


## $\mathfrak{E x}$ fle $\mathfrak{E f u n d}$.

## Die brei Grundppeiler.

Motto: Bermunft mit feitem Billen Qäßt irb'iden Munid erfüllen.
$\mathfrak{F r a g e}$ (eines Materialiften): Weldyeş jind die Gfund= pfeiler, aui denen ber moderne ©piritualiฏmuß fußt?
$\mathfrak{A n t w o r t}$ (eineß̉ Spiritualiften): Eriftens, Dá̉ der Menich einen Geift gat, zweitens, Dak diejer Geift nach dem Tode fortlebt und drittenz, Dáa dann biejer unfterblicfee Geeift mit Den Meriditen in Berfely treten tann.
 werben?

Spiritualif: Sa, denn fie find auf der zu allen 3eiten porbandenen, aber nidft verftandenen Thatjadje aufgebaut, Dá̉ ein jolfter fattiider Berfegr von jefer beitanden bat.

Materialift: Was beanjpructit ber Spiritualijt noch zu witijen?

Epiritualif: $\mathfrak{D a z}$ eß eine naterielle und eine geiitige Welt giebt. Yene ftellt die unjeren 5 Sinnen fifftbare, irdiffe $\mathfrak{W e l t}$ dar, mährend die, Den meiften Menicfen noch unficitbare geiftige Sphäre eine (beifter:Welt itt.

Materialift: $\mathfrak{W e r}$ jind die $\mathfrak{B e m o g n n e r}$ biefer geiftigen ©phäre:

Epiritualift: Diejenigen, die wir alz „(Beitorbenc" bezeiffnen, Denen „Die Erde Leifflt jein möge", und Die in Der „etwigen 彐uthe" verharren follen, bis , Elyritus ericteinen mird, zu erlölen die Rebendigen und die Tobten".

Miaterialiit: Eind bie Todten benn nicht todt?
©piritualij: $\mathfrak{W i e}$ iffon gejagt, nein! Sie legen nur Den תörper ab, weldfer vergeft, Der ©seiit aber lebt ewig fort.

Materialift: $\mathfrak{W a z}$ haben mir in biejem Sinne unter "Geift" zu verftehen?

Spiritualift: Seift ftellt in biejem Sinne ein allum= fajjendes \&eben oder das (Sefeß einer vorwärtz treiben= den $\mathfrak{\Re r a f t}$ dar, bie jelgjt in unz Menichen ichon daran arbeitet, $\mathfrak{H z}$ auf Erben immer vollfommener zu gejtalten.

Materialift: $\mathfrak{J j t}$ daz jo zu verfteken, dan wir jpäter auf Erben alz Geiter umbermandeln merden?

Spiritualift: Wir find jeķt bereitz auf Grben mandelnde Seijter, nur mit Dem Unterjdiede, dañ mir alz Menjchen einen vergänglidjen תörper haben, den wir beim "Sterben" ablegen und bann in geiftiger form fortleben.

Materialijt: Waß ift Daß Reale, der §örper oder Der Seift?

Spiritualift: Der Geift! Denn Der תörper ift nur bie Sülle oder meinetmegen mur der "Sdatten" (wie ifn bie Theojophen nemen). Da der Geift daz Reale ift, io muß
 und biejer Schatten ift burch den Seift erzeugt. Dies ift heute Durct bie æöntgen'ichen Strahlen und bie Dadurct erzeugten $\mathfrak{P h o t o g r a p h i c e n ~ d e r ~} \triangle \delta=\mathfrak{Q}$ (usjtrahtungen der. Mine= ralien, Bflanzen, Thiere und Menjden mifienjctaftlid erwiejen.

Materialijt: Rebt daß Seiftige der Matur nur im Menidjen, nidyt autb im Thiere?
©piritualift: Ueberall in Der Matur ift ©seift boryanden. (bふ giebt nichtz auf Der Welt, in Dem nidft ein Funfe be马 Seiftigen voryanden ift.

Materialift: Mapo auct die Steine $\mathfrak{y}$ aben (beiftiges in fict)?
Spiritualijt: Gemiß! Nau ift bie Gradation deß ©eiftes eine veridiedene.

Materialijt: Bitte um nähere $\mathfrak{A x}$ ngabe biejer (Straba= tionen.

Spiritualift: Seift doer Lebensregung ift in jeder Blume, jedem Baum, jedem Strautd, ja auty im Mineralreich in jeder Grvitallbilbung; Denn mo Æegung, Da ift Leben, und
 veranlant, dab aus der erften ßflanzenzelle immer §öberez̧, aủ Pflanzenthieren immer höher organifirte Wejen enjtanden, Die, bei Den Bierhändern angelangt, im (bejchlecf)te Der $\mathfrak{D r a n g}=$ Utange, Scfimpanjen und Sorillas am höditen Biele thierijajer $\mathfrak{B o l f f o m m e n t e i t ~ a n g e f o m m e n ~ w a r e n . ~}$

## - 7 -

Materialijt: $\mathfrak{U n o}$ wie ijt der Menjd entitanden?
Spiritualift: Die $\mathfrak{U r f r a f t}$ deß $\mathfrak{A l l g}$ eiftez, modurdu daz ganze unendictef Firmament in diefer ictönnen 5 romung und Seammonie erhalten mird, muß da ohne Zweifel einge= griffen und gemollt haben: „Nactjoem ou thierijches ©sehirn, fraft meines Maturgejegez, baz idh jelbjt bin, bich nicft meiter entwidfeln fampt, ertheile idf dir nun die Bernunft alz einen Funfen meiner (Sottheit. Mache einen weifen Sebrauch bavon und juche mir zuzuftreben".

Materialifit: Wie fommt ez aber, Daß̉ dieje Bernumft die Menichen jo oft zu Berirrungen führt?

Spiritualift: Nicfit die Bermunft führt zu Berirrungen, jondern Daß $\mathfrak{N i c h t b e a c h t e n ~ D e r ~ S t i m m e ~ b e r ~ B e r n u n f t , ~ d i e ~} \mathfrak{u} \mathfrak{Z}$ beitändig zuruft: „Liebet Cuch unter einamber und labt auch Den Thieren Eure Riebe zu Theil merden, gegen bie $\mathfrak{J b r}$ oft jo graujam verfabret". MUle Religionsamjdaunngen baben Diejen Siern Der Wabryeit.

Materialift: Sulfo bürfen mir fein Thier tobten?
Spiritualift: Wenn das Thier unz zum Naken dient Durch fein Freifd, feinen $\mathfrak{B e l} z_{z}$, jeine $\mathfrak{W o l l}$, oder in $\mathfrak{F o l g e}$ lahmgelegter $\mathfrak{A l r b e i t s b e r r i d f u n g , ~ f o ~ b u ̈ r f e n ~ m i r ~ e s ~ m o h l ~ r a j d ~}$ tödten, aber nidft langjam und graujam zu Tobe quälen; namenlid aber Den feausthieren nicht mehr zumuthen, alz fie Leiften tönnen von den ickeußlicken Bidifettionen der $\mathfrak{B h y j i o}=$ logen gar nidft zu reden; Denn basz ift Sünde.

Materialijt: Warum?
Spiritualift: Weil dez Tfiereß ฉeber auz derjelben ロutlle entiprungen ift, auß ber wirMeniden unjer Dajein erhalteņaben. $\mathfrak{W i r}$ tönnen allerding nidyt begreifen, marum $\mathfrak{T h i e r e}$ mie $\mathfrak{W a n z e n , ~}$ Qäuje, Flöhe vorbanden find; aber einen 3 wed müfien fie mohl erfüllen; vielleicht, um unz an Reinlidffeit zu gemöhnen.

## 

## Menjd und Thier.

Materialift: Wodurch untericheidet ficif ber Menich von Dem $\mathfrak{T h}$ iere?

Spiritualift: W3ie bereit̉ ermäfnt: durch daß göttlidhe $\mathfrak{A t t r i b u t}$ Der $\mathfrak{B e r n u n f t , ~ D i e ~ D e m ~ T h i e r e ~ m a n g e l t , ~ o b g l e i d ) ~ e ß ~}$ Berfand bat.

Materialijt: Waß ift dem für ein Untericdied zwijchen $\mathfrak{B e r m u n f t}$ und Berftand?

Spiritualijt: Sedez Thier veriteht bie ihm geeignete Nabrung zufinden, verftegt fich jein Nejt oder Lager zu bauen,
 fommen zu lafjen, wo biejelben $\mathfrak{M a b r u n g}$ finden; denn es Gat Beritand und bie Stawalbe baut ibr Mejt, ber Futhz feinen Bau und ber \{toter jeinen Worit, wie er bieß feit taujenden von Sahren gemohnt war. - Nur ber Memid hat weiter verftanden, auz einem ¿efmbaufen eine Şöhle,

 Boot und jaließlich eifenbepanzerte תriegsiditife; aus Thier= fellen, Thierbaaren (Wolle, Seide) und ßflanzenfajern (Baum= wolle und Reinen) jith jeine תleiber zu bereiten. (Fr bat weiter veritanden, fictif gegen Slima, ફiibe und תälte zu \{dü̈ßen und fich bas $\mathfrak{L e b e n ~ u ̈ b e r b a u p t ~ a n g e n e b m ~ z u ~ m a c h e n , ~}$ weil er neben $\mathfrak{B e}$ ertand auth mit $\mathfrak{B e r n u n f t ~ b e g a b t ~ i f t . ~ - ~}$

Materialijt: Treten aber in Den vorl)andenen Memichen= ঞajpen nicht jely große Berjçiedentyeiten zu Tage?

Spiritualift: (Semiß! Mber auch bei Den Thieren. Und da find es bejonders bie Sausthiere, bie in $\mathfrak{H m g}$ ang mit den Memjajen fich höher entwicfelt haben. Bur größten Sntelligenz
 phanten gebracht.

Materialift: Warum mobl?
Spirtiualift: Weil jie im llmgang mit Dem Menfajen $\mathfrak{i f r e n}$ Berftand verfeinert baben und dieje Berfeinerung auf bie Nachtommenjchaft vererben. Şasibiere nefmen etwas
 unter Den Sausthieren oft Beweife für Selljeljerfraft, bejonder马 unter Den Šunden, Bferben und תaß̧en. Wilde Thiere verfügen über feine §ellfeherfraft.

Materialijt: Saben bie Begetarier Mectut, ban man bie Thiere nidft ichlactiten umb beren Fleija) nifft effen darf?

Spiritualijt: $\mathfrak{m}$ m Brimzip haben Die Begetarier mobl Æecht; allein jo lange die Menictlyeit noch in Der Uebergangs= Periode von Barbarei zat Civilijation lebt, jo lange fith Die Nationen noch befriegen, auf ¿änderraub und Siriegsent= faffädigung erpicht jind, und jo lange nocl) Bemalt vor Fecht geht, jo lange ift eine allgemein merdende Bflamentojt nidft
 Den ftärteren zur Beute dienen．Man nemnt das lutiliätes＝
 den Schbäcteren haftet auch noch den Meniden an．

Materialiit：Der Menich ift aber boct nidft itärfer als gewiife gevaltige $\mathfrak{T h i e r e}$ ？

Spiritualiit：תörperlidy nicht；aber er iit Docth geiftig dem Thier weit überlegen．Der Menid ift Durch jeinen


Materialiit： $\mathfrak{N j t}$ Der Menjid nicht berpflifftet，feine törperlicte Яraft zu färfen？
©piritualiit：Gemiß ！Mefr aber ift er verpflichtet，feine feelijiden und geitigen 今irafte zu üben，was jomogl סurch geeignte Ernäfrung als borzugsweije Durd）Die Energie des Willens ergielt werden fann．

Materialift： $\mathfrak{M a s}$ ift die geeignefite Efrnäfrung für Den Mentichen？

Spiritualij： $\mathfrak{B e n i g e r}$ FIfeiid，aber $\mathfrak{B r o t}$ und $\mathfrak{F r u i c t a t e}$ ； vor GUllem Berntibung alfoholijder Geetrante．

Materialift：Bitte um eine nähere Grflärung der Ernährung．
 Die EEleftrizität unjeres Blaneten roher geartet ale Das，was in Der $\mathfrak{Z u f t}$ und in Der Conne zur Reife fommt；Denn Wactis＝ thum und Meife über ber Erbe geidfieft Durd Magnetis mus， Der aus dem $\mathfrak{H x i v e r j u m ~ f t r o ̈ n t , ~ w a ̈ h r e n d ~ d i e ~ i n ~ D e r ~ G r d e ~}$
 behaitet jind．

Materialiit：Wosurct läß̉t jich bas bemeijen？
Spiritualijt： $\mathfrak{D u r c h ~ j e d e s ~ S a m e n t o r n , ~ d a s ~ m a n ~ i n ~ b i e ~}$ Erde itect，mobei Die Murzel von Der ErDe eleftrifa，und der Geim von der Eonne magnetijab beemfluğt wirb．

Materialift：©iut．Mun bitte weiter in Der Ernälfung？ Grtlärumg．

Spiritualijt： $\mathfrak{s e}$ feiner und geläuterter bie Elemente ber
 befiben jie．EES fonmi jonit nicht auj Die ミuuntität，jonbern $\mathfrak{a u f}$ die ミualität der eingenommenen 刃afruty an．－Die

 mäßig in Der $\mathfrak{U}$ leberanftrengury bei Der $\mathfrak{Q r b e i t , ~ u m m a ̈ ß ̈ ß i g ~ b e i m ~}$
 „ $\mathfrak{J B}$, trinfe, arbeite, liebe $\mathfrak{u m}$ zu leben; aber lebe nidft $\mathfrak{u m}$ zu eijen, zu trinfen und ber $\mathfrak{Q u j t}$ zu fröhnen!" Mabrung und Ruhe muf ber förper haben, menn er im Einflang mit den Gejegen der $\mathfrak{M a t u r}$ bleiben mill, aber er Darf jich nidyt burch
 laffen, zu viel zu fich zu nel)men. Daraus entitehen: Magen=

 Einfluf auth auf ben seift aus.

Materialijt: ©chadet Das bem Geifte in peiner Weiter= bildung im Senjeite?

Spiritualift: Das nidft. Naber Der Geijt mird in jeiner Berbollfommmung aufgehalten und fühlt fich baburch nidft nur auf broen, jombern auch im Senjeits lange Beit gedrüdt. W3er iich alio einen gejunden beift fier wie im Jenjeite bemahren mill, der lebe entiprectiend den Naturgejeßen. - Man bedente, daß $\mathfrak{e z}$ nidft auj bas anfommt, was gegejien mird, jondern auf das, was verdaut und in Speijejajt verwandelt wird. Ginen Sranfen zum \&fien zwingen zu mollen ift burchaus faljeb!

## Zxitfe ${ }^{\text {Stunde. }}$


Materialift: Warum follen mir barauf jeben, mehr unjeren Seift alz unjeren Rörper zu pflegen?

Spiritualift: Weil biejez materielle Zeben nur eine furze Spanne ßeit Daritellit, gegenüber dem geiftigen Fortleben, daほ fein Ende hat. Unjer materiellez Dajein hat bie Berectitigung für törperliche Freuden und (Senüffe, aber nicht auf תojten Der Ssejundheit. Daß Grbenleben ift notymendig, Damit mir ©feijter im Menjajenförper unz die irsijafen ©rfabrungen aneignen, Damit mir lernen, mas dem תörper zwectbienlidu und mas ifm icfädlich ift. - Daneben müffen mir aber auch den (Seijt pflegen, umd was umjer ©seift im materiellen תörper nicht er= langen fann, muß er in ber ©seifter= ©phäre erlernen.

Materialijt: Sit ez mahr, baf bie Beritorbenen auf Der Grde fict wieder inforniren müijen, um die nöthige Reinigung zu ergalten, wie biez bie $\mathfrak{T h e o j o p h e n ~ b e l a u p t e n ? ~}$

Spiritualift: $\mathfrak{B i e l e}$ müffen dieß thun und erreichen die Wiedertefr durch Medien, modurch fie wieber in Berührung mit Diejer Grbe fommen. Wber bies gefdieft nur für furze Dauer und nifft permanent Dadurd), Dá̉ fie einen anderen $\Omega \ddot{\mathrm{c}} \mathrm{per}$ annehmen, wie die Theojophen behaupten; dā̆ $\mathfrak{J n d i}=$ viduum bleibt immer bajielbe. Eine ßluralität bez̉ $\mathfrak{J n d i}=$ biduums exiitirt nidf. Sdf bleibe immer $\Im(d)$, jelbit wenn idf auf einem höheren $\mathfrak{B l a n t e n}$ vielleifyt wieder eingetörpert werden follte.

Materialift: ©ind die Geifter im Senjeitz von einander verfdieesen?

Spiritualift: Shr Wejen entipridft iffer moralifden Ent= wifflung. Daß Senjeits bejteft aus ben allerberidjiedenften $\mathfrak{B e}$ bingung $=$ ©phären. Die unterite ift die dunfelite, die oberite bie hellite. $\mathfrak{I n}$ die unterfte „©phäre" (〔pgảre bebeutet den jeweiligen (Brad Der Entwifflung geiftiger (Erfenntniß) fommen die nieberen, unentwidelten Seelen, in höhere die ent= wiffelten. M(Ile fteigen aber nach und nach empor; fipäter fỏnen Dann wobl die Sphären anderer ßlaneten bejuctit werben.

NB. Ganz vertommene Subjette, deren berbrecjerifdes \&eben den götlididen $\mathfrak{F u n f e n}$ in innen umnadtet hat, find oft lange, Iange Beit nidt im ftande, empor zu fteigen, und treiben fid als ,an bie Eroe gebundene (Seifter" am Drte ihrer ßerbreden oft Sabrgunderte Iang umher, biß jie
 die fogenamten Sputphänomene.

Materialift: תömen bie Gejiter jeDerzeit göher und her= nieder jteigen?

Spiritualijt: Die höheren fönnen herniederfteigen und thun סas auch, um die nieberen zu belehren; bie niederen fönnen aber nidft emporfteigen, ohne baf ifre Seele zubor fich ge= reinigt hat. Das emporiteigen hängt von ber etfijchen und moralijchen Mrärung ber Seele ab.

Materialift: Wodurch wird diefe Mlärung bedingt?
Spiritualift: Durch jene innere Æeinheit der Seele, bie in guten Sgandlungen und edlen (Sedanfen ifren $\mathfrak{A l u s b r u c t}$ findet.
$\mathfrak{M a t e r i a l i j t : ~ W a ß ~ g e j d i e f t , ~ w e n n ~ w i r ~ j e n e ~ \Re e i n h e i t ~ b e r ~}$ Seele vernactläfígen?

Spiritualift: Die Folge ift ein ruhe= und friedlojer Seelen= zuitand und zeitigt große Seelenqualen! Das $\mathfrak{B e r j a ̈ u m t e ~ m u \tilde { B }}$ aber nacfigetholt und erlernt merben. Scflecfite Seandlungen

 werben, was dem oberiten Sbejebe wiberipridft und bas "Erfenne Dicf jelbjt" verbindert.

## $\mathfrak{Z W i e x t e}$ Stunde.

Das oberfte (bejek.

Spiritualift: Das oberite ©sejeb aller Religionsanjefau= ungen, von Sonfucius bia zum modernen ©piritualismuß beißt: "Thue $\mathfrak{A}$ nderen mas $\mathfrak{D u}$ willit, baj man $\mathfrak{D i r}$ thue".

Die $\mathfrak{M a ̈ c} f$ ftentiebe fcheint $\mathfrak{D a s}$ (5numbprinzip aller $\mathfrak{R e l i =}$
 jefer ein natürlictes (3efül) gebabt hatten, dás fie fich ourch) gegenjeitige $\mathfrak{G i l f e}$ nit dem, was fie fich als (sottheit vorjtellten, augiohnen fonnten. - Noch aber ift ez, jelbjt Durch Daß
 auct feinem $\mathfrak{H}$ (nDern zu", nid)t zur gänzlictien $\mathfrak{B e r w i n f l i d f u n g ~}$ getommen. Destalb hat ber moderne Spiritualismus mit jeinen jidut = und greifbaren Beweijen fommen ntüjןen, mit Der eimbringliden Qehre fith gegenjeitig zu helfen,
 jo unendicit aufgeluafte Æeid)thum Dem $\mathfrak{A l}$ gemeinen, nidyt bem Ginzelnen zun Shaben wiro.
 rung ber Moth?
©piritualijt: Mein! Räctitenliebe verlangt, Dã man fict als Theil des (Ganzen aniielt, mit Der Berpilicftung, für das Ganze zu jorgen; Miäditenliebe erjorDert: Die ©sfallenen, Die Sünder, Die $\mathfrak{Z e}$ ebrectjer Durch) Liebe bazu zu bringen, mebr an $\mathfrak{i l f r e}$ jeelijche Gratwiflung zu Denfen, mehr jür Yavere zu leben, nicft mur für bas irdijche $\mathfrak{s c h}$. Der Menjch fömte jich ifunn auf Erben ben Simmel bereiten.
 ein $\frown \mathrm{rt}$ ?
 ein $3 u f t a m b$, Den fith jeber Einzelne in Injeite jelbjt jufaijt, inden er, zuftieden mit fidf jelbit, fict feiner jaflectiten Seand=
$\mathfrak{L}$ ungen oder bäjen (Sedanfen bemujt ift, oder, went er foldae gebabt, diejelben gejü̆nt hat und Seerr über jie gemorden ijt.

Materialift: Wie laffen fich begangenes $\mathfrak{U n}$ rectit oder begangene Sünden jühnen?

Spiritualijt: Durch ernftes $\mathfrak{W o w e n , ~ f i e ~ b e i ~ f i c h ~ z u ~ u n t e r = ~}$ Drücfen und Durch $\mathfrak{B e r f u ̈ t u n g ~ a ̈ b n l i c ̧ e n ~} \mathfrak{U n r e c h}$ teß bei $\mathfrak{N}$ nderen. Belehrung, ernite und liebevolle Ermahnungen, abjifurecfende
 der (Erziefung mird auch im Senfeits eingehalten.

Materialift: תönnen fich bie ©seifter Sedem von uns be= merfbar macken?

Spiritualift: Mar ben Senfitiven oder jog. „Medien", mit beren $\mathfrak{D D = S p h a ̈ r e}$ fie in $\mathfrak{B e r u ̈ f h r u n g ~ f o m m e n ~ t o ̈ n n e n . ~}$ Materialijt: Waঞ verfteht man unter " $\mathfrak{W D = S p h a ̈ r e ? " ~}$
Spiritualijt: Freiherr v. Æeidenbach, ein ßribatgelebrter
 giebt, die im Dunfeln nicht nur bie $\mathfrak{A l u g h t r o ̈ m u n g ~ a m ~ S ̌ u f e i f e n = ~}$ Magnet (alz roth am pofitiven und blau am negativen $\mathfrak{P o l}$ ) angeben fönnen, jondern auch bei einzelnen Mienichen eine $\mathfrak{A} \mathfrak{H} \mathfrak{F}$ ftrömung des ganzen Rörperß erblicfen, die ifnen im Dunfeln

 abgeleitet), was jo biel wie "\{raft" bedeutet. - (Deß̉falb jagte auch J̌ejus: ich fühle eine תraft von mir geten). Die mit jolderer $\mathfrak{D D = E m a n a t i o n ~} \mathfrak{B e h a f t e t e n}$ find Medien, $\mathfrak{D}$. $\mathfrak{h}$. Wer= mittlung pperjonen für Die Seifter Der Berftorbenen, aber nur

 ein Werfzeug anzujehen, bas bon den Senjeitigen ala $\mathfrak{I n j t r u =}$ ment benubt berden fann, um fich Den Menidjen mitzutheilen.

Materialijt: Somit ift aljo jenfitio jein und Medium fein dasjelbe?

