# Die Telepathie 

# โelärthefie, โelenergie, Mentalfuggention, magirche Gedankenübertragung ufw. 

## Gemeinvertändlide Studie

## über Ge[hidhte, Wefen, Ruftreten, Erklärung und Widhtigkeit der telepathifchen Vorgänge.

Von

## Robert Sigerus.

${ }^{\text {D Die Kommanitation }}$ Don einem Gehirn oder Beif jum andern if eine Durch Die Celepathie bemiefene Tatfache."
camille flammarion,
Dir. Der Sternwarte Juvify: ${ }^{\text {Paris. }}$
olunfer wiffen if to lüdenbaft und überall foogen wir auf fo viete Rătifel, daf mir fein Recht haben, trgend ein forfdungsgebiet glatt 3uruidjumetifen."
San.eRat Dr. U. Moll, Berlin.

Ceipzig
Verlag von Max Altmann

## Hire Rechte vorbefalten.

## 1930 :

## Intaltsverzeidnis.

Seite
Borwort ..... V
I. Einleitung ..... 1
II. Geididtlides ..... 18
III. Wejen und $\mathfrak{A} u f t r e t e n ~ d e r ~ t e l e p a t h i i d e n ~ \mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~}$ ..... 84
IV. Betradtungen über bie Grundlagen einer wifjenidaft- liden Crflärung ber telepatbiiden $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~}$ ..... 117
V. Ein Ertlärungsperjuđ ..... 129
VI. Widtigł̌eit der Ielepatbie ..... 149
Sぁlußpoort ..... 160
Beridtigungen und $\mathfrak{Z u j a ̈ g e}$ ..... 167

## $\mathfrak{B o r m o r t}$.

Das Büblein, Das id biermit peröffentlide, ift eine er= weiterte und umgearbeitete 2usgabe Des don mir im dorigen Sabre herausgegebenen und feitber pergriffenen fleinen $\mathfrak{S e f t e s}$ „Das $\mathfrak{F r o b l e m}$ Der $\mathfrak{T e l e p a t h i e ~ ( G e d a n t e n u ̈ b e r t r a g u n g ~}$ $\boldsymbol{u}[$ w.) in porurteilsfreier Beleubtung". Sm Sinblida auf die grofe $\mathfrak{B i d}$ tigfeit, Die id Der Telepatbie beimeffe, entiprede id) gern Dem 2nnjuden meines Serrn Berlegers zur Beranftaltung biefer $\mathfrak{A}$ usgabe. Sierbei Ieitet mid befonders aud Die $\mathfrak{S o f f n u n g}$, Dáß es mir vielleidt gelingen merde, auch in fleptifden Rreifen $\mathfrak{I n t e r e f f e}$ für Die Sadje, um die es fich bier bandelt, zu ermecten.
 urteilsfreier Grörterung Der Telepathie felbjt Derjenige, der auf diefem Gebiet fdon eigene Erfabrungen gemady bat, ernftlich darauf bedadyt fein, Daja er Die goldene Mittelitraje einhalte zmifden frititlofer $\mathfrak{L e i d t g}$ Iäubigfeit und ber burd) Mlezander von fumboldt mit Redt getadelten „Dornehmtuenden 3weifelfudt, welde Tatiachen verwirft, ohne fie ergrïnden zu mollen". Und es müffen Dabei einer= feits perjdiedene, fum $\mathfrak{T e i l}$ nod menig befannte Gebiete Des fogenannten Dffultismus, der Gehcimmiffenidaften, berührt werden. Anderfeits aber find fehr mannigfattige und teit= weife nod offene und umftrittene Fragen ber modernen Wifienfdaft zu berüuffiagtigen. Dabei mús aus ber ein= ¡おjägigen, überaus umfangreiden offultiftifden und nidt=
offultiftijden $\mathfrak{L i t e r a t u r ~ ( j e l b i t ~ b e i ~ f o ~ e n g e m ~ \Re a b m e n , ~ w i e ~}$ er für mein ßüblein in 2 Uusfidg genommen ift) eine anjehn= lide $\mathfrak{R e i h e}$ von Werfen beadtet merben, wobei fid gerabe in Foige Des $\mathfrak{u t b e r f l u f f e s ~ a n ~ £ i t e r a t u r ~ e r f t ~ r e d g t ~ S d m i e r i g = ~}$ feiten ergeben.
 $\mathfrak{B e r f e t t u n g e n ~ u n d ~ u ̈ b e r g a ̈ n g e ~ a l l e s ~} \mathfrak{L e b e n s}$ und Gefdehens es unabweislid mit fid bringen, dáj viele $\mathfrak{T b e o r i e n , ~} \mathfrak{5 y p o}=$ thefen und Definitionen nur relativen Wert haben und Daj über Diejelben Dinge fiad, je nad Dem Standpunft Der For= jder, oft fehr verjdiedene $\mathfrak{Z}$ njididen gegenüberftehen fönnen. Wird Dod 8 . $\mathfrak{B}$. Der bei Grörterung Der $\mathfrak{L e l e p a t h i e}$ aud in Betradyt fommende Buftand der 5ypnofe don manden Foridern als ,fuggeftiver Salafzuftand", pon andern aber als „edfter Wadzuftand" bezeidnet. Und bereitet dods bäufig in tonfreten fällen Die $\mathfrak{A}$ nmendung beftimmter $\mathfrak{B e}=$
 Der Suggeftibilität erflärt: „Es gibt piele Meniden, die im Wadzuftand bereits fehr fuggeftibel find. Bei Denjelben ift Der Begriff der fypnofe faum zubegrengen, da ihr Normalzuitand im æaden durd unmertlide $\mathfrak{A b}=$ ftufungen in Den Buitand Der Sypnofe übergebt."

