánbe Der Geifliden, fondern Der Merste gebogrte er. Sreilid witbent ibn oie au-Der Beit nidgt verninftiger bebandelt, unb ibm vielleidet ein Şubn auf ben Sopf gebunben, und orey Eág darauff baben brutten Caffen, Dder ibme eille Dber aufgefalagen yad in folatg baben blated lafen, bif er obumaditiglid umbgefalicn, bena
 Goley ynd $\mathfrak{B y f i n f i g l e i t n}$ für probat, wie fal unfere

 fie waren gleid ůbel bxan.
buffertigen Sergen zur ©reub, Diefe pafere burd ©ots też $\mathfrak{O n}$ nad allbercite gefaltue ghrebigt folte gebalten werben.

Fúrs ander
Dãe mebrbenandte, angebuittete, (begeidinete) interessirte $\mathfrak{W e r}$ jobn gleidmoden folte in Det Ritw zugegen feyn, bnd burd bef Mredigers Mlund der Rirden cine offentlide 2 Obitt thuen, fid) Dutd ungleide Cinbildoung: vno 2 ffect feiner nidft fid zu entfdlagen, fonbern aus Mitteiben úber jign fid zu erbarmen, aud für jgne Esot
 gen Dezి $\mathfrak{B o b j e m i d t z ~ f u ̈ r b i n ~ m o ̀ d t e ~ b e f r e n e t , ~ w n o ~ b u r d ~}$ ben ভdus Der Seiligen Engel entboben fenn.
$\mathfrak{V n d}$ Dann fúrs britte
baf gleidmoblen die feyerlide Revocation in ciner engern Rirdje múrcúlid gefdebe, ba beneben bem ganßen Ebrwúroigen Ministerio aud cin gefammbter ©brs fabmer, Wolweifer Rath, mie aud Die nedit BerwanDte vnd Nadbaren biefer angedúttenet, vom Satban batt berfrituten Werioln fid werben und follen einfinden, ynd thun, wab einem jesen Cbriftens Menfden bey ders gleiden jdmelfren Reibsz = wnd Geelenfallen, nidt alleine $\mathfrak{B e r u f f}$ = vno $\mathfrak{A m t s}$ balben, fondern auda aus Sbriftlider Eieb zu thun obgelegen ift; Weldaes denn nod Seute gleid nady vollig verridtem uno gefologen offentliden Gettezs Dienft, in Nabmen bes bodbeiligen breyeinigen ©ottes foldermaffen wárélid feinen Fortgang baben wird; vio зware थutes.

Jur cibre ©ottes, fur Confusion bis ©dano bef \{euffelz, zur લrbawong oet firt あen, vnd GrleDigung ber armen ©eel, - !!!
-!!!-!!! -

Oazu ©ott in Guab feites 5. ©eiftes geben ond verlentien wodle. Amen.

Weilen eż nun aufi difmabl abjonberlidz zu thun umb Grabett wno Juirbitt zu Gott, wegen Diefez verlobrnen, burd © Opttez ©ina aber wieber gefundnen ©daafib; fo erbebet emore Shergen iu Gott, wno bettet in Shriffylauc biger $\mathrm{UnDadh}_{\mathrm{mit}}$ mir allfo:

> Folget dab ©ebetty.

Weldee meift auff denen Sinieen pno pnter viel Seafis zen vid $\mathfrak{B e r g i e}$ fiung bauffiger 3adbrer von ber ßerfamms lung angefóret pnd verridt morben *).

D! Serr, \{્tumádiger Bott, ber bu ber Elenben Ceuffer nid)t veridmmadeft, unv ber betrúbten §ergeen Berlangen nidt peradteft, fiebe bod gnadig an vnjer ©rebett, weldjee wir zu bir in Diefer gegenmartigen Stund fúr einen angefodtenen, vom Teuffel verfudten Menjden fürbringen, vno erbóre uns barmbersiglid, burch pnjern Fúriprecder Jesum Christum, ber zu beiner Medten ift
*) Jab babe obent gefagt, es fouten wenige ober feine Moten $\mathfrak{z u}$ Diefeaz Metenifucl gemacot merden. ఇun tonute idy Diés zmar im Manufcript nod dibern, id mill aber einmabl mit Pilas tub fagen: \$3as gefarieben ift, if geiderieben. Wgirtlid. Die frage dringt fid mir fo febr auf, indem idy obige WGorte ebon abidratibe, dag id fie nieder fobreibeh mura, (mas Denn naturlid) cine zweite oder britte Note gibt), Die grage námlidy: ©ollte bentin ber ganjen છerfamalung Fein Eingiger gemefen fent, der uber die geiflide Comodie, der wenn man will §ragobie geladt, Doer wentigtell ander ©adje getweifelt badte? ——
 wenit mait das miffen formute. Watrbe Die frage, mie id faf Dermutber midate, veruciut, fofabe mait Dataug, daf Der Mbers glaube allitecterder ift, als die Peft und das flectfieber, und jwar Der $\mathfrak{U l}$ berglaube maferlei: $\mathfrak{A r t}$ er fey, uáralid je Durfler unb ver: nunitlofir, defo anfeteender und allgemeiner.
wnb $\mathfrak{B n s}$ yertritt. ©crbarme Did, o! treuer ©sott, über biefen armen Menfden, ber burd Miftraven yon $\mathfrak{D i r}$ gemidjen, wno Durd) Şinterfútrung Def bofen §gindes einen famefren Gúndenfall getbian. ©ib jbm ju erfens nen bie Graufamleit biefer Súnd ynd zu befergigen, was̉ für Yammer und Sergeleyd es bringe, Diat, ben Serrn, vnjern ©oott berlafen, yno. yon beiner vaterliden Zrew vad Júriorg mit dem §ergen weiden, Werzeybe jbme Diefe begangene vbergroffe ©únd, Damit er Did beteipigt wad eine $\mathfrak{B r f a d}$ an feinem faft ewigen Berbers ben were gemeft, Da feinc Geele boll Yammers wno faft nabe bey der Şsillen gefamebt, ba jbn Die Stride bes, Zodes umbgeben, vnd Der §jollen थngit getrofen bat. $\mathfrak{B e r g i e b ~ j b m , ~ o ! ~ b u ~ W a t e r ~ D e r ~} \mathfrak{B a r m b e r g i g i c i t ; ~ b e r g i e b ~}$ $\mathfrak{j b m}$ folde fawebre ©únd burd Dase therwre Werbienft Jefu Cbrifti, beinez Sofneg, def perbeipenen vnd in Die Welt gefommenen Sdlangentreters; Der vnjerm Frind, Dem Keuffel, Der alten Sdlunge, Den Ropff zers treten, feine Wadit genommen, vid jein Werdi, verfotgs ret bat. Cib $\mathfrak{j b m}$, o! getrewer vnd barmbergigry Gott, daf er fürber flardf fye in Dir nno in Der Madt deiner Stirctue, auff báz wann Daę bóf Stúndtlein ber 2(nfeds tung wieber einmablen folt tommen, er Widerftano thun, wnd alz ein Streiter Sbrift das Jeld mider den bojen
 GJab, ba fam im Blauben, im Gebett, in ber Riebe; in ber wabe ren Gottfeeligleit, Damit wir Diefen Ceelen:Mórber Durch $\mathfrak{B a g l a u b e n , ~ 3 w e i f f e l u n g , ~ R l e i n m u ́ t l i g h e i t ~ v n o ~ f l e i d か l i d f e ~}$ Sidjerbeit vns nidy aufi den §alk ziefen, vno allfo felbfen eine $\mathfrak{B r}$ rad yenea an onjerm $\mathfrak{B n t e r g a n g}$ wno Ber: Derben, fondern in aller ひnfedtung Deg \{euffelz -
Durd beine Enab ritterlid ringen,
Durch Root pno Reben zu Dir bringen,
D! bu fáfler Şerr Sefu ©hyif,

- Der bu Mrenfd gebohren bift,
$\mathfrak{B}$ ebŭt $\mathfrak{V n}$ n vor Der Şolle. शamen.
Dater Unfer $2 c$.

NB. : Seit mebrenber qurebig, mie aud abjonberlid Der Relation vand Def © Sebett8, ift bie angebúttete interessirte Perfofin, gant nabend bey ber Cangelftebend, flepfig in 20. mennet, "mo ein 3 djer beh anbern gleidfam gejळlagen.

## Golget annun Der múrdide Actus Revoca-

 tionis.Actus Revocationis, bas iff, fernere furge Relation ber Wieberabfagung bem Zeuffel ynd feinem Werden, ynb wie es bamif ift gehalten woeden.
(Sleid nad gebaltener Wrebig vid geendigten bffentlis den (E)ottesbienft bat fid) cin Ebrwúrbig Ministerium auff baş alte ફatbbauf verfúget, alloa jdion allbereit cin Ebrjamer Woblmeifer Ratb fid befunden, an bem Srt, Da nidat allein Ratb, jondern aud) Consistorium pleget gebalten zu merben, in ber Sronung, ald wie fonften Die Rathitellen meijen. Bnd wurbe Dem Ministerium Der mitten in ber Consistorial-Stuben ftebrnoe, mit
 Den Serren Burgermeifter assigniret, aud Die angefods tene perjobn, neben bero Freundidaff!, vnd ju bem Filial Sdultgruf, alloa fie mobnbaft, geborigen Ders pobnen, eingeforbert, yon wolermelots regierendem Serrn Burgermeifter Die Proposition, mobin fothaner Convent
angufeben, getban, bnd bem: anmefenden Ministerio,
 cution, Reraft tragender ©idtliden ©ewalts, wor bie Sand zu nebmen; bófflidff anbefoblen.
$\mathscr{W}_{\text {Borauf }}$ der Mfarrer auffgeftanden, Diefen Convent forbrif, Dafer bem Wort ©ottesgemápondabns lid, auz Dem Evangeliften Malthaeo demonstritt wno legitimiret, da Sbriftuş Cap. 18. v.20. โpridt:
$\mathfrak{W o}$ nun zweyen oder brey yerfammblet feyn in meinem Nabmen, da feye er mitten unter ibnen.

Defroegen bierauz bie gnabenreide ©fegenwart Christi aud bey biefer Consistorial-3ufammentrettung geimlofs fen, bierauff obn weitern $\mathfrak{B m g a n g}$ zur ©ad felbften gefdritten, die angefodatene werfobn berfür zu tretten; vid folgendé Fragen woblbedaddtiglid vad gewifienbafit fu beantworten bor Gott, bem 2lfwifferben, ermabnet.

Erfte Srag. Befunfu N. N., Dás bu bid, Dem $\mathfrak{Z c u f f e l}$ zu Dienen; berfproden, yon biep fem bdfen Geift vermeyntlides Gelo genome men auff die Sand; jbme dein Blut zur Bero fdreibung laffen folgen, pad bid allfo biera Durd zu einem \&eibs ynd Seeleigenen fincdt Dés $\mathfrak{Z c u f f e l s}$ gemadt?

彐ntwort: Ja.
3 wecte Srag. $\mathfrak{J i t}$ bir foldac yon Sergen leyo?

थntwort: Ja.
Dritte Srag. ©flaubfu Bergebung folder begangenen groffen ©únde?

2ntwort: 3 a.

Vierte Srag. Wiltu Did yor bergleiden fortbin mit ©ottes 5ulf búten?

2ntwort: Ia.
Sunfte Srag. Befennfu. N. N., baf bu bierauffancoott bergagt, auff 3 ufpredien def Zeaffelz Sand an did gelegt, ynd auf $\mathfrak{B e r s}$ Druf def Rebenz did diefez deinez \&ebenz, das Dir ©ott geben, ynd bí Dabero $\mathfrak{B a t e r l i d}$ ers balten bat, fetbft mollen berauben?

Mntwort: Ja:
Gedfate Srag. $\mathfrak{J f}$ bir foldez von Sersen leyd?

Untwort: Ja.
Giebente Srag. ©laubfu veftiglid, baf Cbriftub, Der gurft beş Eebenş, Diefe Deine Cúnde gebúpet, vnd bá fie umb Ebrifus willen bir werben vergeben?

Pntwort: $\mathcal{I}$ a.
 vor dergleiden \{bat fúrder buten?

थntwort: $\mathfrak{I} a$.
ETeunte Srag. BelennftuN. N., bás Duburd
 bift geweft an diefem fawebrengall Dez Leibz vad ber Geelen, Dir baburd ben $\mathfrak{T e u f f e l}$ der Berfuchung felbften auff ben 5alf gezogen, vad mit beinen desperaten $\mathfrak{B o r t e n}$ Dé $\mathfrak{B n}$ s glaubenz zu dir geloctet?

2ntioort: Ja.
Jebnte Srag. Sif Dir foldes von © deinez jerkenz reio?

Entwort: Ja.
Elfte Srag. ©laubfin, Daf ©sotte Barmo bergigfeit madatiger, alz Diefe deine maddtige Sünde, bnd bafe Christus, dcin Seifand; did wieder aub def \{euffel Raden erloftund ges monnen, vad daf bir burd ben mabren ©law ber an piefen deinen Sheyland yno cerlofer, Der alle diefe Werde def zeuffelf zerfógret, folde deine fdwebren Gunden vergichen pad vergeben werben?

Untuort: Ja.
3wolffe Srag. Willu: bid furobin burd (G)ottez ©nab, permittclif einez andeddtigen GOebettb, yor Dergleiden Súnden búten?
※ntwort: Ja.
Dreyzebnte Srag. Befennftu bu N. N., Daf Du ben $\mathfrak{B u n b}$ deiner $\mathfrak{S}$. æauff vbertretten, Darburd Gott ergornet, Den Sobn Gottez mit Fúfien getreten, Daz Blut Def $\mathfrak{x}$ ffamentz varein geadtet, Die Rirde geargert, vnd viel fromme Jerken betrúbet baft?

Sntmort: Ja.
vierzebntefrag. ©laubfu aber bine wiederumb, daf bein empfangene Seilige
 ynd gúltig fey, © ©ottez ©aben ynd Ferbeif fungen fid nid)t laffen indern, nod ber Mens
 Antwort: Ja.
Sunfzebnte Srag. Wiltu did Deffen farts bin wieder alle ※nfedtung oef æcuffelz trós
ffen，ynd burd cottes ©nad im gangen Reben fromm bno ©ottesfứdtig feyn ynd leben？

थntwort：Ja．
Gedzebnte Srag．Wiltu N．N．fortbin in Zaborung def gottliden Wortz fleiffig，im （6）bett eyffrig，im ©ebraud oes 5．थbendo mablz inbrunftig feyn：©onberlid in beiner Beidt yno Confession yor beinem Seels Sore get טnd vor gefammbler Rird，in Spredung Der offenen Gduld gemiffenbafft，in थnboz rung Der Absolution inbrunftig，gnd von Seut bber adt Kag，als auff ben 5．Advent，in Empfabung bez 5．Ubenbmablz；Durd ben （G）lauben begierig，bid beym थltar einfinden， ond Der ®irden geforfamblid Did ëzeigen？

2ntwort：Ja．
Kette Srag．Dind biemitallfovorgott vid diefer ©brifliticn Deriammblungoongrund beines 弓erbens auffagen ond auffiunden allen verfprodenen Dienft des deuffelf， aut wiederfpreden aften feinen werfénond wefen：弓ingegen $\mathfrak{C b r i f o}$, ocinem \＆ridfer， ourd ben wabren Glauben getrew 3 feyn vid 3 u verbleiben，did an Gott，opinen G๘opffer，von＇trewem 3u verfpredien，vne bif ans Rnd verbunden erfennen？

ひntwort：Ja．
Refolgte bierauff bas Votum．
Das belffe Dir ber Kllmidtige Gatt vio Vaterder Sarmberbigleit，durd deinen vad vaiern aller 弓eyland ond erldfer Jesum

## 331

Christum, in oer Zrafftope 弓eiligen ©eiftes. Mmen. Amen.

Rurger Beridt, mie es nad biefem Actu Revocationis meiter gehaltear.
Muff biefe Revocation if forbrif biefer arme Sunder, vad wiederumb fu Binaben aufs genommae ভdaf, auff bie Siniee nicder ger fallen bnd barauff fo lang gelegen, ald ber gfarrer bas b. Evangelium yom berlobraen ©diaf ynd ©

Darauff ift ber Gefang, Gott; der $\mathfrak{D}$ atet wobn vasbey, vadlásonsnidt verberben, abgefungen worben.

Sernadier fo ift das apofoliface Symbolum recitiret, endid das bater unfer ges betten, ynd der Geegen gefproden, ynd for dergeffalten Diefer bodmidtige Actus, yon alfen $\mathfrak{A n w e f e n d e n ~ m i t ~ w a b r e m ~ E y f e r ~ o n d ~}$ Sbriftider $2 n d a d t$ geredet worben.

NB. Wobey aud ein Cbrramer Wolmeifer Math, aufi Intercession fúr Diefe arme gierfohn, dieweil fie vielmebr aus allertrawrigfter $2 n f e d t u n g$ Der ©dwors mútbigfeit, alż aus Mutbwillen fleifめlider Woduffúds tigfeit gefallen, yon wegen ber Sanbanlegung an fidy felbft eber ©inad eingumenben, alzz nad der ভdadrpfie Dé $\mathfrak{E}$ Gefegez zu procediren, fiak gnádig ergeiget, no was fonften leiblid zu bügen war, aus, Gbrifflider. Milde laflen fdminden.
 bef griedeng; zertrette den Gatban nod fers
ners unter vifre fúffe，gebe vis Milen redite Sinn bnd Gedanden，daf wir bef bleiben im Glauben，ynd ourd ©ottes Madt wider alle 2nfedtung def zeuffels ynd ber welt zur Geeligleit erbalten werden，burd Jesum Christum，bnfern Serrn bno Seiland．Xmen．

Sお山 bab＇im vorber gebenben \｛beil veriproden，baf
 fungen begleiten mưroc． 9 ¢ befdránle mid auf cial einziges Wort：
wie viel 反árm um ridts！！！＊

[^53]
## 333

## 1II. Sあtedilidefiten


gortierung und befalug.