Spiritualijt: Doct nicht. Senjitid ift mehr oder mentiger jeber Menich, aber er ift deshalb noch fein Medium. Medium $\mathfrak{i} f \mathrm{t}$ er erft Dann, wenn er einem (beifte gegenüber fict jemitio verhält. Das Medium fühlt Dann die Nähe eines ßeritor= benen. Mit der meiteren (Sultur ber Menjedheit mird auch deren Serfivität zunehmen.*)

[^0]
Spiritualijt：Das ijt jafow zu erflären und hängt von der individuellen Entwictung Des Mediums ab．Im $\mathfrak{A}$ nfange Der medialen entmifflung täujçt fict daz Medium oft，ez glaubt einen äuberen Einfluß zu verjpüren，während $\mathfrak{e ß ~}_{\mathfrak{B}}$ oft nur die eigene $\mathfrak{F i n c h e}$ ift，die diejen Einflue äußert．（Sfiebt Das Medium biejem（Sefühle nach，Dann entjefen oft große Jrrungen，Täujctungen，Borppiegelungen；ja eß̉ tönnen dieje Borgänge jogar burch geiftige Einflüffe eineß Lebenden erzeugt merden．

Materialijt：Sjt bas Medium fich defien nidft bemupt？
Spiritualijt：Jm Mnfang Der Entmictlung nidft．Erjt burcti）erfannte unliebjame Jrreführung lernt Das Mredium ecfoten ©influp bon faljchem unteridyeiden．Biele Semjitive ohne icharfe $\mathfrak{B e o b a c h t u n g s ̧ g a b e ~ ( a f f e n ~ f i c h ) ~ a b e r ~ f o r t ~ u n d ~ f o r t ~}$ täujdjen．

Materialift：תönnen benn jolche Medien nidft eine马 $\mathfrak{B e f f e r n}$ belehrt merben？

Spiritualift：Nidyt immer．©5马 Gängt wie gejagt von

 mit Dem Umgang zu brechen，Durd）Deffen Einflu $\mathfrak{B}$ Dieje
 $\mathfrak{U m g a n g}$ verbirbt gute Sitten．＂

Materialijt：Sit es $\operatorname{Da}$ nidat am bejten，foldye Medien ganz $\mathfrak{z u}$ ignoriren und fie gar nicht mehr zu bejuctien？

Spiritualijt：Im（segentheil，wenn wir bas（sint und Wahre mollen，ift es jogar unjere Bflicht，das Medium burch
 Bejtreben werDen wir bann burch gute Sexijter unteritübt und Daß Medium geiftig gefördert merben．－ $\mathfrak{I n}$ unjerer gegen＝ feitigen Erziefing follten mir überhaupt nie bie Şofinung aufgeben，daz（sute förbern zu mollen．－Medien nidyt mel）r $\mathfrak{z}^{\text {u }}$ bejuchen und ibnen zu zeigen，dáp fie Betrüger find，mit denen man nidfte zu thun haben mill，hieñe：deß Medium Indivibualität aufgeben mpllen；bive fönnte auf bas Medium einen üblen Einflúb haben．

Materialift：Wiejo？
©piritualijt：©ss mürbe dieje马 Berfahren beim ehrlichen Medium Furct vor feiner Mesiumichaft erzeugen．Dadurch würbe e૬̉ gänzlich negativ und jedem（sinflux untermorfen
werben fönnen, ber von niederen (Seiftern herrülht. Ffurdht erzeugt Scflwäche und beranlañt, daß äbnliche ictumacte (©)araftere ifren ©influp ausüben. Scfmäche und Furcht erzeugen auch תrantheit. Das fieft man am beften beim $\mathfrak{A}$ fitritt bon Epidemien, mo diejenigen zuerit ergrifien merben, melde $\mathfrak{F u r c h t}$ und $\mathfrak{A n g i t}$ bor Der Яranfleit äukern.

Materialijt: $\mathfrak{A l f o} \mathfrak{J u r c f i t}$ bor jaflecften (Seiftern zieft jolche an?

Spiritualift: Unzmeifelfaft! Man lebe deshalb in jolder §einbeit, Daz man der pojitiven Ueberzeugung lebt, jith vor nicflez fürchten brauchen zu müfjen, am menigiten bor nieberen (Seijtern, mit Denen ein Rechtjchaffener überbaupt nicyte zu thun baben mill. Siommen wir bennoch burch ein Medium mit einem foldjen zufammen, damn fliehe man ifn nidit, jondern trete ifm fuifn entgegen und zeige ibm, $\mathfrak{D} \mathfrak{b} \mathfrak{d a s}$ Gute Das Scblectite nidft zu fürchten hat.

## Giünffe gitunde.

## SSeiftiger Ginfluf.

Materialift: Wodurch fann jold jchlectiter Einflup Durch andere bemiejen werben?

Spiritualijt: Durch drei wiffemidaftlicte Zweige, die
 und Pinchometrie befannt find. $^{2}$

Materialijt: Wiejo das?
 Einfluf von Seift auf seijt in fich. Wie der Geift eine马 $\mathfrak{B e r j t o r b e n e n ~ a u f ~ e i n ~ M e d i u m ~ m i r f t , ~ e b e m p o ~ m i r f t ~ e i n ~ M a g n e t i = ~}$ feur (Šypnotijeur) auf den Seift einez Rebenden. Und mie $\mathfrak{n u r}$ berjenige ein ridftiger Magnetijeur jein fann, der ein Durctaus moralijifes Qeben füfrt, jo muß auct der fontrol=〔irende geiftige Jültrer im Jenjeitz der niederen Sphäre entwactijen jein.

Materialijt: Der nieDeren Sphäre entwachien? Wie ift das zu veritehen?

Spiritualift: Gr muk, wenn or bor 100 oder $\mathfrak{h u m b e r t e n}$ von Sabren als Bojemidyt gejtorben, fith im J̌enjeitz jo burd) eigene (rrjiefung und ridftige Befolgung erbaltener
$\mathfrak{A n m e i f u n g e n ~ g e x a ̈ u t e r t ~ h a b e n , ~ d a ́ z ~ e r ~ m u ̈ r b i g ~ b e f u n d e n ~ m i r o , ~}$ in eine höherer Sphäre aufgenommen zu merden.

Materialijt: Şängt Das Steigen im Jenjeitz von dem betreffenden Beifte $\mathfrak{a b}$.

Spiritualift: Nur von ifm umb feinem beforrlicken $\mathfrak{W i l l f e n ~ u n d ~} \mathfrak{W u n j}$ cte, aus jeiner jebigen 1 Imgebung in die Der lidften ©seijter zut fommen. Dasjelbe jollte idion auf Erben empfunden merben. Eine ernjtlict gewollte Befferung im materiellen (irdijchen) $3 \mathfrak{Z}$ tande geht ftets viel rajcher vor jicti), alz im geijtigen.

Materialift: Warum?
Spiritualift: Weil man hier auf (rroen auct irdifife $\mathfrak{S i l f f}$ leiften fann, mährend im Senjeitz unz nur geiftige Mittel zur Berfügung jteben.

Materialift:' $\mathfrak{W a z}$ muz bon Seiten ber Menjafen zu ifrer Befjerung auf Erben gefdeben?

Spirtualift: Sie muifien ifre Seandlungen, Sedanfen und ibr Wollen fetz dem $\mathfrak{R e m e n}$ zumenden.

Materialift: Sit Das autb von Seiten ber Medien zu beobactuten?

Spiritualift: $\mathfrak{B o n}$ Seiten Der Miedien erft recfit; Denn Medien fallen oft bemußt oder unbemußt ben niederen Seiftern als 5 Dfer anheim. Sie füflen fich oft veranlant, etroas zu thun oder zu lajfen, was fie jpäter gereut, meil fie feine $\mathfrak{A l n f t r e n g u n g e n ~}$ gemacht haben, jith jelbit zu bewachen und gegen die Werjuch $=$ ungen anzufämpfen.

Materialijt: Waw verfteft man unter „pindtologiíden Medien?"

Spiritualift: Unter pinctulogifaten Medien, Die auth $\mathfrak{J n i p i r a t i o n s}=$ Medien genannt werDen, berfteft man jolde)e, Die von Natur aus für ictnelle $\mathfrak{H z f j a f f u n g ~ g e i f t i g e r ~} \mathfrak{F r a g e n}$ veranlagt find und bie jpirituellen $\mathfrak{W a h r h e i t e n}$ io zu jagen aus fich jctüpfen und miedergeben fönnen, ohne dás jie irgend


Materialift: Wie ift Das müglich; melche Grflärung tam man $\mathfrak{G i e r f}$ für geben?

Spiritualijt: ©Fs giebt Menichen, Deren Senfibität dadurch gejteigert werben fann, Dak fie fich von ber materiellen Will abzujablie $\mathfrak{B e n}$ bermögen, modurch ifnen bann bie geiftigen (Sejere des Univerjuma und die jeelijcten bejeke der menict =


Snjpirationse=stadium befizen fie dann auch die nöthige Fähigfeit fich auszubrücfen, zu bichten, zu malen, zu mufifa= lifden ©ompofitionen, zu Entbechungen, zu Erfindungen.

Materialijt: Und mas berftebt man unter "pinctoo= metrifden MRedien?"

Spiritualijt: Die Pfychometrie befant fich mit Dem vom ameritanif(t)en $\mathfrak{P r o f e f f o r}$ Dr. Buthanon bor mebr als 50 Sabren mifjerictaftlich entbecten und nachgerwiejenen jectiten Sinn, ber in uns noct berborgen liegt und einer mumberbaren Entmictllung fähig ift.

Materialijt: Woburch fann bie Entwifflung geicheten?
Spiritualift: ßrofeffor Buckanon giebt Den für Das Studium der Medizin fict meldenden Sctülern bie allerver= ichiedeniten Mittel (in Wapier eingemicfelt) in bie Sände, (z. B. Brect)weinftein, Spium, Salz, Mfeffer, Säure, Magnet= \{tein), verbindet ifnen bann bie $\mathfrak{A}$ ugen, Damit fie von der $\mathfrak{A}$ 亿ubenmelt abgelenft werDen. Wer nad 50 Minuten garnichtz fühlt, ben mird bebeutet, Daj er feine ärztliçien Fähigfeiten bejiţt und einen anderen $\mathfrak{B e r u f}$ zu mählen $\mathfrak{h a b e}$. Wer aber, entiprectend Den numterirt eingemidfelten (Segenftänden, Brect)= neigung, Scflaf, Salzgeidymadf u. f. w. füblt, ber bat einen entwictelbaren jectjiten Sinn, vermag jich ppäter in ben Zuftand dez תranfen hineinzubenfen und verjareibt baher nicft $\mathfrak{n a c h}$ Der Saffablone, bie erlernten Æezepte.

Diejer jectife Sinn fann burch Mebung io meit entwidfelt merben, Daß man z. $\mathfrak{B}$. nidft nur auß Den Scfriftzügen ben Efyarafter Dez Scyreiberz genau erfennen und bejureiben fann, jondern es ift badurct) auct entbectt morden, Dap Das Betro= leum nicft vegetabilijchen, fondern animalijchen $\mathfrak{u r p r a n g e s}$ ijt, eine Thatjache, bie heute auth miffemichaftlich ermiejen ift.

## $\mathfrak{B e c f a f e} \mathfrak{G f u n d e}$.

## Die Befefjengeit.

Materialijt: Beruht bie Bejefjenteeit auf Wahrbeit?
Spiritualift: Die Bezeichnung, "Bejefjenheit" erjdrrecft Euch Menidjen, weil ifr Fuch boritellt, dás diez burch niedere Seifter geiffieft, die dem Betrefienden übel mollen. $\lesssim \mathfrak{b g l e c}(\underset{f}{ }$ bas unter $\mathfrak{U m i t a ̈ n d e n ~ v o r f o m m t , ~ j o ~ i f t ~ d i e ~ B e j e f f e n t e i t ~ d o c h ~}$

## － 18

mefhr begründet in Dem Sndividuell $=$ Menjulidjen，alz Durct wirflich bözartige（Seifter veranlaß̂t；Denn ẻ giebt jo hoct $=$ jenjitive Saturent unter den Menjchen，bie，wenn jie fich den unharmonijçen Einflüffen，unter Denen fie leben，nicht ent＝ ziehen，jel）r leicht durch unjidtbar auf fie eimbirfende ©eiftes＝ fräfte $\mathfrak{a l z}$ „Bejejiene＂erjcheinen．

Materialijt：Durch unfictibar auf uns mirfende ©eifteb＝ fräfte？Wie ift bas zu verftehen？

Spiritualijt：Gure Jrrenhäujer find angefüll mit polchen unter ©beiftes＝und Beifterfräften fthenden Senfitiven．Nber，
 als in Den Beiftern．Srrfinn mit firen Soeen fommt bei unturmonijchen，idfmactien，jich jelbit nidft beforrichenden Naturen vor．Soldje Dish）armonien find theils burch Famiiten verbältniffe，Æeligions＝oder joziale ßerbältnifie bedingt． $\mathfrak{W e n n}$ Semand nidft Den Math hat，jeine Meinung gegenüber einer anderen auszuprechen，jondern jeine Dppojition in fid berjalient，io find jolche idfmadien（sharaftere bazu geneigt， Die $\mathfrak{v o n}$ außen auf jie eimmirfenden（sinfliufife in jich） $\mathfrak{a}\{\mathfrak{z}=$ nefmen，die dann ale fixe Soeen in（seljirn haften bleiben．

Materialijt：©（iebt eß Dagegen ein deeilmittel Dieß zu unterbrücfen？

Spiritualijt： $\mathfrak{D a s}$ einzige Mittel Dagegen ift Der geeig＝
 Suggejtion die Selbitbeherridung erwecten tann．Ueberfaupt fam den Medien Daミ Wort＂Eelbjtbeberridung＂nicht Dringend genug empjohlen merden．Silt Der Magnetifeur zugleid）ein Seeil＝Mesium，mit Sellfeherfraft erfüllt，dann ift er ber Mant，Der ふ̌ilfe bringen fann．

Materialift：ふ⿱⺈ite hat Der Miagnetijeur fierbei zu berfahren？

Spiritualijt： $\mathfrak{D a s}$ Jeilmittel Der magnetiocten Siraft ijt pindificher $\mathfrak{H} r t$, und Da meijt Die Seele pe ift，Die bei Srren ober Bejefjenen erfranft ijt，jo jund phyifiche Mittel gänzlid） ungeeignet．©F马 führt z． $\mathfrak{B}$ ．zu teinem Rejultat，jolche Jrren
 Theater und Sejelfichaften abzuleiten，wenn nicht Die Şaupt＝ facte：Der inmere，Den Rörper beljeridjende ©seift zu erftarfen， berjucft wiro．Dies fann nur burch Den menichlicfen Mag＝ $\mathfrak{n e t i a n m u s ~ g e j d e l ) e n , ~ u n t e r j t i i b t ~ D u r d ) ~ j u g g e i t i v e ~} \mathfrak{Z e l}$ ）ren．

Materialijt：Welcher $\mathfrak{Q r a t}$ muijjen Dieje $\mathfrak{Z e g r e n ~ j e i n ? ~}$

Spiritualift: Ulebung in ber Selbitbeherridung. Schon bei תindern ift es nothmendig, dieje Selbitbeherricuung zur SSeltung zu bringen. ©E find meift mediumiftifibe תinder, wenn biefe durch Born, Scfreien, Stampfen mit Den fürben $2 c$. ifren Willen durdjegen mollen; benn Dazu merben fie ange= regt burch ©ftwas, was im Snnern ihrez Seelenzufandes vorgeyt.

Materialijt: Wie baben Eltern oder Erzieher hierbei vorzugehen?

Spiritualift: Die Eyltern oder Erziefer find bierzu nur Dann bie geeigneten Şeiler, wenn fie über bie hierzu nothige magnetijche תraft verfügen fönnen und bie Sejefege einer "juggeftiven Therapeutif" fennen. Wenn ba马 nicyt ber Fall ift, jo mus man einen jolden $\mathfrak{F r a f t i f e r}$ ausfindig zu machen juchen.
$\mathfrak{M a t e r i a l i j t : ~ S i t ~ h i e r z u ~ j e d e r ~ S e i l m a g n e t i j e u r ~ g e e i g n e t ? ~}$
Spiritualijt: $\mathfrak{D}$ nein! Die jpezieflen Fälle erheifchen den jpeziellen Magnetijeur. Diejer wird und muß es verjteben, die jchlafende $\mathfrak{J n d i b i d u a l i t a ̈ t ~ D e s ~ u n m i f f e n t l i c h ~ u n t e r ~ f r e m b e ~}$ Sontrolle ©efommenen zu wecfen, etma mit folgenden Worten: , Du bajt bie Freiheit, zu leben mie $\mathfrak{D u}$ millft und $\mathfrak{D i c h}$ an joldue anzujchließen, bie $\mathfrak{D i r}$ zujagen; Du hajt aber auch bie
 Zekterem Den Muth, Denn es ftehen Dir bann gute Engel zur Seite, bie Dich beichüz̧en merben.

Materialijt: Werden bie fleinen unartigen finder eine jolde Mahnung verjtehen?

Spiritualijt: $\mathfrak{D a \mathfrak { B }}$ natürlich nicyt. Sier muß bie früt)=
 und eigenes $\mathfrak{U r t h e i l}$ fommt erjt mit Den Jahren, fann aber burch ridftige Erziefung gemecft merDen. Der (rrfolg mird natürlich $\mathfrak{n u r}$ bann eintreten, wenn Daz (sejprochene aus innerfter $\mathfrak{U}$ leberzeugung vorgetragen $\mathfrak{u n d}$ mit inmerfter $\mathfrak{U l e b e r}=$ zeugung aufgenommen morden ijt.

NB. Ein leidtes Spiel werben gierbei iene Magnetifeure baben,
 $\mathfrak{G a b e n}$, wodurd bie Mittel und $\mathfrak{B e g e}$ zur beabjitutigten weilung beffer
 $\mathfrak{G i n}$ nod ganz neue, biş̧er nidft befannte $\mathfrak{B a h n e n ~ e r o ̈ f n e n . * ) ~}$

[^1]
## GieBente Bfunde. $^{2}$

## (5) ebanfentoirfung.

Materialijt: Warum ift eß notthig, unjere ©edanfen zu bemactien?

Spiritualift: Weil alle Şandlungen, gute ober bible, aủ den ©edanfen entjpringen, bie ben feandlungen fets voran= gefen. Niemand mürbe $\mathfrak{U n r e c f t}$ thun, wenn er jeine ©SeDanfen im Bügel hätte und fich die Müble geben würoe, Diefe richtig $\mathfrak{z}^{4}$ leiten. Die fiflectiten Feandlungen mürben alz Scfatten verfliegen und beweijen, Dá̉ fie, nidft auzueführt, Sdjatten bleiben. Die fiegreidjen guten Sedanfen bemeijen bann, daß̄ fie eine Subjtanz find, die baß gemollte ©hute auth zun ©iege gefüh rt $\mathfrak{y}$ at.

Materialijt: Wenn ©edanfen ©ubjtanz jimd, Dann müfjen fie aber auth bon anderen gefüfll werben fönmen?

Spiritualift: Natürlicf! Sedanfen find ein $\mathfrak{Y t t r i b u t ~ D e ß ~}$ (Sseiftes*), müffen alio von (Seiftern gefüflt merben fönnen. $\mathfrak{J m}$ Geifterlande giebt eß Deshalb einen Derartigen Gedanfen= austauich, jo daß die Sprache garnicft nothmendig ift. Daß (Bedanfenübertragen ift bereitz mit grokem Erfolge unter Menjchen auth jcton ausgeübt worben umb wird mit ben fommenden $\mathfrak{J a h r b u n d e r t e n ~ a l l g e n t e i n ~ w e r b e n . ~}$

Materialift: ©omit $\mathfrak{y a ̈ n g t ~ j e h r ~ b i e l ~ b o n ~ b e r ~ © e d a n f e n = ~}$ äuferung Der Geifter ab?

Spiritualift: Ssewī! Dieje Sedanfenäußerungen fönnen jo gewaltiger $\mathfrak{A r r t}$ jein, Daß̉ badurch temporärer $\mathfrak{J r} f i n m$ (Bejefienteit), ja $\mathfrak{T}$ od erzeugt werben fann.

Materialijt: Dann muß andererjeita durch Uebertragung . guter ©Sedanfen Feeilung, Gejundheit, $3 \mathfrak{u f r i e D e n h e i t ~ v e r m i t t e l t ~}$ werden fönnen?

[^2]Spiritualijt: Matürlict! Das beweifen alle gut auşge= bildeten §eil=Medien, alle 5eilungen burch ben Geift (oder meinetwegen durff ben (Slauben), und die durcly Träume oder auch in wachem Buftande plözlict erbaltenen Worte bes $\mathfrak{T r} 0 \mid t \mathrm{tes}$.

Materialift: Bitte um nähereß̉ Eingefen in dieje SGjilojophie.

Spiritualijt: Da der ©beift, Der über ভeele und ®örper fteft, Das Reben regiert, ba ferner Seelenitürfe nur bas 2ttribut eines burchauz ftarfen Geiites iit und törperlicfe Srantheit durch Den Seifit geffeilt werben fann, io Gängt Gefundheit, $\mathfrak{Z}^{3}$ friebenfeit, Gliuff allein nur bon ber Praft bes Sbeiftes ab. "§cdy mill nicht frant jein", jagt ber ©seift, und Die תrantheit jchmindet. "§ch will nicft jterben, bebor ich nicht meine $\mathfrak{L i e b e n}$ noch gejeben", ruft Mander auf dem Todtenbette aus und Gält bas jogenannte Sterben dadurç lange, oft Tage lang auf. Sit hingegen ber Geijt fabadit, fürcftet er fiid bor ©fyolera, $\mathfrak{T y p h u s s , ~ B l a t t e r n ~ u . ~ j . ~ w . , ~ D a n n ~}$ wird Der Яiorper meift ein Dpfer der Sffwathfeit feines Gbeiftes. Man übe daher den ©seift in der Dppopition gegen allez Scflectte, im Nichtglauben an eine Mritectung, in ber freubigen Erwartung beß jcbünen ßorgangeß̉, genannt Sterben. Andererjeits übe man fith im Betractiten jeden $\mathfrak{U n f a l l e z s ~ d o n ~ j e i n e r ~ g u t e n ~ S e i t e ~ a u s . ~ - ~} \mathfrak{N u r}$ ein $\mathfrak{B e i f p i e l}$ : Eine $\mathfrak{F r a u}$ berliert burch einen $\mathfrak{U n f a l l}$ ibren Mann, der der Eryalter umd Ernäbrer der Familie war. Man trōite bie Wittwe nidft durch worte allein, die find jtets mohffeil, auch nicht burch $\mathfrak{U l m o j e n}$, bie bielleicift für einige $\mathfrak{T a g e}$ ober
 berfctafft und fie von Der ßindererziefyung entlajtet, Die man theildeeife jelbft in die 5and nimut oder aber inden man Die $\mathfrak{U}$ muündigen einer $\mathfrak{Q}$ nitalt anvertraut. Šier fann fiiff die Mutter jederzeit von den guten Fortidyritten ifrer ßinder überzeugen, und man mird finden, Dáß der Gseift einter folctien That nact allen Seiten fin Gutes mirtt. Sogar auf ben „(Seftorbenen", Der nun im צenjeit马 weilt, wirft eine forche
 befoglenen feine $\mathfrak{N o t h}^{\text {leiden, }} \mathfrak{i f t}$ für jeine eigene geiftige Fortentwifflung von größ̃ter $\mathfrak{I r a g w e i t e . ~}$

## Accle $\mathfrak{B t u t u}$ e.

$\mathfrak{B e r f e f r} \mathfrak{m i t}$ dem Jenjeith.
Materialift: $\mathfrak{\Re a m m i t} \mathfrak{D u}$ eine doer einige Methoden $\mathfrak{a n}=$ geben, modurcf) man fith mit der ©eiiterwelt in Bertegr jeęen tann?

Spiritualift: $\mathfrak{D i e}$ gemörgnlicfften Methoden beftefen im
 Sprecten der ©eiffer Durcf ©practurohre, automatijffe马 ভcdreiben,
 abjängig, auch Maten; ferner in $\mathfrak{h e l l f e h e r =}$ Dder $\mathfrak{W e l l f}$ borerfraft, in $\mathfrak{F b o t o g r a p h i e n , ~ i m ~ B e r t e f r ~ D u r c h ~ S p r e c t y = M e d i e n , ~ d u r c h ~}$ Snjpiration $\bar{\xi}=$ Medien und durch Materialijationen fowie in ber= ¡øjiedenen anderen Methoden, bie jchwer zu erflären find. शuch berftefen es die Geifter, immer neue Methoden zu entbecten und $\mathfrak{z u}$ erfinden, $\mathfrak{D a}$ ignen jehr baran liegt, die Geiftermelt zu beweijen.

Materialiit: Wie ift man auf die Entbectung bes beifter= bertegrz getommen?

Spiritualiit: $\mathfrak{D u r c h}$ im $\mathfrak{U}$ nfange unerflärliche $\mathfrak{K l o p f l a u t e}$ $\mathfrak{i n}$ einer $\mathfrak{B l o c t h i u t t e}$ in $\mathfrak{y y b}$ besville, einem $\mathfrak{D o r f e}$ bei $\Re$ Rocefter im Staate Mero=Yort, wobei brei fleine Mädcfen: תaty, Margaretha und Lea Fox die unbemupten Mebien waren, biz man endlicf den Zujammentiang und die Wahrbeit erfutr.

Materialijt! Wie gat man erfannt, Daß das ßlopfen fein Betrug mar?
 murbe mitgetheilt, Dáß im תeller ein Sfelett begraben liege, $\mathfrak{D a} \mathfrak{B}$ Der Mann aber, bem das Gerippe einit angebjort hatte, noch im $\mathfrak{y c}$ jeits lebe und aus feiner Geiftermelt fiff mit= theilen tobne, wie jeder andere Geift auct.

Materialift: War baz Mlles, was man in Erfatrung bractite?

Spiritualift: Mein! ఇachbem man fich über die Эbentität Deş betreffenden ©Seifteş, Dem baş Sfelett fruiher angehjüte, bergewiffert hatte, zog man den naturridfyen © Chfuk: „M3enn ein Menifit fortlebt, nacfiben er bie irdififen Schranten burch= brocfen, to müffen alle anderen audf fortleben".

Materialijt: Sat man benn baw vortjer nicfit auch ge= glaubt?