Nod mödte id aucl faon bier ermäbnen, dág auch über Begriff und ßejen Des fogenannten Dffutismus don einander abmeimende $\mathbb{M e i n n}^{2}$. als Dffuttismus einfad jene geiitige Strömung bezeidnet, monad gemiffe, don der modernen Bififenidaft mehr doer weniger begmeifelte Pbänomene als $\mathfrak{T a t j a d e n ~ e r f l a ̈ r t , ~ a b e r ~}$ auf Derzeit unbefannte शaturfräfte zurüăgeführt merben. Ess gibt aber, wie aus meinen $\mathfrak{A}$ 人uspührungen beßm. Mit= teilungen berborgeben mird, aud andere $\mathfrak{Z n}$ iddaungen über Dftultismus. - 2us all biefem ift erfichtlid, dá es $\boldsymbol{z}^{2}=$ weilen fimwierig fein muß, einzelne literarifde Werfe bin=
fidtlid．Des Gejidtspunftes＂offultijtija＂oder＂nidtofful＝ tijtijd＂ou unterideiben．－Dft befdäftigen fíd ganz ent＝ ［めieden nidfotfultiftifde Werfe in febr ausfübrlidjer Weife mit offenbar offultiftifden Fragen，natürlid）aber meift in nidgtoffultijtijdem Simne．
$3 \mathfrak{u}$ meld verjdiedenen jonjtigen（Gebieten Difultismus， Ielepatbie und Sypnotismus in Beziehung fteben，geht aus einzelnen größeren einjalägigen Berfen hervor，jo 子． $\mathfrak{B}$ ． aus dem aus 3 Bänden beftebenden Berfe $\mathfrak{R a r I R i e j e = ~}$ metters über＂Dffultismus＂．Jn Diefer Sinfiat er＝ mäbne íd ferner Das Werf＂Der Sypnotismus＂don Dr．
 notismus＂und＂Dffultijtijdes＂（im Sanzen aber in nidf＝ dffultiftijdem Sinne）u．a．bebandelt：Secenaberglaube， $\mathfrak{A} u$ tofnmnambule und Efftatifde，Spiritismus，§äDagogi＝〔かes， 3 unabmedes Difultismus，tierifber Mag＝ netismus，Wirfungen Des Magneten，2ßblenfung der Magnet＝ nabel，Telepatbie，Fellfehen，Sinnesperlegung uim．－ （Endid）vermeife id）auf bie（hauptjädflid blof auf bie Jabre 1880 bis 1887 bȩüglide und 801 Sdriften enthal＝ tende）＂ßibriographie des modernen fypnotismus＂don $\mathfrak{M a x} \mathfrak{D e f i o i r}$（1888），morin $\mathfrak{u}$ ．a．foIgende $\mathfrak{A b j} \mathfrak{b}$ nitte norfommen：Magnetismus und Sypnotismus，Metallo： therapie und Metalloffopie，Magnetijめer Sinn， $\mathfrak{T r a n s f e r t , ~}$ Bhyfiologie， $\mathfrak{P i y d o l o g i c ~ u n d ~} \mathfrak{P a ̈ D a g o g i f , ~ J u r i s p r u b e n 3 , ~}$ Fernmirfung（einforließlid $\mathfrak{T e l e p a t y i e ) , ~ M e s m e r i s m u s , ~}$ Gffaje，Sypnoje bei Tieren，Sypnotismus und Religion．

Nad biefen allgemeinen Bemerfungen mid mieber mei＝ nem vorliegenden Büぁlein zumendend，ermäbne id．noぁ，Daß id in Demfelben mit Rüdficht auf Deffen engen Rabmen Die $\mathfrak{A}$ nfidten Der $\mathfrak{Z b e o j o p h e n ~ ( b e z m . ~ i n d i j d e n ~} \mathfrak{P h i l o j o p h e n ) ~}$ und Spiritiften über Telepathie nur furz berübren fann．

In den $\mathfrak{A}$ usführungen meiner Sarift ftrebe id nad

Gemeinverftändidafeit, und id glaube, da巨 biefe burd Die freilid ziemlids babIreiden 3itate und 2xnmerfungen nidt beeinträdtigt mirb. YKlerbings ift mein Büdlein für ge= bildete $\mathfrak{l e f e r}$ gefdrieben, die aud einige geiftige Gymnaftif nidg \{djeuen.
 entlegenen $\mathfrak{F u} \mathfrak{\beta e}$ Der fübfiebenbürgifden ®arpathen binaus in bie grobe Welt entfende, erbitte id für Dasjelbe eine freunditide und nadjindige $\mathfrak{H} u$ fnabme.

> Sermannfadt, Giebenbürgen (Ungarn), im Sjerbft 1910.

Robert Sigerus.
I.

Einleitung.
Die telepathifden $\mathfrak{P h}$ annomene find Durd)
eine Reibe zufammenhängender Experimente
und bura zabIreiळe von felbit auftretende Tat=
fad)en, die man nidt anders extlaren tann,
beịtätigt."
Prof. Dr. Sir Milliam ©rootes,
für Den frotiduritt ber Mificnichaften.
.. . . Die teIepatbijden Erideinungen.
entbufllen ein Grenzgebiet von Araften, welde
зu erforiden, mangut tun würde."
$\mathfrak{P r o f}$. Dr. $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{G}$. $\mathfrak{W y s l o p , ~ \mathfrak { B i z e p r a ̃ | i b e n t ~ }}$
der Society for Psychical Research.