## I.

1. Cinc Şere fallt beimiebergohlter Tortur jebezs. mal in einen Seelen=Sdlaf ohne ©efubl und Be. suftfeyn, und fann fu feinem ©ieftabniß gebradit werben.
W3ir baben fowobl in ben worber gebenben Zbeifen ber 3. B., alz in ber Dimonomagie gelegentlid bes mertt, daE bismeilen angeblide Sexen wabrend ber Kortur einfdliefen, was man ben Zeufelss ভdlaf biep.

Эn Э. S. Salle'z Fortgefegter Magie, ober bie Sauber sirifte ber Natur 2c. (Berlin, 1788.) $\mathfrak{F}$. I. fommt unter ber Ueberidrift $\mathfrak{A u g} \mathfrak{z}$ ge aus sinigen teutiden Sexensedten im fúrfentbum Ralens berg ©. 497 f. Dab folgende vor, wab diefe Erføцis nung beftatiget.
 §u $\mathfrak{A r n u m}$, im $\mathfrak{F a b r}$ 1639. Man nabm den genod́bns liden 2 nlaß baju vom $\mathfrak{B i e b f i t e r b e n ~ b e r . ~ D e r ~ S a u p t , ~}$ grund der Rlage war, fie babe einmal beş Morgenz cin Gejdedpf, weldees mie ein ভdwein geidurieen, mit ber Putbe gefolagen; fie babe zroar biefez fúr eineu Gltiz ausgegeben, nad ber allgemeinen Dorfiage aber fey eş ibr © eift ober $\mathfrak{B u b l e r}$ gervefen *). $\mathfrak{A l}$ f biefen blopen

[^54]unvernůnftigen Werbadt ertanate bie $\mathfrak{F u r i f t e n}$ - Facultåt gu Selmitadt obne allez Bedenfen ber Snquifitin Die Folter zu. Da fie der §enfer mit den Beins. fdrauben unmenfdlidangriff, belam fie fürdgs terlide $\mathfrak{B e r}$ gutungen, fie fpradmit brey bers faiedenen Spraden, fonderlid bodteutid, f円lief barauf auf ber Marter:Bant ein, und faien todzu feyn."
" Man beridtete ben Fall an bie Selmftidtifde Fue riftensfacultadt, reldde ủber bas Hebernatúrlide in ber Sade erfdrade, und bem Sdjarfridter auftrug, bie Bellagte genau zu befidtigen, ob fie fiad burd etwas Serdádtigess ober Зauberbafteż gegen Daz Bełánntnif etman feft gemadt bette. Wir fdeint es febr natúrlid $z^{3}$ feyn, Dafe eine bon ben Sdmerzen Der Kortur, mobei man Das ganze Nerbenfyftem entweder ber sange nada aubbefnte, oder bie Nerven zujammen quetfote, um in beiben gedlen bie Gelente aus ibren Dfannen zu bringen, aufer fid gefegte plerion, bald. platt, balo bodjouf(d, balo botentotijd jdrent, Denn ber \{orturs Dialeft wiro mobl allemal auslandifat geflungen baben, und zuleģt gar in Synmadt fâft. Der Mosbel und Ridter glaubte bamala, baE der $\mathfrak{Z e u f e l}$ alle feine थlds $^{2}$ madtseinflủse in Den Rodrper auf ber Stelle verliere, wenn man ber 3 auberin alle Saare am ganzen $\mathfrak{\Omega}$ orper abjancide. Wan felle fide biefe benferifac Saarjaur, Die Gegenwebr Der Wereer, Die zubringenbe Sabinijhe Mánnergerwalt, Den Gang ber Sdeere burd alle vers borgene Drte, Die offenbare Werlegung dez Woblfans bes u. F. w. vor. Diefes war die gerodynlidee Sorbes reitung zur $\mathfrak{K o r t u r}$, und fie ift es now jest a. G. bei dem

Rosnigliden Suftigamte zu Sannober, (jest gemiß nidt mefr)! ba yor sinigen $\mathfrak{J a b r e n}$ ein $\mathfrak{R o b}$ ber auf ber $\mathfrak{Z o r s}$ tur bie Tbat geftand, weil ibm der Sdjarfridter ben $\mathfrak{K a g}$ yorber, bei feyerlider ©tille, Den ganzen Rörper: mic einem $\mathfrak{B o l o g n e f e r ~ b e f d o r . " ~}$
" Wủrbe Die $\mathfrak{F n q u i i t i n}$ fort fabren, ibre 3nuberedi ju leugnen, fo jollte man die peinlide Frage burd nadbruiat lidere $\mathfrak{Y n f r u m e n t e}$ " $\quad$ iemblidermaffen *) ". zu fadrs fen fuden. Sd bin übergeugt, daf id, obne alle magis f(den Rúnfle, Dic Didádutigften Şerren $\mathfrak{R i d t e r}$ uns ferz $\mathfrak{J a b r g u n d e r t z ె , ~ G l o ß ~ D u r d ~ b i e ~ D a u m e n f d r a u b e , ~}$ fum Betanntnís bringen mollte, ban fie mit Dem $\mathfrak{I e u f f l}$ in $\mathfrak{B e r b i n b u n g ~ f t a n d e n , ~ d a E ~ f i e ~ m e i n e ~ S e e r b e n , ~ i d y ~}$ babe aber feine, vergiftet, und eş wúrbe Die verftoctefte unter allen judtenen Seelen auf alle meine gragen $\mathfrak{J a}$ ! fagen múfien. So tünflid if die logifde Beinjdraube. Der unmenfalide Befegl, worùber fid ein Surone doer: Wenidenfrefier fadamen múfte, ibn gegeben zu baben, murbe ben 26 ten $\mathfrak{N o v} 1639$ voll ${ }^{2}$ ogen. Nad bem

[^55]Sorotocoll betbeuerte fie, eine gute ©briftin zu feyn, und fie falief aud diefmabl wieder ein, ald fie Der
 mit brennendem ©diwefel beftreute u. f. w. *)"

## II.

II. ©in dhnlider $\mathfrak{B o r f a l l}$ bei einem $\mathfrak{B d m i f d e n ~}$ 5̧uffiten.
Was bei ber Sexen s Tortur Dem Teufel zugefariebert murve, ward bei dignlidjen Forfâden von Inderen alz
 übernatủrliden Ertlarungzarten einer ऽade, in ber mir auf unferem Standpunct durdaaus nidtes Ueberna= túrlides erbliá̛en, find une febr gleidgứtig. 2BaE aber Durd bag̨ Eine, mie burd daê andere bemiefen mitb, es werde eine Seree, ober ein 5eiliger gemartert, ift die Unvernúnftigfeit, bie $\mathfrak{U n m e n f}$ (idfeit, bie Satanitàt Der Folter. Dief iftz, wovon wir bier, Da von Den Sdreéflidfeiten ber $\mathfrak{B e r g a n g e n b e i t ~ b i e ~} \mathfrak{R e b e}$ if, bandeln, und Darum mag zur ©rláuterung Der obis gen ©efajidte in argtider und pindologifder Sinjidt, unter gegenmártiger $\Re$ Rubrif denn aud) noळ Daż folgende Beifpiel ftebn, worin ein dbnlider ober vielmehr ber námlide 3ufall vorfomnt, nur Danl fey's Der 'jncons

[^56]Sequenz und bem Cgoismus menfalider 2 nfiditen unb Bebauptungen, wur baf bier dab, wab bei ber Syere §. I. fúr ein $\mathfrak{B e r l}$ bes $\mathfrak{Z e}$ ufelz gilt, als cine úbers naturlide Wirtung ber gottliden Borfegung gefdildertund gepriefen ift.
$\cdots$ थlta Anno 1461 die fogenannten Hussiten vnter ber Regierung Rónigé Georgii Podiebrads in groffe Bers folgung gerietgen, betraff foldees viter andern aud cixen gar anjebnliden wnd frommen Mann Gregorius, welder zu gorag auf bie peinlide grag ( $\mathfrak{z o r t u r ) ~ g e b r a d e ~}$ murbe, wnter dem vegeredten Sorwand, Dafer benebf megren andern $\mathfrak{B e r r d t b e r e y ~ v n d ~} \mathfrak{Z u f f r u b r}$ vorbdtte: $\mathfrak{F n b}$ Da begab fix bann biefes Meráwúrdige mit ibm, Daf, als er auf der \&eiter auggefpannet vnd gepeiniget wurbe, fo verlor er gleidjam alle feine dufferlide Sinnen, bấ er als ein æwoter gant gar teine ©dmerzen emps fanbe, allfo baß̉ aud bie Sender, in Meynung, er wåre wabrbaftig todt, ifn von ber §eiter berab lieffen, wnb. fúr todt auff bie Grbe binmarfien. शade etliden Ctunds ten aber tame er mieberumb zu fid felbft, fid verwuns dernde, warum ibm bod Geiten, ઈánd vnd gúfle fo webe thaten. Nadbeme er aber die Striemen, Stide vid Brandspab Blutmable an feinem £eibe vad ber Sender Werdizeug ges feben, bat er baraus abgenommen ond fiderins nert, wab yorgegangen mare. Ex ergeblete aud cinen fdobnen $\mathfrak{x r a u m}$, welden er binnen madbrenber Marter ber peinliden frag gebabt batte: Sad warb, fagte er, auf cine ídosne vnd anmuthige Wiefe gefübret; auf beren Mittel:splag ein Baum funbe, andem biel berrlider frůdte ju feben waren, aufif dempelben Baume
IV.

22
fafien manderley $\mathfrak{Z r t}$ Đogeel, welde fiab won biefen Frùhe ten \{peifeten, ond febr lieb, vato anmutbig jungen. Wits ten unter biefen $\mathfrak{B o g}$ geln aber lieffe fid) ein Júngling frben, welder mit einem Rübtlein biefelbigen alfo regies rete, Daf leiner fidy unterfunde, aus feiner Sronung zu weiden. Err fabe aud brey Mànner, welde diefen Baum bemadjeten, vno ware zu verwunbern, Daß́ $6 \mathfrak{Y a b r}$ bernader eben fo wiel Manner, welde benen vorigen, fo er im $\mathfrak{z r a u m e}$ gefeben, volfommenlid gleide jaben, gu Jurfegeren ( $\operatorname{Borffegern)~Der~Rirde~geweblet~wurs~}$ ben. ©iefer Gregorius ift endidd lof gelaffen worden, dieroeilen man ibjo defien, waż er mare befduloiget mors Den, nidt gat überweifen tónnen *), "

[^57]Crniten's Confect-\{̌affel B. II. ©. 733. Zuf erlefenfer ©uriofitaten merdimardiget
 407. थud in Zndreas $\mathfrak{B e n g e r f e}$ 's Hist. Reformat. Slavon. Commt Die ©effidide Lib. II. p. 171 vor.

Da mir bes 'Raumes fparen muffien, fo fen's zumt © $\mathfrak{j l u} \mathfrak{\beta} \cdot$ Diefer $\mathfrak{R u m m e r}$ genug mit ben gegenwartigen zwei ©dreatlidfteiten, bie fid bier leiber zu DukgenDen baufen liefen, ba jene buatle Fergangenbeit boll unb aberboll babon if.

## IV. \&aderlidteiten



8ortcęung und befáa良.

## I.

1. Seltfame Şexenprobe fu. Juberatet.

Gdureatlidees und Raderlideş grenjen in Diefer periobe oft fo didt an einanber, und find bibweilen zugleid fo traurig und tomida feltfam in einander berfalungen, bafe ess faft famper balt, beibe van einanber vollig abjus jonbern. Wir wollen unŝ bemàben, Diefe Nummer zum


Unter ben verfdiedenen, zum Ibbeil auperft abjideus liden fogemanten §exensproben*), ift bic von

[^58]Dnderoater nur laderlid. Der Búrgermeifer and Die Serensæidfter befaben die angeffagten Perfonen, uno f(dakten fie nad) Dem Gerwidt. WBaren. fie jdwerer bea funden aufder Stabtmage von Subermater, alz fie gefdáagt worben waren, fo wurben fie frei gejproden - Leidter, fo nalmm man fie beim Rragen uno madte ifnen ben pros
 cinen foldien $\Re$ Ruf ermorben, baß. aud von ausimartigen Sanbern fegr oft an fie appelfirt murbe. Wirtlidy war bie grobe aud, mie fie aud ausfiel, menidlider, alz bie meiften anbern. $\mathfrak{D} \mathfrak{a}$ aud minber milffúbrlid und vernúnftiger - bas frage man nidt, benn wills fübrlid) unt unvernúnftig waren थlle.
"Sth fann bierüber, fagt $\mathfrak{F e f t e r , ~ b e n ~ w i r ~ n u m ~}$ wollen reben lafen, in feiner bezauberten $\mathfrak{F c}$ elt §b. I. ©. 209; id fann bierůber ganz fididere Radrridt mittbeilen aug einem Briefe, ben cin Búrgermeifter bon Suberwater felbft an einen feiner Freunbe geidurieben bat, und ber aud dem Bud: ©idere Mittel, fein bos fes Salbgeridt zu begen, vorgefegt iff. Er fagt zuerf auf dabjenige, worauf er war befragt morben, baf alle biejenigen, welde nody jeß̧t auş obigen \&ånbern (Becter batte im vorbergebenden Münfter, Waber, born und © ólln genannt) bin Zamen, um fid magen $z^{u}$ lagen *), fiah einmútbig betlagt batten, dan man fie
ausfabrlid gelfandelt babe. ©s gab aber, da man fíd gegen Die Sjexen $\mathfrak{H}$ les fûr erlaubt bielt, nod, allerband anbere epiels
 murbe ciumal einem 凹idd en von addtefn Jabren nad ridfers lidem Ertentrie - das ミafenbein cingefdmiffen, um ous dem $\mathfrak{B l u t}$;u urtbeiten, of fie fádiloig doer unfduls Dig máre. Das פlut war gut, und fie ward frei gefprocter.
*) Bu Befier's Beiten, d. b. ju Enbe Des fiebeniebaten, und
zu Şaufe ungeredterweife bet Sauberci befduldigt bitte, und Daf, wean fie fo unglúdlid feyn follten, feinen Bee
 finben, beren (Gewidet mit ber Gdiwere ibrez Rórperz bie Wsaage balten muifer, foftundery fit dabrim in ©efafr, ©uth und Blut zu verlieren, weil bie gemeine Meinung in biefen Rdindern berrjde, dald-diejenigen, Die leidter maren, als dabsemidt, fo man in bie anbere Sdale legt,: (weldes, wie wir unten feber merben, milltubrlid ift notbroendig 3auberer. feyn múften *). Der gurgermeifter fegt binzu: Dâ ibm ber felige Gelretar be spoy; etjablt babe," ban zu feiner Seit ein gemiffer Sberlander mit jemanden in Streit geratben fey, ber ibm im gangen Rano ben bofen Flamen gemadit babe; er fey cin Serenmeifter. . Wan rieth biefem vorgebliden 3auberer nad sollano zu reifern, und fid auf ber Ctadt; 2raage gu ©ubermater wagen zu

[^59]lấen, um burd bieß Mittel bie Berldumbung za Gdjanó ben $z^{3}$ maden. ©r fey barauf angetommen, fey aber, entweder aus Dummbeit, Dber Furdt, ober, weil man ibn nidt redt untervidtet batté, ungewogen mieber nad Shaufe zurúd gefebrt. Wan fragte ibn, ob er die grobe beftanden bátte, weldees er aber nidt befdeinigen fornte, wesmegen Der ${ }^{2}$ argrobgn wiber ibn zunabm; man glaubte, er fey zu leidt erfunben morben, folglid faulbig. Das Gerüdy tam Dem Riddter bee Derte zu Dhren, ber fofort Befebl gab, ben vorgebliden Zauberer gefanglid eintzus ziegen; Diefer aber ergriff bie Fludt. Ex traff bei $\mathfrak{F}$ manden, dem es beinabe eben fo gegangenmar, und birfer rieth ibm, nad ©ubernater mit ibm zurúctizu geben *). Sie tamen Bribe an, ber Hngetlagte warb geroogen, und fegrte far biefmal mit ben erforberliden Beweifen zurúat, dafe er gerwogen fen und - bas dóld lige (Gemidt gebabt babe **). Scin guter Namen wurbe ibm alfo nebf feinem Bermógen wieber, daş ber

" 2 luf bie zmeite $\mathfrak{F r a g e , ~ b i e ~ m a n ~ a n ~ b e n ~ B a ́ g e r m e i s ~}$ fler zu Dubemater'getban batte, antwortete er alfo: baf Zein ©ewidt beffimmt fey, fondern man betradte den
 fenbeit ridts man bas Gerwidt cin, Die 2 untwort auf Die britte Erage: mober námlid Diefe Gemobnbeit ents

[^60]flanben fey? ift diffe. Er miffe babon nidtb, inbrfien bewiefen es alle diefe facta, ban man in obbemeldten Eandern ber Stadt:Waage zu Subewater befagte Siraft zutraue, und da ${ }^{\text {E }}$ oft leute, Die gemogen zu werben múnfoten, zu Dem Enbe Empfeblungb̆briefe aub̧ ibrer Stabt doer ibrem Rande mitgebradt batten. Man fage inbefien, baf Raifer Rarl ber Funfte ber Stadt Sua bewater Dief Monopolium gefdentt babe, theils weil fie mit bejonderer \{rreue in biefem Stúct fey zu Werfe gegans gen, theilz meil fie sine $\mathfrak{B e t r u g}$ gerci in einem benadbare ten Dorfe entbectit babe. ©o jage man, ob ez̧ aber mabr fey, wifice er nidt. "
> II. \&aderlide $\mathfrak{B e f e h r a n g}$ eines 3uben buxd ein Saus yoller \{eufelbsGefpeater.