Spiritualijt: Wobl jede $\mathfrak{K e l i g i o n s a n j d f a u n g ~ h a t ~ a n ~ e i n ~}$ Fortleben geglaubt, aber hatte eß nidgt beweifen formen.

Materialift: Und jeßt, nacfoem der Beweiz für daz Fortleben erbradit ift, mird die Wahrbeit bon Der ganzen Welt geglaubt?

Spiritualift: Mein! Sirctee und Wiffeniciaft fonnen und wollen bieje grobe Wabrheit immer nody nid)t begreifen. Hber Die Entwidfungzgeidfidte Der Menidhleit beweijt, Dáß, je größer eine Wayrbeit, Dejto größ̈er auch jtetz Der תampf Dagegen war, biz man jpäter bie Wayrheit alz etmas Selbitberjtändlidjez arrerfannte. So mar eß mit Der Entoectung $\mathfrak{A l m e r i f a ß ̉ , ~ D i e ~}$ Solumbus cine jo groke Müty foitete, jo war es mit Sfuten= berg, Dem Grfinder Der Budforucferfurit, jo war eß mit (Saliläi, dem Entbecter unjeres $\mathfrak{P l a m e t e n j p i t e m z , ~ j o ~ w a r ~ e z ~ m i t ~ F r a n f l i n , ~}$ Dem Entbecfer der Eleftrizitätsfraft und mit Galvani, Dem Entdecter Deふ © Salbanizmu: (Eleftro=Magnetismuß )! So war eß ferner mit Der Wahrheit dez Sbriftenthums, Daz 500 Sahre gebraucht bat, $\mathfrak{b i z}$ es einigermaken anerfannt murbe, und jo ift es aud mit Dem Modernen Spiritualismus. Hebrigens hat fich diefer in einer 马eit von 50 Sahren über die ganze Welt verbreitet und jeine Bemeißfübrung hat jogar Gelehrte aller Mationen zum Experimentiren veranlaßt. $\mathfrak{U n o}$ wer fid ernftlich mit Der Grforjchung burch Mledien (Smmambulen)
 daß̉ bier eine neue $\mathfrak{N a t u r f r a f t ~ z u ~ e i n e r ~ g a ̈ n g l i c h ~ n e u e n ~} \mathfrak{N a t u r =}$ anichaung fütrt, und zwar handelt es fich, wenn ich von einer " $\mathfrak{P a t u r f r a f t}{ }^{\prime}$ reDe, $\mathfrak{u m}$ eine $\mathfrak{M a t u r f r a f t ~ m i t ~} \mathfrak{F n t e l l i g e n j}$.

 muร fict bereits auf 60 (fage jectzig) Millionen beziffern.

## Žeunfe Gfunde.

$\mathfrak{B e r f e h r ~ m i t ~ D e m ~ J e n j e i t a ̉ . ~}$
Materialijt: Waß für $\mathfrak{B e b i n g u n g e n ~ g e t o ̈ r e n ~ ס a z u , ~ u m ~}$ auz dem Senfeitz ridftige Mittbeilungen zu erbalten?

Spiritualift: Das, was man harmonijate Bedingungen


## - 24 -

jedem Menjchen quantitativ und qualitatio berjabieden. Eine Mittheilung aus dem Senjeits fann nur geichethen, menn die odif(4)=magnetijuse Wejenteit einez (beijtez fich mit der $D \mathrm{D}=$ Sphäre eines Sterblichen in Berbindung jeb̧t. ©̧̉ tönnen bie Geifter ganz in unjerer Mähe jein, ohne dan wir fie füflen; ja felbit bie Medien füblen oder merfen nur bann beren $\mathfrak{H} \mathfrak{n}=$ wejenteit, wenn fict die gegenfeitigen $\quad \mathrm{D}=\mathfrak{S p h a ̈ r e n}$ berühren fönnen, d. $\mathfrak{b}$. anziehen.

Materialijt: Dürfen wir einen folchen Berfergr mit Dem Jenjeitz fördern?
 erlaubt wäre, würDe es̃ bie Borjehung nidft gejtatten. $\mathfrak{H}$ ưf werden mit der 3eit die Bedingungen für Den Seifterberfehr immer günftiger merben.

Materialijt: Wiodurch fönnen die Menjcten dieje $\mathfrak{B e}=$ bingungen erfahren?

Spiritualijt: $\mathfrak{H} m$ bejten Durch Die ©eijter jelbit, mobei dann beren ßorichriften auf baz Strengite bejolgt merben müffen. Denn ite als beifter müffen bie geiftigen Sejebe entichieden beffer fenmen ald wir Menidjen, die wir uns bom (SSeift als einer jelbitändigen תraft noch feine rectite $\mathfrak{B o r j t e l f l u n g ~}$ macten fonmen. Dazu tommt, daß fie in Der Sandhabung geiftiger (Sejege Unterridyt von höheren Sbitern erhalten, melche in piritueller $\mathfrak{B e z i e f u n g ~ n a c h ~ i m m e r ~ g r o ̈ ß e r e r ~ \mathfrak { B e r v o l l ~ } = ~}$ fommantg und ©rfentrií jtreben.

Materialijt: Scaben Die höheren (seijter ew jubmerer, fitc) Den Memidjen mitzutheilen, alz die niederen?

Spiritualijt: Natürlidy! Da mir Menjchen gegenmärtig noch in einem jegr roben 3 uftande bezüglid unjerez geiftigen Jct's find, jo bedürfen bie höheren Seifter oft Der Bemohner Der unteren Sphären, um burd) Deren $\mathfrak{D D}=\mathfrak{P} \mathfrak{A} \mathfrak{j}$ frablungen mit unz in näheren Sontaft zu tommen. (Šร ift Das etma ber= gleidftar dem (Eiz, daz durch marmez Wajfer biel rajcher fchutilzt, als durch heife $\mathfrak{L u f t}$. weil legtere, obgleich jie $\mathfrak{W a j f e r}$ in feinerem $3 \mathfrak{u j t a n d e}$ daritellt, auf Ciz nidyt jo mirfjam ijt, mie das gröbere (bichtere) Wajjer.

Materialijt: Sjt Das bei allen Medien der Fall, dak die $\mathfrak{h o b}$ eren (beifter nur burch niedere auf fie mirfen tommen?

Spiritualijt: Nidft bei aflen; aber bei ben meiften! ©Fß giebt unter ben Menichen einzelne Miedien, Die bei hock = moralijchem (Sbarafter mit yöctit feinem Magnetismuả (DD=

Sphäre) umgeben find, jo dan fich niedere (beifter baburct) eher abgeftoken alz angezogen fül)len. In jolcten Fällen fönnen bie hohen Seifter Direft einwirfen, $\mathfrak{d}$. h. Gedanfen ein= geben, die jie, ohne in die $\mathfrak{R a ̈ h e}$ des Mediums zu fommen, bon igrer hohen Sphäre direft übermitteln fönnen. ©f jind


 meife maren ez̧ auch die $\mathfrak{A p p o j t e l}$; am meiften Sohannez, meldfer aber jeine überidyenglicfen Biifionen nidft immer richtig zu Deuten veritanden hat. Seine $\mathfrak{B i f i n}$.en waren mebr inten= fiver oder fubjeftiver, ala objeftiver $\mathfrak{A r t}$.
$\mathfrak{B i e l e s}$ hierüber muß von unz noct geternt und von ben (Seiftern noch gelefrt werden. - (Bejchitytlich groß̉e Männer, $\mathfrak{D i c f t e r}, \mathfrak{M a l e r}$, Erfinder ( $\mathfrak{z} . \mathfrak{B}$. (Edijon) find Mul momentaner $\mathfrak{I n j p i r a t i o n}$ unterworfen. „Jd) glaube zu idieben und werbe geifdoben". (Bismardí).

## Bệnte $\mathfrak{b t u n d e}$

## (Das (s) eiftwefen.

Materialijt: Sit ein Geift, wenn er ben irdijufen תörper verläßt, nidft jofort mit diejen pirituellen Sejegen vertraut?

Spiritualijt: ©fanz und gar nidft! Biele find gerade nocf fo unmifiend, wie auf Erben, ja miffen oft ziemlich lange gar= nicht, Dá̉ fie überhaupt geitorben find. Sterben bedeutet weiter nidta, ala den תörper abitreifen. Das individuelle Jaf bleibt immer Dafjelbe, aber mit der そäfigfeit, die böheren geiftigen Şejege in jid) aufzuntymen.

Materialijt: (Ein joldter (Geift ift aber Dock bezüglict unjerer irbijctjen Welt böber unterricftet?

Spiritualift: Mit nichten! Er fann unz blob jagen, dán er nun jeinen irdijchen תörper verlaffen und jich eines geiftigen $\mathfrak{D a j e i n s}$ erfreut. Und Biele mifien, wie gejagt, eine Beit lang das nidyt einmal.

Materialijt: Wodurch erlangt er in Jenjeiţ jein geijtigeß $\mathfrak{W i j j e n}$ ?

Spiritualift: Durch die Erfahrung $\mathfrak{A n d e r e r}$. ©Serabe wie mir diefes irdifde Reben auch nur Durch Belehrung und Durch
eigene fomie frembe Erfahrung fennen lernen, io mito auch Die תenntniz und bas $\mathfrak{T r e i b e n ~ i n ~ D e r ~ © e i f t e r m e l t ~ n u r ~ b u r c h ~}$ $\mathfrak{B e l e f r u n g}$ und Erfahrung gelernt. Die erit jeit furzem Ber= ftorbenen fönnen uns über das Jenjeitz nocf jehr menig Ridtigez jagen; fie baben eben dazu nod nidft bie nötige Erfabrung.

Materialijt: $\mathfrak{H u j}$ weldfe Weije fömen wir $\mathfrak{u n z}$ mit ben erfahrenen Seiftern in Berbindung jeken?

Spiritualift: Wadurct, dan wir bie bereits erfaltenen
 uns bier auf (rroen jchon auf jene Stufe jdmingen, mo jene Erfabrenen jtehen.

Materialift: Demnach überjpringen wir bann nact dem Sterben bie erjte Stufe und fommen gleidit in bie zweite Sphäre?

Spiritualijt: Einige jogar gleich in bie britte Sphäre, nach dem Sejeße, daß Bermandtes von Berwambtem angezogen bird. Diejesె (scjes gleid)artiger $\mathfrak{H}$ njiefung ift ein unmandel=
 Da wir Menjc)en Unmandelbareß nidft ändern fönten, Damit
 $\mathfrak{U n m a n d e l b a r e}$ zu erreidjen.
 mir auf Grben ala poldes Erfennen?

Spiritualift: תörperlide und geiftige, phyfictue und jpiri= tuelle Welt find ein und demielben Naturgejes unterworfen; Diejew heipt: 飞wiger fortichritt!

Materialift: $\mathfrak{W a s}$ ift Denn Das mas man übernatürliche Welt nennt?

Spiritualijt: ©ine jolct)e giebt es̉ nicht. Heber Der Matur fann nidytz jtehen, ebenjomenig alz etmas gedacht merben fann, was über ber (Gottheit fteft. ©s giebt zwar nod) viel (Se= - heimnißoolles, mas jich der Menid nidt erflären fann; allein da Bieles, maß noch vor menig Jahren geheimníbooll mar, Geute beffer begriffen mird, jo wird in $\mathcal{B}^{\text {ufunft vieles heute }}$ nocf $\mathfrak{U l n b e g r e i f l i c h e ~ e i n e ~ G r f l a ̈ r u n g ~ f i n d e n . ~ D e n ~ \Re i f f t e i n g e = ~}$ gemeihten ift heute noch Die Dampfmajchine, Das eleftrifche Richt Doer Die durch Eleftrizität getriebene $\mathfrak{T r a m = B a l n}$ etwas (se= beimnißoolles. Der Tectnifer meiß jich Яแlez zu erflären und

 bleibt aber MMez, was \&eben entmicfelt, von der Entitebung Der erjten 马elle an burch bas ganze Wactzithum der Bflanzen=, Thier $=$ Menjdien $=$ und ©eifterwelt. -

Materialijt: Wer ift ber größte Widerfacter der Menjct= beit?

Spiritualift: Der Underitan̊!
Materialift: Wie fönnen wir Seer merben über ifn?
Spiritualift: Dadurcf), dás mir unz beftändig Daran er= imern, dá mir jch on auf Erben (beifter find und ban bon unjerer geiftigen $\mathfrak{A}$ njictauung auf biejer $\mathfrak{W e l t} \mathfrak{u n j e r e}$ ber= eimjtige ©SHüctjeligfeit im Jenjeitz abhängt. Wenn wir im Šenfeits eine fcföne $\mathfrak{W o b n u n g}$, fub̈nen Empfang, faüne $\mathfrak{U m =}$ gebung uns münichen, dann müffen wir bier ichon entjprechend rein, liebreich und barmberzig gewejen jein. Unjere dieß̉jeitige Entwictlung bedingt daß, mas mir in S̃enjeitz zu ermarten $\mathfrak{b a b e n}$.

Materialijt: $\mathfrak{A} \mathfrak{u s}$ was für Stoffen werben bie jenjeitigen Wohnhäujer gebaut?

Spiritualijt: $\mathfrak{A} \mathfrak{Z z}$ dem geiftigen Material der Şand= lungen diejeß Lebenz. Unjere irdijchen Thaten reidjen biz ins Şenjeitz, merDen Dort angejammelt, verzeidynt und geben den Stoff $\mathfrak{a b}$ für die unt zu erwartenden Wohnungen. Dieje aus guten und bojen ફeandlungen aufgepeidferten Elemente werben bon jolchen (Seiftern, bie jitid) auf (Erben jchon gern mit Bauten abgegeben haben, verwendet, um Şäujer, Sbärten $\mathfrak{H} \mathfrak{n l a g e n}$ zu tomptruiren. Sjat fith z. $\mathfrak{B}$. Das Reben einez Menichen nur
 witd er alz Wolnung nur eine felfige Sbjhle finden. War er ein falter, lieblojer ©seizhale , der niduts anderez fannte alz Geld anzufammeln, Dant mird er eine falte, fanteeige §uütte finden, angefüllt mit ©Sold, Das ifm aber nidyts nükt,
 $\mathfrak{f} \mathfrak{a n} \mathfrak{n}$ und zu $\mathfrak{f a u f e n ~ f i n d e t . ~ M a n ~ v e r f t e h e ~ b i e j e ~ S y m b o l i f ~}$ recht, die nur bejagt: Wie man fich hier bettet, jo jchläft man brüben!

Materialijt: $\mathfrak{U n d}$ werben dieje Seifter emig in biejem Buftande bleiben?

Spiritualijt: So lange alz feine wirfliche $\Re$ Rue entiteft, Die Dem Berlangen ßlag macht, mit ber Bergangenteit zu brecten und jebem Mammon zu entjagen. Gelingt ea joldjen

Sündern，（Wucherern，Miaubern， $\mathfrak{H} \mathfrak{n c} \mathfrak{d u l d b r e c t ) e r n , ~ B e t r u ̈ g e r n ) , ~}$ auf bie srbe zu fommen und bei einzelnen Indibibuen a̋hn＝ licfe ßerbrechen zu verfüten，dann füblen fie große Errleidfte＝ rung und von Seiten ber entwidfelten ©eifter liebedolle Unterftübung．Deßbalb hüte man jich auf Erben vor joldfen $\mathfrak{B e r g e b e n}$ gegen feineşgleichen und fügre fict auf Erben jணon bas vor $\mathfrak{H u g e n}, \mathfrak{w a s}$ man im Jenjeits zu erwarten hat，wemn man fier feine $\mathfrak{R a ̈ c t i t e n l i e b e ~ u ̈ b t . ~}$

Materialijt： $\mathfrak{A l j o}$ mit anderen Worten：Menjch beffere Diff！

Spiritualijt：So ijt es！M（llein eine Befehrung fommit nidy jo rajch．Borerjt muß das̉ Borlaben ein ernjtes und die $\mathfrak{H}$ nftrengung，in fich eine pirituelle Natur auffommen zu lafjen，eine andauernde jein． $\mathfrak{A}$（m menigiten nübt，ja jchadet oft Das gemotnheitảmäßige Beichten，das fich nur durcf （Einhaltung äußerlicher Seremonien fundgiebt，ohne dá̉ daß $\mathfrak{I n n e r e}$ erjchüttert und zu wirflidjen guten $\mathfrak{B o r j a ̈ b e n ~ v e r a n l a ß t ~}$ wirb．
 Den ©hriften？

Spiritualijt：Die ©hrijten find gezmungen，zu viel zu glauben．Ein jolffer irrthünlicher slaube，Der nun faft
 סurct die תreuzigung alle Sünden auf fich genommen und bie Sünder allein burct den＂SSlauben＂an ibn erlöft merben fönnen．תein Menjch vermag ez，die Sünden eine马 $\mathfrak{A}$ ndern $\mathfrak{a u f}$ fict $\mathfrak{z u} \mathfrak{n e f}$ men， $\mathfrak{u m}$ ihn $\mathfrak{z u}$ erlöjen．Die Ertojpung mus fich Jeder allein erfämpfen．Die Wahrteit Der æeut ift der einzige Erlbjer，Deffen die Menjchen benöthigen；e马 giebt jonft femen anderen Grlöjer．－

## Qfffe Gfunde．

## £ebenzzwedf．

Materialijt： $\mathfrak{W a z}$ für einen Bwect gat unjer irbijctjes Dajein？

Spiritualijt：Der 马apecf unjeres irdifden Dajeins ift， die Materie Diejer Welt fennen zu lernen und unjeren indidi＝ Duellen Seift zur（Sntmifflung zu bringen；Denn es̉ harren nod gar viele in unz verborgene תräfte Der Entfaltung．

Materialijt：Mup dieje Entfaltung von Sedem felbjt geidethen oder fann fie Durch bie（Seifter erlangt merben？

Spiritualijt：Natürlich muß fich jeder aus fich felbjt her＝ aus föroern．Wo bliebe Denn jonit Das $\mathfrak{B e r D i e n j t ? ~ S e l b i t ~}$ Die Seifter find audf im Senjeite noct als menidyliche Wejen＝ heiten anzufehen（aber ala forperloje），und find vorläufig noch nidft meijer alz wir jelbit find．⿹勹uch märe das jebr bequem， menn man fich auf $\mathfrak{A}$ ndere verlafien und，fict an beren $\mathfrak{R o c t =}=$ ¡øがßen haltend，einfact mit aufmärts fteigen fonnte ohne jed＝ medes $\mathfrak{B e r b i e m j t . ~ W e l c h e ~ S e e l e ~ f o ̈ n n t e ~ i n ~ i f r e m ~ S i n n e r n ~} \mathfrak{D a}=$ burch mirflich befriedigt merben！

Materialift：Was ift $\mathfrak{u x}$ auf Grben zu lernen vorbehalten？
Spiritualift：Dáz mir banach trachten follen，durch eigent $\mathfrak{A n j}$ trengungen zu immer höherer geiftiger Entmicfifung zu fommen．Dies fonmen mir theila erreichen burch einzu＝ gebende Mediumichaft，jedoch unter fonjequenter Bejolgung ber erbaltenen $\mathfrak{Z e b r e n}$ ，theila burch angeborene Mediumidaft （Injpirationsmediumidnaft），modurd）man bon Immen herauz getrieben mird，bas sute um des ©uten willen zu thun und bas Böje um dez Böjen millen zu lajjen．Rebteres fann auth burch harmonijcte Eltern ererbt und erlangt werben，ohne dás man Medium zu jein braucht．

Materialijt： $\mathfrak{B e f t e f e n}$ dieje（sfrabationen auch）im $\mathfrak{y}$ n＝ peits？

Spiritualijt：©emip giebt es dieje int Seijterland，nur
 2Me dieje Engelfdajt erreichen；Denn fuärdiges Fortidureiten ift auch im Senjeits Maturgejeb．Somit biloen dieje materielle und jene geiftige Sphäre nur eine geiftige Welt；Die $\mathfrak{B e}=$ molyner beiber Welten find in $\mathfrak{B e z u g}$ auf Spracte，Geberden und jonitige $\mathfrak{A}$ eußerungen $\mathfrak{D a \mathfrak { s }}$ ßroduft von Bedingungen unter weldjen fie bom Bater gezeugt，von Der Matter em＝ pfangen，auşgetragen und geboren worden find．－

## Beblffe gtunde．

3eugung．

Materialijt： $\mathfrak{D a s}$ interejfirt midi ganz bejonders．Rannjt Du mir hierüber nichts ఇäheres mittheilen？

Spiritualift： $\mathfrak{I a}$ ，Das ift ein midftiges Rapitel，vielleidft Das midytigite，um die Memjctheit ichnell ihrer heutigen Ber＝ fommenbeit zu entreißen．Šöre aljo：Die Grziehung der Menjdheit fängt etwa nicft erft mit dem erjten Safulunter＝ ridft an，jondern lange bedor das ßind geboren，ja beginnt mit dem Moment der $\mathfrak{B e f r u c f t u n g}$ Des ©iz in dem $\mathfrak{U t}$（erus．＊）

Die Gejeze ber Conception und der Gntwidfung des Menichen aus Dem embryonalen Bujtande follten allen Rindern， jobald ifr $\mathfrak{B e r j t a n d}$ einigermaßen herangereift ift，erflärt merben． $\mathfrak{B e t}$ Mädchen dürfte das̉ 12．，bei 凡naben Das 14．Lebensjabir Der ridftige Beitpunft fierfür fein．Sene ⿹\zh26eimlichtyuerei in Sachen ber Riebe hat idyon viel $\mathfrak{U n h e i l}$ angericftet．Die Riebe $\mathfrak{i}$ it ein beiliges $\mathfrak{P r i n z i p , ~ D a s ~ D u r c h ~ b i e ~ g a n z e ~ N a t u r ~ g e y t . ~}$ Reine Qiebe führt zur（Sottheit，unreine Riebe zur Teufelei．－ Wie manctes unictuldige Wejen ift elend zu Sbunde gegangen， meil eş bezüglict ber gejchlectytlichen Sphäre gänzlich unmifjend gelaffen murbe．Die Menjditheit hat im MMgemeinen von ber $\mathfrak{W i c h t i g f e i t}$ jerueller $\mathfrak{B e l e h r u n g}$ noch gar feine $\mathfrak{A l h n u n g}$ ；nur Einzelne $\mathfrak{y a b e n}$ fich zu allen Zeitaltern mit diejer Frage befant， aber ihre $\mathfrak{M o r t e}$ waren zumeift in Die $\mathfrak{W u j f t}$ Ginauggejprochen． תinderjegen ift etwas Scfönez，went Dazu bas Bermögen borbanden ift，Denfelben Mahrung，凡leibung und eine zwedf＝ bienlide Erzief）ung angedeihen zu lajfen．Sann ez aber von Dem gejunden Mienjdenverjtande ala Sünde angejehen merben， menn bei vorfandener $\mathfrak{A r m u t h}$ eine $\mathfrak{B e r m e b r u n g}$ der Familie verbütet miro？Der von $\mathfrak{A}$ ． $\mathfrak{J}$ ．Davis ausgejprochene Saßs： „Die Menjaflyeit muk lernen weniger，aber geiftig，jeelig und törperlich vollfommenere $\mathfrak{R i n d e r}$ zu zeugen＂，wird leiber von act）！jo Wenigen begriffen．

Und ift das jogenannte＂Berjefyen＂fein Bemeis dafür，
 rung beim noch ungeborenen finbe veranlajien fönnen？
$\mathfrak{A} \mathfrak{f f f a l l e n d}$ ift $\mathfrak{n a r}$ ，Dã Der Menid bei Der Büchtung Der Thiere und peiner Riebling ppflanzen jo große Sorgfalt vermendet；nur bei jidi jelber madft er bie begmugenen Fefler ©Sott zum Borwurfe．D，wenn boct alle Miütter bedenfen müroen，Dá̉ bie Erziefung ihrer תinder fajon mährend Der

[^3]Scfimangeridaft beginnt！－Dazu fommt，סá auch bie ，3uchtwahl＂beriutficititigt werben muk，deren Wididtigfeit von Darwin nadigewiejen und die bei Erzeugung bon ફausthieren beobactitet witr．Sur bei fiid felber veriäumen die Meniden meift，ficid zu fragen，ob bei einzugehenden $\mathfrak{B r a u t i c d a f t e n ~ C h a r a f t e r ~}$ und $\mathfrak{T}$ emperament buammen pafien und Buneigung fowie
 Bezug auf bie Gejundheit beiber 彐erionen mirb æüufficht
 ein Mittel fei，Srantfeiten zu befeitigen．（！）Jit e马 Da noct $z^{2}$ verwumbern，dás to viele elende，früppelthafte，fieche，idid＝ tiifde und miggeftaltete תinder auf die Welt fommen？＊）

## Dreizeßfute $\mathfrak{E t u t f}$ ．

## $\mathfrak{W e r}$ ift Gott？

Materialift：Was gaben wir uns unter „Gbott＂vorzu＝ ftellen und was jind＂（Sottes̉ Eigenictaften？＂
 Dieje Drei Eigenfldaften（Gottes jeben wir im ganzen Uni＝ berium und im תlteiniten unferes ßlaneten jith äußern； barum ifit（bott auch allgegenmärtig und allmäcfitig．Gbott ift audy in uns．

Materialiit： $\mathfrak{Z}$ wei $\mathfrak{M e j e n h e i t e n ~ f o ̈ n n e n ~ ס o c t ~ n i d f t ~ e i n e n ~}$ und denjelben $\Re$ Raum eimelgmen．Wir als individuelle Geijter beroofnen einen תürper；fann in bem nämlidfen Яaum noct ein amberer Geiit wotnen？
 $z^{u}$ gleicther Зeit $^{\text {einen }}$ 凡aum einnefmen；aber fie fönnen zugleich in jener Wejenreit，nämliç in ©ott，und biejer zugleich in uns jein．Mit anderen Worten：Gott ift in uns， und wir in Gbit，delk uniberjalen Geifte．

Materialiit：Wenn Der univerjale Geift Gotteß in uns ift ，Danm müß̉ten mir $\mathfrak{j a}$ autd allmädtitig fein．

Spiritualit： $\mathfrak{D i e}$ Mumactit ift allerbings in uns，aber noch nifft zur Entwidfung gefommen．Die Menjctheit ijt immer nocti im $\mathfrak{W e r b e n}$ ，im $\mathfrak{B o l l f o m m e n w e r b e n ~ b e g r i f i e n . ~}$

[^4]Materialijt: Went wir alz Menja)en über eine Mumacht berfïgen, warum menden wir bieje nidft an, uin alles $\mathfrak{H e b e l}$子u berorängen?