Benn ein Deutider Erfinder vor bundert Jabren Das अrojeft entmorfen bätte, Durch brahtloje Telegraphie von Norbdeutjaland aus mit einem etwa im Meerbujen pon Gui= nea fabrenden Dampfidiff Depeiden зu medjein, oder menn er porgejdlagen bätte, mittelit unfidtbarer Strablen den memidliden Rörper fu durdleudten, fo märe er gemip in Den $\Re$ Ruf bödjt bedenflider Phantafterei getommen. dibn= lides fann beute in mandjen תreijen Demjenigen begegnen, Der für die $\mathfrak{T} a t f a ̈ d I i d f e i t b e r ~ T e l e p a t b i e ~ e i n t r i t t . ~ . ~$ Ja es fann bier und da jogar aud nod vorfommen, dás an ihn die Frage geridtet mird: „Was bedeutet Denn überhaupt Der $\mathfrak{A} u$ sbruá $\mathfrak{T e l e p a t h i e ? " ~ - ~ N u n , ~ D i e j e ~ F r a g e ~ h a t ~ S a n i t a ̈ t s = ~}$ rat Dr. $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{M o l l}$ (Berlin) folgendermaßen beantmortet:
 Danfen, Gefüble, Empfindungen uim. einer ßerjon $\mathfrak{A}$. auf eine $\mathfrak{B e r j o n ~} \mathfrak{B}$., obne dā́ jedod bierbei $\mathfrak{B}$. durab eine ber $\mathfrak{a n}=$

[^0]extannten $\mathfrak{P e r z e p t i o n s a r t e n ~ ( b . ~ i . ~ W a b r n e h m u n g s a r t e n ) ~ d i e ~}$ Gebanfen von $\mathfrak{A}$ ．fennen lernt．＂ $\mathfrak{A}$ nDers ausgebrüat märe alfo Ielepathie Die 隹bertragung von Empfindungen，Gefüb＝ Ien，Borftellungen，Gedanfen don feiten einer ßerjon auf cine andere mit $\mathfrak{A}$ 亿sfdluß der gemöhnliden Bermittlungsmeifen Der Laut＝，Sdrift＝Dder 3eiden\｛pradjen einerfeits und Der allgemein anerfannten Sinnesfunftionen anderjeits．