" Sener Sub, beffen Gregorius M. Dialog. 5. gebendet, wufte in ber 2ngit feine beffere 3ufludt als fum Rreug, bann alz er auff einer Reife in ein ledeg múfteê Scauß einfebrete, weil ibn die Nadt überfallen, erroadjete cr, nadbeme er etlide ©tunden gefdilaffen, ubrploglid burd Den groffen \&armen, welden einige

 Madiung Deê 5. Rreugeg : Beiden für bdien deiftera bemabren; inzwifden fo murbe ber \&armen immer groffer, bif er endlid gerable mirb, dafe eine gange groffe Rottbdfer ©eifer mitten auff bem splage dese Sjaufes zufammen fommt, vnd fidh unter einanber. befragen, was jeber beffelbigen Kagez Bópeź geftiftet, Da nun einer Diefes, Der ander jenes Bubenftuat ereeflete, bradte
aud einer bor，er bab ben $\mathfrak{B l i f d}$ of bes Drts，bem er
 nen शomnen einen freundididen Riebeb̧fdlag gegeber，Dars aber or in ungádrige Gedoanden verfallen，wnd boffe， er wolle ibn balo in $U_{n}$ zudt ond Serberben bringen； Sinbeffen fo fangt ein bofer ©sif an，es feye nidt sidtig，man folle fuden，ob nidet ein Frembder bier
 fめlugein Preus úber das ander，vno lag in feis nem Winfel gank fill，inbeme tratten zwey fdwarge SollensGefellea ju jbme，wnd befúbleten ben bor Furcht balb tooten $\mathfrak{F u b e n , ~ b o d i ~ o b n e ~ \mathfrak { B e r l e g } \text { gig，ba num }}$ Der Sorige，fo fie fuden beifen，fragete，ob fie wab gefunden，antwortete einer von biefen zwoen Vas sig－ natum，sed vacuum，cin begeidnetes，aber lecees ©efala，geben barauf mieder von igme，vno ver仙minvet थlless：Der Э̛ub madet iin aus bem Staube， erzeblet fotdee थlles bem Fifdofen，ber fid bod vero sounberte，dieweilen tein Meníd fonften ezs gefeben ges babt，baf er ber Nonnen fo freundlid begegnet，fi山lug Darauff in fid，wno ber Yub，weil er ald ein mit bem §．Preus gegeidnetez，aber yom ©犬lauben an Sefum bea
 wnd fo glúdlid Diefer ©efabr wad $\mathfrak{A n g f t}$ entwifdat mare， nabm mit ${ }^{\text {Greuben ben Cbrifliden © }}$

[^61]
## 345

## II.

Hil. Gternbenter im fedbjehnten $\mathfrak{Z a f}$ fhunbert.
So viel al8 immer moglid; fuden wir gegenwartige
 ber úbrigen $\mathfrak{U b t h e i l u n g e n ~ i n ~ m e b r , ~ o b e r ~ w e n i g e r ~ b i f t o n ~}$
 Diefes zebeild unter anberem aud bon bem aftrologia
 Sabryunbertz gebandelt baben; fo mogen jum Befdiuf bier nod einige gefdidetlide £dd erlidfeiten zur Bers anfdaulidung beffelben frem.

## Der berihmte beutfde aftrolog ©tsfler.

- Sie fehen alfo nad ben Sternen? und, wenn man fragen barf, was fehen Sie benn ba? *
- Gehr viel, Mabam, fehr wiel ift ba zu Iernen;
 Und was̃ gefdechen mirb. Durd ifre Snfluengen Grftreatt fid bie Gerwalt ber Meifen über bic Grenjen $\mathfrak{B o n}$ beiben Welten; Greifer find $\mathfrak{U n}$ นี unterthan, unb alle Elemente 'Geforden unferm $\mathfrak{F}$ int —————

RBicland.
(Sym neucu 2mabis, ©efang X.)

[^62]Der berübmte Qftrolog Stobfler war in Der legten
 16ten Februat 1531. Unter allen feinen aftrologifden وprophegeigungen madte die folgende daŝ grópte $\mathfrak{Z l u f f e b e n . ~}$ $\mathfrak{S m} \mathfrak{J a b r} 1518$ propbegeibte er, Dáa im Februar 1524 cine zweite Súnbflutb ưber Den ©roboden fommen suartoe, weil in Diefem Yabr brei Mlaneten zugleid. in bas 马eiden ber - Fiface tråten. Segt múrben mix

 Raifer Rarl V. nad Spanien. Die Dortigen §beologen und 2 ftrologen gaben ibre Meinung in Der Sadhe ab, Die ungefdgr fo ausfiel, wie Die det Dadnifden Kheologen über bie ©candinavifden Şáringe, beren fiad unfere Refer'obne $\mathfrak{3 m e i f e l}$ nod auş bem zweiten $\mathfrak{x b e i l}$ ber 3. B. erinnern. Namlid, bic Sade fey leincāwegè gering zu adten, und man múfle fid auf ben júngften $\mathfrak{T a g}$ ges faft maden.: Der taiferlide 5Dpf, Spanien, bie Æies fibenz - $\mathscr{U l f e g}^{\text {gerieth }}$ in 2 Zngf und $\mathfrak{U n r u b e}$. Balo tbeilte fid Das Enteken gang Europa mit. Sebermann
 Monat beran rúcưte, verließen in Deut djland, Frant' $^{\prime}$ reid), ভpanien und anderen \&andern bie zundd.ft an ©ren

 fiat Durch ©aiffe zu retten: Der graifiont $2 u r i a l$ in Touloufe ließ nad Noab'z Brippiel cine ungebeuere

[^63]Erdhe bauen unb mit \&ebensmittel in plenge verfeben: Sin allen Rirden murbe gebetet, eifle Bloden ertonten: Cine offentlide Bupabung folgte ber anderen. Man prebigte, färieb, laas, fprad, , und tråumte von nidts als - ber Gúndfluth. So viel bermogte vor brei bunbert Sabren eine aftrologifde Wabragung. Wir Fonnen uns bon bem 彐llen teine $\mathfrak{B o r f f e l l u n g ~ m e b r ~ m a d i e n s . ~}$ Qiber bie Sade if biftorifd gewif. Der $\mathfrak{X a g}$ Der Fluth
 Die Cúnbfluth lam nidt. Der Monat verging, und -fie tam audg nidt. Dag Sabr verging, und - fie tam nod nidt. Nadbeem bie çefabr gdnglid yorúber war; bewiefen Die effrologer und $\mathfrak{x b}$ eologen, (Daf ef eingelne 2ubuabmen gab, Braudi' id nidt zu bemerten, ebth. It finb einige namentlide Seifiele ber:थrt angefügrt!) Daf dic ©úndfluty allerdinge batte lommen follen und múffen, baf bas gtvafgeridet abexb wie gorbem bei Rinive, burd bie Bufthrdnea Der ©laubigen fay abgewandt worben!!! - -

Reider blieb Stsfler'a, ber wie RSieland'b Mfroe log ${ }^{2}$ les am Simmel und auf Erben mufte, fein eiger nez Ende verborgen. Denn alz cinftmal eine Gefellfdaft bei bem gelebrten Manne mar, und er in feine Stubirs ftube ging, um ein aftrologif币es Budi zu boblen, , moraus er feinem befudh einige $\mathfrak{m e r t h u r b i g l e i t e n ~ p o r t e f e n ~ w o l l t e , ~}$ bradi bas Buider; Brett, unb bie fб́weren nad damac liger Mobe in Reber uno Cifen geburbenen folianten fielen auf ibn, fo bal er cinige $\mathfrak{I n g e}$ nedber an pen Folgen ber Ductodungen bas \&eben verlor. Nod wers dient bemertt zu werben, bás Stoffer ber Urbeber: Der Wetter, $\mathfrak{D r o p b e g e i b u n g e n ~ i n ~ u n f e r e n ~ R a o ~}$

Ienber:n if, welde bis tiefe Ctunbe bei unferem ges meinen Mann nod immer fo biel ©lauben finden., Ev gab den effen Fatender Der $2(t)$ in Sabr 1499 ze 4 Im beraus.

## Cternbeuter am Sofe £ubwig'b XL

2ufs Sodnige unb gaurften bielten fix zu ber 3eit Sofo aftrologen, dief if belannt. Dâe eş gemeiniglid Reute yon ungebeutrem cinfuf waren, if nidt minder befannt, und folgt fdon aus Der शatur und Befkimmung ibreß $21 m t s$ und ©
 Durfte, unterbiclt metrere an feinem Shofe. Eineŝ \{xageb, Da er auf die Jago reiten: modftor, fragte er einen ber Cesfdiatteften Derfetben, ob's gut waetter feyn wurbe?
 fryn. Raum mat ber Ronig aus goaris und nabe bei ben zur Jago beftimmten W̧als gefommen, als ibm ein Soblenbrenner begegnete, weldjer feinen mit Roblen bes labenen Efel pflegmatifdy yor fid ber trieb, und fo breif oder gutmútbig war,. ©r. Wpajeftedt zu bemerten, Sie sourden mobl tbun, wema Sie auf ber Stelle wieber umlebreten, weil in wenig Stunben ein fibmeres : Geo sitter auffteigen, und ein beftiger plagregen fallen mudrbe. Daz traff aud ridtig ein. Xage drauf ließ ber Sónig ben Robtenbrenner auffutien auno fragte ibn, wo er bie Gterms Desterfunft aclernt batte, und wie er Das $\mathfrak{W e t t e r}$ fo genau babe borauß fagen lỏnen? Gire, antwortete ber Mann, id bin niemals in bie ©dule gegangen und lamn meber lefen nod fdreiben, aber id balte einen guten Sterndeuter in meinem Saufe, der
mid niemals betrůgt. Der aberglaubifde Rònig erfdradt und fragte baftig: Uno wer if Der; und wie beipt ©x? Sire, verfegte ber Roblenbreaner troden, Das ift - mein Efel. So balo ein Gemitter aufireigen will, linft er bic Shren bormartza bangen und den Ropf finfen, geft weit langlamer und triger, alz geroósnlid, und reibt fidy an den Mauern. So madte er ezs geffern, und darum fonnte id Em. Mlajeftat den Mlagregen vor, ber fagen. Der Roonig fpottete ubber feine Aftrologen, Sefdentte ben Roblenbrenner und fagte : deinceps alio non utar Astrologo, quam C'arbonarii (ba \{dreiben wir fủr ben ※ugenblid ein gefabrlidez æßort!) asino. -

Ein anderer Der Shof=2firologen Diefezs Rónigz wufte fidm beffer, mo nidtt in ber Gnabs, bod in Der Mdtung ober vielmebr Furdit biefeß $\mathfrak{F}$ úrften zu erbalten.

Er propgezeibte, Daf́ eine Geliebte Deş Monarden in adt Zagen flerben múrde. ©ey'z, Das, man ibren balvigen $\mathfrak{T o d}$ yorausfeben fonnte, ober daff fie fid Diefe §oprophegeifung zu Germúth zog — fie ftarb mirtlid auf Die beftimmte 3eit. Fielleidt war ber Sterndeuter it feine Runft vernarrt - Elug war Der Einfall, ben Kod ciner $\mathfrak{M i t r e f f e}$ zu propbezeien auf feinen Fall. Der vors migige Wabrfager ward zum ßönig gerufen, nadboem Den Bedienten war befoblen morben, auf' ein gemifes 3ciden, Das ibnen ber Rónig geben múrbe, ben armen $\mathfrak{R}$ ropf anzupaďen und obne weitereş zum Fenfter binunter
 ber $\mathfrak{B e r f t o r b e n e n ~ i f a n a t e , ~ f o ~ f o n n t e ~ e r ~ f i d ~ v o n ~ b i e f e r ~}$ 2ubiens wenig ©̛utezి verfpreden. Der Rónig rebete. ibn ernft mit ben $\mathfrak{m o r t e n}$ an: Da bu ein fo gefdidter Wann bift, und das Sdidjal anberer .jerjenen fo genau
zu beftimmen welft; fo belebre mid bod, weldjes bas Deinige fern miro, und wie lange bu felbf nod zu leben baft. Dgne im Mindeffer Sdreden ober Ueberrafdung ou verratben, fagte er mit rubiger freimútgigleit: Sire, id merbe brey æage bor © m. Majeftat zateben fferben. Da unterblieb bas verabrebete 3eiden. Wielmebr that ber Rónig von Diefem 2ugen blid an थllez, was in feinen srdften fanb, ben \{oo
 weldem ber feinige fogleid folgen follte *).
J. Marcel Sage folie L. II. Ch. 7. Bayle Worterb. ఇ็. III. ©. 176 f. ber beutiden Ueberfegung.
> IV. \&aderlide furdt yor Gonu $\mathfrak{u n b}$ かondo finfterniffen.

Sin einer nod ungebrudten ©bronit ber ©tabt शurnberg ftebt Dais Folgenbe:

Den 2 ten 2 uguft 1654 war cine grope ©onnen fins flernif, bon melder viel Dings borber gefdricben roprs Den, webbegen audg grope Furdit unter ben Reuten ents ftanden, und baben borber in Den Rirdeen zu Nürnberg 22085 झperfonen aus furdt bes © ©erbenz̊ communiciret ; man vertaufte felbigen $\mathfrak{R a g e s}$ aud $\mathfrak{N t h}$ ts $\mathfrak{z u f}$ bem Warlte, und murbe fein $\mathfrak{B i e b}$ auf Die Weibe getrieben, aud alfe Brannen murben zugebectet, aus Bermutbung Dez Giftes. EBz wurbe aud bamalz cin Danfgebet ges Druatt, einen Bogen fart, bei Midael Endter: Dands

[^64]gebety nad bergangener bodftedroblid. ond. bodidadidact Sonnenfinfternuf. Darinmen Geift'z unter andern: WSie vaterlid Gaft bu, o! barmo berziger Goott, folde Finfternié vorüber geben lajen. Du baft zu eben ber 3eit, Da die Finfternif am gróptez feyn follen, ben Simmel gnadiglid, nit Wolfeat úbergogen ${ }^{*}$ ), Daf wir ben trúbfeeligen bodbebrobliden $\mathfrak{U n}^{2}$ blita nidt jeben, und uns all unferer verberbten शatur und auz © $\mathbb{C} w a d g$ geit unferes ©̧laubens bavor entfegen follten 2c. 2c. Seder §prs
*) Wie fida bod wald bei den wenfaen ainbert! Bei ber farfen Sonuen = Sinferuí 1820 waten wir verorúplid Darŭber, Da@ wir gerabe ain den bidifbedroblida:bodgefabrlident かinutelt bedecten Simmel batten, und bier miro (5ott bafut
 etwas sulrdterlides in biefer शatur sbegebenbeit liegern. Die Gade if nun aud) unferem gemeinen siann oft getug als eine gefabrlofe, ganj natúrlidye Ericheinung erelárt, injmifden bes Dedten Dod audj jekt nod 3iele ibre 马ruanen, treiben ibe wiels

 beit yor, momit bie Conne cben bebaftet fag. Ad)! \{lles in ben 2 elt , fagte vor sielen Jabren cinmal cine alte grau ou mir, als fie mid mit $\mathfrak{B e r w a n b e r u l i g ~} \mathfrak{u b e r}$ "meine ( Curras
 unvermandt in Die Conue blictert fab, $\mathfrak{A d}$ ! Mlles in bee RBelt bot Dod fein Plog, aad die Sunu muefibe Daalde (ibr Ebeilden) ausfibin. - Injmifden verliert fid bie Furdt bor Gonns ober Miondiuftenifien, §ometen, fiegenden Dradhen, Srrwifden 2c. Dod immer mefr und mebr, obne dan bie WRenfden, wie's fadeint, eigentlidy weifer unt fittlid beffer werden. ©ey Dem indoce nie ibm wolle - bie
 ridutiger FatursRenntiliffe. Das mirtt mebr als alle unfere Declamativnen gegen bell $\mathfrak{A b e r g l a u b e n t , ~ D i e ~ g e m e i n i g l i d ~}$ in leerer \&uft verballen, felbit wenn wit fie von Det Sangel berab Debíttiren. Jd lann als ein Mann, der nun balo fectosits Jabre auf dèm eand alt geworben if, und ber breifig Jabre als• Wfarter Den عanbmann iu fưbiten Gelegenbeit gebabt gat, aus Erfabrung von dem allen ipreden.
fon in Der Cootbeit wird insbefonbere, beift es' in biefer Cbronit weiter, und úberbaupt Dem oreieinigen ©sott ges bantt, baß er bas angitlide glegen der Preatur fo barms berjiglid erbdret, und den armen erjdrodenen Súndern ibre Bitte, fie Die Finfternif nidt erbliden ${ }^{4}$ Ia den Ermabnungen an bie verfitodten Seelen, welde bes traditen follen, biefe und alle andere Sonn , und פionds finfterniffe feyen 3eugen ber Blinobeit und ber verbis flerten §erjen unbuffertiger bos̄bafter Meníden; Seims melbs, 3 eiden Der fameren Ungnabe Dez allmádtigen Gotteê; Fúrbiloer ber berein bredenden finfteren $\mathfrak{Z o d e b s}$ reife; cridureatlide ferolve bez beran nabenden jüngften Geridta, und - ein $\mathfrak{B o r t r a b}$ und $\mathfrak{F o r g e q}$ famad ber ewigen boblijden Finflernif 2c." $\mathfrak{R}$ eids Gatot's Beitrage $\mathfrak{x b}$. I. ©. 562. © $\mathfrak{c a b}$ be glauben è 2c. 2 te Gamml. ©. 41.
$\mathfrak{B o n}$ ber ladderliden und, wo moglid, nod gróseren Rometensfurdt mabrend bes unter obiger $\mathfrak{R u b r i t}$ bejeidneten 3eitraume, ba man úber ben Simmel und feine fogenannten Seiden, ber Erbe und ibrer 3eiden für ©epfdid und wirtlides seben faft ganglid vergaß, und darum fo oft ein Fremoling in feinem 5axfe, und, yoll yon albernen, am Simmel gelefenen 3utunftbs $\mathfrak{Z r d u m e n}$, in ber ઉ̧egenwart war - yon ber lddeerliden Rometensfurdt Dez fedgesebnten und fiebensebnten Sabrbunderts mollen wir im naddften $\mathfrak{Z}$ beile einige feltfams aufallende Beippiele mittbeilen, da uns ber Raum gegens wartig zu โdlief̂en gebietet.