Spiritualijt: Weil wir unz eben noch nicht perooll= fommet $\mathfrak{b a b e n}$, weil bie in unz verborgen liegenden Fäbig= feiten noch nicft zur (Entfaltung gebracht find. Die geit ift aber nicht fern, wo wir in diejer Bezielyung einen mädftigen Scfritt vorwärta gebradft meroen.

Materialijt: Waz hält unz benn $\mathfrak{a b}$, in diejer $\mathfrak{B e r o o l l}=$ tommmung uns rajcher zu entwicfeln?

Spiritualijt: $\mathfrak{H n j e r e} \mathfrak{U n w i j j e n f e i t ~ u n d ~ u n j e r e ~} \mathfrak{U}$ eber= \{c)äß̧ung! Das opponirende Beijerwifien ift ber Feind jeden Fortichrittz. Spppjition und Indifierentismut $\mathfrak{b a b e n ~ v o n ~}$ jeher die geid)idftlide (Entwidfung aufgehalten; jedoch dürften fie nun baz leb̧te Bollmerf zu vertheiDigen haben. Sie ermarten mun den $\mathfrak{N a g r i f i}$, Der unabwendbar und befien $\mathfrak{H}$ nprall jo heftig fein wird, dan jie einen ernjten weiteren תampf für immer aufgeben merden.

Materialift: Sit ein joldjer $\mathfrak{A}$ ngriff bon Seiten ber Seijter vorbereitet?

Spiritualijt: Samohr! Denn bie Menjatheit ijt mit feiner ihrer Æeligionsaniduaungen zufrieben. Fieine der beftefen= den Religionsanid)aungen war im Stande, wahre (Ethif und Moral zu verbreiten. (5x mußte dewhalb eine neue Bhilojophie fommen, die Durch $\mathfrak{T h a t f a c t i e n ~ b e w e i j e n ~ f a n n , ~ d a ̂ ̉ ~ i h r e ~}$ Selfre auf einer gejumben $\mathfrak{B a j i z}$ fteht, die, miffenj(thaftlid) und fritióa unterjucht, Dem Spiritualismuz bie ©iegesp palme zu= erfemnen wird.

Materialijt: $\mathfrak{W a z}$ ift bor allen Dingen nöthig, um zu unjerer Entfaltung zu fommen?

Spiritualijt: $\mathfrak{B o r}$ MYIem müjfen mir anjangen, jelb= ftändig zu denfen. Dazu ift es nothmendig, סa૬, waß̉ unjere Fieligionslehrer uns in unjerer Sugend gelehrt haben, zu vergefien. Bu vergefien, Dáz wir alz jündige Menjd)en ge= boren, weil MDam vor ject)staujend Saluren ein Berbot Sbottes
 zwifaten uns und der (bottheit jtegt, bie alle Sünden auf fict nimut. Sa, mir jollen erfennen, daß mir ein $\mathfrak{T b}$ eil ©sotte马 find und Durct bie Bernumft, die uns ©sott verlieben, bie Sraft haben, unz jelbjt zu erziehen; zu erfennen, dás Jejus bon sazareth vor bald zweitaujend Jahren eridienen
$\mathfrak{i j t , ~ u m ~ u n s ~ e i n ~} \mathfrak{B o r b i l d}$ zu geben, wie man die $\mathfrak{M a ̈ c} j f t e n l i e b e$
 fommenheit burch unz jelbit zu erftreben baben, burct) $\mathfrak{A x}=$ ftrengung unjeres eigenen Willens: nux bas cute zu wollen und das Schöne zu erlangen. - Nar jo fönmen mir Serr werben über das Elend, סas heute auf ber Welt herricht, über 9rmuth, Sirantheit, Unmiffenteit, Tyrannet und über die Furctit bor dem - Tod; Denn biejer ift eş, ber uns Gsott $\mathfrak{n a ̈ b}$ er bringt und in eine Sphäre verjekt, wo mir weiter zu Yernen $\mathfrak{b a b e n}, ~ \mathfrak{u n z}$ geiftig zu entwidfeln, bis mir unz in ber SSottheit, bon der wir auĝgegangen, wieder vereinigt haben.
 mit Gott zu bereinigen?
 barungen aus dem Jenjeitz̉. Dieje Dffenbarungen baben immer ifrer Beit entiprocken. Der Bielgötteret Deß Seciden= thums ift ber mojaifite Gott ber Rache und ber Strafe gefolgt; Diejem der liebende und auth nod) jtrafende (5sott ber ©frijten. Der moderne Spiritualismus indeffen hat unร sott als einen allmädftigen und allliebenden Eseift offen= bart, ber die Strafe in unz felbjt, in unjer ©ewifjen legt.

Materialift: Durdit wen ergalten wir bieje Dffen= barungen?

Spiritualijt: Durd) Die Medien, weldje bie Dolmeticter ปеॄ §enfeita find. -

## 

\{räexiftenzoer Seele.*)
Materialijt: Sat die Seele fifon exiftirt, bebor fie fich auf biejer Welt äußerte?

Spiritualijt: Die Senjeitigen belehren unz, Daß die Seele eine Wejenteit ift, die beftanden hat, bebor fie fich auf der (Erbe einförperte und die auch jpäter noch fortbeftegt; denn feine Sinfarnation doer Gintobrperuing fann mehr thun, $\mathfrak{a l z}$ ein präexiftirendes $\mathfrak{W e j e n}$ mit $\mathfrak{B e}$ eingungen zu verjeben, wodurch Die Seele Durch geeignete Jaitrumente (Drgane) fich

[^5]äußern $\mathfrak{f a n n}$. Die Seete ift eingefïrpert morben für ben bejonderen 3 medf, fiid $z^{3}$ äugern, und jie zeigt fiidy in folcten Meigungen und $\mathfrak{B e r f u t f e n , ~ b i e ~ b u r c h ~ d i e ~ i r b i i f d e ~ F o r m ~ z u m ~}$ $\mathfrak{H}$ 亿ß̉rud tommen.

Materialijt: $\mathfrak{I n}$ welcfer $\mathfrak{F o r m}$ bruictt fiiff die Geele zuerft auz?
©piritualift: $\mathfrak{D a}$ die Seele eine Wejenbeit ijt, die vor ifrer Eintörperung exifititt $\mathfrak{g a t}$, io mus auti) gejagt merben, Dá̉ fie bie Urjathe aller nieberen Exiftenformen diejeß $\mathfrak{F l a n e t e n} \mathfrak{m a r}, \mathrm{von}$ ber amoeba (einzelliges Rebemefen) biz
 bie Seele die menfidilitye Form entwidelt hat, weldfe bie einzige Form iit, bie fie eingefen und befiten fann. Daß Slimmern (scintillations) Der Seele, bergleiffbar mit dem §limmern Der Sonnemitrablen, Dringt in berifiedene formen ein und belebt diefe, aus denen bie jogenannten brei $\mathfrak{M a t u r =}$ reitye unter bem Menfcjen beftehen. Wenn ipäter bie Beit für ©rzeugurg einer bollfommeneren, fompletteren Form fommt, woburch die ※sefenheit zur geeigneten Difienbarwerbung gelangt, Dann erifdeint Die menichlidfe Gefitalt. - Die Mitifenjidaft Der vergleiffenden $\mathfrak{P}$ gyjiologie weijt in Der Embryologie (Entwictlung Der noch unreifen $\mathfrak{F r u c t i t}$ ) Die Reifenfolge Der (Evolution nact umb zeigt, dap bie verichiedenen aufeinander folgenden Transformationen, die ber meniffliche fopetus Durctuzumatfen hat, genau in ber identifichen Reithenjolge geidelen, wozu bie Seele Durdit eine innere $\mathfrak{A}$ nregung getrieben mirb, io Dáp fafliéplidy Der mefr und mefr entwiteflte Foetus, wenn genau unteriucht, alle bie Eigenjchaften enthält, welche bie totale ©umme afler anderen Jormen in fith bat.
$\mathfrak{M a t e r i a l i i t : ~ D e m n a d f ~ g i e b t ~ e s ~ a l i o ~ n o c t h ~ g e i i t i g e ~} \mathfrak{W e j e n =}$ Geiten, bie nie in ber Materie gelebt baben?

Spiritualift: Gemi gieft es unzäflige $\mathfrak{Z e g i o n e n ~ b o n ~}$ geitigen Efijenjen im llniverjum, bie nod nie in einer menfid $=$ liffen Form maren, und ez giebt auct Minciaden von $\mathfrak{B e l t e n}$
 gänflich verictièen find von bem Qeben auł unjerem tleinen Blaneten, wo Der amuanerte Menid) fith ala bas (Sentrum Des liniverfums anjieft. Die geititen Ephären, Die, wie bie Spiritualiften mifijen, fait uminittelbar iiber Der Cribe find, werden Durch Geelen bewolnt, die auf biejem Erb=\&lanten gelebt gatten und mit diciem nodf in Berbindung felen, aber

ดนรี ©ründen einer göttlictyen $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ i n ~ e i n e r ~ n o c k ~}$ undolffommenen Weije.

Materialijt: Sind die anderen Planeten auct bemohnt?
Spiritualift: Semiß̌! Und es. giebt nock unzählige Sphären, die von $\mathfrak{F n t e l l i g e n z e n ~ b e w o h n t ~ f i n d , ~ d i e ~ u n t e r ~ b e n ~}$ Menichen ftehen und auf eine Beburt auf biejer Erbe warten. Die jpeziellen Simmel, in welde Seher mie Smeden= $\mathfrak{b o r g}$ eingeführt murben, gehören unjerem Sonneminjtem an und find bon Intelligenzen der verjøjedenen Erben=ßilaneten unjeres Sonneminitems bewohnt. Smedenborg bedient fith
 $\mathfrak{i h m}$ gereçt zu werden, müfjen wir annehmen, dáz alle dieje Simmel dem Sonnenjpitem angebören und bon meniden=
 die fruchtbare Bebölferung ber zahllojen Conjtellationen inner= $\mathfrak{G a l b}$ Der jo fleinen © Srenze ber lofalen Simmel einzuzwängen, zu denen auch) unfer Erbentimmel (Seijter=Sphäre) gehört; denn die ßlaneten find nur fleine Flectenpunfte im Bergleid) mit den vielen brillanten Sonnen, die uns Nactiz aus dem Thronenhimmel zuminfen und unjere fleine Erbe zu ummölben idjeinen.

Materialijt: ©Sleicfen die Bemohner anderer Mlaneten denen unjerez ßlaneteninjtemes?

Spiritualijt: Sëdyjtwabrictuenlidy! $\mathfrak{B o m}$ unmeß́baren $\mathfrak{U n i b e r f u m ~ f o ̈ n n e n ~ w i r ~ u n s ~ n i d y t ~ e i n m a l ~ e i n e ~ a n n a ̈ h e r n d e ~}$ $\mathfrak{B o r f t e l f u n g}$ macten. Šedes Uniberjum (benn binter der Milchitraße, wohin fein Telesfop gereidft hat, muß audit ein
 mejen $\mathfrak{h a b e n}$. Und da es nidft zwei $\mathfrak{U n i v e r j u m a ~ g i e b t , ~ b i e ~}$ denjelben 3 weef zu berfolgen $\mathfrak{b a b e n}$, und auch nicht zwei ßlaneten, welde bezüglid) der menictlicfen Rebensaufgabe daffelbe Əiel verfolgen, jo müfjen wir annehmen, dáz jafließ̧lide $\mathfrak{B e r}=$ einigung ber 马wecf ift und zur Erfüllung biejer $\mathfrak{A} u f g a b e$ eine
 ficheres (Gejet, burch melches jede Seele mit aller Bejtimmtheit bie Emigfeit femnen 1 ernen wird und modurd) jeder Wunid), јedes $\mathfrak{B e r l a n g e n , ~ n a c t ~ b i e j e r ~ o d e r ~ j e n e r ~ \Re i c t u t u n g ~ h i n ~ f i c ́ f ~}$ $\mathfrak{W i f f e n} \mathfrak{z}^{\mathfrak{t}} \mathfrak{h o l e n}$, befriedigt mersen wird.

## 

## Seifterverfegr.

Materialift: © $\operatorname{Du}$ fen wir biejen ©eifterverfebr pflegen? Spiritualit: Budoha, Brahma, Zoroajter, Mojeß̉, Moha= med und Sejus maren Medien, durch melde neue, ibrer Beit angepante, fortichrittliche (Siottesanidjaungen berfündet murben. Die neuere 马eit $^{\text {bat vor }} 50$ Sabren einen $\mathfrak{B e r f e h r}$ mit dem Jenjeits mieder entbecft, der nidft nur gepflegt merben darf, jondern gepflegt werden muß; und eß begef)t derjenige eine Sünde, der die fierzu angeborenen $\mathfrak{A l n l a g e n}$ befibt, dieje aber nidft zu entwidéeln fucht.
$\mathfrak{M a t e r i a l i j t : ~ D i e ~} \mathfrak{A} u \mathfrak{K} j a g e n$ der (Seifter ermeijen fict aber jo bielfact als falict. Wie tommt bas?

Spiritualijt: $\mathfrak{J n}$ Den Şauptfragen, da $\mathfrak{B}$ wir geiftig indibiduell fortleben und alz Seifter unter beftimmten Beding= ungen wiederfehren fömen, dẩ wir ferner, entiprectjend unjerer menjifliditirdijdien Entwicflung jowie der unjerer, Seele und
 Sphären fommen, mo wir uns weiter auszubilden haben, barin fimmen alle Geifter überein. Ytber menn man fie bezüglid Bufunftæfragen, Beftimmungen von Dingen, die $\mathfrak{W e l t l i d j e s ̧ ~ e n t h a l t e n , ~ o d e r ~ g a r ~ b e j u ̈ g l i d y ~ b o ̈ c h j t e r ~ F r a g e n , ~ b e z u ̈ g = ~}$ lid unjerer ichließlichen geiftigen Entmictlung oder in ßrivat= facten befragen will, bann wiffen jie auch nidgt megr alz die Menjajen, ja oft meniger alz dieje. Sfs miro diez durch den $\mathfrak{B i l}$ bungsgrad bebingt; beshalb jucte man alz Menja pein $\mathfrak{W i j f e n}$ möglicfit zu bereichern, Denn "WBifjen ift Mactut."

Materialijt: $\mathfrak{J j t}$ unter biejem $\mathfrak{B i j f e n}$ bie jogenannte afabemijche Bilbung verjtanden?

Spiritualift: $\mathfrak{D}$ nein, weit gefeflt! Solcjes $\mathfrak{W i f j e n}$ ift Stüfferff. Sn allen vier Fafultäten ift, was gejtern gelehrt murbe, oft fdjon morgen mieder vermorien morben. $\mathfrak{J n}$ biejer
 logie und der Medizin jehr belehrend. Unter Bereicherung meines Wijfens ijt zu verftelen, Daß̉ (sejchichte und Matur mit einamber in Ginflang gebractit merben müjjen, dás man einjeben lernt, dak die Menjubeit, Scyritt haltend mit der

Natur, lange, fehr lange 马eit gebraucht hat, un auf die Geutige Stufe der Grfenntniß zut fommen, bie noch fehr fern von ber auf Erben gobajterreichbaren Stufe ftebt. Die heutige Stufe menidulicher Erfenntnís hat noch lange nidft jene $\mathfrak{B o l l f o m m e n h e i t ~ e r r e i c h t , ~ b i e ~ b e r ~ M e n j c h ~ z u ~ e r r e i d j e n ~ f a ̈ f i g ~ i f t . ~}$ Seķt erft find mir daran, die geiftigen Sejege in Der Matur fennen zu lernen.

Materialift: Welcjer $\mathfrak{A r r t}$ find dieje geiftigen © Sejege?
Spiritualijt: ©SZ giebt in der Wifjenjchaft einen ©seift der Medizin, einen Seift der Shemie, einen Seift der Whyfit und überbaupt - einen Sbeift in ber Natur, Der bie Menichen Des fommenden Sabrfunderts auf einen ganz anderen Scrab Der ©thif und Moral bringen mirb. Noch einmal merben die rohen תräfte Der cibilifitten Welt aneinander gerathen, Dann aber mird es heiken: „Jort mit תrieg, fort mit ben hemmenden Scfubzöllen, fort mit Dem $\mathfrak{A} \mathfrak{n h}$ äfen von Siapital in einzelnen feänden, fort mit Bucfithäufern und Strafanitalten, fort mit Minopol und $\mathfrak{A}$ ngảufung von Mactit in einzelnen Wänden! Dafür werden Bollfreibeit für die ganze Welt und


 $\mathfrak{b i l f l o j e r}$ (2rmuth und Demoralifirendem Reidfthum. Nax Talente merben anerfannt merden, ohne Untericfied bon

 ideale Borftelfungen, Die für meinen Serizont zu hoct jind.

Spiritualift: Dies $\mathfrak{A M}$ e马, mein ungläubiger $\mathfrak{B r u d e r , ~ \mathfrak { u n d }}$ noch vieles $\mathfrak{A n d e r e}$ merDen mir der Dfienbarung des modernen Spiritualionmus im fommenden Эabrhundert zu verdanfen $\mathfrak{h a b e n ; ~ d e m ~ f o r t i c h r i t t ~ g a t ~ b i ß h e r ~ d a s ~ Q o j u n g s ̉ m o r t ~ g e b e i ß e n , ~}$ und diejes mird beftefen bis in alle ermigfeit!

Materialift: $\mathfrak{U n d}$ wenn mir an dem Ende diefer Crmig= feit angelangt find, was Dann?

Spiritualift: Dann werden mir finden, Daß́s wir am $\mathfrak{U}$ nfange einer noct höheren (Emigfeit jtefen.

Materialift: $\mathfrak{D a z}$ faffe wer ba fann! - Was haben jene zu erwarten, Die folcher Entwifflung und Berbollfommen= heit hindernd entgegentreten ober gar entgegenarbeiten?

Spiritualift: Daß ihr auf Erden nod) falummerndesz SSemiffen im Jenjeitz erwacft und zur Erfentrie tommt, dás
fie auf (brben einen faflecthen (Sebrauty von ifrer irbifaten Exiftenz gemadft haben. Feuevoll flagen fie fich nun jelbjt an und irren flagend im Finjtern umber, ichreien und rufen $\mathfrak{u m} \mathfrak{H} i l f e, \mathfrak{b i z}$ endlid) jich ein reiner (Seift ibrer gequälten Seele erbarmt und ifnen den Yutiveg zur Sühne zeigt, d. G., fie veranlant, auf bie erve zurüctizugehen, um durct zmectoolle $\mathfrak{u n d}$ zielberwußte Cinmirfung auf Den ©sedanfengang ähnlicjer in der Materie $\mathfrak{B e r f n o ̈ d j e r t e r ~ z u ~ m i r f e n ~ u n d ~ b e r e n ~ S e e l e ~ z u ~ b e = ~}$ ruhigen. Der ßichter über bieje $\mathfrak{B e r u h i g u n g ~ i f t ~ j t e t ß ~ D a ß ~ e i g e n e ~}$ Gewifjen.
$\mathfrak{M a t e r i a l i f t : ~ D a s ~ l e u c h t e t ~ m i r ~ e i n ~ u n d ~ d a z z ~ b e g r e i f e ~ i d ~}$ diel beffer, als dan in Senjeitz Einer da ift, der bie Sünden ber $\mathfrak{B e l t}$ alle auf fich nimmt, und bak man nur burct ben "S゙lauben", Den einfactyen Slauben an itn jelig werden fann.

Spiritualift: Nicht burch ben sflauben an ifn, fondern burct ben Slauben an jeine ¿efre der Näctitenliebe; aber nidft burch den einfacken Slauben allein, jondern bornehmlid burch Betlyätigung der seächitenliebe, indem man fowohl den Gefallenen im Senjeits als Den noch auf Erben Wandelnden Troft und Siilfe bringt.
$\mathfrak{U n d}$ dazu ift bie Lefre des modernen Spiritualismuz gefommen - eine $2 e h r e$, die auf dem ©hriftenthum fubt, aber nidt © Slauben allein, jondern $\mathfrak{W i j j e n ~ v e r l a n g t . ~}$
$\mathfrak{M a t e r i a l i j t : ~} \mathfrak{W a z}$ babe ich zu thun, wenn ntid bier auf Erben oder im Senjeita Sorgen und Unmuth quälen?

Spiritualift:

| $\mathfrak{W e n n}$ Sorgen Didf bebrücten, Wend Did) an Deinen (sott, |
| :---: |
| Er fann Did) mur beglüfen, |
| $\mathfrak{D e n n ~ B e t e n ~ l i n d e r t ~ M o t h ! ~}$ |
| Sux leg' dabei die |
| Mid)t eitel in den Sdud |
| Dein $\mathfrak{R}$ önnen dann berwend |
| $\mathfrak{D a s}$ ändert flugs bein Lod $^{\text {d }}$ |

## $\mathfrak{E}$ ecfazef̨nte $\mathfrak{G t u n t}$.

$\mathfrak{N u g ̧ a n m e n d u n g . ~}$
Materialijt: Man hört von bielen Spiritualiften fagen, Daß unjere Rebenzjaictale vorausbejtiment find und dak wir biejelben nidyt ändern fönnen. Gbenjo jagt man aber, daß

Seber erlangen fann mas er münfidt, weil joldfe Winnic)e meift durct entipredfende Fähigfeiten begleitet find, modurch die beipen Wüniche realifirt werben fönten. Waß ift nun bas ßichtige?

Spiritualijt: Unier Sadifjal ift vorausbeitimmt! Die Seele entmicfelt pich entiprectiend den in fie gelegten Fähig= feiten zu einer beftimmten Individualität, gleichmie jede Rojenfnospe zur entiprectjenden Roje wird. Natürlich leiten unz unjere Fäbigfeiten nach bejtimmten Ricftungen. (FS giebt feine zwei Seelen, die jif) in MMem bollitändig gleidjen; felbjt bei 3 willingajeelen madft jede ihre eigene Grfabrung. $\mathfrak{W e n n} \mathfrak{u n z}$ irgend eine $\mathfrak{U r j a c t h e}$ Den $\mathfrak{B f a d}$ ebnet, fo fönnen mir allerding $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{U n t e r l a f j u n g , ~ B e r n a c t l a ̈ f f i g u n g ~ o d e r ~}$
 wir fönnen thun was wir mollen und zu was wir inner= lict getrieben merben . . aber Der Menjenenjeelen Wüniche fömen (itch nict) tüber bas Miveau ifrer Jntelligenz oder ibrer angeborenen Fäbigfeiten und (Figenjd)aften erheben. Ein $\mathfrak{N a r r}$ tann mümjenen Rönig zu merben, aber er hat nicht auth die Fäbigfeit, ein תönig zu jein, erlangt. Yaber wenn in eine Seele bon Natur aus etwas gelegt ijt, was fie zu etwas Sobherem beftimmt, dann wird der betreffende Wumid auch erreicht. ( $\mathfrak{H l} \mathfrak{Z}$ Beipiel Diene $\mathfrak{M a p o l e o n ~ I . ~ u n d ~ I I I . ) ~ S e i m e ~ B e = ~}$ jtimmung fann jict fein Menjct jelbjt geben. Unptände oder $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i f i c ~ f o ̈ n n e n ~} \mathfrak{u n s} \mathfrak{a u f} \mathfrak{u n l i e b j a m e ~ W e g e ~ f u ̈ t r e n , ~ a b e r ~ d a s ~}$ $\mathfrak{U n}$ angenebme ift Durch uns fontrollirbar. Wir fönnen z. $\mathfrak{B}$. unjere Reidenichaften in Schranfen halten und Daburch uner= wartet fteigent; nicft aber fönnen wir mit unbejchränfter $\mathfrak{F r e i h e i t} \mathfrak{u n s}$ unjere $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ v o r i c h r e i b e n . ~ \Re a r ~ E i n z ~ t o ̈ n n e n ~}$ $\mathfrak{m b l}$ müfjen wir thun: Unjere angeborenen Febler im ßaume $\mathfrak{h a l t e n} \mathfrak{u n d}$ verbeffern; Denn im תampj gegen daß angeborene $\mathfrak{B o j e}$ in uns liegt Der Begriff Der $\mathfrak{T u g e n d}$, bie allein un马 unjerer $\mathfrak{B e j t i n m u n g ~ e n t g e g e n f u ̈ h r t . ~}$

Materialijt: Mix jagte einmal ein Spiritualift, Daß wer von einer reinen $\mathfrak{A u r a}$ umgeben $\mathfrak{i f t}$ von feinerlei $\mathfrak{U}$ ebel Direft berlegt merDen $\mathfrak{f a n n}$. $\mathfrak{U n d}$ ein $\mathfrak{U n}$ derer jagte, Dás Semfitive ebenfogut durch ©chlechtez wie (Sutes beeinflugt meroen fönnen. $\mathfrak{I}$ t bei Senfitiven ein $\mathfrak{U n t e r j f i e d}$ zwifden reiner und unreiner 91ura zu mactien?