Ja）merbe fpäter auf Die Definition Des Wortes Tele＝ pathic nod zurüafommen．Jedenfalls ift aus dem Gejagten erfidtlid，Das es fid Dabei allerbings um eigentümlide und auffallende Borgänge handelt．Und dieje fönnen um jo auf＝ fallender erjdeinen，went man erfäbrt，das fie fiø unge＝ hindert felbjt auf bie größten Entfernungen hin abjpielen． Tatjädlid find derartige $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e , ~ m e n n ~ a u c ) ~ u n t e r ~ v e r = ~}$ jøjedenen jonftigen Benennungen，ermiejenermaken fdon jeit mehr als zmeitaufend Jabren betannt und es baben Darüber fehr viele vertrauensmürbige und fum Teil fehr herdor＝ ragende $\mathfrak{2}$ utoren immer mieder Beröffentlidungen gemadt． Und zwar find aud in Der Begenwart angejebene Forider für bas tatfädlide Borfommen joldjer Borgänge eingetreten．
 in Münden；ferner Der befonders burd feine Unterfudungen über die „ftrablende $\mathfrak{M a t e r i e " ~ j o m i e ~ D u r d ) ~ d i e ~ b e i ~ D e r ~ R o ̈ n t = ~}$ gen＇jめen Strablenphotographie benüßten＂Srootes＇jøen Röbren＂aud in Raienfreifen befannte $\mathfrak{P h y j i f e r ~ u n d ~ C h e m i f e r ~}$ Sir william ©roofes in Rondon；meiters $\mathfrak{W}$ ． $\mathfrak{F}$ ． $\mathfrak{B a r r e t t}$ ，Profeffor Der Experimentalphyfif am Royal College of Science in Dublin；Dr． $\mathfrak{L i}$ ébeault， $\mathfrak{A r}_{\boldsymbol{z}} \mathrm{t}$ in Nancy（ $\dagger$ 1904），oft genannt als der eigentlide Begründer Der modernen Suggeftionstherapie；Dr．©barles Ridet， Neurologe und $\mathfrak{P h y f i o l o g e , ~ \Re r o f e f f o r ~ a n ~ d e r ~ m e d i z i n . ~ F a f u l = ~}$ tät Der $\mathfrak{P}$ arifer $\mathfrak{U}$ niverjität und Serausgeber Der für Dic $\mathcal{E n t}=$ wiđ̛lung ber pipdifden Experimentalforidung bedeutungs＝
vollen „Annales des Sciences psychiques"; ©ammilfe $\mathfrak{F l a m m a r i o n , ~ D i r e f t o r ~ D e r ~ S t e r n m a r t e ~ J u b i t y = ß a r i s ; ~}$ Der $\mathfrak{T u r i n e r}$ Profeffor ©. Lombrojo ( $\dagger$ 1909) uim. Bon ande=
 fefior an ber mediz. ₹afultät der Univerfität 3 Зuria, und Dr. $\mathfrak{U}$. $\mathfrak{L e g m a n n}$, Direftor Des pindophyfifden $\mathfrak{L a b o r a t o =}$ riums an der Univerfität Ropenhagen, wird mindeftens die $\mathfrak{M o ̈ g l i d f f e i t ~ g e m i f f e r ~ t e l e p a t h i f d e r ~ \mathfrak { B o r g a ̈ n g e ~ z u g e g e b e n . ~ }}$ 2tucy baben in neuerer 3eit fomobl in Deutidiand als auds in Den übrigen ßulturländern peridiedene Bereine und Gejell: fdaften der Erforfaung Der $\mathfrak{T}$ elepathie ibre $\mathfrak{Z}$ ufmerffamfeit ъugemendet. Beipielsmeife die im Jabre 1882 gegründete Society for Psychical Research (Gejellfdaft für piydiide
 bedeutenden Bertretern Der $\mathfrak{B i f f i e n j a f a f t ~ a u d ~ h e r b o r r a g e n d e ~}$ ßerionen des öffentliden Lebens anzugehören pflegen. So war 子, B. Gladfone 2usfdußmitglied; ferner gebörten Die beiden fpätern Minifter $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{B a I f o u r}$ und $\mathfrak{G}$. $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{B a I f o u r}$ dem $\mathfrak{Z u s f d u} \mathfrak{j}$ an und waren aud $\mathfrak{P r a ̈ j i b e n t e n ~}$ Der Gejelfidaft. Ein Romitee diefer angefebenen Gejell= faft hat fdon bald nad ibrer Gründung telepatbif(he Ber= fucje angeftellt und bierüber im 1. Band ber „Proceedings of S. f. P. R." einen umfangreiden Beridt erftattet, in met= dem die $\mathfrak{T}$ elepathie $\mathfrak{n a t u ̈ r l i d}$ als $\mathfrak{T a t f a d e}$ anerfanntwird. Dáj fid biergegen, und zmar aud von Bertretern ber æiffenjcdaft, auc æideriprud erboben bat, beruht offenbar zum $\mathfrak{T e i l}$ auf $\mathfrak{M i}$ ifberftänoniffen. Denn wenn 3. B. Wrof. Dr. ©. Siaedel in feinem Buade „Die Belt= rätfel" erflärt, Daj bie Ielepathie „nidit exifitiert", fo tut er dies in erfter $\mathfrak{R e i b e}$ augenfdeinlid Deshalb, meil er fie feiner= feits ausbrüuflid als eine „そernmirfung des Gedantens ohne materielle $\mathfrak{B e r m i t t l u n g}{ }^{\text {" Definiert. }} \mathfrak{D i e}$ in Diefer Iaionijdjen Definition bereits entbaltene Grflärung über das Befen Der
telepathifden $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~ e n t i p r i d t ~} \mathfrak{j a}$ aber, mie aus meinen fpätern 2 Uusfübrungen und $\mathfrak{M i t t e i l u n g e n ~ b e r b o r g e b e n ~ m i r d , ~}$ Durdaus nidt Den $\mathfrak{A}$ nidaauungen ber meiften $\mathfrak{A n m a ̈ l t e}$ Der Telepathie.
©s gibt übrigens aubl $\mathfrak{L e u t e}$, die infolge ererbter, noch aus der 3eit bes zum Teil Ieider übertriebenen miffenidaft= liden $\mathfrak{R a b i t a l i s m u s ~ D e r ~ f o g e n a n n t e n ~ „ 2 t u f f i a ̈ r u n g s p e r i o d e " ~}$ (Des 18. Jabrbunderts) ftammender Borurteile Die $\mathfrak{M o ̈ g l i d}=$ feit telepathifder ßorgänge mit überlegener, oft fogar mit= Ieidig 【ädelnder Miene als zu „wunderbar" beftreiten zu müfien glauben. Diefe follten vor allen Dingen Der Worte Des beriühmten ßircendaters und Bifdofs $\mathfrak{A u g u j t i n u s ~ f i a d ~}$ erinnern: „(Ein $\mathfrak{B u n d e r}$ gefdieht nidt im Bideriprud mit Der Matur, fondern im ßiderfpruct mit Dem, was uns von Der शatur befannt ift." Iatjäclich find übrigens bie $\mathfrak{B o r}=$ gänge ber Telepathie burcfaus nidgt munderbarer als fo mande anderen ßorgänge, bie uns nur deshalb nidt mun= Derbar er[deeinen, weil mir daran gemöbnt find. Jad er= wäbne hier bló die Borgänge unferes Crinnerungsver= mögens fowie Der Ridt= und Farbenwahrnehmungen. Man Dente nur reiflid über die binfidtlid diefer Borgänge feitens Der æßiffenidaft gegebenen Grtlärungen nad! *) - Jene Sfeptifer mögen übrigens audd daran Denfen, Dág gerade in= folge Der ermähnten Borurteile Die, ebenfo mie bie $\mathfrak{I a t j a d e}$ Der Ielepatbie, aud längft befannten, zeitmeilig aber in Bergeffenbeit geratenen ober abfichticic ignorierten $\mathfrak{L a t j a c b e n}$
 falls vielfad) angezweifelt morden find, bis fie f(bließlid) erft recht fidh mieder allgemeine $\mathfrak{A n} n$ rfennung erfämpft baben.**)

[^1]Daß aber Dura) übertriebene 3 meifelfuat menig Nußen er= bielt mird, liegt auf Der Gand, und es läßt fid angefidts ber= felben aud Der, freilid etmas herben Worte $\mathfrak{G}$ oethes ge= Denfen: "Das MUlermerfmürdigite, was begegnet, wird jo Iange, als nur möglid ift, verneint. Diejer Wabnfinn unjerer