## Riscelfen.

Wiri baben in Der erften $2 \mathfrak{A b t b e i l u n g}$ Diefes bierten

 mit Salomon Die Marmors $\mathfrak{B l o f}{ }^{\text {te }}$ und Sanofteine beim Sempelbau-bebauen und polirt bat. Dort fonm ten wir unsి bei bem æbierden nidt langer aufbalten, weil biés bei midtigeren Materien ben 3 ujammenbang zu febr zerriffen batte. Wielleidt if bier ber faictlidjfte
 Notizen fúr biefe burleafle zauberí体e Mifgeburt talmus Dijd=rabbinifden थberwigeణg.
 Sdamir genannt.

Die æalmubift en wiffer fogar ben Namen bes
 befthen fann. Éz beift fogleid in ben fedjz Sdjdpfungstagen unmittelbar vom bodgelobten Gott erfaafen worben. EBb befinbet jid in cinem Sdwamm yon Wolle, in piner bleier nen Sdadtel, bie mit Gerfensfleyen ange! fúllt iff; ein magifகer ※pparat, Den ber bodgelobte Gott fúr Daffelbe felbft fo zugeridtet bat. $\mathfrak{H l s}$ Salomon eben Den Grund zum Tempel legen wollte, fiel ibm mit Entiegen bei, bấ er fid leines Mrifielz uno Sammers̄ beim Bau bedienen búrfte. Sn biefer ßerlegenbeit rief er die Gefebgelebrten und Rabbiner zulammen, maz̧ nun anjufangen mare? - Sie fagten, er moddte fia nur ben רשמיר bringen lajen, ben Wiopoty zur polirung per Strine
IV.
bet Eeib: Roda gebraudet gatte. Unt wo if biefer ©(damir? fragte er. Das múpten fie felber nidet, die Keufet aber músten's obne Smeifel wiffen, bie folle er nur bebbalb fragen. Der Ridnig madterauf ber Stelle ©ebraud yon feinen Befdmodrungs s suảnften und citirtt ein Dugend Damonen. Diefe erfaraden, ald fie vom ©ஹamir borten, madten allerband Zergiberfationen, und fábuten zulegt ibre Unwifiengeit vor. Eer múpte fid an ibren furften थr modi ober $\mathcal{M}$ zmodeus wenden. Sier war nun guter Rath theute, weil biefer mádtige Sodlen sfürt alle Bffdmodrungen zu Nidte zu maden wofte. Einer ber Damonen ward jebod von Salomon fo in bie Enge getrieben, bẫ er auf bie Frage, wo
 belannte, in bet 'und ber $\$ \mathbf{S b l e}$; auf bem und bem Berg. Seģt nabm ber Rơnig zut Siff jeine 3ufludt. Er gab feinem Gelbmaridall, Beriaja, cinem fegr beberjen Mann, cine Rette, cine flafde Wein, und etraas Sel,

 po gut, bafe er fid befof und endlid gar bart und feft
 er warf igm die Rette, morauf der Name ©dembam, pborafd ftand, um ben Sals, "und wiemoblen et benm Erwaden gríulid tobete, benn wir wollen nun mit ©ifenmenger'ß Worten in ber ©riablung fort fabs ren, bamit unfere Refer nidt am Ende gar glauben, wir verfdodnerten burdi unfer biedden Pbantafie Die dentmúr,
 moblen er nun beym Eribaden graulidy tobete, mufte er bennod gefargen bleiben, vnd ward po für ben Rónig

Salomoh gefúbret, ber ign anrebete um ben Sohámir zum $\mathfrak{K e m p e l b a u ; ~ b e r ~} \mathfrak{T e u f f e l}$ fprad, er ift nidt mir, jonbern bem furften bes $\mathfrak{w l e c r e s ̉ ~ u ̈ b e r g e b e n , ~ w e l d e r ~ i b n ~}$ einem getreven $\mathcal{U u c r ந a b n , ~ f o ~ i b m ~ b e f r o e g e n ~ e i n e n ~ G y o ~}$ gelaiftet, $z^{u}$ verwabren gegeben, welder bann inn an bie groffe, gelpen bålt, fo zeripringen fie; ba fie nun bas Neft dee $\mathfrak{A} u$ erbabnen gefunden baben, barinnen $\mathfrak{J u n g e}$ lagen, baben fie baz Neft mit weiffem ©lan zugea bectet, alb num ber 2uerbabn tame, fonte er nidt in fein Neft, befiwegen fo flog er weg, boblte den Schamir, wno fegte ifn auf bas © laß , baf es brad, da fieng der
 babn erfdroden, basz Wixurmden Schamir aus bem ©danabel fallen lieff, meldjezz Benaja bann alfobalben auffibe vnd bem Salomoh überbradte, lebren alfo biert mit die Juben, bafe Salomoh in Erbauung bes berrliden
 bienet babe, ba dod ©ott felbffen bas $\mathfrak{F s e r}$ angeorbuet."
$\mathfrak{G}$ ifenmenger entbectess $\mathfrak{J u b e n t h}$. $\mathfrak{z b}$. I. ©. 8. ©. 350. Wigaenfeil Sota p. 1071. Sdubt júbir
 ben etwan unfere Refer allen biefen Sdiriftfellern nidt, und wollen bie Naturgefdidite som ©djamir in ben Dri, ginal: 乌uellen nadifeben, fo finden fie Sbiges im $\mathfrak{Z a l s}$ mub und zwar $\mathfrak{Z r a c t a t}$ © ittin fol. 68. col. 1. 2. Sad babe nidts binju zu fegen, ald bie Sefer in naturs gefdidtlider Sinfidt, namentlid wie man fid gum Befis dez ఇbierdens verbelfen tann, auf feine $\mathfrak{B e r}$, mandijaft mit ber ©pring= Wurzel aufmertjam zu madjen, weldde fie bereits aus ber erften थbtbeilung gegennodrtigen §beiles tennen.

Der ©eiff fưt von Jerafatem, Ronfantinopel, (5)riedenland 2 .

Sn ben Claviculae Salomonis, weldee wir gu feiner Seit ber 3auber: Bibliotbet einverleiben werben, Fommt unter anberent bie folgenbe, fúr bie gegenmaditigen politioden Beitumftande intereßante Stelle vor:

Wer nur ein reditgláubijder Ebrift ware, wn in feim Glauben redt veft feyn fỏnnte, ber modate Den © eifts fürfen bon Ungarn, Sierufalem, Eonftantinopel, Sys rien, Egypten, ynd bés ganß̧en ©riechenlandes̀ beurige Einodotn abfonderlid vnd infonderbeit beruffer vand jbme Befebl thun, dafer das $\mathfrak{T}$ úrafifde $\Re$ Regiment in allbemelden Rónigreiden, Eanden und Srtben $\mathfrak{a b f t}$ lle, vnd bie teutjden Rayjer wnd chriftglaubige Serridafften alloa wiederumb daran fege, biefelbige aud Dabey faúke, fdirmme und erballte, bif folang derfels Bige ©eiftsfúrft folidjer £ander burd ber Nadtommens
 fame entlediget múrbe 2c. $\mathfrak{F a}$, fo Jemanden ben $\mathfrak{E}$ bels geftein, bab Bud, wie aud bas geiffándige Sorn, fo ein-Geiffundiger auş bem Neapolifden ©eis ftertủnbiger: Sdak genommen vnd binweg verprafticiret bat, fönnte wiederumb berfellen wnd zumege bringen, Derfelbig módte gar leidt ein ciniger $\mathfrak{D b e r b e r}$ der ganßen Welt werben 2c."

Sun menn dod nur "ein einiger foldjer redits gláubifder ©briftenmenfd, Der infein ©laus ben redt beft feyn tónDte," $\mathfrak{z}^{u}$ unferen $\mathfrak{Z a g e n}$ unter Den Grieduen mate; fo múrbe nad bem æBunfib aller ßiedermánner yon Guropa bie Unabbảngigfeit Diefer submbollen, folange unterorúdten Nation opne weitere
©divierigleiten gefidert jern. Erx fönnte nur bem ©eifo Gúrften yon Ungarn, Sierufalem, Grieden, land ac: "Befebl tbun, Daz túrafifあ Regiment abzuftellen," fo ware bie Sade fertig. Dod es if in anderer Sinfidft gut, daE fid nod Niemand diefes Geiffuarfen der Galomonifden Claviculae bemaddtigt bat, "Dieweilen er fonfenein einiger Serr der gangen Welt batte werden tónneno," Denn Gott bemabre Europa bor aller \&llein, Serrfdaft, bon Der eines $\mathfrak{U}$ โutpators bizz zu jeber[anderen, und wenu es aud eine legitime und beilige wadre.

Beitrag zum 3auberglauben and zur ©ittengeo
fdidte beß fedzるegnten $\mathfrak{J a h r h u n d e r t s . ~}$
"Den 20ten $\mathfrak{T u l y} 1585$ if $\mathrm{zu}^{(1)}$ Drefoen wor bem Wilfdorfer $\mathfrak{Z h o r e}$ eine 3̊uberin, Seydene Wiedes mȧnnin genannt, lebendig verbrennet worben, weldae vorber in ber $\mathfrak{Z o r t u r}$ vnd auc fonfen gútbliḍ ausigefaget, mie fie in ifrer Jugend yon einem Múnden ou Eament Die. 3áubertunft erlernet, vid biefes verfludte Wefen in die 27 Jahr getrieben. Unter andern bitt fie audg Sjano fen bon $\mathfrak{Z}$ aubenbeimb, welder bey bem ©burfürfén umb feines $\mathfrak{W e}$ eibé unfertigen $\mathfrak{L e b e n z}$ willen in lugnad ges
 bringen fid beflifien. ※ud batte fie befannt, es ware burd fie cin $\mathfrak{W e r i b}$ zu Sebnik vmb geringer $\mathfrak{B r}$ rad millen Dermaken begdubert morden, bañ Diefelbige vier ftumme Sinber Durd ©ottef ßexbdngnif (weld berviertez, Dummes 3eug!) nad, pnd nadi zur Welt getragen. Den 23 Suly barauff ift Sopgia Magdalena, Def obgentelotem

Spanfen von Taubenbeimb Ebegemablin, weilen fie nidt nur jest gebadte Saduberreyen für ibren csemabl, bie Cburfúrfl. Gnad wieder zu erlangen, (um die fie ibn gebradet batte! Ęs muf bodk cine gutberzige Magoalena gemefen fenn) Durd bie Wic icmánnin verridtet lajen, fonbern áud mit einem थnbern yon थDel in ©bebrud gelebet; auf bem alter Mardte mit bem ভdmoerot yom Eeben zum $\mathfrak{Z}$ obt geridatet moorben.n

थnton Wed Fejdreibung ber Stabt Dreßo ben 2c., Rürnberg 1680. fol. ©. 542.

Rod einige turge literarifde $\mathfrak{B e m e r f u n g e n ~ v e t o ~}$ mifduten $\mathfrak{J} \mathfrak{n h a l t b}$.

Der altefte Drudz zu Mainz if cin aftrologifdxa mebicinifder Ralenber yom Sabr 1457. Wergl. Jintelligenz: Blatt ber Neuen Reipziger Rit. 3eit. 1803. ©t. 3. Эお wage es laum, barum zu bitten, bemn id weif taum, ob überall nedi Exemplare yout biefem sialenber exiffiren - aber fo id biefe lites rarifde Perlhărbigleit vielleidt von einem Riteratur, Freund, wenn aud nur auf cin Paar æage gur $\mathfrak{B e n u s u n g}$ fúr bie 3. B. erbalten follte; wúrbe eß mid ungemeia freuen.

Da id bie erfte $\mathfrak{Z b t b}$ gegenmartigen $\mathfrak{K b e i l e B}$ bereits yor $\mathfrak{F}$ eignadten $\mathfrak{v}$. $\mathfrak{F}$. in bic Dructerei abgefandt babe, fo erimere idf mid nidt mefr mit ©enifbeit, ob id Die folgende Sarift ba, mo yom den magifaen Rrafo ten ber ©belfteine bie פiebe ift, angefabrt babe:

Marbodus (aus 2njou, geb. 1035. $\uparrow$ 1123.) Liber de Gemmis c. schol. Georg. Pictorii eto, Ereg! burg, 1531. 8. © var. lect. et perp. annot. illustr. a J. Beckmann. © niffe und gefálige §prade für jene Zeit aubgezeidneten bidatijider Gedidit yon ben gebcimen Ridften ber eolea
 Cultur $\mathfrak{x h}$. I. ©. 39.0. Зム bem, in berfelbep 2btb. von ben magifden Raucherungen una Dampea fürglid bemertt ift, verbient nod, pergliden zu merben: 2ufidlüffe zur Magie b. Efatisbaufen $\mathfrak{Z b}$. II. ©. 359-362. Daf mit PRanden Diefer शdudes rungen fär Gefunblecit und Eeben oft Dif grofite ©efabr berbunben if, verbient auch nod bemertt ju soerber, wergl Gdardtgauien l, c. S, 95-109. und at mo go .Drten.

थls biftorifac Parallele zu ben oben in gegens
 zeitungen yon ber Súnofluty, tann baz §olgenbe bey tradtet werben. Sim Sabr 581 ber §pdidirac, alb unter Der Regierung Togrul's Supiter und Gaturn im 3éo den ber W্ßaage ftanden, fagten bie mubamedanijdan 2 ifrologen einen allgemeinen $4 m$ fitura alley Dinge sorauzs. Die Furdt mat in 2 fien fo grop, wic Eei bgr Betfindigung Der Eunbfuth in Europa Man bartte Deß verbangnifpollen \{ang mit Centieken, ber mie jeber
 bebielten fo gut redt, alb die chriftliden. : Demn -in Der Folge geigte e8 fid, bafe es der $\mathfrak{T}$ ag wat, an bem

Didengiscban geboren marb, ber breifig §abre bers suad mirtlid bie groften Rebolutiomen bewirtie unb alle Steide des Sflenß umffargte. Eneyclopadifac Ueber. fidt ber Wiffenfáften bes Srients $\mathfrak{Z g}$. II. ©. 480. vetgl. Diturabega d'Db fion B. I. G. 187 f.e 100 man befonbetơ, interefante Nadridten úber ben $\mathfrak{R}$ ů.
 Fhantinopel fribet, ferner mefrere Beifpiele dee © Faubene -an 2ffrologie jbes allgemelinen 5ange ber porgenlander our ©ternbeuterci u. f:f.


Stad bet Rebje der mubamebanifden Mfrologen if ed am Montag gut refien, am"dienfag gut \%iotlafen, am Mritiood gut airzenci tinnebmen, am Donnerfag -guf ©efdafte-bertid)ten, amy greitag gut fidy zu verbeis ratben, am ©ambtag gut jagen und fijden, am Sonntag gut bauen und $\mathcal{F u n b a m e n t s} \mathfrak{C}$ teine legen.
4. Wer im Stier geboren if, Gat nad :eben Diefen "אjerten, werig $\mathfrak{B e r f t a n b}$, aber vielen $\mathfrak{F u t h}$, grofe ©ins - germeide abee eine fpige Safe u. f. w. Wer im Wsibder geboren ift, if tin Rader und Cgoift, fonft bodffammig,
 "fomarjaugig te: fif."
$\therefore$ : Der groplyet frigte einfi ben Énget Gabriel, ob ble Conne untergegangeri fey? ©abriel antwortetes: Nein! Sa! wie fo? fragte ber grophet erftaunt, weif bie ©omne, antwortete ber Engel, in bem Raum von Nein!
 Daf. ©. 478. 479.