Spiritualijt: Eine reine $\mathfrak{A u r a}^{*}$ ) ift ein Schubmittel

[^6]gegen jede $\mathfrak{A l n j t e c t u n g ~ p h y f i f c h e r ~ o b e r ~ m o r a l i j c h e r ~} \mathfrak{Y r t}$, aber
 Semfitiven lyaben aber über bie $\mathfrak{N i c h t =}$ Semfitiven Den $\mathfrak{B o r t b e i l}$,



Materialijt: Sind jeelijac $\mathfrak{P r u ̈ f u n g e n ~ a b j o l u t ~ n o t h m e n d i g ~}$ für Errlangung einer ipirituellen Entfaltung? Und wemn fie ein nothwendiger Faftor für Entwictlung unjerer Spiritualität find, warum werben die meiften Mebien von ifren Füfhrern nidft vor Sorgen und Summer bemahrt?

Spiritualift: Das Reiden ift fein mejentlictjes erforberniß für unjere geiftige Entfaltung, obgleid nur Wenige diejes ohne Reiden erreicfen. ©fz ift Das ein Borurtheil vergangener Zeiten. Rommende ©senerationen merden leichtere Wfabe zu wandeln $\mathfrak{l} \mathfrak{a b e n}$. Das die Sctutgeifter vielfact ibre Medien beicuügen, ift ebenjo natürliff, wie Die Gltern ifre תinder befchirmen. (5) gefdieht das aus Sympathie. Wo aber in einem Medium eine Disharmonie vormaltet, ba füblen fict Die Scfußgeifter veranlaßt, die Matur ifren Weg gethen zu lajfen, menn thre Mahnungen nidyt belfen. Wenn bie Medium= jafaft mit der תindheit beginnt, dant verfallen bieje Medien weniger Den materialijtifden §been und Neigungen, weil Dann Der eigene Beift fchon Die nöthige 今ontrolle übernimmt. Tritt die Mediumidhaft jpäter ein, סann bitte man jich, nidft zu effrgeizig zu werben und fich für vollfommener zu halten wie $\mathfrak{A}$ bere. CFine jyitematifiche Entwicflung bildet den einzigen Scfub vor extremer, phyfither und geiftiger $\mathfrak{U n b e b a g l i d f e e i t . ~}$

Materialijt: Bleiben groß̉e Gebanfen für fich oder bereinigen fie fict im groken Æaume zu einem bejonderen Reidye? Biefen lieraug bie Seifter ihre Gedanfen? Und in welcher $\mathfrak{B e z i e h u n g}$ ftehen die (Seifter zur ErDe?

Spiritualijt: Die zweite Frage faß̉ bie Afntwort Der erften in fith. Wenn Sedanfen Dinge find, jo müfien fie natürlid), wie alle anderen Sctöpfung werfe, relatio und abjolut, over fterblich und unjterblid jein. Wieviel won einem (Gedanfen jterblich ober unjterblid) ift, hängt vielleidyt bavon $\mathfrak{a b}$, inwiemeit fie mit einem geiftigen Bejeke in Sa armonie ftehen und mieviel von Riebe fie in fich faffen. Wenn ange= nommen wird, dab Das (Sute und Wahre abjolut und un= fterblich ift, Dann bürfte ew mohl jicher jein, Daß jie rings um ben ©flobua eine centrale Sphäre ober 2tmoiphäre bilben,
auzz weldger alle Wejenteiten (Sedanfen entnebmen fonnen. Die Beziefyungen der Seifter zur Erbe gảngen dabon $\alpha \mathfrak{a b}$, welden Sebrauch fie bon ihren Sedanfen (ifrem Denfen) wäbrend ifres Erdenlebens gemacht baben. Wenn ibre (Se = danfen mehr auf bas Spirituelle geridftet maren, damn mird fich ber Betrefiende nur von harmonijchen Bedingungen an= gezogen füthlen und damit die pinctijfde Welt erfreuen; wenn aber daß Materielle eine größere $\mathfrak{A n z i e h u n g \mathfrak { z f a f t ~ a u ß g e u ̈ b t ~ }}$ $\mathfrak{G a t}$, dann mird dadurch die Şarmonie geftört, und ẻ muf berjucht werben, die Denfungwart in Ginflang mit beiden Welten zu bringen.

## $\mathscr{B i e b z e c ̧ n f e ~} \mathfrak{B t u t i d e}$.


So fragte midh $\mathfrak{u n l a ̈ n g}$ it ein frommgläubiger תirchen= gänger und jeß̧te binzu: Was der Spiritualianua lehrt, finden wir $\mathfrak{H M}_{\text {ez }}$ in der $\mathfrak{B i b e l}$. Da lejen wir auch bon der indivi= buellen $\mathfrak{U n j t e r b l i d f f e i t , ~ v o m ~ W i e d e r e r f c h e i n e n ~ d e r ~ B e r f t o r b e n e n , ~}$ die zu unz jprecten, von Der Belohnung Derjenigen, die ein Gott mohlgefäMliges £eben führen; aber wir lejen barin auch von einer Sölle für die Sünder und ©sottesleugner, während bei Euct Spiritualijten afle in ein "Sommerland" fommen, to die ewige Sonne mit allen beltliction Geniffen zu finden ift.

Diejeß Urtheil eines „frommen" bewieß mir, daß der gute Mann unjere $\mathfrak{P h i l}$ (ojophie jowie beren Mioral und Ethit Doct nicht recht fennt; Denn mir lefren bezüglich unjereß Ber= $\mathfrak{b a ̈ l t n i f f e z ~ y o n ~ S o ̈ r p e r , ~ S e e l e ~ u n d ~ S e i f i t ~ b e u t e ~ e t m a s ~ g a n z ~}$ andereß, alz die $\mathfrak{B i b e l}$ zu lehren im Stande mar. Der heutige $\mathfrak{B e r f e h r}$ mit Den Jenjeitigen Durch die jeit 1848 erfannten SSejege Der Mediumichaft ift ein viel ermeiterter, alz er in ber $\mathfrak{B i b e l}$ jtegt. WSir haben jomogh von Der Mbjicht (5iptte马 mit ber Menjchleit alz aud bon Der ber beiftermelt viel be ftimmtere und zuverläjfigere $\mathfrak{B e j c h r e i b u n g e n . ~}$
$\mathfrak{W i r} \mathfrak{h a b e n ~ b a d u r c h ~ g e i f t i g e ~} \mathfrak{N a t u r g e j e g e ~ e r f a n t , ~ b i e ~} \mathfrak{m Z}$ vor 50 Sahren noct volljtändig unbetamnt waren. Wix jprechen allerbing bon feinem, „Drt" einer Seulle und emiger $\mathfrak{B e r b a m m = ~}$ nißß, aber bon einem für verbrectjerifche Seelen unglürfliction

3uftand, Der einem feollenleben gleicytommt, nichtabejto= meniger aber Sebem, auch Dem gröpten Mifipetbäter Mittel und $\mathfrak{W e g e}$ eröjinet, um zur Seligfeit zu gelangen. Wir lehren auct) nicft, dás alle von ber (FrDe icheidenden Seifter in ein jonniges $\mathfrak{L a n d}$ ewigen $\mathfrak{F r u ̈ h l i n g s}$ tommen, jondern wir haben erforicht und burch Den Berfehr mit den Jenjeitigen erfabren, daß bie auf Erben in Saflechtigfeit dabinlebenden Seelen im Senjeits ebenjo unmifiend und unmoralijid anfommen, wie fie auf Erben im Erroentörper gelebt haben. Für dieje $\mathfrak{U n}=$ glücflichen giebt es im Senjeits - und darin ftimmen alle $\mathfrak{B e r i f} \mathrm{f}_{\mathrm{t}}$ aủ bem Jenjeita überein - eine dunfle Sphärenichicht, wo die Betrefienden burch namenloje Eualen $\mathfrak{u n d} \mathfrak{A n t l a g e n ~ b e z ~ © s e m i f f e n s ~ e i n ~ e l e n d e s ~ D a j e i n ~ h a b e n , ~ a u z ~}$ dem fie nur durch inbrüntige $\mathfrak{B e t e n , ~ e r m i t e n ~} \mathfrak{W i l l e n}$ und daß $\mathfrak{B e f t r e b e n , ~ b e f f e r , ~ r e i n e r ~ u n d ~ j e l b f t l o j e r ~ w e r b e n ~ z u ~ w o l l e n , ~ i n ~}$ Gellere Schicften gelangen fommen.
$\mathfrak{H n d}$ Dazu fönnen ihnen bie Medien auf ErDen vergelfen, von benen es fict viele zur Pflicht gemactit haben, diejen $\mathfrak{U n}=$ glücflicten bie Seand für iffe (rrlöjung aus den ßanden der $\mathfrak{F i n j t e r n i ß}$ zu reicfen.
$\mathfrak{H} \mathfrak{Z}$ Weipiel jei hier das Medium Mrs. © $\mathfrak{B}$. Duffen in Cbicago angefülyt, dą im "The ßrogrefiíive Thinfer" folgende Mittheilung eine马 Senjeitigen veröfientlicht hat:

- $\mathfrak{W o z}$ tonmit $\mathfrak{D u} \mathfrak{H e r}$ ?
,,3థ bin ein Berlorener".
$\mathfrak{W i c}$ fieft Der $\mathfrak{D r t}$ Deines jeģigen $\mathfrak{D a f e i n s}$ auzz?
,Evige Berztweiflung".
$\mathfrak{B a s}$ ijt Deine $\mathfrak{B e}$ efjätigung?
"Saufen, was id) auf (Erben audf getban".
$\mathfrak{W e r}$ bift $\mathfrak{D u}$ ?
"Ein Menfid, Der bas̉ faleaftejte und berrudteite Qeben gefiityri". -
Kilingt Das etma wie ein $\mathfrak{A l u j e n t h a l t ~ i m ~ " S o m m e r l a n d e " ? ~}$
Ein anderes Mal eridfien Demjelben Medium etn beller Geift, Der aber burct bieje Sellle Das Medium zu täuictyen juctite. Mrs. Duifen erfante jebock burch näthere ßriufung den $\mathfrak{B e t r u g}$ und fragte:
- Was gat Did verantant, auf die Erbe za fommen?
 idf $\mathfrak{G a b e} \mathfrak{B i e l e} \mathfrak{u m}$ iffe für mid) geleiftete 9 grbeit betrogen. Sd bejaß cine Baumwollen=Müthle, die mir enorme马 (Selo cintrug."
- Wiarum fommit $\mathfrak{D u}$ wieder zur Erde? -
,,Jd) liebe die Welle".
- Sit Deine Wohnung oben eine bunfle? -
${ }^{n} \mathfrak{S a}$ \｛edy！
－ $3 \mathfrak{u}$ weldjer ®iaffe von ©seiftern gefg̈ren Deine Mitbemognex im Jenfeits？－
，（Ex find lauter Teufel＂．
－Warum nennit $\mathfrak{D u}$ fie $\mathfrak{T e u f e l}$ ？－
＂Weil fie wie $\mathfrak{T e u f e l}$ leben＂．
－Was treiben fie？－
＂Sie machen einen 乌bulentärm und beläftigen einander＂．
Wiejer SSeift zeigte fein ernftithee Berlangen，fith lyöher emporzuidmingen，ganz wie es auf erben auch Menjajen giebt， Die fick lieber in ©epelljidaft von gemeinen Naturen bewegen $\mathfrak{a l z}$ in gebildeteren，feineren Яreifen．
（Fin anderes Mal meldete fith ein（Seift，angeblid）aus höheren Regionen，defien ©harafter bas Medium aber jofort erfante．Dasjelbe fragte den Spirit：
－Warum lügit $\mathfrak{D u}$ jo？－

－Wie jieht die（Segend aus，in der Du lebit？－
＂Sie ift bunfel und erbärmlidu＂．
－Was thun Deine $\mathfrak{\Re o j t g e b e r ~ f u ̈ r ~} \mathfrak{D i d}$ ？－
， 1 ．welde $\mathfrak{F r a g e}$ ！Sie bringen mid）zur Befinmung und baltent die ©Semaltthätigłeit von mix $\mathfrak{a b}$ ．
－Was für ©ewaltthätigleit？－
＂Die erbärmlid）en（beifter der ほöle mollen mid）tödten＂．
－Wodurd）verfucten fie Deine Tödtung？－
＂Sie mollen mid）exfuieḂen＂．
－ $\mathfrak{A} a n n j t \mathfrak{D u}$ Denn getödtet werben？－
„Ja！＂
－Und fommit dann immer wieder zum \＆eben？－ ＂Ja！＂
$\mathfrak{S i t}$ biejes nun eine $\mathfrak{B e j}$ dareibung eines jonnigen $\mathfrak{F i m m e l a}$ ， voller Freube und Şerrlicffeit，wie unjere Widerjact）er behaupten？

Dbige furze $\mathfrak{M n g a b e n}$ vom Geifterverfetr und obige Fin＝ geftänontife unglüctlicher beifter find zur Belehrung Fenen gegeben，melche behaupten，Dáb die Spiritualiften die ， $\mathfrak{S b i l l e}{ }^{\prime}$ Ieugnen．Sprectien Dieje Beippiele nicht für das Begentheil？ $\mathfrak{B o n}$ joldjen ihren 3 ujtand oft noch in gräßlicherer $\mathfrak{A r t}$ be＝ jcbreibenden Geiftern ift für Moralifinung Der Menictheit biel mefr zu bewirfen，als burch Bejcfreibung einer Šolle als eineß̉ Drteふ，wo＂emiges̉ Freuer und 及ähneflappern＂Gerrfat．

Wenn id）mifjen will，wie es in Japan ausfieht，was für ©itten und（bebräuche da find，Dann frage icf einen，Der bort mar，oder idf idfreibe an eimen Befannten ober $\mathfrak{H}$ nver＝

die den modernen Spiritualismus erforidjen mollen，die Medien nicht bazu zu benuken，um weltliche Dinge von ignen rejp．von der fie fontrollirenden beiftern zu erfahren， jondern lediglich in ber $\mathfrak{A}$（ficit，fich durch Diefelben barüber unterricflen zu 【ajfen，wie eş im Senjeits ausifeht？Unter meldyen Bebingungen bie Seijter im Senjeitz reben？ $\mathfrak{D b}$ ez Dort $\mathfrak{A r b}$ biten $z^{\text {u }}$ thun giebt oder $\mathfrak{o b}$ ein ewiger Sonntag
 Ob auch bie guten Seifter noch zu verwirflithende Wiuniche $\mathfrak{h a b e n}$ ？－Man frage，morin die Mediumichaft beftehe，warum bie（Seijter zu gemiffen Menichen iprectien tönnen，zu andern aber nicht？Mian lerne bie ©Sejeß̧e be马 zu ermöglichen＝ Den Beifterverfehrs fennen，bejonders，wie man gute（Seijter von niederen und faflectiten untericheiben famm；wie bie $\mathfrak{u n s}$ mohlmollenden（beifter veranlaft merDen fömen，uns ofter zu bejuchen；wie man die bösartigen und lügenhaften Beifter von（iti）abhalten fann？Man erforiche die（Sejeke，mie mir Durch gute（Seifter beichügt und bor Dem Einflús ichlimmer SSeifter behütet werben fönnen？Derartige Fragen find am Blake！Das erite halbe Jahryundert Des modernen Spiri＝ tualismus mird in diejem Sabre（1898）gefeiert werben，meil es uns thatjäcflity von einem Jenjeite überzeugt hat；aber jehr $\mathfrak{B i e l e z}$ ift uns beim Berfehr noth unflar．（Seben mir Deşalb anz werf um zu erforichen，waz unz noch dunfel und heute noch nicht erflärbar ift，unz aber nach meiteren 50 Jabren tlar jein mird．Gott läß̉t eben feinen Stilljtand geichehen，auch nidyt im Leben der Bölfer．Darum ift für uns Spiritualiften bie burch unjäblige und treffende Mit＝ theifungen feftgejtüb̨te $\mathfrak{T h}$ atjache vor Man zu beacten： ほz giebt nur eine emige Fortentmidung in \｛ullem was beftebt！

## 개dqfaçnte $\mathfrak{G t u n t}$ ．

$\mathfrak{W a r u m ~ w i b e r i p r e c t e n ~ j i d ~ b i e ~ M e d i e n ~ o f t ~ g e g e n j e i t i g ? ~}$
$\mathfrak{G}$ uf dieje unlängit an mich geftellte $\mathfrak{F r a g e}$ antmortete ich mit Der（begenfrage：Warum wideriprectien fid）彐eipende de $=$ felben $\mathfrak{L a n d e s}$ in ibren gemacften $\mathfrak{B e o b a c h t u n g e n ? ~ U n d ~ ( f u t h r ~}$ ich fort）ich meip nicht，wo idf es eimmal gelejen habe，dan
ein in geheimnißbollen Fragen Forifjenסer einem תranfen gleidft，Der einen $\mathfrak{U r}_{\mathrm{z}} \mathrm{f}$ fonjultirt．Diefer giebt eine Ertlärung

 nicfict gefällt．（Ein dritter $\mathfrak{A}^{2} z t$ timmt weder mit dem eriten noct mit dem zweiten überein und efflärt die תrantyeit aber＝ mals auf beridjiedene $\mathfrak{A r t}$ ．
 Wisifenicidaft，die，obgleich an fich walfr，bodf bon den Menicten oft ganz falicd aufgefagt miro．

Materialift： $\mathfrak{N u n , ~ d a m i t ~ w i r d ~ j a ~ z u g e g e b e n , ~ d a ́ a ~ d i e ~}$ Medien rejp．Die Geifter jiid docy irren tönnen？
©piritualift：Warum nicft？Der Geift eineß Ber＝ ftorbenen iit ja nicht iofort bolltommen？Mal Geifter befinden fiid auf der Entwitfungぶtufe einer immer böberen Babrtheit． Mamiffend und bolfommen iit nur die（Gottheit．Reiber find


 Mexium ebenjoleicht müfien jifreiben，jprectien und bandeln fönnen，wie fie das früher durch ihren irditiden Drganismus gettyan laaben．Solctye $\mathfrak{A}$ nifdauungen find falifich，unlogifich und unvernünftig．Daß $\mathfrak{B i f i e n}$ irgend eine马 Berforbenen erbält im（Geijterreitfe nidft jofort eine unbegrenzte $\mathfrak{A}$（ußbet $=$ nung，jondern iit nur geiftig eine Stufe höher und befindet fich in gürftigeren Bedingungen für ©rllangung eines̉ Wififens， das zu erreichen ibin ala Menid auf Erben eridywert war．－ Ferner nimut jeber Gejtorbene feine indibiduellen Eigenidfaften mit in＇s beeiferreich．War einer moralij（d）und rein，banm gelangt er gleid in eine höhere ©phäre；ift aber einer auf Groen unwabr gewejen，ein Betrugger oder Qügner，Dam mird er es audd im senfeits bleiben，und bieje Untugend，die ifn im Bormärtsffafeiten zurüdfălt，Dann erjt ablegen，wenn er mertt，Dás int Senfeit马 fitif Niemand beritellen fann und $\mathfrak{m a n}$ jogar bie Gedanfen gegenjeitig erfent．－Groben Echaden richten aber joldfe Geifter daburch an，Dás jie，alk niedere（Geifiter Befỉg ergreifen von jenjitiven Menjichen，fich für grobe Männer wno bohe Seifiter auzgeben，und fict ben größ̧ten ©pá Daraus macten，die Leifftgläubigen Menfden


Materialiit： $\mathfrak{W a r u m}$ Dulbet Daß aber Die $\mathfrak{B o r j e f u n g ? ~}$

Spiritualijt: Weil der Menich burch Fehler mebr lernt, alz burcf bie jcünften Rebren. Nur gebrannte Rinder icheuen Das Feuer. Durch Febler gelangt man zu Grfahrungen.
 die ©Seifter unfähig find die Medien jo zu beeindrücten, wie fie ezz gern mödften. Sehr felten, ja faum, bürfte eß vor= fommen, daß ein (Seift fein Mredium phyjifít und geiftig ganz beherricten fann; benn es vermifdt fich immerbin etwas von der Drganijation des Mediums mit, mas dem (Seijte hinderlich ift.

Materialift: Die Medien jollen von ifren ©seiftern nur die Gedanfen befommen, nifft aber bie Worte. Sit Das ridftig?
$\mathfrak{M e d i u m : ~} \mathfrak{I n}$ vielen, viefleidft ben meiften fällen, fann
 mittelt werden und da马 Medium bejorgt die Wiedergabe. $\mathfrak{U n d}$ jo fommt eg, daß diejelbe Sbee, oder Derjelbe ©sedanfe Durch zmei veridiedene Medien wiebergegeben wirb. Die Wiedergabe fann ganz efrlict jein, aber bie $\mathfrak{Y r t}$ ber Wieder= gabe fällt oft fehr verichieden aus, je nach ber Scjulbildung, Erziefungemethode, geiftigen $\mathfrak{A n l a g e}$, oder © 5 harafter Des $\mathfrak{M e d i =}$ ums. - Ferner giebt eß auch in der Seiftermelt Biele, die bezüglidy itres $\mathfrak{B i j f e n s}$ jebr von jith eingenommen find und über Dinge zu belehren juctuen, die jie jelbit noch nicht recht fennen und von höhern Geiftern viel genauer bejcfrieben merden würden. Dieje bon jich eingenommenen sseifter find es
 Drafel anftaunen zu laffen. Waß jie fagen mag in jeiner $\mathfrak{H r t}$ gut, rifftig und moralijef jein und in angelernt fircflicfer $\mathfrak{B e z i e f h u n g , ~ d o e r ~ m i t ~ b e r ~ M a t t e r m i l d ~ e i n g e j o g e n e n ~} \mathfrak{H}$ midauungen nod in Uebereinjtimumun jtehen; aber es entipridgt bocd nidyt der vollen Watryeit der Seijterwelt, jondern mur ber $\mathfrak{B o r}=$ ftellung des Miediums.
(siut, belef)rend und interefiant ift ez auch, wenn man (itch) mideriprectenve Medien in $\mathfrak{T}$ rançe $=$ Bujtande zuammen $=$ bringt, ifnen Diefelben Fragen zur Beantwortung giebt, und ifnen badurch zugleith ©jelegenteit verjd)aift, fith jelbjt gegen= jeitig zu belefren.
$\mathfrak{D a \mathfrak { B }}$ menichlidfe $\mathcal{L e b e n ~ i j t ~ j a ~ v o l l e r ~ W i d e r i p r u ̈ c t e ~ u n d ~}$ Da, wie oben bentertt, Jeber bas mit in die (beifterwelt bringt, was er auf (roven war, io muifjen aud in Jenjeits die $\mathfrak{A x}=$ fichten, ßorjtellungen und litheile veridhieden jein. Dhne (bedanfenaustaticd gäbe es ja autl femen fortjchritt. Und

 Daß̂felbe Urtbeil hätten.

Bum Scflujfe mill idy noct beifügen, daj die fict Dccultiften und Theojophiften nennenden forider alle erdent=
 Spiritualisimus in andere gelehrt unveritändliche Bahnen $z^{\mathfrak{u}}$ Ienfen, anftatt bie burch \{o viele Thatjacken bewiejene ©seifter= Lehre anzuerfennen.

Fcieran trägt aber die deutiche $\mathfrak{R o ̈ r g e l e i ~ S c f u l d , ~ d i e ~}$ unter Den fich für gelefrt $\mathfrak{A n j e h e n d e n ~ e r f t ~ r e c f ) ~ z u ~ f i n d e n ~ i f t . ~}$
 etwas aufgebalten; aber jchlieflich $\mathfrak{u m}$ po flarer und tabellojer Dajtehen wird.