[^2] Fadmännern febr veridieden definiert. Wie Dr. $\mathfrak{A}$. Forel in feinem Buøe "Der 5 gpnotismus" (1907) bemertt, veritelt man nad Der jogenannten Nancyer Sdule unter Suggeition (doer (Eingebung) „Die (Frzeugung einer Dynamiíden Beränderung im Nerveninitem eines Meniden (oder in folden Gunftionen, bie nom Rerbeninitem abbängen) durd einen anderen Meniden mittels Servorrufung der (bewußten oder unbewußten) Boritellung, daß jene $\mathfrak{B e r a ̈ n d e r u n g ~ i t a t t f i n d e t ~ o d e r ~ b e r e i t s ~ j t a t t g e i u n d e n ~ h a t ~ o d e r ~}$ itattfinden wird." - Die befondere ©mpfänglidfeit für Suggeftion bejeidnet man als Suggeftibilität. - Unter 5ypnoie fann man einen oft idlafartig auftretenden 3uitand veritehen, in weldem die Suggeitibilität Des $5 \mathfrak{y}$ pnotijierten demjenigen gegenüber, mit Dem er in „Rapport" itel)t, bedeutend gejteigert ift. (Bergl. aud
 Iogie der Guggeftion" von $\mathfrak{P r o f}$. Dr. Lipps.) - Gerade die $\mathfrak{T a}=$ faden der Suggeftion und des $\mathfrak{S y p n o t i s m u s ~ d r a ̈ n g e n ~ m i r ~ p e r i o ̈ n l i d ~}$ jo reat den Gedanfen an die Mandelbarfeit io mander wiljens icdaftliden $\mathfrak{A n i d}$ auungen auf. $\mathfrak{U l s}$ id vor bald vier Dezennien als stud. juris auf der 5odidule gexidtlide Medizin anbörte, waren die Borgänge der Suggeftion und des 5ypnotismus (trots Der auf diejem Gebiet idon als Babnbreder aufgetretenen Өerzte $\mathfrak{B r a i d}$ und Riébeault) nod nahezu ganz unbefannte, oder beffer gefagt now vergefiene $\mathfrak{D i n g e}$. $\mathfrak{U u} \mathfrak{d}$ galten damals die neiiten Derartigen Tatiaden, wie fie dann zwei Jabrzebnte jpäter ber Bürider Uniberfitätsprofeifor Dr. D. Stoll in jeinem Budje "Suggeftion and $\mathfrak{5 y p n o t i s m u s ~ i n ~ d e r ~} \mathfrak{F o l f e r p i n d )}$ ologie" (leider aber ohne Berüdiidftigung der telepathifden Borgänge) bebandelt hat, gewöbnlid jamt und jonders als $\mathfrak{Q u s g e b u r t e n}$ der $\mathfrak{P b}$ antafie. Und mäbrend meiner ipäteren $\mathfrak{P r a x i s}$ als Polizeibeamter, bie mid vor zablreide, unter den Gefidtspunft der Guggeition fallende Fafta [tellte, war das Mort Suggeition den meijten Juriften nod

3eit ift auf alle fälle fblimmer，als menn man bas $\mathfrak{\text { 2unjer＝}}$ ordentlide，weil es num einmal gefidab，gefmungen zugab und es dem Teufel zujarieb．＂

Ess gibt ferner aud $\mathfrak{L e u t e}$ ，die aus übergrober ßorfidt einfach erflären，dáß fie von der Möglidfeit telepatbifaer
immer nur als Bezeidnung einer gewiijen unitatthaften $\mathfrak{U r t}$ inquifitorijぁ）er Frageftellung betannt．ひber \｛币on Ende des $\mathfrak{J a b r e s}$ 1894 trat die ungarijde Regierung in Foige Des Durd ungeidiatte $\mathfrak{S y p n o t i f i e r u n g ~ e r f o l g t e n ~ T o d e s ~ d e s ~ F r a ̈ u l e i n s ~} \mathfrak{E}$ ．v．S．gegen unbefugtes $5 \mathfrak{y p n o t i f i e r e n ~ a u f ~ u n d ~ b e i l a ̉ u f i g ~ z u r ~ f e l b e n ~ 3 e i t ~ v e r = ~}$ Dffentlidte Freiberr Dr． $\mathfrak{F a r l} \mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$ in der 3eitidrift ，，3u＝ funft＂einen $\mathfrak{A r t i f e l}$ über das durd den Spradlebrer ©．an der Freiin von 3．burd＂Suggerieren von Siebe＂begangene Ber＝
 ipiritijtifden Roman＂Das frenz am Ferner＂und die fleine
 gegeben．Und andererjeits batte zu biejer 3eit jelbjt meine welt＝ entlegene $\mathfrak{V a t e r}[$ ladt Syermannitadt（in Siebenbürgen）bereits $\mathfrak{h y p n o t i f i e r e n d e ~} \mathfrak{Q} e r_{3} t e$ ．So den damaligen Ober $\mathfrak{u n d}$ Regiments arjt（jegt Stabsarzt）Dr．M．von Moiing，deifen aud in den $\mathfrak{W e r t e n}$ von Dr．5．S¢midfunz und Dr．M．Moll über，，5yps notismus＂gedadi wird．Эd）jelbft aber war anfangs der neunziger $\mathfrak{J a b r e}$ durd eine $\mathfrak{R e i b e ~ u n f r e i m i l l i g e r ~ e i g e n e r ~ t e l e p a t h i f d e r ~}$ Erlebnifie－（Denen jidq übrigens fpäter noめ andere anidlojien，über dte id aber aus befonderen（Gründen leiber ebenjowenig eine $\mathfrak{B e r}=$ offentlidung maden fann wie über die früberen eigenen und einige äbnlide Erlebnifie meiner（battin）－veranlagt worden， Studien über Sypnotismus zu maden．So fam es，dab id Damals wiederfolt der liebenswürdigen Einladung des 5errn Dr．von Mojing folgend der gemeiniamen hypnotijaen Beband． Iung mehrerer feiner $\mathfrak{\text { Batienten }}$ als Beuge oder Зuidauer beimohnte． Jd hegte nämlid）den laienbaften（ $\mathfrak{s l a u b e n , ~ d a ß ~ m i r ~ d a s ~ S t u d i u m ~}$ des Sypnotismus das Rätjel der Telepathie löjen tönne．Diefe irrige $\mathfrak{A n}$ idauung habe id längit aufgegeben．ひuf bie zwijden Sypnotismus und Suggeition einerieits und Telepathie anderer－ feits aber dod vorbandenen Bejiefungen werbe id an ents ［predender Stelle hinweifen．