3u bem, mag थbth, Il. gegenmartigen $\mathfrak{K b e i l s ~ b e i ~}$ Gelegenbeit bes Buds Fiagiel yon ber vormeltliden Siteratur bemerlt ift, verbient nod Folgenbes binzu ger fegt zú metrent: G. ₹boterobt Hist. societatum et rei litér. ante diluv. Jenae, 1687.8 . (Neuere $\mathfrak{Z u}{ }^{2}$ g., baf. 1704. 8.) Э. S. Marer de scriptis et bibl. an-
 3ib.' etd. Helinst. 1702. 4\% pag. 1-30. Die vorgeba Tiden Sdififten bicfer ※itt, worunter mir थbtb. II. beo mertt worbé if, audi das Sephes Raziel und Sepher Jezirah geforten, find Eirgeugnifle bes zweiten und
 audt bie Mfalmen Moamb'z, vergl. Fabricii Codex pseudepigr. V. Test. Tom. I. p. 21 seqq. (Ed. 2. Hamburgé 1722.) vent Sepher Raziel Daf. pag. 26. Sephèr Jézirah p. 38ı, seq. - Bom $_{\text {Bud }}$ Raziel exis ftirt; wie id nadtriglid bemerte, aud eine थuggabe $^{2}$ in 4. Amsterd. 1701., meldde aber in Deutidland àperff felten, und etwan nut in gropen Bibtiotbelen aufbernabre iff Dab tabbaliptifue $\mathfrak{F u d}$ J Jezirah wirb bem Rabbi Akiba ( $\dagger$ 120.) beigelegt, und ift unftreitig cing ber ditefter fabbaliftifden Mrobucte, vergl. Lib. Jezirah efc. translatus et notis illustratus a J. St. Rittangelo. Amsterd. 1642. 4. Ungefábr yon gleidem ellter ift bie zweite clafiif
 oft wirb Gebraud maden múfent Lib. Sohar etc. commentariis aliisque tractatîbus illustratus a Chr. Knorr a Rosenroth (bem gefúbloollen geifliden Rieberbidter bez 17 ten $\mathfrak{J a b r b}$.) Sulzbach. 1684. (Erz exifitt bom Sohar gud ein volff. थu\&jug in 4. mit
ber lateinijden, zur Seite ffebenben Ueberfegung und Zurzen $\mathfrak{Z n m e r t u n g e n , ~ f o ~ p i e l ~ t i d ~ m i d ~ e r i n n e r e ~ ( D e n n ~ i d ~}$ babe folden in bem 2ugenbliad nidit zur Spano ) aub ben breifiger Jabren beß verfopjenen adtebnten Jabrbume
 Das Bud Sobar mird gemeiniglid. 2liba's Sdúter,
 nigftenz foll er um die Jabre 120-125 nò gelefo baben, benn ©emiffes laft fid nidts ausmitteln. Beibe. Gdrifter, bab Buab Gobar fomobl, als dab Buc Jezirab, find:farl interpolitt, wit 反ֹon yon sinotr か. Fofenrotg in ber Cabbala denudata T, I, (Sulz bach. 1677. T. II. Francf. 1684. 4.) gegrigt iff. -
 Rleufer's Ueber bie Ratur und ben Uriprung Der Cmanationsafebre bey ben Rabbaliften. Riga, 1786. Ein Maar artige rabbinijde \&egenden yom wirfliden, oder angebliden $\mathfrak{B e r f a f e r}$ beṡ Sobar's Gimeon $\mathfrak{B e n}: \mathfrak{F o d a i}$, ia folgendem: Sadriftden: Rabbinifde Eegenden Fon Gottlipbe Eeon. WBien, 1821, S. 75 f. ©berbard in f. Beiff bes Urs ©briffentbums $\mathfrak{x G}$. III. S. 53. fagt von diefem Mrann: "Er war ein Mann yon bobem Berftande, yon tiefem (befubl, und yon begeifferter Einbiloungbitaft. Seine verllarte ghantafie überflog dab feelenlofe Sinnlide in Dem mojaijden đ́refege, in ber júvifden ©epididjte und ibren irbifden Seerogny und lebte nur jenfeitz ber bes ( $\mathfrak{d}$ ránlten Dúrren Gegetwoart, in ber Wonne einer úber, finnliden fünftigen $\mathfrak{W g e l t}$. Ceine boben $\mathfrak{A u s f i d} t e n$ waren feinen altglaubigen Junftgenofien ein aergernif. Sie ftiegen ign von fid aus, und er mufte mit feinem Sogne

Cleajer Dreizebn Sabre in ber Wáfte zubringen. Jndeß sourben feine थnfiditen und थublegungen nad feinem Fobe um bab $\mathfrak{F a b r} 170$ in ein $\mathfrak{F u d}$ gefammelt, und biefes Buab ift Das berübmte Gepber Sobar, (Ridto Wud) bas erfte clafifide Wert ber reinen und adten Rabbala. "

Die beiben \&rtitel: $\mathfrak{F e}$ efpredungso ober $\mathfrak{B i}$ tea Runft, fo:mie Der थrtifel Befdmorunges Runf (magifde) in ber ※llg. Encyclopadieder Wiffens f内aften und Rünfe, beraubgegeben von Erfd und Gruber $\mathfrak{K g}$. IX. fing von megreren adtungbmadroigen Gelegrten mit einer mid bei po unerquictliden थrbeiten ermunternben ©̛ute und Radfidit aufgenommen morben. Samentlid bat mid feit ber Seit ber Serr Directer unb Ritter Wyytenbadj zu \{rier mit einer bebeutenben
 und anberen fritifden Mertmalen nad aus̉ bem 15 ten $\mathfrak{J a b r s}$ bunbert berrübrenber fogenannten Seegen erfreut. ©in fad\&barer literarijder Beitrag, fur Den id Diefem ver, Dienftwollen ©elegrter biemit dfentlid meinen bergliden Dant abfatte. Sd batte fúr ben $\mathcal{U r t i f e l} \mathfrak{B e f p r e d} u n g$ bs Sunft in ber Encyclopábie ziemlid gefammelt, indeß warte Die ${ }^{2}$ rbeit unftreitig now interefanter augigefallen, menn id bamalz diefe $\mathfrak{B e i t r a g e ~ b e r e i t s ~ i n ~} \mathfrak{S}$ dnden gebabt
 werben lam, werden Die \&efer ber 及aubersßibliotbet in bem folgenden Vten \{heil ber literarifden Riberalitadt biefes Gelefrten zu verbanlen baben, da id an fdidts lider Stelle megrete diefer ©eegen zur Sbarafteriftif
jener Bergangenbeit mittheilen werbe. Dhne folde $\mathfrak{H n s}$
 regfen Beffreben cines cinzelnen ©̛eilegrten unmȯglia einen gervifien Grab yon $\mathfrak{B o l l t o m m e n b e i t ~ e r r e i d e n . ~ Э お ~}$ tann Daber mirflid für bergleiden moblmollende wite tgeilungen nidt bantbar genug feyn.
 interefantere' Naduridten mit als son ben Ralmudern; anter Denen er langere 3eit verweilte. Fon ifren zaus
 Folgenbes: "Die Ralmucten baben unter fid aud eine Qrt yon Sauberer ober. ©damarten, weldje aber nidt unter bie geiftidien ober geiligen Pberionen gebdren, fondern viefmebr verabjacuet werben, fo baje bie euss übung ibrer verbotenen Rünfte fogar geababet ju merben pflegt. ©ß fino gemeire Reute theilz weibliden, tbeils mànlidjen ©efidledtz; jene merben Uougubors biefe $\mathfrak{a b e r} \mathfrak{B} \boldsymbol{\$ b}$ (bielleidt yon $\mathfrak{B u}$ oder $\mathfrak{B u b}$, weldees bei ben Ralmuafien einen Seegen doer Kalizman bebeutet, vergl. Diefen $\because r t$. in ber $\because l l g$. Gnclopdote genanut. Sie follen alle Monate einmal zaubern, und zwar in berjenigen Nadt, in welder Der Neumond antritt. Sie
 Dfts und Weftiacten, Wogulizen, Grónlảnder; Rapps lánder $\mathfrak{u} . \mathfrak{f}$, w.) fonbern laffen eine Sdaale mit Waffer bringen, taudjen ein gevififes Rraut Darein, und bes pprengen zuerft bamit die suitte. Darnad baben fie ges wiffe Wurgeln, welde fieciñ jebe Sand nebmen, anzüns ben, und mit aubgeffreaten Wrmea allerlei ©ebebrben
und gewaltjame Zeibesberwegungen maden，wobei fie beftandig bie ভylben Diai！eit！Job！⿹ob！fingend miederboblen，biz fie in cine $\mathfrak{A r t}$ yon $\mathfrak{F u}$ th ges ratben，ba fie benn auf die vorgelegten Fragen wegen verlorner ভadjen，doer zufünftiger $\mathfrak{B e g e b e n b e i t e n ~} \mathfrak{u}$ ．bgl．


 ©． 303.

Wie febr bab Befpreden und Bejdimoren bei Diefem $\mathfrak{B o l f}$ im Sdmange gebt，weldjes $\mathfrak{F e r t r a u e n ~ f i e ~}$ $\mathfrak{a u f} \mathfrak{M m u l e t e}$ ， $\mathfrak{K a l i z m a n e , ~ G e e g e n ~ 2 c . ~ T e g e n ~ — a u d ~ b a b o n ~}$ bei Pallaft．c．©． 293 f．viel $\mathfrak{F}$ nterefanteş zur ©bas ralteriftit biefer Gattung Dezె थberglaubengె．Эergl． $\mathfrak{B u r d a n e n u m b ~ B u t ~ i n ~ b e r ~} \mathfrak{A l l g}$ ．Encycl．D．Wifienfd． und Rünfte．Bon ben 3auberern ber Rirgifen，bie fo berúgmt fint alz vormalaz Die ミapplàndifden，auşs fágrlid im nådfiten fúnften $\mathfrak{Z b e i t e . ~}$

थus Delten（ Dveryfiel）fareibt man unterm 16ten $\mathfrak{M A r g}$ I．Э．（1823．）Folgendeş：＂duf Dem benadbarten Deltener Brude baben wir beute ein Ereignis gefeben， Daż ein ådtez̊ Ueberbleibfel auż Den 马eiten Deż finfterften 2berglaubens ift．Gine unbefdoltene Frau von mitteren Sabren war verdádtig gemorben，ibre Sjausbmirtbin， die feit einiger 3cit im Wodenbette lag，und nidt zut Genefung tommen fonnte，bejaubert zu baben．Geefrinft Durd Diefe $\mathfrak{B e}$ f（duldigung erbot fie fid，um ibre $\mathfrak{H n f d u l o}$ barzutbun，zu Der fogenannten Waffer sprobe in 2 nnmes fenbeit ber Serwanden beider Framilien，und Diefe Probe
wart am bellen Dittage in dem naben gabrioaffer unter bem Bufeben vieler Penjaen borgenommen. Sie surbe bis auf ein Beinfleid nactt auggejogen, uno mit einem Strid unterm थrtm in's Waffer niebergelafen. Sie beftand bie Srobe boll Mutbs und es ift mobl unndtbig binju zu fesgen, daf fie aud mit Sieg aug Derfelben fajied." ひlic dffentliden Beitblatter, namentlid Die © $\mathfrak{C l o s b}$. Seffi. Zeit. Num. 41. yom 8ten थpr. $^{2823 .}$

Es ift gar nidt unnotbig binju zu fegen, báa fie mit Sieg auß bet Probe faico. Denn wie - wenn nun ein £otterbube yon ©djinberfinedt bei ber Probe gerefen ware, ber, wie bic ভdinderblnedte im 17ten Yabrs bunbert, bie Stride po zu faúrgen batte verftanden, Daff fie nidt gatte unterfinfen tónnen? Dann batte man fie mit eben bem Redt verbrennen tónnen, mit dem man fie in'z Wafier marf. Nber raarum appellirte benn bie Unglúdlide nidt an bie bolldnbifde Sexenswaage $z^{\circ}$ Subevarbe, melde wir in gegenmartigem $\mathfrak{Z b e i l}$ befdrieben baben? - Ueberbaupt man weif faum, was man zu ber Sadje fagen foll. थllo Diefe Fruidte trug Beafer'z bejauberte Weft bier nad 130 Yabren? Das Dúfte Der edle Mann mabrlid im © trab nidt mifien.

Sin ber Lagfarenhets-Bibliothec D. i. Suris fitiduen : Bibliotbet ( © todtbotm, b. 3etterberg, 1797 - 1803. 4.) $\mathfrak{x b}$. V. befinden fida eine Menge nad
 Sproceff, welde in einer volftanbigen ©efdidte bes §exenproceffes nidt überfeben werben búrfen. Dogleid
©drobeen zu ben Reiden gebort, in benen ber ફerens proces am frùbeften gefeglid befdrânlt murbe, fo waro die \{ ganz und in allen gallen aufgeboben. Fergl. Jen. 2. 8. 3. Sabrg. 1804. Num. 242. ©. 380.

Buxdiarbt in feinen Travels in Syria and the holie Land etc. London, 'b. Murray, 1822. Num. V. (Deutfd, im 2ubzzuge, 乌ena, b. Bran, 1823.) erzablt, er babe cinmal den $\mathfrak{B e r b r u f}$ gebabt, daf ibn jeine Bes
 bdtten. So offen bie Seute zuvor gerofeen fengen, fo mifs trauifd und verfdilofen jeyen fie bon der Stunde an ges worben. Man begt ndmlid in ber Giegend, fegt er binzu, allgemein Den $\mathcal{U}^{2}$ berglauben, daf man "Die ©es gend aufidreiben," D. b. bas man burd bas eufs fareiben ibrer Gigenfめaften uno $\mathfrak{B o r z a ́ g e}$ Diffe ibr ents menden, und burd 3auberei in andere ©egena den und Eander verfegen fonne." Wie weit dies fer $\mathfrak{A b e r g l a u b e}$ bei ignen ging, fiebt man Daraus, Daß fie feft bebaupteten, Seeģen und $\mathfrak{A g n e l l i}$, (jumal Erfferer, ber baz ※ufidreiben nidt verbeimlidte) bdts ten auf biefe Weife Unjeegen über ibre ©eegend gebradt u. f. 'w. Eben fo glaubten jie, dap bie Móndje auf ©inai ein surd $\mathfrak{P r o j e g}$ yom Simmel gebradtes Bud, Thaurat (Thora) genannt, batten, bon befien Deffnung
 abbange: - Beide Gattungen yon elberglauben find febr alt, und lommen in ber ©effaidte ber Berirrungen und
©dwodrmereien bes menfdididen ceiffes unter alletjand, befonberẑ religiōjen Modififationen vor.
 थlerandrien, Maldftina $2 c$. in den $\mathfrak{Y a b r e n} 1820$ u. 1821. (Reipzig, 1822) fommt S. 105. folgendesి vor: "Dic Coptijde \&iteratur bat fid grofen (Gewinn bon Den Samumlungen Deß̉ 5ırn. Drovetti zu verfpredjen. Diefer beifgt nuter andern adt zum $\mathfrak{Z h e i l}$ permoberte Sjandidarifo ten, bie Bibel im faitijןjen Dialect enthaltend, und bie
 mobon aud eine Sjandidrift zu Rondon liegt."

Gollte biefe Weibbeit Galomon's cin ganz neueş, bizber nod) unbefannt gervejene $\mathfrak{B u d}$ fenn, oder ift's nur eine lleberfegung ober eine Recenfion bon einer ber
 auß̉ átefter uno neuerer Seit? Sergl. oben $\mathfrak{U b t b}$. II. Dic Einleitung zum ßuc ভemipyoras Galomonis.

Sin D. $\mathfrak{R} \mathfrak{a u f d} \mathfrak{n i d}$ 's Eulmurbigleiten aus bce Gefdidte ber Borgeit. (Marburg, 1822.) befindet म̈a ©. 380, f. unter Der Ueberjdrift: ©in, Ungebeuer, aubreiner $\mathfrak{N e i g u n g z u m ~} \mathfrak{B}$ djen, folgende Gefdidte, weldee einen feltfamen und traurigen $\mathfrak{B e i t r a g}$ zum $\mathfrak{T e u f f e l z ; ~}$ glauben jener 3eit entbalt. Denn bier eridecint der $\mathfrak{F e u f e l}$ befifer, alz Der Memid. Diefer $\mathfrak{M e n i d}$ = $\mathfrak{K e u f e l}$ war ein Fleiføbauer zu Danzige mit Namen Sans

erfte ©attin unb eine grofe Menge（？）anberer Mens faen aus blofer Morbfudt ums leben bradte，uno unter ben，fdrredlidffen Folterqualen nidtts megr bebauerte， als dafer nidt aud jeine zweite frau und feine Pinder ermorbet babe．＂Der \｛eufel，fagte er，babe ibn allein bieran gebindert．＂Sim Sabr 1494 warber Bingerid）tet．＂Der $\mathfrak{F u}$ uttel，＇beift ess in ber alten $\mathfrak{F l a d s}$ ridat，体mies ibn auf die Ęrbe，ridtet ifn brei ganze zer Stunden lang，zerftief igm mit feinen Sinedten alle feine Rnoden 2 c．er nabm alfo mit grop PDein unb ©dmerzen fein Enbe，und wurb bernad aud übers Rad gefangen．＂

Cinet ber berúbmteften arabifden Wabrager war Eyy，ab，fo Dā e区ె zum Spridmort geroorben，wie ©． wabriagen．Die ausfúbrliddften und beften Madridten von difem beruibmten $\mathfrak{F o f f a ̈ p r o p b e t e n ~ i n ~ S y l v e f t r e ~ b e ~}$ Sacy＇z arabijden ©breftomatbie．

Wir baben ber Mabemoifelle Renormanb 晌on mebrs mal8 in ber 3．B．gedadt．Die folgenbe mertwurbige थeußerung Napoleon＇b，worin ibrer gebadt ift，verbient bier eine Stelle．S＇Meara traff einmal Napoleon，daf er im $\mathfrak{N}$ ．Keftamente las，und bezeigte igm darůber feine $\mathfrak{B e r w a n d e r u n g . ~ " J a b ~ b i n ~ w e i t ~ D a v o n ~ e n t f e r n t , ~ f a g t e ~ b e r ~}$
 redtigleiten und Betrügercien Der $\mathfrak{R e l i g i o n s l e f r e r , ~ D i e ~}$ ewig fort predigen，daf ibr Meid，nidt bon diefer Welt if，und bod Щurez ergreifen，was fie fid anmaken fóns

[^65]nen, that id feit ber 3eit, ba id. zur Regierung gelangte, थllez waè id Pounte, um Die Fitigion mieber berzuftels Ien. 2 Uber id wủnidte fic zur ©tage und Grunblage der Woralitat zu maden, und fie nidt den Sdrwung über die menfdliden Befege nebmen zu lapen. Der Menfd bedarfetwas Wunderbares. Ez ift beffer fúr $\mathfrak{i b n}$, Diefez in ber æeligion fu fucen, ald bei Rabemoifelle Renormand. Ueberbies if die Res ligion ein grofer Kroft far biejenigen'; welde fie bes fitgen, und fein Menfd tann fagen, was or in feinen Ieģten Eugenblicten thux will.n Napoleon in ber $\mathfrak{B e r b a n n u g i c . ~ 3 m . ~} \mathfrak{z b}$. ©rè̄ben, 1822. ©. 192.