So wird in neuejter Beit bon dem eifrigen Forjcher, Dr. med. Ferb. Maact, ein ケundjctreiben als "Enquête über Dccultiติmus" verjandt, und um Beantwortung folgender drei Fragen gebeten:

2. Weldje Biele bat nact Shrer perjönlidyen $\mathfrak{A n j i c f t}$ Der $\mathfrak{D c u l t i a ̊ m u s ? ~}$
3. Mit melden Mitteln, Durch meldje Methode glauben Sie, dáß bieje Biele erreidyt merden fönnen?
$\mathfrak{B o n}$ allen wahren Spiritualijten weroen bieje brei $\mathfrak{F r a g e n}$ furz alfo beantwortet werben:

1. Unter $\supseteq \mathfrak{c c u l t i s m u s}$ verjtegt man (Seheimlehre. Die Wifjenjdaft, die eine mahre $\mathfrak{W i j f e n i d a f t ~ f e i n ~}$ follte, darf aber mit ESeheimnigthuerei nidfts zu thun baben.
 eine (bejellidajt zu bilden, die über gemiffe, geheime (beljege allein ridftige $\mathfrak{N a j f i d t e n}$ zu haben glauben.


 Der Sonne", jagt Salomo.
2. (befördert merben fann Der Юccultism ua burch feinerlei Mittel und feinerlei Miethode, Denn bie $\mathfrak{O}^{\mathfrak{u f} u \boldsymbol{u} f t}$ gehört

 meiften Menfifen beffer bon $\mathfrak{A}$ nderen gefannt merben, alz fie fich felgit fennen. -

## 

## (finige $\mathfrak{H n f m o r f e n ~ a u x ~} \mathfrak{D e m ~ I n d f e i t z . ~}$

Durd) Medien erfalten.*)
$\mathfrak{F r a g e : ~} \mathfrak{N a c t i f}$ Dem Gefege Der Dpferwilligfeit für $\mathfrak{Z}$ ndere find bie $\mathfrak{A r m m e n}$ übel baran, da fie nictts zu geben und bei ihrem תampfe um'马 täglicfe $\mathfrak{B r o t}$ feine Beit $\mathfrak{y a b e n , ~ b i e ~ f i e ~}$ $\mathfrak{Z}$ nderen widmen fönnen. Welcfe $\mathfrak{A}$ usggleiffung ober Ent= fchädigung baben dieje für ifre $\mathfrak{P r u ̈ f u n g e n ~ z u ~ e r m a r t e n , ~ d a ~}$ fie nidft auf 2 effnlicfes $\mathfrak{y o f f e n}$ tönnen, wie die $\mathfrak{W o h l l g a b e n d e n , ~}$ Denen eş jo Leicft ift, Mäcfitenliebe zu üben?

Medium: Nityt durch Gaben ober Gutestfun an und
 jondern durch Dpfer an Thaten deer Beit. Wäfrend jede ©sabe
 jo fann boct biefes Geben io mit Selbiftuty geniijft jein,
 glütflich füblt. $\mathfrak{A}$ nderjeits fann bei den $\mathfrak{Y r m e n}$ eine jolche Selbitjucft nidft auftreten, - Denn fie haben dazu feine Beit - weil $\mathfrak{A M e s}^{2}$, was fie erwerben, ein Dpfer ift, bas fie für ben $\mathfrak{U n t e r f a l t ~ i f r e r ~} \mathfrak{F a m i l i e}$ bringen. Sie finden fict da=

[^7]סurct, nack dem Uebergang - Tod genannt, über allẻ (sr= marten für bie Spiritualität der Riebe entwicfelt. Eine jolche Opjerwilligfeit umfabt Geben und Gutesthun in einem geiftigen und jeelijchen Trieb; und badurd) haben bie $\mathfrak{A}$ rmen oder $\mathfrak{B i} \mathrm{l}^{2}$ esentbehrenden einen größeren Bortheil für Gmpfang einer fünftigen Sflücfeeligfeit, alz Jene, bie fid) ala Sterblicte jo leidt Des ¿ebenz erfreuen fönen. In ber Matur ift die (Se= rechtigfeit jo fein im (sfeichgewidht erbalten, dañ jebe Æegung, (Sedanfe oder Syandung mit einer Genautgfeit abgemogen ift, die jeDen menjeflicfen Berjtand übertrifit. Feiner brautht zu fürcfiten, dás er einer gerecfiten Sandlung beraubt mird. Jede $\mathfrak{B a n g i g f e i t ~ o d e r ~ £ u a l , ~ d i e ~ e i n ~ S t e r b l i c f e r ~ a n ~ f i c t ~ e r f a ̈ f r t , ~ i f t ~}$
 tuellen Entfaltung, und ftellt eine Bemühung Der ©eele bar, jich $\mathfrak{u z s}$ ifrem materiellen (seh)äuje hinauszuarbeiten. Noth †ühnt zu Sflütfeligfeit. Das Grbenleben ift für bie Seele, $\mathfrak{m a s}$ bas Saatleben für die Bflanze ift; beide find gleichen Unannehmlicffeiten ausigejekุt, biis durch natürlicfes $\mathfrak{W a c f i t h u m ~}$ und Gntwidlung daß̉ Sonnenlidft des Seiftez - die $\mathfrak{U n}=$ fterblidffeit erlangt hat. ©FS giebt fein wahree \&eben, feine volfommene Exijtenz, bis die Seele die Bollendung ifrer Reife erfoalten hat, oder mit anderen Worten, biz alle unipiri= tuellen Neigungen abgejtreift jind, die da heipen: Selbjtjudt, Stolz, Efiferjucht, Meib, Bitterfeit, $\mathfrak{U n m u t h}$, $\mathfrak{H}$ erger $\mathfrak{u}$. \{. $\mathfrak{m}$.
 Menichen angejehen werben fönnen, jo gehören fie nicft bem (Sjeifte an; und die Berfuctungen Dez Groentebens find genau jo geartet, Dá̉ man fich) Dagegen mehren fann; Den Einen füthren jie auf natürlict)e Wege für Erlangang einer Spiri= tualität, mälurend $\mathfrak{A}$ ndere burch Seifter=\{reunde diejelbe erlangen.

Diejenigen, Denen $\mathfrak{e \mathfrak { B }}$ gut geht, bie in ifrer $\Re$ futhe ber= Garren, oder $\mathfrak{A}$ nderen, bie in Sorgen fommen nidyt helfen, werDen burch (Seijter=Freunde oft mit ßrüfungen heimge= jutht, melche die orthodore Sirche als den 3orn Grotte马 anfieht. Yandere wieber fönnen nidft Durch (Seifterfraft er= reidgt werben und leiden in ber 马ufunft an belt Folgen. Solcte (beifter teftren Dann auf bie Erde zurüct, beeinorücfen die jenjitiden 5 ortlodoren, denen fie weik machen, dás fie ficf in der Şölle befinden. Sie füt) tuellen Mlagnetismus oder burch) die fie ungebende $\mathfrak{A} u r a g e=$
brücft und jefjen jubjeftiv alles in ఇebel gehüllt, סunfel, un=
 Zeid, Daz fie $\mathfrak{A n d e r e n}$ angethan haben, in trüber Färbung. Dbjeftiv ericteint itnen $\mathfrak{H M}$ ẻ Dunfel.
$\mathfrak{D a s}$ alles betrifitt eben jomohld bie Æeidyen, ale die $\mathfrak{A r m m e n}$. $\mathfrak{W o h l}$ finden viele $\Re$ Reidye den Seimunel; aber in meit größerer $\mathfrak{A} \mathfrak{n}_{\mathfrak{z}} \mathfrak{a b l}$ die $\mathfrak{A r m e n}$, Die entiprectiend Den $\mathfrak{U m}$ tänden viel größere Dpfer bringen. Wohlmollen, Sympatbie, häuzzliche ßrüffungen, תranfleiten $\mathfrak{u}$. j. m. giebt eş auth bielfach bei Den Æeicfen, modurch fie zu fünftigem (Slücfe und Seelenveredelung gelangen
 jelten willig und mit Nacforuct 5 pfer bringt. Eine mahrbaft ipirituelle Entwifflung beginnt Dort, mo Woblbehagen und $\mathfrak{B e q u e m l i d f f e i t ~ D e z ~ ¿ e b e n t ~ m a n g e l t ; ~ D a b e r ~ f i n d ~ a u t h ~ b i e ~}$ $\mathfrak{M e r m e r e n}$ im Bortheil. Wieje fönnen bie harten Beiten viel befjer vertragen und entfalten baburch wifientlici woer un= miffentlidh bie innere Engeltaftigfeit zur groben freube ibrer in'z Jenjeita Borangegangenen. Betrauert Deshalb eure burch $=$
 ungsweife furz. Sm Geijterlande giebt e马 Biele, die es bedauern
 ärmiten gebört zu haben. Gelegenbeit ift alles. Die $\mathfrak{A r m e n}$ $\mathfrak{h a b e n}$ dieje ©elegenteeit, ofne barnact juchen zu müjien, und jo fie $\mathfrak{U n m a ̈ ß i g f e i t}$ und Berbrect)en vermeiden, ift ifnen ber Seimmel itets ficher. -

Frage: Sollte ber Spiritualiwnus nicft melyr den an= greifenben Standpunft einnehmen?
$\mathfrak{A} \mathfrak{n t w o r t}$ : Nein, nothwendigerweije nidft. Die Wabryeit bedarf feiner Bertheibigung. Der Spiritualismuz mürde feinen Weg aud allein finden; benn er ift ohne den menjufliden Willen auf bie Crbe gefonmen. Der Menjd lat jtets, wenn
 gemadft und jein gegenmärtiger Standpunft ijt einfact eine modificirte Form jeiner $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e r , ~ w e n n ~ e 马 ~ j i c h ~ b a r u m ~ h a n d e l t e , ~}$ Die Wakrbeit mit Dem ©abert in Der Sand zu vertünden. Der leutige jpirituelle תrieg unter Den zivilifitren Mationen ift ein geititiger geworden und wird, wie es̉ in Der $\mathfrak{B e r g a n g e n =}$ $\mathfrak{l}$ geit war, fich io verhalten, wie bas $\mathfrak{l}$ eberleben des stärferen,*) Daß ift Der Theil, Der bie größ̉te $\mathfrak{W a h r b e i t ~ e n t h a ̈ l t ~ u n d ~ i n ~}$

[^8]Uebereinftimmung mit Der Bermunft und den Wünichen der Menjofleit, Dem Fortjoritt fulbigt - mird Der Sieger jeiner Beit jein. Der Spiritualianmus geminnt mefy Boden im $\mathfrak{F r i b a t =} \mathfrak{a l z}$ im Difientlicten Reben.
$\mathfrak{W o}_{\mathrm{o}}$ in öfientlichen Sibungen bielleidit Einer befefrt wird, werben in Familien=Sibungen oder Pribat=©irfeln fünf gemonnen, $\mathbf{D}$. $\mathfrak{h}$. überzeugt. Eure סffentlichen $\mathcal{Z u j a m m e n f u ̈ n f t e ~}$ follten mefy ber Berbreitung ber $\mathfrak{P h i l o j o p h i e}$ gemidmet jein,
 Gemifie Slajfen bon Ericjeinungen, in Denen Bebingungen nidgt wejentlid) erforberlich find, und wenn mit Philojophie vermifut fict jo fundgeben, dás Damit eine Mioral verfnüpft ift, bie jollten öffentlich gezeigt werben. Abber bie rein nur materiellen Crjpdeinungen waren niemalz bazu angethan, Durd ibre Deifentlictfeit Nub̧en zu bringen. Noct meniger jollten jolche ©richeinungen dazu dienen, um Unterhaltung zu gemäbren. Riemalz batten die beifter die Mbjictit, zu unterbalten oder jíd) für (beld jehen zu lajfen. Biele Fehler bei ojfientlidjen Demonjtrationen fönnen bireft der Sntervention ber Seifter= welt zugejchrieben merben. Wiele Fehler merben auch Durd) alluueifrige Medien begangen, bie mohl bei ihrer Selbjtiucht zuitande fommen, nichts Dejtoweniger aber den Seiftern zu= geichoben merden müjien. Die bejten Medien merben zmar Durch göhere 凡räfte geleitet; aber es giebt Darunter joldee, Die in Dffentlidjen $\mathfrak{B o r j t e l l u n g e n ~ m e h r ~ \{ d j a b e n ~ w i e ~ n u ̈ b ̧ e n . ~ D u r d ~}$ zweifelhafte Gricheinumgen läßt fich bas $\mathfrak{B o l f}$ nicft überzeugen; ebemponenig fann man aber auch einem lleberzeugten jeine Meinung ändern, wenn er pofitive Semeije erbalten $\mathfrak{b a t}, \mathrm{ob}=$ gleid) eS darunter ßereinzelte giebt, bie ifre innere $\mathfrak{U}$ eber= zeugung nidyt fofort eingejtehen.*) Weberzeugt fann aber einer nur werden, wem er bie Wahrbeit zur ©eite ftehen hat. (Sjegen wen willit $\mathfrak{D u}$ unter jolctien $\mathfrak{U m j t a ̈ n}$ en aggrejfit bor= geben? Ein aggrefifives (angreifendeß) Borgefen bringt bei Denfenden Menjichen feine Befelyung juftande, jondern erregt im (begentheil eher 5 Dppoition. Segegne einfach einer $\mathfrak{U n} \mathfrak{n}=$ wabryeit mit Wabryeit und in jebem Fafle wird ber Sieg auf Deiner Seite jein. Beweije die Ueberlegenheit Deineß ©flaubens burct überlegene Stellung Deinen Opponenten gegen= über. Lebe in $\mathfrak{H}$ ebereinftinmung mit den ßrimipien der

[^9] bas ganje $\mathfrak{U n}$ nverium; möge eß auch Dein Temperament be= $\mathfrak{h e r r i f j e m . ~ I n ~ b e r ~ R i e b e ~ l i e g t ~ b e r ~ m a g i f i f e ~ E i n f l u ̄ , ~ D e r ~ b o n ~}$
 feiten war. Die Riebe wird audd Den Spiritualismus zur feerrictaft gelangen laffen, jobald jeine Qefren rifftig ange= wendet merben. -
$\mathfrak{F r a g e : ~ W i r b ~ w o h l ~ d i e ~} \mathfrak{F i r c h e}$ die Welt wieber einmal beferriciden, wie fie es gethan?
$\mathfrak{A} \mathfrak{n}$ twort: $\mathfrak{D a} \mathfrak{b}$ bängt bon $\mathfrak{u m f t a n n}$ en $\mathfrak{a b}$. Wenn die תircthe fipitutualijitt wird, und zwar in Dent Grade, Dáp fie da= Durct bie Göberen Maturanlagen in Den Menfden fontroliten fann, Dann wäre bas nicht to ummöglid. Wo immer bie תitcthe
 iftrer Begründung lag. Sobalb jie aber ihre Macty mißßbrauctite, verlor fie iffe Geemalt über die fommenden Generationen; fie verlor ifre Spiritualität und untergrub ifr funbament.
$\mathfrak{B e n n}$ Deine $\mathfrak{F r a g e}$ aber $\mathfrak{j o}$ gemeint war, ob die gegen= wärtige ßircfe je wieber zur Macht fommen wirb? Dann antworten tir mit - Mein! Denn fie mürbe Damn, wie ge= jagt, ifhe Mandt abermals miğbrautfen und bei ber borge= rücten Menjifheit jeben Glauben berlieren, weil jie fict da=
 gänflid lostremen wiirbe.

תraft biejeş ఇaturgejebes mird aber eine andere ßirche oder Æeligion fich entwifeln - Der ©piritualißmus.


 Dem von Dem $\mathfrak{B l i g}$ oder bon Der $\mathfrak{M r t}$ getroffenen $\mathfrak{B a u m e}$;
 zur Macht getommenen $\mathfrak{R e l i g i o n ~ f i n d ~ b i e l e ~ n e u e ~ S c f o ̈ b l i n g e ~}$ entitanden, bie von ben תathositen auf den Scdjeiterfaufen alb $\mathfrak{5}$ eretifer verbrannt, und von Den $\mathfrak{F r o t e f t a n t e n ~ a l d ~} \mathfrak{y}$ eren ge= bängt morben find. Sn allen diejen Fällen hätte bie sircte jich) erhalten fönnen, wenn fie bie ©cfößblinge gepflegt und da= Durç zu neuer jpiritueller $\mathfrak{F r a f t}$ getommen wäre. $\mathfrak{U}$ ber $\mathfrak{Z n}=$ wiffienbeit und Bigntterie braffte ifren Berfall. - Beiben Sitctien - fatholijchen wie proteitantijfen fehlt bie immere Seele und beibe juthen fith mit Gemalt ifren תörper zu er= $\mathfrak{h a l t e n}$. Sie $\mathfrak{b a b e n}$ jich Dadurd) von Der $\mathfrak{M a t u r}$ abgelöjt.
$\mathfrak{B o h l}$ werden $\mathfrak{B e i d e}$ noch einige $\mathfrak{J a h r y u m b e r t e ~ a l z ~ f c h m a c t e ~}$ תörperictaften bejteben，fowie fict ja auch bas $\mathfrak{J u b e n t h u m ~}$ noch eryalten hat，allein ber תirche תraft，die Maffen zu be＝ $\mathfrak{h e r r i c h e n , ~ i f t ~ g e b r o c t i e n . ~ S ̧ i n ~ u n d ~ w i e b e r ~ m o ̈ g e n t ~ f i e ~ u n t e r ~}$ ernftem Druta einen politifcten $\mathfrak{P}$ örper beeinfluifen；allein daß wird nur nock für furze 马eit dauern und für ben Rörper mit politijchem Tode enden．

Die neut תirctle，die auz dem fräftigen Scjo $\mathfrak{z e}$ Deß Weinjtoctes fich erhebt，ijt Der Spiritualismus，und Ribera＝ โiånus ift jein Mafirter．Beide find auß derjelben Wurzel entiprungen． $\mathfrak{D b}$ an beren $\mathcal{Z} \mathfrak{u f u n f t}$ geglaubt wird oder nicft， darauf fommt es nidft an；denn ber Riberalismus bedeutet
 bie höchite Moralität，Die für die heutige Menichen＝Æaffe er＝ zielt merden fann．Die Beweije eine马 fünftigen Zebens ichaffen noch feinen moralijchen Menjchen．－Die Moralität liegt
 ifllectuter Der Menjdheit übt．Æeinheit，\＆iebe，Woblthätig＝ feitaggefühl und alles was gut ift，wird in der Darlegung des Spiritualisumus gefunden werden．©Sleidfe Rectote berufen fict auf bie geiftige Natur ber Menjcjen，und um logiict fu $\mathfrak{M r}=$ theilen muf er Stubent，D． $\mathfrak{h}$ ．ein nach jeder $\Re i t d t u n g ~ \mathfrak{b i n}$ fort $=$ fcyreitender Menich merden．Waß hat das Miffen im leb̧ten Sahryumbert nidft allez zuftande gebracht！lund eß ift beftimmt， noct viel ©srößeres zu thum．

Die neu zu tommende $\mathfrak{F i t r c f j e}$ begreift in fict ：Wiffenidaft， Moralität，Riberaliamus und Spiritualiảmuß，ala ein Sejeß was zur Erfenntniß De马 Eseiftigen in der Natur füthrt．Wer die Zeidyen der ßeit erfannt hat，wird Das bereitz heraugge funden haben．⿹\zh26ättejt $\mathfrak{D u}$ bor ein oder zwei ©Senerationen iprectyen und idureiben fönnen，was $\mathfrak{D u}$ heute fannit？ $\mathfrak{U n d}$ jo geht ez fort und fort．Šalte $\mathfrak{D i c f}$ in fteter $\mathfrak{B e r i u ̈ l}$ ）ung mit Dem Geifte ber Natur und M以fes wird zum Genten und zu Deiner（benugthuung führen．－
$\mathfrak{F r a g e : * ) ~ ( 1 ) ~} \mathfrak{W a z}$ veriteft man unter einer pojitiben und negativen Werjon？Weldae ßhajen von Mediumität befigen diefe？（2）Wenn Semand die Sraft bejibet，Durch einfachess $\mathfrak{A}$ 人flegen eines Fingerz einen Tiid）zum fippen zu bringen，was zeigt Daß an？（3）Wenn man jidi im Finitern mit gejafoljenen $\mathfrak{H}$ ugen allein $\mathfrak{h i n j e b ृ t ~ u n d ~ R i d h f u n f e n ~ j i e f t , ~ w a s ~ i f t ~ D a s ? ~}$
＊）Dieje $\mathfrak{F r a g e n} \mathfrak{u n l a ̈ n g} \mathfrak{t}$ brieflid）erfalten．
$\mathfrak{A}$ ntwort: (1) $\mathfrak{D a z} \mathfrak{B o j i t i v e ~ u n d ~} \mathfrak{R e g}$ ative in Der $\mathfrak{R a t u r}$ ift nothmendig, um eine Rebenswirfung zu erzeugen, jei es nur temporär (für furze -) oder permanent (für längere Beit.) Dieß beginnt mit dem $\mathfrak{3 u j a m m e n t r e f f e n ~ e i n e z ~ g e i f t i g e n ~ ( p o f i = ~}$ tiven) Elementes mit Materie (Dem negativen Elemente Der $\mathfrak{N a t u r}$ ) und endet mit Grzeugung ipiritueller (richeinungen. Eine jpirituelle Gricteinung ijt alz eine temporäre Lebens= wirfung anzujehen, erzeugt durch geiftiges Einmirfen auf die Materie, doer geiftiges Exmbirfen auf einen Sterblidfen (Miedium).
 סas meiblidje negativ ift - (jedoch) fommen auth $\mathfrak{H u s n a b m e n}$ vor.) Daher giebt eş auch methr phyjifalijathe Medien unter Den Frauen; was auch betrefiz Sprect)=und anderer Medium=
 Medium Dazu, um andere Manifeftationen, wie: Tafelichrift, Materialijationen, Mlopfen, Sprect)en durd) Trompeten zu er= langen. Eine negative $\mathfrak{B e r j o n}$ ijt aljo eine poldje, die ein= bructafähig, jenjitio, leidft zu gypnotifiren und leicht burch äußere Ginflüfje ergrifien wird. Wber nicht $\mathfrak{H}$ Me, die negativ find, find Medien; jowie autd nid) allen Bopitiven es ermangelt, Medium werden zu fönnen; es geht nur \{chwerer bei legteren den Beweiz zu liefern, Dẩ fie Medien jind. Sie handeln oft unbewußt alz Mredien. Bei ifnen ift die Miediumidaft als eine $\mathfrak{A r t}$ von Theilfaberidyaft mit Der ©beifterwelt anzu= fehen. Natürlich werden bant die Gedanfen der Geifter Dent Medium ätneln, Denn es merben nur joldjen bie Errlangung $\mathfrak{v o n}$ Mediumjdaft eilaubt, deren Sebanfen den Geijtern ala annehmbar exicyeinen. Betrüger, unelyrlidy $\mathfrak{H r b e i t e r} \mathfrak{u n d} \mathfrak{u n}=$ ipirituelle Miedien merben bald verlajfen, wenn Deren (bedanfen und Seandungen eine bejtimmte feflerhafte $\mathfrak{R i d}$ ) tung fejt einhalten.

Die Seifterwelt hat mehr Ginfluß über Die Bejtimmung der Menichlyeit, als den Menjchen befount ijt; Denn fie bilden Sie pofitive ober beherrichende Macht.
(F) fommt aber auct vor, Dáz negative Mesien ifrer Negatibität entwacfien und pofitiv werben. Wiele verlieren $\mathfrak{i h r e} \mathfrak{p h y j i f a l i j}$ be Mediumictaft umb erbalten einen llebergang in Das melyr (Seiftige. DDer abjolut ausgejprocten, bas phyit= falijche ift in Das jpirituale umgewandelt, ift pojitio gemorben
 fälle, mo bei Medien Beidez vorbanden ift. Sn joldyen Fällen
befinden fie find entweder im (Sleichgemidft, was Jabre lang andauern famit oder fie jind poitio gemorden, merben aber zeitweife noch zu iffrer materielleı Natur zurüctefezogen, was von ben Sbeitern benubt merDen fann zu phyjifalijchen Zwecten. Soldje Medien find Dann pojitio im Seijte und negatid im Sörper; gerade jo, mie einige Sterblicke förperlict jehr pojitio jein fönnen (Durd) Yrroganz, Unverictäntlyeit, Stolz und $\mathfrak{B o r u r t h e i l})$; geiftig aber jehr negativ und niederig jtehen. Daher

 $\mathfrak{B e}$ efoeidenkeit fein Beichen von Negativität im Geifte ijt.
(2) $\mathfrak{P h y j i f a l i f c h e ~ M r e d i u m i d f a f t ~ d u ̈ r f t e ~ z u m ~ \{ j e i l e n , ~ a u t d = ~}$ matijchen Edreiben doer fiabinet=Erjcheimungen (Materiali= fationen) fübren.
(3) Ridftiunfen in ber Dunfelyeit gejegen, find bie eriten $\mathfrak{A} \mathfrak{a}$ änge zum Selljel)en. - (NB. Dabei muß aber gelernt werden, jubjeftive Ericheinungen von objeftiven zu unteridheiben. Die lekteren jind joldfe mit de:ren man jprechen fann).