Borgänge erft Dann überzeugt fein tönnten, wenn fie ein= mal jelbft Derartiges erlebt und beobadtet bätten. Diefe
 Beife vermindern würbe, wenn wir alles, was mir nidt felfft erlebt und beobadtet baben und was mir alfo nur auf Treu und Glauben unferen תenntnifien einfuperleiben pfle= gen, daraus ausjdalten mollten. Beiter bedenfen fie nidd, Dás die Biffenfdaft ja nod por überaus vielen rätfelhaften Tatfacen fteht und daja anderjeits felbjt die gewiffenbafte= ften Bertreter Der $\mathfrak{B i f i f e n i d a f t ~ f e b r ~ o f t ~ g e n o ̈ t i g t ~ f i n d , ~ i h r e ~}$ $\mathfrak{S y p o t h e j e n}$ und $\mathfrak{I b e o r i e n}$ aud auf frembe Beobadtungen $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ gründen. Und zwar mitunter auf bödft feltene und ftaunenswerte Beobadtungen. Sinfidatlidy Der Bebeutung feltener Beobactungen mödte id auf einen 2 Uuspprud bin= weifen, Den Sanitätsrat Dr. $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{M o l l}$ (Berlin) in feinem $\mathfrak{B u c h e}$ "Der $\mathfrak{H y p n o t i s m u s}{ }^{\prime}$ (1907) getan bat. Ess beißt dort: "E゙s gibt Dinge, Die felten find, . . . Die aber nidtsDeftomeni= ger vortommen. Man glaubt an Deren Criitenz, aud obne fie gefehen fu haben. ©ssfuridtwederdie Selten= beitnod der $\mathfrak{u m f a n d}$, dapmanfelbftetmas nidt gefeben hat, gegen bas Borfommen einer $\mathfrak{E}$ rideinung. Desmegen baben aud feltene Beobadtungen ifre Bedeutung."*)

Was die telepathiidmen ßorgänge anbelangt, fo ift bas $\mathfrak{B e o b a d t e n}$ Derfelben in ber Tat aud nur verhältnismäßig felten möglid. Sajon Deshalb, weil ibr 3uftandefommen
 Experiment, das $\mathfrak{P r o j}$. Dr. ©̧arfot in Paris vorgenommen hat, wobei in Folge entipredender Suggeitionen die redte Sand einer
 Den doppelten Umfang der andern erreidte und dabei cyanotifd (blaujüdtig) und hart wurde, wäbrend ibre Temperatur um etwa 3 Grad jant.
nidt allzu häufig ift, Da es nidt blok an eine befondere $\mathfrak{B e}=$ anlagung und Dispopition und zumeilen aud, bei abfidttidem telepathifden Bertehr, an eine fehr umitändide und lang= wierige $\mathfrak{I r a i n i e r u n g ~ D e r ~ b e t r e f f e n d e n ~ ß e r j o n e n ~ g e b u n d e n ~ e r = ~}$ fdeint, fondern weil Dasjelbe aud nod von Den verjdieDen= ften fonftigen $\mathfrak{U}$ mitänden abhängt. $\mathfrak{I m}$ \&aufe langer 3eiten hat fidh aber in Der einfdlägigen ㄹiteratur ein fo reides $\mathfrak{T a t =}$ factenmaterial angefammelt, daß bei deffen vorurteilsfreier Ẅürdigung ein Ignorieren ber Telepatbie aud für biejenigen unmöglid ift, Denen eigene telepathifde Beobadtungen und Erfabrungen abgeben. Und zwar ift ein foldes Ignorieren umpoweniger ftatthaft, als es fid ja um Borgänge bandelt, bie nidd allein in mifiemidaftlider, fondern aud in ethifder, bumanitärer und fozialer Beziehung die ernftefte Beadtung erbeifaen.

24uf Die große $\mathfrak{B i d f t i g f e i t ~ j e n e r ~} \mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~ w e r b e ~ i d ) ~ i m ~}$ ミaufe meiner Darftellung nod eingehen. Sier bemerte id blok, Dás die ibnen unter befonderen $\mathfrak{U m}$ \{tänden zumeilen mogl aud anbaftenden bedenfliden Seiten ober gar Ge= fahren, vielfad, mie id glaube, überjdägt werden. So ift
 fin S'abn= Rottenftern, Der Gründerin Der "Iheo= fophifiden Gefellidaft", im allgemeinen bie Befürdtung aus= gefproden morden, daj ganze Nationen, ohne es bu miffen, Der Entartung und der fogenannten "fdmarzen Magie" (Da= mit. alfo aud böswilligem $\mathfrak{M i}$ ībraud der Telepathie) ent= gegengetrieben mürden. $\mathfrak{U n d}$ Der befannte "Materialift" $\mathfrak{P r o f e f f o r ~ D r . ~} \mathfrak{L}$. $\mathfrak{B u}$ й $\mathfrak{n e r}$ bat in feinem $\mathfrak{B u c ̧ e}$,"Iatjaçen und Theorien aus dem naturmiffenidaftliden \&eben Der $\mathfrak{G}$ gegenwart" im $\mathfrak{2} b \mid d$ nitt „Magnetismus und $\mathfrak{5 y p n o t i s m u s " ~}$ Die telepathiidden Borgänge (Deren $\mathfrak{L a t}$ ädlidyteit er übri= gens, wenn aud obne Erfolg, anzuzweifeln fuøte), inmiemeit fie überbaupt exiftieren, als eine „Gefabr für die menfoflide