Der britte Zheil ber Creugerifden ©umbotil und Mythologie ber alten Wólfer; befonderz der Gries den 2C. (Darmftadt; bei Reste 1822) ift fúr bie Das moten= und Serdentefre duferf widtig, und voller inbaltreiden, trefliden $\mathscr{A n d e u t u n g e n ~}^{\text {und }} \mathfrak{B e m e r f u n g e n . ~}$
 wie fo mandes $\mathfrak{A n b e r e n}$ in ber ©nmbolit und $\mathfrak{R y t b o l o s}$ gie Der ©rriedjen, yon $\mathfrak{H u f e n ~ b e r ~ ( a u i ~ D e m , ~ D r i e n t ) ~}$ wieberbolt won bem gelebrten ऊerfaijer gefagt ift, unters fareiben wir gang. Die ganze ©efaidte bez Orientz, ber $\mathfrak{B o r}_{z}$ eit if bafúr, und baç bagegen erinnert worden, berubt zum $\mathfrak{x b e i l}$ auf Mifperft́andniffen, ober jeigt fid) Dem $\mathfrak{U n e i n g e n o m m e n e n ~ g e r a d e z u ~ a l ~} \mathfrak{S r t g u m , ~ w o ~ n i d t ~}$ al8 Werorebung. Die orientalifde-2bftammung nas mentlid dez Dámon und Sjeros Didny 08 mird unferer Uebergeugung nad mit झedt wom 解. beraue geboben, pabei treflide $\mathfrak{F}$ ©mertungen über bie beziegunggreside $\mathfrak{G e r s}$
binbung ber Damonens und Seroenlebre mit bem Ges beimbienft und den damit befreundeten Syftemen alter وbbilofophen, wovon wir wo moglidy fdon im folgenden Zheil Der 3. B. ausfáarrlider zu bandeln gedenfen, ber fonderž námlid) in $\mathfrak{B e}_{\text {eziefung }}$ ber Dadmonenlefre auf baz, mas̀ im alten ©rieddenland Magiè mar und bién, melde zugleid mitoer Dámonentebre aus 2fien nad Gries denland verpflanzt murbe, wie $\mathfrak{x b}$. I. 2btly: I. ber $\mathbf{3 .}$. $\mathfrak{Y o n}$ Der $\mathfrak{E b}$ eurgie bereitz bemerft ift. Ridtig if Dabei zugleid bemerft, DaÉ fidj nirgends die nadf ©ries denland verfeģte aus̉lándifde Mager : und Mriefterlebre, yon ber dffentliden Wolfipoefie Der Briedien fo fidtbar und Deutlid unterfdeibet, als im Gapitel von den Mit, telwefen, movon fid bie Uriaden leidt Darbieten, die
 ten goofie liegen.

Esz if befannt, Daf fid Die Neger Den Teufet als weif borfellen. Burafbard, ber in den Yabren 1813 und 1814 eine $\Re$ feife nad $\mathfrak{N l u b i e n ~ u n d ~ a n ~ S t i l ~ m e i t e r ~}$ binauf biz nad Gdenoy madite, fpridt mieberboblt Davon, Daf er um feiner weifien Farbe willen úberall ald ein थusimurf ber Natur fey betradtet morden. Bei थften uno $\mathfrak{J u n g e n , ~ v o r z a g l i d ~ b e i m ~ w e i b l i d e n ~ © e f ( d ) l e d t , ~}$ erregte feine Erifacinung einen Sdrey Deş Entjegenb: Dab vorberridende Gefúbl babei mar, mie er bald bra mertte, phyfifकer ©fel. ひn Mrarttagen fegte er die Leute oft in Sdrecten, menn er plosglid zu ibnen trat,
 ©ottbewabr' unz vorbem Teufel! - Eines $\mathfrak{z a g z \%}$
alz er auf bem Marlt zu ©dienty von einem Ranbmad: den einige 3 wiebeln taufte, fagte die muntere Dirne zu $\mathfrak{i b m}$, wenn er feinen \{urban abnefmen und ibr feinen Ropf zeigen molle, fo wolle fie ibm fünf Bwiebeln dafúr geben. Er beftand auf adot, welde ibm bie fdwarge © Dą̨ Mådden beim Unbliá feinezె glatt abgefdornen weifs
 fragte ez $\mathfrak{B u t a d b a r o t ~ l a d i e n d , ~ o b ~ f i e ~ m o l ~ e i n e n ~ M a n n ~}$ mit einem foldden תopf baben modate?, Sie duferte ben groffen Wiiderwillen und fdmwur, daf fie lieber mit bem garftigften Gclaven aus Darfur leben molle. Sein $\mathfrak{W u n b e r}$ fonad, Da§ man ben Keufel in Ntubien und bei ben Mohren meis malt!
 fraßen.
Sin ber Dimonomagie babe id) $\mathfrak{Z b}$. I. ©. 84-87.
 beftdiget, ba Tabrbundert viel yon feiner früberen $\mathfrak{F u r d f b a r f e i t ~ v e r s ~}$ loren gebabt babe, weil der ©laube an feine Wiriffamfeit in's Burleste und frakengafte gefielt murbe, woeldees zu ber 3eit mirflid baş befte und - Daş cinzige (benn bogmatijd, ober exegetijd burfte man ben Bodpen nidat angreifen) Mittel war, Der berridenden \{eufelss Furdt entgegen $\mathfrak{g}^{\mathfrak{u}}$ arbeiten. Sjier cinige $\mathfrak{G e}$ efdiditden ober 3úge Der そrt!

Der liebliden Segende yon ber beil. Matgaretba baben wir im IIten $\mathfrak{K b e i l}$ 'aubfábrlid gebadt. Sie batte
es in vieljabrigen Sampf mit bem ©atan endidid fo weit gebradt, daff fie ibn in ber Geftalt eines Draden an cinem rofenfarbenen Bànoden berum fúbren fonnte. Bei Frobnleidname : proceffionen, am Margarethentag $2 c$. waro biefezs im Mittelalter (an manden Sorten freilid biel lánger und biz' tief in's 18te Yabrbundert binein) in natura et ad vivum sorgeffellt. $\mathfrak{A n}$ ben ungefeuren Sdmeif einees papiernen Draden, den ein barin perbors gener Menja) in Beroegung regte, waren verlleibete Keufel angefittet, weldje mdbreno bess Sugz bie fromme Sungfrau beftandig barfelirten, fo wie im G̛egentbeil bas $\mathfrak{B o l l}$ mit ibnen allerband poffen trieb. $\mathfrak{B e r g l . ~} \mathfrak{Z b}$. II. Der 3. $\mathfrak{B .}^{2}$ थbth. IV.
$\mathfrak{J m}$ bobea $\mathfrak{G b o r}$ einer Rirde zu, $\mathfrak{M a g b e b u r g ~ m a r ~}$ nod in ben adtziger Эabren eine alte $\mathfrak{B i l d} \mathfrak{j}$ nikger:Urbeit $z^{3}$ feben, wie Der $\mathfrak{T e u f e l}$ ald פfórtner uno Rupler einem Mónde Daž $\mathfrak{z b}$ br aufmadt, bamit er mit einer $\mathfrak{N o n n e , ~}$ melde er auf bem Fíden trdgt, unbemeritt und obne G゚erdufd in feine 马elle binein fdlüpfen fônne.
 war ebmals (und vielleidt nod) cin Madmert im Dors tigen Dom , ba ber æeufel einer Nonne auf ber ভdulter figt, und ifr úber ben Ropf meg ein Sdnipden fdlagt. EEz fanben aud ziemlid profane $\mathfrak{B e r f e}$ barunter. (Den 2ugenblid veriidert mid ein sreund, dá das Bilonis nod borbanden fey, und dás vor Rurjem eine Befdrecis bung bavon in ber Dibasfalia'geftanden babe.

Dấ in diefen Sabrbunberten die Dads: Rinnen an Den Rirden, Die ebtritte an Rloftergebdus Den $\mathfrak{u}$.f.m. ©fters mit allerband æeufelffagens

Bildern aubgefdmúatit murben, babe id in ber Das monomagie am oben angefübrten Drt faon bemertt. थber man wird uns gern mit einer weiteren $\mathfrak{B l u s}$ menlefe ber 2 art berfdonen, und an gegenwartigen Beippielen binlånglid genug baben. Stur dab wiederbobs Ien wir, daE ezz zu der 马eit in ber $\mathfrak{T h a t ~ l e i n ~ v e r n u ́ n f o ~}$ tigeres̊ Mittel gab, ber allgemeinen \{eufelzfurdt, obne mit Der ©rtbodoxie in Streit zu getatben, entgegen zu arbciten. Jener niedertradttigen uncbriftliden, Das boje Yorincip gleidjam Gott an bie Seite fegenden Teufelzs gurdt, Die bis̊ zum $\mathfrak{B e a ̉ n g f t i g e n d e n ~ g e f t i e g e n ~ w a r , ~ u n d ~}$ Den nadetbeiligften Einfluß auf alle ©efdafte, Berbaltniffe und Suftande deş wirtliden praftifden qebens duferte, Deren Berminderung und Betantpfung alfo ein mabres Bedůrfnié war.

Die im britten $\mathfrak{Z b e i l e}$ angefangenen $\because 6 \hbar \mathfrak{a} b l u n g e n$ follen in Dem folgenden fünften Feeil fort gefegt und vols leabet werben. Jn biefem mird unfeblbar aud bie anges fünoigte $\mathfrak{e b j a n d l u n g ~} \mathfrak{u} b e r$ Die $\mathfrak{M l r a u n e n}$ und ©rbs mannden geliefert werben. Sn gegenwadtigem $\mathfrak{z b e i l e}$,
 fdreitet, war eż unmogglid.

$$
\text { Ende des vierten } \mathbb{E} \text { beiles. }
$$

$\mathfrak{M} \mathfrak{A} \mathfrak{i n z}$
sedrudtbeiflorianfoupferberg.

## Wergeidyín ber neuen $\mathfrak{B e r l a g}$ z: Büder yon $\mathfrak{F l}$. Supferberg in Maing fúr $1823 .^{2}$

 lebrer und foldje, welde religiós=moraliiden $\mathfrak{u n t e r r i d a t ~} \mathfrak{t u}$ ertheilen

 angebenber ©dullebrer.

1 9thlr. 4 ggr. ober 2 f.
Gr'ak, Dr., ber apologet Des నatbolicismus. Seitf(drift zur $\mathfrak{F e r i d})=$ tigung mannigfaltiger Entfellungen Des Satholicismus. 6. und 7tes Seft. gr. 8.

1 Mtblr. Dber $1 \mathfrak{f l} 48 \mathrm{fr}$.


 ( A. u. ס. ఇitel: Pragmatifde 2ntbropologie, DD. antbropologifde Sulturlebre). gr. $8 . \quad 1$ פithlr. 3. 8gr. DD. 2 f. 24 fr.

 8.

1 शtbir. 16 ggr . Dber 3 fl .
 bereitung ;um Stubium ber ©edmetrie mit 7 ©teintafelin. Dritte verb. and verm. 2ufl. $8 . \quad 15$ ggr. od. 1 fl. 8 . fr.

-     - Die Grund=\{nfdaunngen ber ©eometric; zur Bildung Des jugendiden Geifes. ほit 4 Cteint. $8 . \quad 688 g r . ~ D D . ~ 24 \mathrm{fr}$.

 ©teintaf. 8.

1 Mtbit. od. 1 f. 48 fr.
Sorf, ©. ©., Sauberbibliothet ober von Sauberci, sbeurgie unt §antif, ßauberern, Seeren und Serenproseffen $2 c$. Bur Sefors Derung einer rein = gefaidatliden Weurtheilung Diefer Begenfande.

 Sieden an geftagen ull bei aubern Gelegenbeiten. S.

14 ggr. ober 1 f.
 MRaini. $8 . \quad 8$ ggr. ober 36 fr.
Robelot, úber Den Einflú ber Meformation Dr. M. \&uthers auf Die शeligion, Die Politif und Die fortidritte ber 2ufledrung. 2us Dem $\mathfrak{J r a n f .}$ von Dr. $\mathfrak{N a}$ \&

1 פitblr. 16 ggr. ober 3 f.


©trauf, 2. S., Lebrbud ber befonbern und angewanbten Pbyit ;u Borlefungen. 8. 1 Stblt. 4 ggr. DD. 2 f.
umpfenbadi, S.; analytiobe Geometrie ober Eebre yon Den Irums men ginien mit einfadjer und doppelter ßruimmung, und yon ben frummen รldaden. $2 \mathfrak{I b l e}$ mit 12 ©teintaf. . gr. 8.

2 Mithlt. 6 ggr. ober 4 f.

THS DOOK DOES NOT. circulaie




[^0]:     Cubrctibenten und Eefer Der Sauber: Bibliotbef, meldhe ber erfien abtbeilung vielleidt meniger Aufmerffameit faens fent, folde Diefmal nidt ungelefen zu lafen. Sie finden gemif Mandes und wanderlei darin, das fie untersalten wird, und Das fie mit $\mathfrak{B e r g n u g g e n ~ l e f e n ~ w e r b e n , ~ z u m ~ S e i p p i l l ~ y o n ~ b e t ~}$ weiffen Dtter, Der Springs $\mathfrak{B u r z e l}$, Den $\mathfrak{E}$ rbs@Rdms nerden, den berfdiedenen magifaen \&bieren, Itáutern, Gteinenu. f. w.

[^1]:    $\therefore$ *) Die mabre Wagie if Die weiffe, doer bie Senntnié ber Eyms.
     gejeigt if wordcti.

[^2]:    *)
    Paracelfus batbelt in feimen ©driften yori ben eignaturens Der Dinge itt ßetreff ibrer Serdte uild Eigenfdaften febr oft, und bat (de Characteribus etc.) cigenos Davbn gefdrieben. 2ber id babe ofige ©telle obfidetlid gerwablt Deswegen, weil fie it cinem cigengn 2uffag uber bas Jobaninisssiraut flbt, - bas in Bauberwefen ber neueren und alten るcit eine fo midtige शolle fpieft! - wetehen id im gegentradtigen \{beile $\mathfrak{A b t b}$. II. Num. $4:$ mill aboruften lafen. Sier gebt er ins Einfelne, und menbet feize Sbeen von den ©ignaturit auf 23 uricl, ©taube, Pbeige, Fafern and einien biefer Pflanje an, um ibre innerlichea Eigens f(daften in Der Miagie und Medicin daruach ou befitmmen. Da
     ifdell ac: Gbeen yon ben Gignaturen baben erwdbnen müfen,
     weil er in's Ginjelte Daruber gebt. Wielleidt buirten 刃ande bugleid) tieferen cbemifden und pbyfiologiíden Andsutuigen Darin begegnet, als fie ermarteten. Paracelfus und 2 grippa frimmen im Ganjen in ibrer Eignaturenlebre mit einander ubers cin, nur baferferer ber 9 magination aud bietin einen grógeren Epieltaum einrdumt unt bebauptet, fie beberrfde Die शaturs Eiguaturen, foinue fie brránbern, und felbfichinfferifa darauf simbiffen.

[^3]:     Periode! - $\mathfrak{H}$ no von 20 ier, Dem 2 art, Dem liberalen Denter, Dem פefámpfer des Serenproceffes!
     bdufis aud fabo bei den תirdenvatera bor. Fon allen oben genamaten Bindurgss mitteln beift's im Jur. Canonic. Can. XXVI. Cap. XV. Qu. VII. esse laqueos et insidias antiqui hostis, quibus ille perfidus genus humanum decipere nititur. Et si quis haec exercuerit clericus, degradetur, laicus anathematizetur.

[^4]:     aller $\mathfrak{R a g i e ~ a u b , ~ w i e ~ m i r ~ f o l d d e ~ i n ~ g e g e n w a r t i g e m ~} \mathfrak{A} u$ ffacz and Fonder alten unt weuen æagie，Hripruag，
     gebeit babeu．
    ＊＊） $\mathfrak{H}$（ mantifact Sfinfict．－Dicfe finbet befonders beim Opferbienf der alten ßuclt und namentlid）bei den，Deat unters
     Opforn fatt，und ift Dabci jubcacften．Daber Die Drafel bei und unter Dyicrn；daber die Stunit aus den Cingeweiden ber Opfertbiere bas Rutunitige ou erioridjen $2 c$ ．ac．

[^5]:    *) Bergl. Peucer, de Divinat., fowie $\mathfrak{F}$ diffard de Divinat. et nagicis praestigiis in i. Edrrift de Magia p. 167 unt baupts (ád)lid) ఇb. Uale in f. 2usgabe vou Jamblid (Oxonii, 1078. Fol.) зu ber obeu augefubrten Etelle pag. 265 seq.

[^6]:    *) Sit es wirflidf, wie Einige wollen, mit Cynosbatos ober Cynospastus fynoym, fo durfte eß, morauf die oben angefibrte ©telle bei $\mathfrak{P l i n i n}$ s vielleidy felbf etpmologifad fúbren fonnte, etroant Die Sagerofe doer Sagebutte fegn. Siach anderent foll's Die Paeonia (Pfingftrofe, Giddrofe) mieder nach Atberell Die Osyris (ŞarnEraut) fentr, und nodmals Xndere etflaren es fogat
     Diefem Bell. judaic. L. VII. C. XXXV., fo mie Antiqu. judaic. L. VIII. C. II. Die Rede if. Wergl. Wier de praestigiis Daem.

[^7]:    L．V．C．XX．unt C．XXII．pag．590．Die Paeonia ift＇s gemif nidit fdion Dessmegen，weil man biefer $\mathfrak{P f l a n j e}$ feine anjiebenbe，
     beilegte．Ein ungenanter alter Didter（vergl．Fabricius Biblioth．graec．T．III．C．XXVI．）fagt（গ．165．）Davoit，es Yey gegen $\mathfrak{B e r f a n d e s b e r r u n d t b e i t e n ~ e b e n ~ f o ~ w i r f f a m , ~ a l s ~ g e g e n ~}$ Diamonen，utid zu $\mathfrak{F}$ ．171．if Die Bemerfung gemacht，Dié Sraut babe die Dadmonea von Drten veriagt，wo fie ficd juvor aufgebalten batten．

[^8]:     befúrdten zu múfin, ausgelacht ju berDen - Der beruibmte Gerdidtifdreiber; Der gefdeite Mama, Der, wie Pgilo, Den SRotmern iu gefallen, den ganien 刃iviaismus fo gern veredelt, doer wie wir jekgt fagen wuirben, aufgeflart Dartellte; Der cins fidtstoolle geldjert, Der fich Durd Slugbeit und æapferfeit aubs зeidnete u.f. w. - DaÉ Der oben beruibrte aberglaube noch jegt in Fetreff mebrerer fogenannter BaubersSeduter bei unferem gemeinen Mranne berrfat, ift oben fibon bemerft mocden.