Frage: $\mathfrak{B i t t e} \mathfrak{u m}$ gütige Erflärung: $\mathfrak{W a z}$ für ein $\mathfrak{U n t r i j f i e d}$ bejteht zwijchen $\mathfrak{I n t u i t i o n , ~ \Im m p r e j i i o n ~ u n d ~} \mathfrak{I n}=$ fpiration?

Medium: Sntuition iit Die Stimme ber Matur, Die zur Seele jpridit - Die $\mathfrak{A n t w o r t ~ D e r ~ u n i v e r j e l l e n ~ S n t e l l i g e n z , ~}$ die alle Materie burchoringt, oder Das, modurch mir Durch Spmpathie oder Liebe in Æapport mit der Natur fommen. Die Riebe ift die Seele der Natur (Gott) und ber lyobtjite Grad deక $\mathfrak{B e w n j}$ tjeins im Meniden. Se mefgr in einem Menjchen von biejem Cebteren vorl)anden ijt, beito weiter fann er in Den Geijt Der Materie eimbringen und fith der innern $\mathfrak{u r j a c h e}$, der ihn umgebenden Bedingungen, bewupt merden. Den Sbarafter einez Menichen zu lejen, oder, ohne Šilfe der (Seifter eine jelbitändige Belefrung zu erbalten, ift - $\mathfrak{I n}=$ tuition. Dhne Riebe oder Sympathie giebt ez feine $\mathfrak{F n t u i t i o n}$, Denn ẻ getjör Dazu eine ähnliche Bibration um die $\mathfrak{I n t e l l i}=$ genz zu erwerben, die in Den unjictibaren Dingen vorlanden jind. - Smprejiion ijt ein einzelner ©sedanfe, der don einem (Seifte fommt. - $\mathfrak{i n j p i r a t i o n}$ ift die Gabe $\mathfrak{I m}=$ preffionen (Efindrücte) fort und fort zu empfangen, in Form einer Яede, $\mathfrak{A b} \mathfrak{b}$ andlung, Buckes. -
$\mathfrak{F r a g e}$ Wenn was geidieft recht ift, warum mußte bie Jnquijition fommen? Wiürbe die bejfere Erziefung der
 Staatalenfer noch nidyt genug erzogen?

Medium: ©E unterliegt feinen 3reeifel, Das ßiele Spfer Der $\mathfrak{I n q u i f i t i t i o n ~ D a s j e l l b e ~ a n ~ i h r e n ~ © S e g n e r n ~ b o l f f u ̈ h r t ~ h a ̈ t t e n , ~}$ menn fie Dazu bie ßraft gefabt. Somit mar Daß̉ Recht auf Der einen, wie auf der andern Seite, relatip betracfitet, vorlhanden obgleidf falfd in abjoluten ©inne, weil unjpitituell. ©rgiefung allein ipiritualifirt den Menfiden nicat, das bereift bas an=
 $\mathfrak{B r u ̈ b e r l i c f f e i t ~ u n d ~ m a n c h e ~ a n d e r e ~ B u ̈ c t j e r g e l e g r i a m f e i t . ~ B e i t e c t y = ~}$ ungen, $\mathfrak{U}$ ngerectitigfeit, §arteilicifeiten, Todesitrafe, ßerun=
 milderen $\mathfrak{T y p u t s}$ vergangener $\mathfrak{U n t h}$ aten $\mathfrak{v o r}$. Somit fann wieder gefragt werben, ob alles was ift, recfit ift? Ta, ebenjo
 ftänben basjelbe thun mürbe, obgleiff es geiftig unrecty $\mathfrak{i f t}$.
 erfalten wurbe; Denn bie Erjiefung vermeftr pit baz ßer=
 $\mathfrak{g e i t}$ aftiv beferricht hat. ©5, ift Das Mittel um feinere $\mathfrak{M e t f y o d e n ~ z u ~ e r i i n n e n , ~ w o d u r d f ~ d i e ~ l u n i d u l d ~ v e r f u ̈ h r t ~ u n d ~ d a s ~}$
 und Corgen daß Thierifife im Menicten unteroriüten, ifn mehr

 Seele fommt, eben burch die Bedrü̈tung auf neu zu erfindende Frinzipien. Dadurd find in allen Rebenßricftungen æeformen entftanden, Die zum Ğuten geführt gaben. Somit mub̄te die $\mathfrak{M}$ loralität vor Der (Erziefhung tommen, obgleid) Erziefhung
 um bas zu thun auf den Thron gejeğt weroen. Went gebildete ভ́furfen bie Welt regieren würden, Dann fäme e马 $\mathfrak{n i e}$ zu $\mathfrak{R e f o r m e n . ~} \mathfrak{U n m a ̈ b i g f e i t , ~} \mathfrak{Q a j t e r}$ und $\mathfrak{U n g e r e c t h i g f e i t ~}$ wïrben zur $\mathfrak{t u z i f f w e i f u n g ~ f o m m e n . ~ S o m i t ~ i i t ~ a l l e s , ~ w i e ~ e 马 ~}$ ift, rectit, weil es̉ zum Giuten fülyrt. -

[^10]Frage: Warum merben einige Menjeden von Demjelben Scfictial befallen, das fie $\mathfrak{H}$ nderen zugefügt haben?

Medium: Weil es bie nöthige Mesizien ijt den sfeift von
 Selbitiucht zugefügt hat. Somie (Sleicfes das̉ Sfleidfe anzieft, io heilt audy sfleiches das (Bleicfe. Das geidfieft nidft, weil bas Raturgejets fich rächt, fondern weil eine jelbjtjüctytige Sand= lung diejelbe Wirfung auf ben menichlichen Geift ausitbt, wie der Sturm auf einen jungen $\mathfrak{B a u m}$, der aus jeiner Form gebractit mird. Fin Naturgejets mirft auf den Seift um ifut berauszuminden und aufmärts jtreben zu mactien, was auch beim• Baume der Fall ift. Die Bedingung Deß Geiftes ift während diejes $\mathfrak{P r o z e f j e s ~ o f t ~ e i n ~ j o l c t i e r , ~ d a \tilde { B }}$ Die frühere Energie und Scfärfe verloren gegt und MiBgrifie geicheben,
 melthes das ©pper fallen mupte. Solche Strafen merben oft Durch bie Geijterfreunde ber $\mathfrak{D u l d e r}$ gebracht; Denn Eelbitiucht macht die Sterblicfen fiftach int Beifte und fie werben Dadurch zur Beute ractjeboller felbjtfürftiger (Seifter. Die Betrefienden Leiben Dann an Scymerzen, Æeue doer Яranfleiten, aber eines ift jo jchlimm, wie das andere; denn bei jeinen Leiben tamn er fíd nidyt ber Früdfte der $\mathfrak{U n e b r e n t a f t i g f e i t ~}$ erfreuen, io jeffr er bas aucti berfuthen mag. $\mathfrak{U n d}$ menn in der Stumbe dea Sterbens feine Æube noch nidft erlangt ift, dann bat er noch eine fleine Soblle burchzumachen, in ber er bald einjehen mird, buß̉ es beffer gemejen märe arm geblieben
 anzujammeln. Sidif Æieidthümer auf תojten Der Beiben $\mathfrak{A}$ nderen anjammeln, lyeißt jict eine Sölle ala unliebjame
 verurfacht Durch bie Wirfung eines fpirituellen oder felbjt=
 jüthtigen SSeift=fïrper mirft, um ifn in Sarmonie mit der Natur zu bringen - oder mit Sott, wie Das Molf der Rircty jagt. Somie bie Sinnlicffeit Den Rörper franf macht und burch bas (Segentheil - Die Määpigfeit geheilt merben $\mathfrak{m u x}$, ebemio madit Selbitjufft Den Sexit franf, was burch Daz Gegentheil - Selbjtopfer und Selbjtverleugnung geheilt ober in irgend einer Weije entfejfelt werben mup, um bas nöthige $\mathfrak{L e i D e n ~ z u ~ e r z e u g e n , ~ m o d u r c h ~ D i e ~ \Re r a n t h e i t ~ - ~ D e r ~}$ Míptlang entfent miro. Wreite Die (Serectigfeit ebenjo auf
 Der ©Slücfeligfeit und Der ipirituellen Gejundheit erfreuen. -

Frage: $\mathfrak{F c h}$ habe bả autmatifche ©ctreiben verjucht und nach ungefähr 8 Tagen idfrieb ich eine ganze Seite poll. Die Sontrole gab an ein Wetter von mir $\mathfrak{z a}$ jein, und gab $\mathfrak{R a m e n}$ und Daten an; bie nähere (Grforidfung jtellte aber Keraus, dá̉ fein jolcher $\mathfrak{B e t t e r}$ in meiner $\mathfrak{F}$ sanilie exifitirt und Namen und alle $\mathfrak{A x}$ naben falich waren. Mein erjter Berjuct geidand bor einem Mlonate und jeit einer Wocte babe ich
〔eien. Meine Şand jareibt beitändig: "Rege die Feder auf Den Tijch, wir wollen ịie aufheben und "chreiben;" aber bie Feder hat jict biz jeçt nidft bewegt. תamit $\mathfrak{D u}$ mir irgend eine $\mathfrak{B o r j t e l l} 4 n g$ geben, was hierdon die lujactie ift und maß
 bas $\mathfrak{u n w a h r e ~ v o n ~} \mathfrak{N a m e n}$ und jonitigen $\mathfrak{A n g a b e n}$ erfahren, weip ich nicft mas ich von Den Anmeijumgen halten joll "lege bie Feder auf den Tijd." Sin Seijt fontrolirt meine Şand, das ift jicher, denn helliehende freumbe baben ifn gejeben; ich fann aber nidft herausbringen, wer er $\mathfrak{i j t}$.

Medium: ©̌z getjört oft eine lebenslange Grfahrunty Dazu, joldje $\mathfrak{H}$ nomalien be马 automaticden Scfreibens zu
 Erjdecinungen bie Efinbildung eine groke folle mitipielt. $\mathfrak{B e b o r}$ dieje unter ©ontrole gebracft, werden viele $\mathfrak{U n g e h}$ burig= feiten $\mathfrak{a x f t r e t e n}$; Denn Erinbildung ift undişjiplinirte $\mathfrak{I n j p i r a t i o n ~}$ und mettlas ofyne bie unteritübende Erziefung, oder ofne Daß̉ Der Singeber von einer menjdylichen Batterie ungeben ift, modurch Der FFüfrer befäligt wird bie Jmpirationen genau
 find ftets mefr oder weniger in der erjten 3 eit ifrer Medium= ichaft burch unentwicfelte (Sxijter gebindert und biez fann nur סurch (Grfahrung überwunden meroen. Die Senjitiven müjןen еร Lernen die (Finflüfife welthe die Seifter auf fie üben zu vergleic)en, $\mathfrak{u m}$ zu erjafren, was jie eigentlidy jagen wollen, was bei $\mathfrak{N a g a b e n}$ von $\mathfrak{R a m e n}$ oft jabwer ift. Diejes fann leidfter erlernt werben, wenn man Die (Sejeţe ber Pixctometrie*) ftudirt ober ähnlicte Bücter, modurct) Das $\mathfrak{B e j e n}$ der jpiri=

[^11]tuellen Einflüfje auf Mepien erflärt ift. Smmerfin ijt aber Selbjtitudium der ficherjte Foührer, nur erfordert Das mehr Beit. -- Sich jelbit zu erfennen yeipit, zu miffen ob wir ein Leben voller Täuidung leben oder nicht und waß die Menichen meift unabiidetlid) und unwiffentlicy thun. Sum Beipiel einen
 bringen, ift eine Täujchung und ungiebt uns mit einer $\mathfrak{A}$ ura, Die nidft nur täuichende Geijter anzieft, fondern verurjactut, daß aud) eine von Den (seijtern erbaltene Wabrbeit getrübt und jogar in $\mathfrak{H n m a h} r$ geit verfehrt wird.

Somit ift es nicht immer ein Febler Der (Seijter, went $\mathfrak{J r}=$ thümer auftreten, jonbern bie $\mathfrak{U r j a c h e}$ liegt in unz. Ein fonben= tionelles \&eben ift fein mahres \&eben. Jum Sajein und aus §lugleit in bie ふirche zu gehen ijt für eine mediumiftifche Sarmonie jehr ictädlict. Pflichtvergeffenheit irgend welcjer Mrt bererbt fitu auf Geiftermittheilung. Wer mahrbeitagetreue $\mathfrak{M i t}=$ theilungen $\mathfrak{G a b e n}$ will, mux iith zubor von allen ßoreinge $=$ nommentheiten frei mactjen, jelbjt von jeinem perfönlichen Werth oder Fäbigfeiten. Bleibe einfach natürlidy, und dann mird auch


Frage: Wie fönen wir nit abjoluter ©semißbeit jagen wer unjer geiftiger Fiuthrer itt?

Medium: Bei den Spiritualijten ijt es burd täglidje Erfahrung zu bem ©rundjab gefommen, feinen Seijt nach jeinem Namen zu beurtheilen, fondern nach dem, was er jpricft. $\mathfrak{A}$ ber felbjt Das bebarf einer genaueren $\mathfrak{B e j t i m m u n g}$; Denn ©eifter fönnen $\mathfrak{B i e l e s}$ fagen und jelbjt einen Seeiligen nactuatmen. Der ridftige $\mathfrak{W e g}$ einen Geift zu beurtheilen muß burch den Einfluß gejfyet)en, Den or über uns äußert und burch die $\mathfrak{H r t}$ wie er $\mathfrak{H Z}$ injpirint oder unjer $\mathfrak{I n n e r e z}$ erregt. Einige Geijter Drüưfen ibr Foühlen in Worten aủ $\mathfrak{u n d}$ verrathen baburct) ifyre inneren (Findrücte für gut und jalectit. S(ndere aber verftegen es, gleid ben Sterblitjen, iffe Şefühle jomohl beim Sprecten alz beim Schreiben zu ver= bergen. 9्tber wie Jemand jemfitio gegen Einflüjie ift, ohne bon ફandlungen abzuhängen; gerabe mie man oft Berbacht und $\mathfrak{A r g m o f}$ n gegen bie Bungenfertigfeit eines Scfurfen fühlt, ofyne von ihm betrogen zu jein, jo fann man auth bie
 erfennen, trobbem er gegen biejelben iprid)t. (Ein fleijchlicher Wunid in Berbinoung mit eines Schuggeiftes Eindrudf oder
automatifajem Schreiben, verräth bas mahre $\mathfrak{s n m e r e}$, was immer fich ber ©heift für einen Namen geben mag.
 aufregung $\mathfrak{A r r o g a n z}$; Trägheit einen franfen, einen finnlichen Sbeift; $\mathfrak{U n z u f r i e D e n t h e i t ~ e i n e n ~ l e i d e n d e n , ~ u n d ~ G e i f t e s a b m e j e n h e i t ~}$ einen Dunfeln ©seift. Ein Ssenie fann aber bei feinem ©r= wadjen irgend einen biejer Ginflifife Geraußjüblen. Su erfennen,
 Dazu bewacte Deine (Sefütle. Wenn er Dith heraußfordert, Dann belügt er Dich. Wenn er Dich aber, inmitten eineß̉ niederen und unipirituellen Einfluifes mit Bertrauen inipirirt, dann ift er glaubmürdig und dürfte ber Silfe bedurrfen. Ein joldfer ©Seift ijt Der $\mathfrak{H}$ fumerfjamfeit werth, Denn jein Erjcheinen hat einen Zwect. Ery diurfte in $\mathfrak{D i r}$ \{chlummernde Fähigfeiten finden, bie verwand mit Den jeinigen find und Durch Pafnahme Desfelben mird er das (Sute in Dir entfalten, während er fict jelfjt Durct Dein täglictees irbijdees \&eben und Wirfen reformirt. SSegenjeitiges $\mathfrak{M i t f u ̈ h}$ len füthrt unter joldfen $\mathfrak{U m j t a ̈ n}$ den oft zu anmebmbaren $\mathfrak{B e z i e f}$ )ungen und nugenbringendem Ende. Die Namen gewinnen dann an Werth und man fann ifnen bertrauen. -
$\mathfrak{F r a g e}:$ (1) $W_{\mathrm{p}}$ ift die $\mathfrak{S}$ bee Der $\mathfrak{B e r z a u b e r u n g ~ e n t f t a n d e n ? ~}$
(2) Wenn fein (Beijt weber (Sbtt, noct) Sejum ©hriftum gejehen hat, ift dann beren $\mathfrak{W i n g n u n g}$ im emigen Seben fein jo nieberer zwifchen Diespeits und Jenjeita, Dás er warten mup bis die (Frlobjung durch) Das jüngite (Sericft fommt, wie bie Bibel jagt?
 Gexïfmiten Miedium $\mathfrak{y u b j o n ~} \mathfrak{T}$ uttle geitellte Frage wurbe alfo beantwortet:
 Der $\mathfrak{R e l i q u i e n ~} \mathfrak{u}$. Dergl. entitand im Beitalter Der Unmijfen= heit. Die Bfyctometrie gat bewiejen duß es einen Einfluß, eine $\mathfrak{H u r a}$ giebt, bie jeben Segenjtand umgiebt und Senjitiden fidftbar ift, Deren $\mathfrak{A n z a b l}$ aber noch gering ift. Werzauberung $=$ artifel, Medaildons, "bodymagnetifitre" $\mathfrak{G m u l e t t e} \mathfrak{u}$. j. w. 户ind $\mathfrak{a l z}$ Scfutt eines unmifienden Sahryundertz anzujehen, und warum fie in jpiritualijtijthen Blättern unter ber Debije: $\mathfrak{W} j$ trologie, Wahriagefunit, Seher "mit cinen Schleier geboren", und „fiebende Söhne oder Tödfter" befannt gemadyt merben, ift bart zu begreifen und beweift, wie jdawer der Mberglaube zu vertreiben ijt.
(2) Geegen $\mathfrak{B i b e l}$ und $\mathfrak{D o g m a}$ ftreite idf nidft. $\mathfrak{U n d}$ bebor man über die Frage itreitet, ob die ©Seifter Gont oder Sefuz ©friftuz gejehen, muß bie Gaftheit ber Bibel und ein perjönlidfer Sbott erjt bewiejen jein. Der moderne ©piritua= lismus verlangt, daß alle dieje, „heiligen Bücher" mit ihren "göttlidjen Snjpirationen", modurch fich eine $\mathfrak{F r i e j t e r j c t a f t ~}$ gemäjtet Gat und die Religion zur Mild gebenden תuf mactit, aus Dem Wege geräumt and in bie Rumpelfammer gehören. (5s ift ebenio nubloz alz unmoglich bie neut Philojophie auf einen alten religiöjen Stamm zu pfropfen. Der alte $\mathfrak{B a u m}$ ift faftloz und $\mathfrak{i m}$ lntergang begrifien. Die neue Leben $\mathfrak{p h h i l o j o p h i e ~ i f t ~ e i n e ~ E b o l u t i o n ~ m i j i e n i c h a f t l i c t e r ~ M e t h o d e n ~}$ $\mathfrak{u n d}$ murzelt auf $\mathfrak{W i f j e n} \mathfrak{u n d} \mathfrak{T h a t j a d e n}$.
$\mathfrak{F r a g e}: \mathfrak{J c h ~ h a b e ~ e i n e n ~} \mathfrak{F r e u n d}$, ber fict einen Spiri= tualijten nennt und jetz nach Bemeifen foridgt. Ein Sedanfen= blib̧ fierüber mürbe von jedem Mitglied unjerer Familie banfbarlidyit entgegen genommen werben.
$\mathfrak{M e d i u m}$ : Dein $\mathfrak{F r e u n d}$ ift fein Spiritualift, fondern ein Spiritift. Sage ibm, er foll bieje Jagd nact Tejten (Bemeijen) aufgeben und "höher jtreben", jonjt wird er fict in grobem $\mathfrak{D u n f e l}$ befinden, wenn er cimal "in'z Jenjeita" fommut. Soldae Tejte find dazu da, um den Menichen Betweije bon
 ein einziger Beweis. Darauf folgt bann bie Philojophie oder die Definition (Die Erflärung) Des Bemeijes. (Ein jeder Bemei§ mив fith dem Individum derart anpajjen, baß er meiter barauf bauen fann. Wenn er bieje Gelegenteit berpant, dann zieft er feinen Nab̧en Daraus. -
 tionen, $\mathfrak{A p p o r t e}$ und jonjige phyififalifden (Exjcheinungen nux unterbalten fein mollen, zu lejen empfohlen. Mar wer aus dem modernen Spiritua= ปi૬mus den $\mathfrak{N u t s e n ~ d e r ~ M i o r a l ~ z i e h t , ~ w i r d ~ i m ~ J e n f e i t s ~ d a f u ̈ r ~ d e r ~ B e l o h m u n g ~}$ und der inneren $\mathfrak{B e f r i c o i g u n g ~ j i d ) ~ e r f r e u e n . ~ - ~}$

Frage: Sind Bedingungen wie: ein bejondereß Sikungs= zimmer, regelmäß̉ig einzuthaltende Sibung⿰亻tumben, Dunfelheit und Dergl. abjolut notbwendig für Éntwitflung bes automa= tifden Exfreibens?

Medium: Mein, automatijues ©chreiben fann bei irgendweld fem Ridfte und 5 rt entmidfelt merden. Dả einzige ErforDerniz ift Rulye umb Conzentration Der Gedanfen, Da Dieş leţtere es bem Gseifte erleichtert, weil er baburch ebenjo

## － 62 －

סeß Mediums alz jeine eigenen Gedanfen vermenden fann． Beibes ift von Sntereffe，und in ber ßrariz mirb der Seijt içließlict befäfigt jeine eigene $\mathfrak{I n d i v i d u a l i t a ̈ t ~ b u r c t ) ~ d i e j e n i g e ~}$
 $\mathfrak{B e w e i f e}$ zu geben．Dieje Phaje der Mediumität wird dadurch entwidfelt，Daß̉ Der Bleiftift，wie gemöbnlidy in bie Sand genommen，Dem $\mathfrak{A r m}$ ber Wille entzogen und mit Seduld Dem Rommenden entgegengezogen wird．－
 סurd（ Geduld und Musbauer beute fぁon ziemlid jeber Sterblide ein ভ內reib＝Medtum werden fann．－
$\mathfrak{F r a g e}: \mathfrak{C} \mathfrak{z}$ fteigen io biele gözendieneriju）© Sebete zum $\mathfrak{F i m m e l}$ ．תann Der（Fridafjer Des Menjínengeiftes feine（se＝ bete erzeugen，die Dem Univerjum entiprectend，Dab Richtige auth erzielen？Sört und entipridyt der Menichengeijt＝Eridaafier joldhen ©febeten？oder gängt eE von unjerer moralijctuen $\mathfrak{B e}=$ Dingung ab，wenn unjere ©ebet＝ß3ünid）e erfüllt merden？
$\mathfrak{M e d i u m : ~} \mathfrak{D b}$ göbendienerifut oder nicft，jedem ©ebete mird entiprochen；aber nidft immer jo，wie der Betende es ermartet．Sebet ift eine burch eure Sedanfen erzeugte $\mathfrak{B i b r i}=$ rung ber Luft，reidft aber nidft meiter alz euer Wünjiden gefft，oder euer Begrifi ber（Sottheit fich erftrectit．Wer feinen Glauben an ein $\mathfrak{B i l d}$ ，oder gejannibte oder gemeipelte Figur feffelt，eryält nidft mefr，alz Der Segenftand（Figur）pinctio＝ logijád gemähren fann．Und joldhe Bilder gemäbren feinen Göheren Efinfluß alz Denjelben von Priejtern übermittelt，ober ifnen angedidftet murbe．Wenn daz Begeffen geiftig ober nuralijd auf nieberer Stufe jteft，bann mird bie Wirfung naturrlith audf dem Miotiv entiprechen．（Ein SSebet ift nur dann ein ridftiges，menn eহ zugleich aus bem 凡opf und auß dem Seerzen entjpringt，סas heißt：man muß mijfen，Wer und $\mathfrak{W a s}$ Der Sctüpfer ijt，zu dem man betet，und das ©sefüfl zu beten bon innen heraus füflen．Der höchjte Begriff bon （Sbitt ift nur burch Selbiterfenntniz zu erlangen；Denn burd eine joldje Erfenntnib fommen mir bazu，bie Intelligenz in Der Natur zu begreifen und an $\mathfrak{M a s}$ doer $\mathfrak{B e n}$ wir unjere $\mathfrak{B i t t e n}$ zu ricften haben．

Durch unjere \＆iebe zur Menjchbeit fühlen mir，Daf wir ein $\Re$ Recht $\mathfrak{y}$ aben zu beten，und daß die $\mathfrak{A n t m o r t ~ a u f ~ u n j e r e ~}$ $\mathfrak{B i t t e}$ in gleidem Berbältnijfe Der Riebe zur Menjubleit fteft； denn Gott ijt bie Riebe und ertheilt fie in gleicfer Maße，
als wir fie im Šerzen fühlen. Waß mir als $\mathfrak{U R n t w o r t ~ e r f a l t e n ~}$
 inbegrifien, was wir für unjer Erdenleben nöthig haben.