Gejellidafi" bezeidnet. ©in gemiffer Dr. F. ßollny (Berlin) aber hat in Den Sabren 1883-1888 fid fogar in wiederyolten, freilid) etwas unflaren Eingaben an Den Deut=
 baus uim. gerabezu um 2abhife gegen gemeinidädide ge= beime "telepatbifde Umtriebe" gemendet. Und Diefe Cin= gaben hat er bann unter Dem Titel "Sammlung pon $\mathfrak{A t t e n}=$ ftüden, als da find: Eingaban und Xbreffen in Sachen der gemeingefäbrliden Cinwirfungen durd Magnetifation auf telepathifjem Bege" (Reipzig, 1888) berausgegeben. Wei= ter fteht aud feit, Dás fdion won alten Beiten her aus Preifen Des fogenannten Difultismus oft betont morben ift, Das ge= naue Renntnis der telepathifden $\mathfrak{P r a x i s}$ (b. h. alfo Der willfürliden Serftellung Des telepatbifden Bertehrs) im Be= fith bösmilliger Individuen Sajaben bringen fönne und Daj Deshalb binfidtlid Derartiger 尺ienntniffe eine teilweife Ge= beimbaltung nötig fei. Wenn man indeffen bedentt, wie fel=
 fommen pflegt, fo werden Derartige $\mathfrak{B e f u ̈ r d}$ tungen fehr wefentlid einzuidaränfen fein, ja man fann ohne weiteres aud bie Telepathie betreffend in volliter Bebeutung bie Worte gelten Iaffen, bie Der berübmte Staatsredtstehrer $\mathfrak{B l u n t f d i l}$ fdon por einem balben Sabrbundert ausge= fproden: „テ̛ur die Bififenidaft gibt es beute leine Gebeim= lehre mehr." Atbrigens ift Das, was beute über bie $\mathfrak{T e l e}=$ pathie befannt ift, zum guten Teil gerabe pon offultiftifcher Geite $\mathfrak{v e r o ̈ f f e n t l i d i t ~ m o r b e n . ~ U n d ~ w i e ~ m o l l t e ~ f i d d ~ d e n n ~ b i e ~ G e s ~}$ fellfdaft gegen telepatbiifde dubeltaten, Die ja, trok der groken Gdmierigfeiten, bei aller Gebeimbaltung allerdings bod nidt abjout unmöglidy wären, fid nac) und nad zu fdügen Iernen, wenn fie in Der Sade nidt flar fieht? ———

Im Sinbliat auf biejenigen ber \&efer, Denen ber


## - 10 -

eingejfaltet werben. Und zwar ift dies umio notwendiger, als bie $\mathfrak{L e l e p a t h i e}$ aus dem Dffultismus bervorgegangen ift und nod mehrfad mit ihm in Berbindung fteht.
 notismus" (1892) Den Dffultismus als Die „Runde non dem $\mathfrak{B e r b o r g e n e n " ~ b e z e i d n e t . * ) ~ B o m ~ f r a n z o ̈ i f i t d e n ~} \mathfrak{U r}^{\boldsymbol{z}} \mathrm{Dr}$. $\mathfrak{G}$.
 ctfultiftifde Sdriften verfaßt hat, ift in Dem Bude ,"Traité elementaire de science occulte" (1898) eine Syjtematifie= rung Der offulten Biffenfdaften porgenommen morden. Dffultismus ift biernad bie trabitionelle $\mathfrak{B}$ Biffenfafl Der $\mathfrak{M a}=$ gier. Es gibt nad) $\mathfrak{E n c a u f f e}$ einen unveränderliden $\mathfrak{I e i l}$ Des Dffultismus, welder Die traditionelle Praris bildet und auf Den gebeimmifienjfafitidjen (ejoterifden, bermetifden) Sariften alter Beiten berubt; ferner einen veränderlideen Ieil, welder die perfönlidgen $\mathfrak{U n t e r f u c j u n g e n ~ u n d ~} 2$ Infidaten \{päterer $\mathfrak{F o r i d e r}$ enthält. Die oftulte ßiffenfdaaft 【äß̉t fiç Dreifact auffaffen, und zwar als: Scientia occulta (perbor= gene Bifienidaft), Scientia occultati (Bififenidaft Des $\mathfrak{B e r}=$ borgenen), Scientia occultans (æ3ifienidaft, welde Das, was fie entbect, perbirgt, Snmbolif). Dr. Efcauffe bat in Der ermäbnten Sarift übrigens aud Mitteilungen über ge= beime Gefelfjaften Des 19. Jabrhunderts gemadyt. - £aut einer von $\mathfrak{R}$. $\mathfrak{B I u m}$, Dem Jerausgeber Der zweiten $\mathfrak{A} u t=$ lage Der Riefewetterfaen "Gejaidite des neueren Diful=