[^9]:    *) Æufáus beruft fidg in ciner Note auf cin altes Manuffript uuter Dem §itel: Liber singularis, in quo Arcana Arcanorum, tanquam de coelo delapsa, tractantur, weldes mir gánjitid unbetanit if.

[^10]:    *) Was fagen untere Refer gu all diefen Dingen? war muk mol Dft erfauten, mie mubsam, umftindid, ernfo, und in feiner $\mathfrak{a r t}$;ufammen bdagend das Syfem Des Mberglaubens ausgedadt if. 2bit werben davoll felbf in Betref ber Eprimg 2 2Buriel (am ©diuß) nod ein 豸oippiel aufubren muifen. Das beift bci Bertand vertuadt fevn.

[^11]:    *) Das rare §unffuideden, Geifter yon einem Drt ;umans Deren in Ralliti, oder frudts und respective §ats toffet, ©dden wegiutragen, yerfanden vor ein par taufiend Sabren auch Die jubifden Eeifers Banner fapn. Eie trugen folde gemeiniglicd in Eindoen, wobin Die Pbattafie alles. ©dauberbafte und Gefpenferliche fo gern vexfigt. - Hbcr baig Differ 2aberglaube nods bis auf biefen इag itembid allgemein bei unficem gemeinet wanne bertfot mo von seuten geglaubt wirb, Die man-fúr gefdeciter balten follte, Dief if in Wabrbeit

[^12]:    Magie pon biforifacm Sinterefe．Plinius nemut aud bers Qordafter und ervabnt（angeblider）；oroafterífder auuberges fánge．Sciade，daf er die indifden nidt tanute，bie samals fabon，viele Sabrbunberte exifitten．Sill Difen múrde er nod weit teidere Feitrage ju feiner（Gefdidfe gefunben baben．－－
     band，zum Teil zauberifact ßingen erjable．Es foll $\mathfrak{i m}$ folgenden §beil in ber abbatrluing iber magifac Pinge Fürslidh berúdfichtigt werben．23abrlidy es yerdient wicberboblt als bifterifd und piodjologifid interefant bemerft ；u werben， ＇wie gleidy fid）im ©anjen and namentlid in Betreff der fupers fitiofen Manabmen，movon bier Die Mede ift，bas Syfter bes 2aberglaubens geblieben ift．Diefelben dáderlidfeiten，welde mir biet bei Plinius finden，werben von $\mathfrak{n j a b l i g e n ~ n o d ~}$
     berwundert，ausgeuibt．Jafi jede Ctabt und jedes ©tidtdien， wiele Dotfer baben ibre Sungfern $\mathfrak{E e n t o r m a n d}$ ，ibre Eryfalts Geberianen，Ringes Debjerimen，dabei ibre Raffes fak＝Propbetinuen，Galjbiufden＝Segerianen u．f．f．Şaben Diés anfere befampfer Des 2berglaubens，baben， um nur Einige yon den Relteren au nenuen，die getade audi $\mathfrak{u}$ ber Diefe Partbien Ridit und æuftarung für Die Beitgenofen $z^{3}$ berbreiten fudten，Werenfelis de superstitione in rebus physicis，Gdúze bom aberglauben，Der Hngenanite ia Der geftregelten Rodenpbilofobbie； $\mathfrak{F b a r f a n d e r ~ i m ~ G d a u s ~}$ plaş viefer ungercimten Meinungen，E゙berbard wom phofitas lifden ※berglauben und son ber æagie， 2 iegleb，©ems Ier，folle ze．2c．－baben fie Mle fammt and fonbers nidet mebr ausgeridetet？Der 刃ienfa if fur bie 23 abrbeit erfidafs fen，Dabei aber f币 cin notbivenbiges Sngrebiens feinter Matur iu feni．Man preife
     aufgefldrte．

[^13]:    ：＊）Witsìi Miscell．sacra T．I．Lib．II．Diss．＇2．6．47．Majh． Diss．de lustrationibus et purificationibus veterum Hebraeorum， Wei den Şindu，Warfen，乌i ubamedaneru if Das oftere Snben utt $\mathfrak{F B}$ afdent noch jest ein Sauptbeftandtheil Des offent；
    
     S．384．Eben fo mar＇s bei Den alten Sebraern，unt seidaaelis －bat die urfader bavon in feinem 刃iof．$\Re$ edt volitandig enty
    
     lider bieson gebandelt babe．
    ＊＊）Der Hmatind，dan it bett Claviculae Salomonis fo umfdablid vom magifden $\mathfrak{F a b}$ gebandelt und eine fo grope Fedeutung bincit gelegt mird，macht es mir in $\mathfrak{B e r b i n f}$ ung mit mebreren interete
    
     urfprúuglidfaus ocm worgeuland fammit．

[^14]:    *) Sie bildeten fiad auf ben Befis biefer erbabertet wiffutidaften gemeiniglidy aber aud nidat menig ein! - Cette science, fagt ein berubmter frandfificer Mfrolog, © abriel Du Preau, est accompagnée d'une telle gentilesse d'esprit, qu’homme n'y sauroit aspirer, qui ne soi bien né, et qui n'ait le coeur, en bon lieu !!! Car les choses gentilles, precieuses et d'esprit ne se peuvent desirer, que de gentils couragés etc.

[^15]:    *). Es if nidt glaublidg a fagte man, Dafirgend cin Soaum des $\mathfrak{H}$ niverfume done $\mathfrak{F e w o b n e r}$ fed, die euft muf atio audi be; volfert (enn, zubem rebet aud) Der Apofel $\mathfrak{P a u l u s ~ v o n ~ b d f e n ~}$ Geifernin ber fuft, unter dem Simmel u.f. w. Hab fofort waren biemit Die Aftals und Elementarsocifet nieberer art in zallifofer 刃icuge da!
     ©eifer in Der allgemeinen Encoclopdoie verweifen.

[^16]:    *) Sier if ein wabrer Mbgruis yan §horbeiter, Dinge, morin man
     Pbautaferei unt Nicttigfeit gugleidy betwunbern und benfitleiben muf. Dak Das magifa =aftrologif(fe ©yfem nidit Der Petiode,
     gebort, fonderu in's bodjfe altertbum binauf reidt, if bereits you uns bemertt. Bu Der Gefidictate biefer ञerirrungen des menfidididen ©eiftes findet man aus der alten $\mathfrak{B e l t}$, namentlid aud úber die fogenamten Decane, Fieles bemerft bei. ©ale 3u $\mathfrak{T a m b l i d}$ C. Ill. p. 302. seq., fo mic bei ©almafius de annis climactericis p. 610. seq., wo vom Slauben ber altell 2egnptier an diefe Dinge Die Rede if. Diefe theilten, und, wie Salmafius jeigt, dhat zweifel mit siutficht auf biffe gns nabme von fects: und dreifig Simmels: und Planenten $\operatorname{Decas}$ naten, den menfoliden sorper in eben fo biele Ibeile cin, Deren jedem fie einen befonderen $\mathfrak{D} \mathfrak{m}$ on ober $\mathfrak{A} f$ trals Geif yors fertert. Wergl. Zepperus leg. Mosaic. Lib. IV. C. IV. p. 267. u. f. f. - 23 as die neuere aftrologifá Peridde bes trift, io erlautert $\mathfrak{A g r i p p a}$ fein Syftem felbit ausfubrlid de occ. Philos. Lib. II. C. XXIX. etc. Sap. XXXIII. ©ap. XLVI. 2 . vergl. Lib. I. C. XIII., wo unter anderem boir ber 2at und Weife Des Einfufics ber planeter uto ©terne auf die Erbe die Rede if, Lib. II. C. XXXV. seq. C. XXXVIII. C. L. seq. und an mebreren anberen Drten finer ©driften.

[^17]:     Bulfer, beionders dar Hegpptier: ©. 223. f. and Ieunes
     Dill כetruge mit untergefdobenen Búdern.

[^18]:    ＊）Sdrider in f．Rencit ©ammlung der Bibliothet fit bidere Raturswiffenfalaftund ©bemic．sb．I．leget faft uodi in biefen unferen sagen（in Den ficbenjiger Sabren） bent Mbrabam auger einer Menge anberer RBifenídaften，zumt Reiipiel der $\mathfrak{A l d} \boldsymbol{y}$ mie，die freilid）© felbf fo rebr liebte， aud）Die Kentmí⿱㇒日勺心 Det Aftrologie bei．Niebubr（Bes （d）reibung von 2rabien ©．120．）nennt den ફang zur afrologic eine allgemeine Rranfbeit Des Morgenlando．Eben io urtbeilt इbevend T．II．L．II．C．12．Will mant Den afrologifden Mberglauben bei $\mathfrak{R}$ omera und ©riedelt weiter verfolgen，fo vergleide man Cicero de Divinat．L．I．Juvenal Sat．Vi． Diod．Sicul．L．IH．c．8．，Sacitus，Sbetor，Plis nius ic．an butbett Drten．Som felbf mar boll yon Cbals daisiden unt Babylonifícen Mfrologen，Bridenbeutern，Mefros mantell иul ※аabragera．

[^19]:    *) Nach Dem erfen Entwurf pl gegenmátigem bereits buta brei Rbeile fort gefegten ※uffak follte Diefer, Dritte $\mathfrak{A b j a n i t t}$ :
     mit Den.ubrigen $\mathfrak{x B}$ iffenfagafen bes menfaliden © eiftes bandelu, wobei id jugleid das auserlefente and Seltente aus ocr eiteratur naber beructiontigen wollte. Go bab' id mich darauf bejogen $\mathfrak{2 b}$. 1II. ©. 15., in Dent leģteren anmerfungen auf diefer Eeite. SNebr ald gefdethen ift, founte nidt jufammert gebraingt werbert, want ber aufiak nidt allju febr blog beim ellgemeinen fetbn bleiben folte. \&uj dee andereit Eeite begreip id, dan es mantiden Refert unangenebut jepn faint, fo lange gil martell, bis fie ein sanges erbalter.
     Den. Unter Diefen $\mathfrak{H m f d}$ noen blibt mir nidts uibrig, als daß ja Das, was nadij Dem fruberen Plan der oritte abidaitt catbalten follte, in einer eigenen Mbbandiang eroftere, wat ill cigom der uedgfen §beile Der 2. ஒ. sefdeben foll.

[^20]:    *) NBarum id Der gerecden Erwartung gleidfrod nidt entipreçe? Die $\mathfrak{A n t w o r t ~ f i t b t ~ o b e n . ~ ( u n d ~ a u d b ~ b i e r ~ w i l l ~ i d ) ~ n o c h ~ e i n ~ a u f s ~}$ ridtiges 20 ort Darúber fagen. Gerade Diefe Grage múrDe mebr,
     ஒeraulafung geben tonnen, Die jedem vermúnftigen MRan gerade uber diefen Punct doppelt jumider fent múfen, weil, wie er zum Woraus iveí, am Ende Dod weder fúr Die
     Das wir nidht fennen, nod fúr Das mifflide Reben etroas Dabei berauś fonmit. Jung's Geifer, Tbeorie faprectit mid ab, id
     irgend eiller Geifer: Sbeorie, Die Darin vorfommen fornte, es fey bier, doer es fay bort, mit einer $\mathfrak{F a l l l}:$ Ruine belegt

[^21]:    murbe: Gelbef unfer toleranter unvergeflider Deinbard lick
     emigten Dructen. Aber aud nadh de m Rubm frebt Die ßaubers Wiblidtbef nidt, Daß sielleidet einmal ctiman gegen fie gepredigt
     fic inioc sice editifal fo gefonmind nidgt treffar!)

[^22]:    cin Beif aufer ung auf Den Sotper mirtt.) "Daf ieder
    
     Sab bill zmar felbit fut die Immaterialitit ber (beifer, aber id)
    
     id midy $\mathfrak{x}$ b. III. 1, c. ausgeorifit babe.). Und nuir das $\mathfrak{F c}$ fultat bieraus in Fejiel)uig anf Das oben bon unt לemerfte!
     Semler fort, meine $\mathfrak{H}$ uwiffenbeit iil Betreff Der ©eifter ebrlid befente, fo bald mús id aud ebirlid geftelen, (wir unterfreciden genau, wie Eent ler, Der fers coniequent beides mal auf ebrlich den $\mathfrak{A c c e n t}$ legt.) Dá ein , (Beif auker mir auf mids vielleidt wirfen forthe. Dás ers tbut, weis id nidut, aber fareyt bie eine flattbey facta! facta! fo ant: worte id mit verdnderter Modulation $\mathfrak{F a c t a}$ ? Facta? Jd fadame mid nidt, meine unmiffubeit gu geftelen, und traue Der Philopopbie bierinet wenig. Eg if nod nidt erichienelt, twas wir find und feyn werden. n
     \#e's æiagajin gefdrieben, ber Mlled bicher gelyorige cntbált.

[^23]:    *) Eidtenberg fagt in feinen binterlafienen $\mathfrak{x B e f f e n}$ cinmal, ber Sang der æreniden zum ltebernatúrlichen und 2Gunderbaren fey
     glauben, wenn er ibm erjablete, er babe den augenblide feds Engel mit Sluggen $\mathfrak{u b e r}$ Die und die Cerafe von (Bistingen gebn feben. In Suda mar's, mie man aus der Berdiddte Tobis ficht, fo weit gefommen, dá man æienideen und Engel nidt mebr redt pon cillander unterfdeiden Eomte.

[^24]:    
     bitte, Das bort ஒemerfte biemit zu verglicien.

[^25]:    *) Doctor waguer:bielt yor bundert und fiebensig ober adatig Sabren zwolf auberlefene Seren: furt a. 刃. binter cinamber meg, (fu Sranffurt! Es liegt etwas Kuibrendes darin, bei foldent Weedfel Der Dinge im (Gemity $\mathfrak{z u}$ vermeilen.) movon Die Eint ausf(dieflidy von diefer beillofen ©picgelfecterei Des Teufels bandelt. wir werben in
     Wredigten machen., ©ouf fiudet man auker æier de praestig. Daem. Die ©adhe am ausfubrlidften abgetbandet in © lan oil's Saducaeismus triumphatus pag. 45. s. XI. u. fr

[^26]:    ＊）Su Der Grtlarung bes erfen $\mathfrak{B u} u$ des Mofe Eap．XXII． \＆uther＇s ganjes Inucres fpridt fid）in Dem ©edoanfet aus． Er batte，meinte er，bie ছibel，und ba beburfte er fciner Engel ：Eriderinung．Wie voll aber bie Beit nod von bergleiden Dingen war－Deun wer futdtet fid jeg̨t wol Davor，DaÉ ibm etwan cinmal ein Engel aufitober midate？－Diefi fiebt man aucd bieraus．

[^27]:     Das Eintige. Die bier vortommenben Edyarmereien find febs alt. Gabon bei ben Mlerandrinern Eommen ©puren dadon yor.
     2uspprud): Natura suadet, ut credamus malae materiae Germina madt Pletbo pag. 87 Die $\mathfrak{F e m e r t u n g : ~ C e r t e ~ e x ~ f i n i - ~}$ bus terrae prodeunt canes terrestres, nunquam demonstrantes verum signum etc. - solent nonnunquam iis, qui initiantur sacris magicis, apparere canina quaedam Spectra - haec omnia, ait Oraculum, inania esse Spectra affecturm animae etc. (D)as if cia vernunftiger ©́cbanfe.)
     lus de Daemonibus pag. 137.: Ab hisce Daemonibus in eos, a quibus coluntur, igneiquidam coloris descendunt, quales sunt stellae cadentes, (es find bod mol nur Gternfdnuppen bemeint!) quas Insani divinas apparitiones vocitare solent etc.

[^28]:     SRecenfion des $\mathfrak{R}$ aficl wenigftens fommt unter anderem die folgenbe Ctelle vor，Die，menn fie nidit eine fpatere Saterpos lation if，fdon allcin ben jubifdatiturprang unwiberfprectss lidh ou beweifen f（deint．a Rabbi Simael，gotteligen Mabens fens，bat gefagt：Sal babe Den תomig ber ふónige geffen，fikent auf eitem bobet und erbabenten $\mathfrak{E b}$ bon．Da fpradi．Det Emgel Metatron ju mir：શabbi，idf will dir das æaan des bods gelobten Gottes fagen．Seine Gubroblen find Die ganse 2 Belt．
    
     ＠eilen．Wopl feimen Ferfen bis zu feinen Snief（deiben fino butbert und neuts und neumig æillionen preiten $x$－und fofort bis jum Spauptwirbel Des bochselobten ©sottes in einer faft uns endichen Sablenteibe，melde wir nidt abfarciben wollen．
     gen tu diefer Sade，dak ein Seber，der das æaás des bods gelobten Gottes fennt，ein Ggiw Der zutunftigen welt fepn merde．．

[^29]:    bemert' id nur nod das Einjige, Dá Das Sanfructivefe und Wefte uiber bas Mugemeine und Wefondere Des allgemeituen morgentandifasfabbalififasrabbinifden Sytems vorfommt bei $\mathfrak{R a b b i}$ grepdtali, iu beffen fogenanutem sbal Des Sifigs.

[^30]:    liegen fácinen, vortbeilbaft benuken liefe. EŞ if gemif und es if gut, Dá Der Erfols grober Welttegebenbeiten nidt you Dea \&endenjet cince Journalifen abbangt, ia nide cinmal vou ben vereinigten Bemúbungen aines Eongreffes aller, und ber geroandteften Diplomaten. Das Endeshefultat von allen menfoliden $\mathfrak{M n f l}^{\text {frengungen bat fich Der vorbebalten, ber, wie's }}$ in cinem alten Sirchenlied heift, alleinim $\mathfrak{R c g i m e n t e ~ f i g s t , ~}$ Damit er Die Weiblyeit ber Werfáubigen und Die §borbeit ber Marten ;u ©danbe-made, mis ©t. Paulus cinmal fagt.