Mäßigfeit ift Der Segenfaß von zügellojer Sinnlidffeit und eine natürlicke Färbitte für $\mathfrak{I n j p i r a t i o n}$ oder $\mathfrak{W a h r b e i t . ~}$ Wenn mir unjeren Geift Damit anfüllen, Dann ftecfen mir unjere $\mathfrak{U l}$ gebung bamit an. Und (Serechtigfeit $\mathfrak{i f t}$ Das ©egen= theil von Selbitiucht, wir erzengen Daburch einen Einfluß und eine $\mathfrak{M l a c h t}$, Die $\mathfrak{U}$ noeren zugute fommt.

Fes ift etmas ganz Natürlicfees, Dañ unjere ©sebete, menn fie rein find, mefr erfört merben, alz menn fie in lumifien= beit und $\mathfrak{U n}$ moralität zum Simmel gejanot merben; ja dieje lebteren bringen uns in's Elend. Lieber fein Gebet, alz ein felbjtfüdytigeふ.
(Fin jelbjtiüctatiger Menid fann aber um einen guten Erfolg beten; er fann, Durch fein Semiffen ermahnt, Reut empfinden und um Barmherzigfeit bitten. Soldfe Bebete fommen bann aus bem Serzen und bringen ©butes. Ein folcher Beter mird entweder zu guten Şandlungen injpirirt, oder in guten $\mathfrak{B o r j a ̈ s ̧ e n , ~ m e n n ~ e r ~ j o l d j e ~ h a t , ~ b e f t a ̈ r t t . ~ D i e ~}$
 einer Sonttheit zuidureiben, fondern von einem geiftig=perjön= licken Wejen, bas auf Erben icfon mit bem Beter jympathi= firt hat und nun in höhern Sphären mohnend, durch die $\mathfrak{B i b}=$
 Der (Sbttyeit mirb nur burch foldje berüfrt, bie in bolfommener Uebereinjtimmung mit der Natur leben, oder menigitens jo $\mathfrak{n a h}$ als möglicf in Searmonie mit Dem Univerjum jtefen. Ein feftes und bejtändiges Berlangen für Bervollfommmung bildet Die Grumblage joldjer Bebingungen. - Ge giebt aber audf Seelen, bie gar nicht nöthig baben zu beten, meil fie durct ifr reinezs Semiffen, Denfen und Fühlen, fich ftets anf Dem Wege des Rechtthuns befinden. -

Frage: Şaben bie Thiere einen Geift, und gibt e马 im $\mathfrak{H i m m e l} \mathfrak{I} h i e r e ?$

Medium: Die $\mathfrak{I} \mathfrak{h}$ iere bejizen ebenjogut ein geiftige Element, alz Die $\mathfrak{B j l a n z e n ~ u n d ~ b i e ~ B a ̈ u m e ~ d o e r ~ w a s ~ g e j c h a f t e n ~}$ ift, um eine Form oder Reben Darzuitellen. Der Seift ijt Das $\mathfrak{B e}$ urfactuende; die Form zeigt mas es bor der Snfarmation gemejen ijt. Wak Reben enthält, exijtirt geiftig auch bebor es burch die Materie imbididualijirt mird, und mird deeßhalb
auch nach der $\mathfrak{I n d i b i b u a l i j i z u n g ~ f o r t e r i f t i r e n . ~ U n j t e r b l i d f e i t ~}$ begreift eine ßräexiftenz (Borhergelebthaben) in fich; denn mo fein Gnde ift, ba fann auct fein $\mathfrak{A n j a n g}$ gemejen jein. Die materielle Form hat $\mathfrak{A n}$ fang und Ende, nidft aber Der Geift oder Die geiftige Form. Das Lebtere ift unjere $\mathfrak{B e}=$ jtimmung - unjere Seimat - bie Materie aber nur eine zeitlitye Wobnung. Эede Form ändert fich aber burch ge= machte Erfahtungen, gejammelte תenntniffe, Uugebung, תraft der Jntelligenz und fraft deß Willens - Bewuptjein und Liebe; - und jebe form beginnt ifr Leben in ber Materie und entiprectend ifrem Entwidflungsitabium. $\bigcirc \mathfrak{D}$ bie niederen Gsejctüpfe biejelbe Gelegenheit baben, fidt meiter zu entwiffeln, gleict Dem Menjuen, baß mup Durch Erfahrung erlernt merben. $\mathfrak{B o r}$ allent muß man fich einer Emigfeit bemupt merben. Ein näberer $\mathfrak{U n t e r r i d f t ~ h i e r u ̈ b e r ~ f a n n ~ n i d y ~ v o m ~ \Re a t h e b e r ~ h e r a b ~}$ ertheilt merden. $\mathfrak{U n d}$ fernerbin hat es feinen $\mathfrak{N u b} e n$, joldte Dinge zu mifijen, jo lange Der Menich nock Erfahrungen zu fammeln $\mathfrak{b a t}, \mathfrak{u m}$ jeine eigene $\mathfrak{U n j t e r b l i d f f e i t ~} \mathfrak{z}^{4}$ verjteben. Grjt tommt bie Selbjterfenntniß; Das Uebrige mird bann nidyt nur befier verjtanden merden, jondern auch eine fictuere, abjo= Lute Wirfung äupern, das (Gebjörte entmeder anzunelymen oder
 begrenzte $\mathfrak{F r e i b e i t e n ~ g e f t a t t e t , ~ u m ~ z u r ~ e n d l i d i e n ~} \mathfrak{W a l b r b e i t}-$ zur (Sottheit - zu gelangen.
$\mathfrak{F r a g e}$ : תann ein ererbtes $\mathfrak{H e b e l}$ bejeitigt merben? $\mathfrak{u n d}$ modurch?

Medium: Daß lyängt von $\mathfrak{U m j t a ̈ n d e n ~} \mathfrak{a b}$, wie: $\mathfrak{U m g e}=$ bung, Erziefung, moralijche Arnweijungen burch Beijpiele er= läutert, und vor $\mathfrak{H}$ (fem burch ben fejten Willen jith jelbit zu erzielyen. (Sleiches erzeugt © Sleidees. (Ein ummoralijather $\mathfrak{B a t e r}$ forn einen unmoralifden Solyn erzeugen; aber biejer fann von Der Matter zufüllig bejfere Fäbigfeiten ererben, wo= burch bie Feffler bes Baters abgejchmächt merden. Sollte aber ber ©ohn dem Bater nackidblagen und auct ber Ungang Des Sohnes im Efinflang mit dem väterlidifen Ulebel jtehen, Dant wird menig Šofinung vorhanden jein, daz̃ der Soly fich Dem Ulebel entmackjen mird, jo lange die feflerthafte Qeidenjchaft burch äukere Bedingungen Mahrung findet. ©5: fann aber vorfommen, Dak der Bater jeiner Sünde fich be= $\mathfrak{w u b t}$ wird und $\mathfrak{H} n j$ trengungen madit beffere $\mathfrak{B f a d e}$ einzut jablagen, bann fann ein gleidfez Sefübl auch beim Sofne
fich einftellen，auch wenn er fich ber Erbjünde burch ben Bater nidft bemupt ift．
$\mathfrak{W a z}$ zweitenz die 飞rzziehung betrift，fo ift das ein anderer，widftiger Faftor，um bie unmoralijchen Neigungen zu bertreiben．Durd ©rziefung wird bas（Sebirn（Berjtand） in $\mathfrak{I}$ hätigfeit gejegt und burch miederfolte $\mathfrak{A n c i f e r u n g ~ z u m ~}$ $\mathfrak{B e f f e r n}$ erwirbt fith Der 凡ämpfer eine pofitive Macht über die negatid gemordene Dualität peiner Moral．Der pojitio gemorDene Werjtand ift Meifter über bie Sinnlidffeit gemor＝ Den．－Яひßer joldjer Erziehung giebt es auch noch mora＝ $\mathfrak{l i j d e} \mathfrak{A} \mathfrak{n w e i j u n g e n , ~ b i e ~ N i e m a n d ~ a n d e r z ~ g e b e n ~ f a n n , ~ a l z ~}$ Sene，die deß $\mathfrak{B e t r e f i e n d e n ~ F e f l e r ~ f e n n e n . ~ D i e j e ~ A t n w e i f u n g e n ~}$ fönen entweder bon Mitgliedern ber Familie，doer Durct） einen Lehrer，bejonders ment er ein Pinctometrift ift und eß verfteft，dieje Sabe in Berbindung mit jeinen anderen $\mathfrak{B f l i c f i t e n}$ $\mathfrak{z u}^{2}$ bringen，gegeben merben．－Moralijche $\mathfrak{U n g l e i}$ bheiten fönnen in ben beften Ebjen borfommen und beranlaft wer＝ Den burch Bererbungen der（Srokeltern，Durch vorgeburtliche $\mathfrak{B e d i n g u n g e n , ~ S e m f i b i t a ̈ t ~ i n ~ f i n d i c h e m ~} \mathfrak{A}$ Iter，unbewupte $\mathfrak{B e r}=$ leitung zum Bojpen u．โ． $\mathfrak{m}$ ．Solche ßorfommnifie beweifen， mie noithig es ift，dan fich Eltern mit dem Studium der menidflicfen Ratur befajien．Diejes Leb̧tere fann aber am bejten nur burch Selbit＝Studium－Durch Das ，Erfenne Didh jelgit＂erlangt merDen，und wird zur Selgiterziefing
 Febler，waz jowohl von Sung ala 9xt bethätigt meroen fann．Ueber joldje Sünden nnd Fefler Seerr zu merden，be＝ weift den mahren Spiritualiften und bilbet bie fundamentale Wahrbeit Der Spiritualijtijden Whilopophie．Mit einem Wort ＂，Der Menich ift eine Mafchine $\mathfrak{u m}$ Die Materie in geiftige
 in pixituelle Gsaben umzumandeln．Sich jelgit zu erfennen ift Deshalb bie gröpte Wabrbeit und baburch erlangt man ben Wegweijer der $\mathfrak{u n z}$ zum leb̧ten Siege führt，nämlich zum Siege über bie niederen，thierijchen Neigungen ber Selbitjudt． $\mathfrak{U m}$ baß zu erreidfen gehört nur ein fefter $\mathfrak{W i l l}$ e um zu bem fich vorgejtecten Biele auch in Wirflidffeit zu gelangen． Fefter Wille Sutes zu erjtreben bedingt bie Sillfe der jtets $\mathfrak{l}$ legat bereititehenden S（f）uggeifter．
 burchjeß̨en？

Medium： $\mathfrak{J a}$ ！menn Die $\mathfrak{A}$ nregung bazu nidft nur von Jnnen，jondern auth von 9 Huben fam；entiteht aber der Wille
 Bermirflidhung Des Willens nidyt immer richtig fein．Bon $\mathfrak{u n j e r m} \mathfrak{W i l l e n}$ fann mobl $\mathfrak{F} \mathfrak{\beta} \mathfrak{B}$ und Liebe ablängen，oder wir fönnen uns über einen Unglütfifall tröften，over auth

 hat fein ©utes und fann mieberholt bethätigt，zum Siege füfren．
（Sleidywie unjere Musfeln burch Uebung erftarfen fönnen； ebenfo tönen mir bie Яraft unjeres Millens jajären；und zwar ebenfomoth zum（Suten，alz Schlectiten．Und wer bie Sraft hat，gegen eine ßartei，ßrinzip oder Werjönlisjfeit fict
 lict zum Nachgeben gezmungen jeben．

Bedanfen find Erzeuger，und der Wille ijt ein Sedanfe， Der auf cine peaificthe Wirfung fingeleitet mird．Wohl wird der Wille＂ein freier＂genannt，aber falidi gebrautht mird er oft zum Sflaven beß bejeelten ®ibrper马．－Die $\mathfrak{A n j t r e n g u n g ~}$
 flut bon Siräften in unjerm Seifte zu erzeugen；und bazu ijt ẻ nöthig über unjere Borurtheile，Boreingenommenbeiten $\mathfrak{u n d}$ عeidenidaften Seerr zu werden．Natürlich ift bann $\mathfrak{U n}=$ mifjenheit baran jofuld，was uns oft alz Crbtheil anhaftet． Ober Das befreit uns nidft von den üblen Folgen ber $\mathfrak{U n}=$ mifjentreit．Siemand ift jo geiftesichmach，daß er fein Selbjt＝ betwabtjein Gätte，und das ift der wille，der uns vom Sentrum Der（5ottlyeit zumijpert，Das Ererbte abzujçütteln．Wha dieje $\mathfrak{H}$ rt fann $\mathfrak{4}$ We马 in＇s（Sute umgemandelt werben．－Das ift auth febr fajon in einem $\mathfrak{A l u g e n b l i d f}$ Der $\mathfrak{I n}$ npiration von Ella Wheeler Wilcox aljo ausgedrüuft morden：

[^12]\[

$$
\begin{aligned}
& \mathfrak{A u j} \text { taudfte barauf eine lidte © }
\end{aligned}
$$
\]

> Und gab dem $\mathfrak{B r a f l e r ~ e i n e n ~ S d l a g . ~}$
> Der ßrablyans d'rauf, סas Ererbte, erfdradf.
> (5) fifauderte zufammen fitll
> $\mathfrak{U n d}$ fiel dann langgeftrectt
> $3 \mathfrak{u}$ fiitien des mädtigen $\mathfrak{W B i l l e n s .}$ -

## 

 und Injpiration?Mebium: Die Jntuition fommt auz Dem Serzen und Gat feine Entifefung mehr aus dem $\mathfrak{B l u t e}$; Die Sinjpiration fommt aus dem Sbebirne und erbält jeine Bethätigung durd die $\mathfrak{R e r v e n . ~ B e i d e s ~ f i n d ~ \mathfrak { B i r f u n g e n ~ b e r ~ S e n f i b i t a ̈ t ~ u n d ~ }}$ Spiritualität. Die Riebe entwiffelt die Sntuition, jomit $\mathfrak{b a n d e l n}$ alle Menjchen mehr oder weniger intuitid, aber es fann berdunfelt werden burch entgegen mirfende $\mathfrak{A}$ (nregungen mie: Seab, Selbitfuctit, nidft beherrichter Zorn. Das Denfen und bas $\mathfrak{U r t h e i l e n ~ e n t m i f f e l t ~ d i e ~ S n j p i r a t i o n , ~ w i r § ~ a b e r ~ o f t ~}$ verDüftert burch Unmäßigfeit und ©innlidffeit, und tönnen burch Selbjtiuctit und Scimelgerei jogar in totalen Scfatten verjeķt merden.

Ziebe und Bermunft, natürlich entmicfelt, erzeugt bei Mann und $\mathfrak{F r a u}$ Intuition und Snjpiration.
$\mathfrak{F r a u e n}$ find in der $\Re$ Regel mehr intuitid mie Männer, weil fie größeres Mitgefühl haben. Männer find meyr zur $\mathfrak{I n j p i r a t i o n}$ geneigt, weil jie melyr denfen. Biele find aber nach beiden $\Re i d f t u n g e n ~ \mathfrak{h i n}$ entwicfelt und machen das Medium zu einem harmonijd entwiffelten Seifte, modurct bald bie eine, bald bie andere Seite zur Entmictlung fommt - je nach ben $\mathfrak{U m j t a ̈ n}$ den. Bei jpiritueller $\mathfrak{A r b e i t} \mathfrak{p r a ̈ D o m i n i r t ~}$ Die $\mathfrak{I n}$ ipiration, weil dieje dann leidfter burch die: (Seifter benüß̧t merden fann. Bei perjönlichen Fragen ift aber bie $\mathfrak{I n t u i t i o n}$ das bejte $\mathfrak{S i l f} \mathfrak{z m}$ mittel weil dabei frembe Gedanfen auตgeichlojien find und Dann für bie spirits fein $\Re a u m$ für 3weifel oder Jrrthum borbanden ift. Jedoch bei denen, bei welchen die intuitiven Fähigfeiten für eine prattiche $\mathfrak{B a j i s}$ unbrauch bar - weil unentwictelt - jind, doer durch Selbjt= jucfit und Borurtheil berfeyrt find, Da fommt bie Bernumft

$\mathfrak{B e n n}$ ferner Die Snfpirationß̉fäfte Durch Sinnlichfeit, $\mathfrak{B e r}=$ gnügungsjuctt, weltliche Freuben $\mathfrak{u}$. Dergl. berfehrt find, fo fönnen immerbin Damit gute Sntuitionsfräfte vereinigt jein, obgleid unoronungß̉mäß̃ige Liebe für $\mathfrak{B e}$ gnügen Selbitfucht erzeugt, modurch beiDe. (Gaben burch Mīßbrauth und $\mathfrak{R i d} t=$ gebrauth verbuttet und verroftet werben fann.

Finige merben aber geboren mit ererbten jenjualen QeiDen= [djaften und zugleich auch ererbter guter und reiner Liebe, EDdelfinn, Mitgefühl, Erbarfeit u. f. w. Wieje find weder jenjitio, noch infpirirbar, tonnen aber jebr intuitiv burch Die innen innemoknende Bermunftichlüjje und $\mathfrak{U r t h e i b a f r a f t}$ jein, auth ohne eine jog. afabemifche Bilbung genoffen zu haben. "श्Unerzogene $\mathfrak{U n w i f f e n h e i t " ~ i f t ~ d i e ~ W i r f u n g ~ v o n ~} \mathfrak{B u ̈ c h e r n}$, deren $\mathfrak{J n h a l t}$ man, obne intuitives (Sefühl, nur mit dem Ge= Dächtnif in fich aufgenommen fat. (ss entiteht Darauz an= geborene Bigotterie, Selbitfudft und Borurtheil, autd menn ber $\mathfrak{B e t r e f f e n d e ~ D a g e g e n ~ a n f a ̈ m p p t . ~}$

Etmas anderes ift $\mathfrak{e}^{\mathfrak{B}}$ mit einer (Erziehung nact) tadel= lojer $\Re i d y t u n g ~ \mathfrak{b i n}$, wodurch felbjt ererbte Fefjler beberridyt werben fönnen; und Durch Die $\mathfrak{P r a x i z}$ bon $\mathfrak{B e m u s t j e i n , ~ S e = ~}$ rectigfeit und Cyrenhaftigfeit erwachen Die Riebesfräfte um jo frafftiger und der ©rfolg davon ift Sintuition - alz içönes SSegengeident.

Der Spiritualizmus lehrt bie Entwifilung und Den ©e= brauth beiber תräfte, und menn bieje \&ehre praftifid mehr zum Durchbruch gefommen jein mird, bann mird eß fajoner au\$jeben in ber Weft.
$\mathfrak{F r}$ age: Warum fann nidft jeber $\mathfrak{N} \mathfrak{H} \mathfrak{H a ̈ n g e r}$ Des Spiri= tualismuß Mittheilungen erbalten? Warum fann Das nur ourch ein Medium und durct jo erafte Bedingungen entifehen? $\mathfrak{W a r u m}$ gejchehen die Mittheilungen mehr im Dunfeln?

Medium: Nur $\mathfrak{A n b j a ̈ n g e r ~} \mathfrak{u n d}$ Slläubiger desె Spixitua= $\mathfrak{l i s m u s z ~ z u ~ f e i n , ~ h a t ~ f e i n e n ~ E i n f l u ß ~ a u f ~ e i n e ~ m e d i a l e ~ B e g a b u n g . ~}$ Eine joldje $\mathfrak{B e g a b u n g}$ zu erforiden, um eine jpirituellle Wiffen= íhaft feitzultellen, bazu gebört ein tiefes Studium.

Man fönte ebenjogut fragen, warum zweifelt man $\mathrm{D} a=$ ran und benimmt man fich nidyt auch fo ffeptifd im Beur= theilen Der "eraften Bedingungen" einer Tajdenubr oder eines eleftrifø)en $\mathfrak{A} p$ parates. Uum eine genaue Beit einzutalten, muß der millionjte Theil einer Sefunde in Betracht gezogen werben. Die unbollfommene Berüfrung einez̉ Drahteß fann
 heit einer $\mathfrak{B e n t i l}=$ Slappe fann die Majchine eines ßiejen= Dampfers zu einem unbrauctibaren Spielzeug der Wellen machen. Ie feiner und didfter Die Fräfte find, meldje mir benugen, defto wefentlicfer find die ßedingungen für den ©e= brauch und defto fatmieriger das gantiren mit denferben.

Dunfelfeit ijt burchauz nidft mejentlidy nothmendig. Ein gejchmädfez నidft fann einige Grjcheinungen erleichtern; aber bejfer wäre eß, feine ganz duntlen 厄irfel zu Galten. Fajt alle Betrügereien und Entlarbungen, modurch die grobe Sacke in Miffredit gefommen ift, find Durch "Dunfelfeit" entitanden, und für ben Spiritualismus mürbe eß ein groker Sdfitt bormärta jein, unmiderruflich alle MRanifeftationen zu= rüdfumeifen, bie in bolliger $\mathfrak{D u n f e l h}$ eit gejideben find.
$\mathfrak{D i e}$ erften "Materialijationen", Die eigentlich mehr $\mathfrak{A}$ (2the $=$ rialijationen waren, traten in ©jegenwart des munderbaren $\mathfrak{M e D i u m s} \mathfrak{D}$. D. Some, bei Lidft auf und erregten baburd) fo grokes anufiehen.

Ein Dunflez Bimmer, ohne Bentilation, beeinträdftigt nidft allein beß fforidiers $\mathfrak{A u g e n l i c h t , ~ j o n d e r n ~ d i e ~ v e r g i f t e t e ~}$ Luft fumächt Den Seift Derart, Dan bie Manifeftationen nidft ridutig beurtheilt merden tönen. Dunfelbeit ift für ben Be= trug ein mefentlicher Faftor, nidyt aber für edfte Erjçeinungen.
 geitridfen werben fömten, io mürbe die andere Sälfte eine biel größere תraft baben, um Sfeptifer von. Der EEfftheit der Erjdeinungen zu überzeugen.



# Hnoren laukion Daviz Butherfitaty. 



 Geift in allen mögliden Srantgetajadfen. Mit einem Bilbniffe besె Berfaffers $\mathfrak{B r o j}$. $^{4,50} \mathfrak{M}$., fein geb. $5,50 \mathfrak{M}$.
 Symptome unb $\mathfrak{G}$ etlung. Rebft einer Rarte über base ©yftem

 Юrojぁ. 4 Mr., fein geb. 5 M.


But bezieţen $\delta$ urch alfe \&fucthandfungen, fowie bireft von Wilkelm Befier, $\mathfrak{L c i p z i g , ~ M i a r t t ~ 2 . ~} O \bigcirc g 1 \mathrm{C}$






[^0]:    *) Rad fenfitiben $\mathfrak{B e r f o n e n ~ e r f u n d i g t ~ m a n ~ f i c h ~ a m ~ b e i t e n ~ b e i ~} \mathfrak{B a r o n}$ Reiduenbach in befien fleiner Sdrift: Wer ift fenfitio, wer nidyt?
    

[^1]:    *) Bergleidfe fierzu das von mir ins Deutjde iiberfente Werf von
     Qeipzig, Willyelm Bejier.

[^2]:    
     v. 15. $\mathfrak{A}$ ug. 1896) $\mathfrak{i f t}$ ein intereifianter $\mathfrak{A r t i f e l}$ über,",Whotograpgie der
     Gejellfatift der 2 terzte gemadften Mittheilung, worin gefagt iift, daß der
    
     mente nadfgewiefen werden tönne.

[^3]:    ＊） $\mathfrak{I n}$ einem fleinen 1893 bon mir erjdienenen $\mathfrak{B u d}$ e，betitelt ＂Die（beid）ledt）$=$ Sphäre＂fann man hieriiber das Maähere erfahren．－
    

[^4]:     ＂Der Sehrer＂，＂Der Borbote＂，＂Der $\mathfrak{Z e m p e l}$＂ 2 ．Berlag von Wilf elm $\mathfrak{B e f i e r}$ ，Leipzig．

[^5]:    *) Ffolgende Ertlärung rührt bon berfaiedenen aber untereinander unabyängigen Medien her.

[^6]:     gebende $\mathbb{D}=\subseteq \mathfrak{p} \mathfrak{G}$ äre verftanden.

[^7]:    *) Meift Dem in Columbua, Dhio erjđeinenden "Light of Truth" entnommen.

[^8]:    *) Survival of the fittest ( $\mathbb{C h}$. Damin).

[^9]:    

[^10]:    *) Deshalb mux aưb, gleidfam als eine $3 \mathfrak{u}$ atruthe der $\mathfrak{B o r e f f u n g ~}$ ein furdtbarer Sirieg über bie Menjwheit fommen, Defien Berberben bringente $\mathfrak{A r a f t}$ die $\mathfrak{M l e n f} \mathfrak{d}$ en lehren wirb, feine Яriege $\mathfrak{m e f r} \mathfrak{z u}$ beginnen,
     zu lajien. -

[^11]:    
     räthig bei Wilf. Beijer. Breiß 50 Sfg.

[^12]:    （fss bradi aus dem（rabe bas $\mathfrak{L a j t e r}$ Mit einem verfdleierten $\mathfrak{A n t l i t g}$ ．
    
    ，＂Was alle Menfden fo fürdyten
    
     Daun fonm＇id）und benerationen ほinfallen durd）meine $\mathfrak{5 n d}{ }^{\prime \prime}$ ．