[^31]:    *) Die in ibrer Mat mertmurbige Mbsandiang von Den Coraller, Denen ùbrigens f(don im beibnifden alterts)am allerband magis fáe Srafte sugeidrieben morben, foll in Dem folgenden funften Sbeil ibren plas crbalten.

[^32]:    
     alle ju Seinber batte, ulud daf ibim Cleicjes mit Eleidem yers golten murbe.

[^33]:    *) Sie if, wie wir zam Heberfug bemeriett, um trogitiden Migs verfátpniffer voriubeugen, ganz cinfadiet, Mrt - Die ©arift finbet fid in bem augenblid nidt vor, weder in ber
     Gadje betreffenben sitesalien glaubte bercits yor andertbulb $\mathfrak{J a b}$ ren eingefodidt ju baben; nod in meinet bibliotbet und unter meinen ¥apicten.

[^34]:    *) Reiber bab' id mir biefe édrift bis jekt nidat verfáffen totus nen, und fant alfo nidt cimmal, da bie ફornamen nidt genanitt find, mit volliger ©eewifbert fagen, weldger lauge

[^35]:    yon ben, in Der erten Sjaffte bes adftebnten Sabrbunberts mefo, ober meniger beruibmten Sdrriftfellerl biefes samens gemeint if. Der beruibmte sbedog Soadim qange mar's geviß nidat, eben fo menig ber Mltorffide ఇbeolog Sob. Mid.
     gieddegelebrte Gottfr. \&. u. f. w. 2lio bidgit mabríceinlid entreder ber Doctor Med. ©ar. Nic. \&ange Doer Langius
     ( bergl. Ecipi. gelebrte Beit. IV. 210. 255. 635.) Diefes Ras mens. Genug, yon cinte $\mathfrak{A r g t}$ ribut, wié man aus obiger $\mathfrak{A}^{2}$ njeige ficht, olyne Breifel die Eayrift ber. EEs if fatal, Dak
     find. EEin cintiger $\mathfrak{F o r n a m e , ~ D e r ~ D r u c t e r t , ~ D a s ~ J a b r ~} 2$ c. EDnute cinem oft faucte @rube erparen.

[^36]:     bert. ©. Befareiangs: ( Doer bites) Junfi it Det
     $\mathfrak{F}$. 1X., wo idi autsuibrlidy bicuou gebandelt babe, vergl. Wes f(b) ortugs: Sunf in bemfelbent Banbe.

[^37]:    *) WBabrfacinlid mynen Delle, b. i. meia Ebeil; eine nod jest beim gemeinen æraun in bet Wetterau und ber Mains Gegenden (ob aud in ben Mbeins Gegenden - wei id nidt
     ridtet, bia veridren, leide grobe ভ

[^38]:    Fridericus Koegel.

[^39]:    Digitized by GOOgle

[^40]:    *) Deffelben reben und Edriften in etrieder's Seff. Gelebrten Gefididte. Er pflegte bie ©effidide jedesmal in ber Dogmatil bei ber Lebre yon den Cingela ju eradblen.

[^41]:    

[^42]:    *) Diefen ©rund fubtt ber Bf. von Dry Den's Eeben im Êgl: Plutard ant. Etr betfegt fidh aber cabei, twie's fiffeint, in's
     Die beften תipfe aller शationent mit ber afrologie befthaftigten; fobatute fíd Miemant biefer sunf als - eines Aberglaubens.

[^43]:    *) For etrsan andertbalb Gabren if zu grantfutt cine zablreide Gammlung von Salendern aus den fúnfoebnten und fedsbelsuten Tabrbundert in einer offentliden Aution verftigert morbeit.
     fut die Baubers Bibliotbet befinden muffe, bab id bis zu bobem preife darauf bieten lakett, aber gleidymol leider vergebens. Ein Baron von æeufebad ju Ferlin bat, fo viel id babe in Erfabtung bringen Ednnen, Diefen feltenen literarifaen ©djas erbalten. ©ollte biefer .jerr etwan Die 3. ञ. lefen, und mir eine, doer Die andere æerfmuirdigleit aus diefen Ralendern, sumal aus Den diteren und afteffer yom funfsebntere Jabrbundert sefdligft mittbeilcn wolleu; fo witbe mich cine foldge literáriface Guite zum bödffet Dant veryfidtex

[^44]:    *) Dhne abeeifel batte Der Edaalt Dic ©teljert mit ettoas Leudis tendem befriechen, daf fif in Duntlen feutrartio ausiabern.

[^45]:    *) Diefe stau mat entweber eine lebendig Fegraberte, welde

[^46]:    ＊）S®arum nur $\mathfrak{g l c i d}$（ant？，סa ex，wie in Dem namlichen ケud
     Der عuft berum fabren fonnte，wie＇s ibm beliebte．

[^47]:    *) Die Loubuiter ふeufel gingen fonad rectr Elug fu WBerf, um den jimmel eine Eeele 3 geminner. Dain neant unfer Berfaker, ©sott bequemt fid nadf eines Jeden sas
     æenf(den æeinungen und jrtbumern beruater! ! ! Huf foldje Wiberfruiche und abfurbitaten fúbrt immer Der ast ectifde aberglaube.

[^48]:     lautet \&lles wie ©der; wie Sjobn, worall man aber it einem
     Fant. Der \{eufelsunfinu Des fiebensebnten Jabrbunderts erflåt allein mlles.
    **) ひbicteulide ©beorie! ©o ware ja ber wienid nur eiu Gpiets werf fut Deu §cufel, und Gott gake ibn Der Sjofle Preis.

[^49]:    *) 2Bas foll das beifen? Die baben bod nidt vom Monsieur Quieriolet geweiffagt?
    **) Sier benimmt fict bet \{eufel faft wie eir Profefior anf Dem Statbeber.
    ***) Das find burlesfe Pbrajen in wiund de§ Taufcle:

[^50]:     Eebrten ofters allfo wegen peiner groben frenmilligen armuth, weldee er anfing yon dem augenblit feiner $\mathfrak{F e f e f t r u n g ~ a n t . ~}$ Dent da er vorber in Reidthum, Heppigfeit und groffer Ser:
     tes molte nadiabmen, als Der in einem Etall gebobren, folegte er yon Stund an feine Steider : Pracht $^{\text {ab }}$, und erweblete fidy
     feinem Rager!!!

[^51]:    *) $\mathfrak{I n}$ ber $\mathfrak{Z b a t ,}$ biç if faft 2 lles fo erfolgt, wie man fiebt, menn man Die ßRefignation bat, unferes munderliden Seiligen Eebenßs gefdidite Durdjaulefen. Hafer Werfaßer meint Daraug̀ faließen
    
     ziebcti, Die im vorljer (Gsbeaden (d)on angedeutet find. Monsieur de Queriolet ftellte fid) auş lauter Speiligfeit fo nárrifa uno verruidt, Dá ibn ber Fine für einen શarren bielt und augs lachte, Der $\mathfrak{A n d e r e}$ fut eitet $\mathfrak{b e t r u g e r ~ u n d ~ f o r t ~ j a g t e , ~ D e r ~ D r i t t e ~}$ fúr einen ©pion doer ভpiębuben und beim §ragen nabm u. f. m. sadd dem, was bie æeufel von feinen gottfeligen Rarrenfreis cen fajon $\mathfrak{A l l e s}$;u Loudun gefeben batten, gebofte wenig $\mathfrak{D i}$ binationeßs Siraft daju, das Dbige fammt und fonders voraus inf fagent.
     $\mathfrak{A r t}$ yon Der $\mathfrak{W e l t}$. Er wollte alle Mranfe, Werrúdte, Woffes midter $\mathfrak{u}$. f. m. mit Gemalt befelren. Da er in Eumpen berum
     befdmierte, Wielen voit Diefen feuten auds fein fruberes rudss Iofes Seben befnut war, fo madten fie freilidif nidt viel Coms plimente mit ibm. Er befam wirflid nach feiner $\mathfrak{b l e f}$ brung faft táglid Pruigel, Die er ftet fcbr Danfbar annabm.
     fultanifd, gegen ben Teufel in Den ஒefeffenen aber recttsfráftig crlaubt. - Man bat es \&utber'n io $\mathfrak{u b e l}$ genommen, dak er ciumal einem für befeffin gebaltenen midden, welder man ;u ibm gebradt batte, eitl Maar $\mathfrak{z r i t t e}$ mit Den $\mathfrak{K}$ (grten geges ben, alg es fid mit convuliivififen Semegungen gegen ibn bint:
     fivis ju. feyn, als bu, bent id bin mit Sbrift blut erlop't und babe ein $\mathfrak{R e d}$ t an dent Spimmel, aber $\mathfrak{D u}$ bift aus Dem Shimmel geftofen und getbiff in die Sollle er. 2c. Wemn Die Sader baiten ermagen mollen, daf es von attan ふiten ber it

[^52]:    fagt fie auct cinmal：Diefer lumpenssund that vorher， mas id that，und jeß̧t faldigt er mid dffentlid．Jad batte nie geglaubt，dag du mir Diefen Edjimpf folltef antbut，ou Sucibsserl！！！
    ＊）RBieftimmen Cbrifus und Felial zufammen？かBie fpridt Der æeufel bier vom 认lut jefu Cbrifi，da er ia
     iff，Den Samen bes Serrn auch nur zu nennen．Sher fallt er gant und gar aub feinem Cbarafter．2ber fo verfaicoen find die $\mathfrak{A n f i d} t e n$ und der ©eidmack－einem mir unbefannteu fruberen Sefer meines Eremplars mu§ gerade Diefe Etelle fo febr gefallen baben，dak er mit greller rother ミinte beigefdrieben $\mathfrak{b a t}:$＂ $\mathfrak{D}$ ！berrlid，berrlid，berrlid！（（Ridtiger，
     melders liebliches 3cuguue fur Die ת̂raft Des $\mathfrak{F l u t e s}$ Sbrifi，Das bier Der $\mathfrak{x e u f f e l}$ gesmungen if，abulegen！n－bei folden Dingen gebt cinem Der Wertand rund itre，doer vielmelb gar
     （d）reiben．

[^53]:    ＊） $\mathfrak{I n}$ bem Cinen： $\mathfrak{u m} \mathfrak{n i d} t s$ ！liegt freilid ein ungebeueret ©toff．Jథd will nur etwas anbeuten．Die Gefaidite bemecipt， wobin ein Erafer theologifder Dogmatismus fubren lautr， wellu man ibn mit frenger ©onfequent veriolgt，fo balo ibm nidat ein weifer mildernder $\mathfrak{R a t i o n a l i s m u ̊ ~ j u r ~ © e i t e ~ g e b t . ~}$
     wagett Durite，uin ibm ein Pactum mit ibm porjuidlagen－ Sodu niedey fallit 2e．，fo burft＇und fonnt er ben Fers fud）genif aud beim Gruiggriefer நaut medien u．f．w．p（wie Des Ungluctliden Ref bief．）Miumt man die Eade fo，is
     emporend，fondern religiss，in jebem fall degmatif（ confequent．

[^54]:    *) Gonf prigelten bie Bublgeifer in ber Dreget bie §exen, biet wadre alio cinmal bas छlatt, mie man fagt, umgewandt morben. EBar Grau \&úden vielleidt ald eme bife Cieben befanut?

[^55]:    *) abiemblidermaffen" das beift, auf unmenfáflide, fatanifale,
     geídidte Des Eindbeim'ifaen Suirgers Sduler bor, und nuı mutben ibm, wie es in Dem Actentuict beift, woraus mis wir $\mathfrak{E b}$. II. Der 3. F. einen furjelt $\mathfrak{A}$ usjug gegeben baben, * newe, gane umjiemblide Spolker in das Maull vand die Dbrn geieket $2 c$. $2 c$., vnd babei gedrobt, DaÊ, menn biefes nidit belfe, - beía (fiebend) Deligt (Del) auffibn nott in ibne folte ges
     Eicero (de nat. Deorum) fagt: fiter allen \{bieren if ber $\mathfrak{R e n f a}$ das folzefte. Jat reme, obne ein Eicero, ja auct unt ein Eiceroni, ober Dollmetifier frember Mede und æeinung iu feyn, gettof binju - und Das graufamfe. D! mie redt batte Dayid: ean mid nidt in ber Mens falen Sidnbe fallen! Jd will nidt in ber Ment facr Sadnde fallen! -

[^56]:    *) Sal fübre bier aus Salle nut an, was jum Snbalt beffer paft, wavoll oben Num. II. Die Srede iff. Die ftandbafte
     Dod wod) (agen, Dá fie zu Feisem Wefenutuie gebradat merDen Founte. ©o bradte fie ibse Midter Deint um bas æergnigen, fie ou verbrenuelt. Sie waro mach einem Grfenitníg Der $\mathfrak{J u s}$ riften: Facultat you Selmidibt yom 17 ten Dec. 1639 auf eroig Des \&andes verwiefen und das - $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{R}$. $\mathfrak{\Re}$.

[^57]:    *) ©o famen atio bie Sexe Lưden unb biefer Spufitifdie æiartorex beibe gludtid Durdibr ©dlafen mabrend ber sortar mit Dem \&eben davou. Der \{raum des Lerteren if poctiode 2usfamuidung, Die Deuturg der brei gianter obne Bweifel Spaterer ßufak, ober Griflarung nadi Dem Grfols, Denn ber sert Gregorius múste madrend Der §ortur Doch gar fu lebbait gettauait baben, wenu er fedis J̃abre bernad feine $\mathfrak{R r a u m g e s}$ falter micber bitte erfenten wollen. Zur Befititigung Des Pbde nomens, Dá Eeute wadbrend Der erfarectlidfiten Peinigungen falafen, ober fiad in eiuem bin brutenben obumadtabnaliden Buftand obne Feroubtienn und Gefúbl befinben, will id im folgendell इxeil bei einer anderen ©elegenbeit nodf ein duferf interefanites beipyiel aus ber neneren Rufiiidell छefdidate ans fublen, Deffen biftoriface Gemifbeit (bic Eade felbt in einem febr eruften mediciniiden Ђud, beffen Berfaffir fid genaunt
     bier auch nidt yon einer Seree, doer einem Serenmeifer, doer eincm Janatifer, wod weniger von eitem gemeiter roben Miffetbitt die Rede, fondera won cinem reideth, fein gebilocten刃Rann, Der cine ungebeuere ©trafe unfdulbig erlitt. Er fiel bei MnEunbigutg Des urtbeils in Dhmmadt, auferte, Dafer toot frou muirbe, eb) er Die Sadifte ber Ctoction idge erlitten batte, unb uiberfand Die entergliche Execution obne Benouftenn, obue ©amer; unb einiges Gefübl, fo bafer eraum nody cire Dunfle Erinuerung Des ફoreffaleuen batte, als aucs goruber war.

[^58]:    *) Die Waffer = und fetterprobett mit iber matnidfafient פariationen find betanat, eben fo bie unfinuige Dber tidttiget fataniche fogenannte agidinensprobe, moyon id nadi' Wnletung Des §exens.pammers in or Dimonomaigis

[^59]:    anfang bes achteefnten Jabrtuuberts war ber Seerenproce ${ }^{2}$ iit Solland prie in mebrecen aubereu Rdubern; 2. W.: Etiglamb,
     febr erfdrwert, fo dag; wie mant bieraus fiebt, groftentbeils
     ten. Daf indee das Sjeren = Sbaget witlich nody diters fatt
     1693, ( 1691 erf́币icnen die zwoi aften Buider, 1693 Die awei legteren Der bet. W.) Dief fagt. er 1. c. ©. 211 felbft. aper Serr, Dem id) meine' Radridten verbanfe, verfidert mid); Daf man in ben awei Gabren, die et ju Dubedatet genobyt; dafelbit verfdiedene perionen getoogen babe, und idy babe audd
     Dquere 2c. $x$
    
     Tolden : Unfimaigfeiten bes Gedantens oft faim entfólagen,
     $\mathfrak{H u b e r w a n f t ~ j u ~ m i f b r a u d e n , ~ z u r ~ m i l l f u b r l i d i f e n ~ i u t e l l e c t u c t i o n ~}$
    

[^60]:     im Gamilienleben, im buirgertiofen kebin te. Da bọtt das edacerlidye auf.
    **) Sam est balf. Sen Siadern die sindersstapper, den Rarren die Rarrensflápper! fagt nad $\mathfrak{R u b s}$ cinfans
    $\cdots$ Idindídes Spridimort.
    ! 1 J
    

[^61]:    ＊）Die Geffic）te if alt und gebort ibrem mefentliden Intralt nadi， wie die fefer aus ber exfen qeribde berelbent reben，bem tus Chriftenthum an，bas fo woller Eeuielsescipenfer war，als die Feriboe，wobon bier bie Rede if，nur daf man fie damals weniger fürdetet，weil mau fie leidgt mit bem Streug seriagte． Das fechsiebute und fiebengebnte jabrbundert aber bat fid biefe Legende mit einer redten Porliebe als die feinige angecignet， und iafofern gebpitt fie ou Sharalterific diefes geitraums bierter．

[^62]:    ©ie febt in ciner menge ©driften, beforbers baben fie bie ©driftteller nidt bergesen, bie uber und gegen bas Subenthum gefdrieben baben, d. B. Eifenmenger, Brenk, (im Juis Difden ©dlangenbalg) Saubt in Den jub. Mertmúrbigtciten $2 e$.
    
    

[^63]:    Eruf im biforifacn Bilbers.5aus u. f. m: - Dbige æbiarift, mie mir sum Meberfue soct bemerfen, iq aus erferem ©drifts
     Dunger, Dic Miematt mird lefen mollen.

[^64]:    *) Eine biforifde Parallele gu Differ Gefdidite bei sacitus Annal. VI. 21. vom ebrafyllus, cinem ber Sof, aftologen Des Riberius.

[^65]:    IV．
    24