[^3]tismus" (Max Mitmann, Leipzig, 1909),*) in legteres Bert eingejfarteten $\mathfrak{A}$ nmertung find zum Cindringen in bie "ge= beime $\mathfrak{\Omega e h r e " ~ o d e r ~ „ M a g i e " , ~ b i e ~ e r ~ a u d ~ a l s ~ " M e i s h e i t " , ~ a l s ~}$ Den , Totalausbrut ewiger $\mathfrak{B a b r b e i t " ~ u i w . ~ b e z e i d n e t , ~ g e = ~}$ miffe befondere $\mathfrak{A}$ nlagen, intuitipe Eigen= fめaften nötig.**) $\mathfrak{D i e}$ geheimmifienidaftliden $\mathfrak{L e h r e r}$ $\mathfrak{i m}$ grauen $\mathfrak{A l t e r t u m}$ waren, nad $\mathfrak{B l u m s ~} \mathfrak{M}$ (usführungen, die fogenannten "Mseifen", Die "Seher", "Magier" ufw., furz, Die "M3iffenden" ober „Eingeweihten" (,,Initiierten"). Später
 Die Mitglieder gemiffer anderer geheimer Drben und Gefell: fdaften, welde "Weisbeit" oder „M2agie" zum Gegenftand ihres Studiums madten.***) Den Eingeweibten, Die befon=

[^4]Ders bei Den ひIdymiften aud „थDepten" genannt murden, $\mathfrak{j 0 =}$ wie Den ",Jüngern" war itrengjtes Stilfjameigen auferlegt und es Durfte über bie (Gebeimniffe nur in fymbolifder Beife ge= jarieben merben. - Bon jeber baben fid aber manderlei gebeime magijde Renntniffe (befonders fuggeftive, bypno= tijde und telepathifde Borgänge betreffend) aud in unwürdi= gen תreifen fortgepflanzt, Die biefe תenntniffe mitunter Dann allerbings aud mißbraudbt baben.

Rarl Riefemetter hat in Dem Buabe „Die Gebeim= miffenfdaften" auf gejdidtlider (Brundlage binfidttid ber Magie beiläufig folgende Einteilung und Definition gegeben:
a) $\mathfrak{B e i} \mathfrak{\beta} \in \mathfrak{M a g i e}$, d. i. Die Entmidflung Der intuitiven
$\mathfrak{B e j i g e}$, geheimer $\mathfrak{W a b r y e i t e n " ~}$ [eien oder geweien jeien. Und zwar $\mathfrak{b a b e n ~ f i d ) ~ e i n z e l n e ~ f r e i m a u r e r ~ g e w i f j e r ~ m y i t i j d e r ~ R i d t u n g e n ~ a u d ~}$ felbit derartig geäubert. Uls meniger betannt führe id eine Stelle aus einem Briefe an, den $\mathfrak{F}$. non 3 ieglauer, $\mathfrak{P r o f}$. Der Uniperi.
 ふu Den brei Geeblättern in Sermannjtadt" (\{̛rcio des Ber. für fiebenbürg. Qandestunde, 1875, 1876) ausjugsweiie mitgeteilt bat. Den Brief hat der im Jabre 1778 зum Roadjutor des Grobmeiiters aller vereinigten $\operatorname{Logen}$ des (itart myjtididen) templerifden Syitems ernannte Prinz ©arl von Sefien, Stattbalter und Generalgouverneur in Saleswig und 5olitein, an den ©ubprior Des Sermannitäbter Rapitels (der Balley Ungarn) Graf Georg $\mathfrak{B a ́ n f f y}$ („Eques a framea") geridtet, und zwar aus Gottorp am 30. Dejember 1782. Es heipt darin: ,". . Sie werden leidt ermeijen, mein Sodm. Bruber, dás id es mir nidt erlauben darf, Die Belehrung, die mir gegeben iit, der Feder oder irgend einem $\mathfrak{B r i e f p e d}$ ) $\mathrm{el}^{2}$ anzupertrauen . . . . Die Bearbeitung unjerer jelbjt, Des roben Gteines, madt uns bobjerer תenntnifie und Gaben empfänglid, und dann fommen wir nad deın Willen der höditen $\mathfrak{B e i s h e i t}$ in Den Wegen des Drdens weiter, fo wie es uns heiliam und gut ift." Laut dem Gejeł̉ der Sermannitädter Freimaurerloge aus der 3eit des (ipäter aufgelaijenen) templeriiden Syjtems er= ideint in der $\mathfrak{I n f l t u f t i o n}$ für den „Meijter vom Stubl" als End.

Präfte (burch $\mathfrak{A} s f e f e$, Rontemplation uim.), um zur myftifden Senofis (d. i. Bereinigung) $\mathbf{3}^{\mathfrak{u}}$ gelangen;
b) fawarge Magie, d. i. Die fogenannte Bauberei und Sererei;
 Dener phyfitaliid $=$ =

Sinfidttid Der im ßuntt a) erwäbnten Senofis bemerfe id, Dán nad $\mathfrak{A n j i d a t ~ D e s ~ g r i e c h i f d e n ~} \mathfrak{P h i l o f o p h e n ~} \mathfrak{P l a t o n}$ unjere Geele ein Teil Des göttliden Saudjes ift. „Wir fön= nen alfo," fagt $\mathfrak{P l}$ aton, „Durd unjere Geele mirflid Gott erreiden, uns ihm nähern und ibn betradten. Und diefe
 tun." Laut Demielben Gejes wurben bie Drdensbrüber Durd itrenge (Eidespflidt binjidtlid Der Droensangetegenteiten zur $\mathfrak{B e r}=$ ¡dwiegenheit gebunden. - Somohl laut bem Durd p. 3ieglauer veröffentlidten $\mathfrak{B e r z e i d n i f i j e ~ d e r ~ „ r e z i p i e r t e n ~ B r u ̈ d e r " ~ a l s ~ a u d ~ l a u t ~}$ einem „im Drient $3 \mathfrak{L}$ Sermannitadt am 6./VII. 5789" gedruatten, in meinem $\mathfrak{B e j i g e}$ befindliden ,, $\mathfrak{B e r z e i d n i s ~ j a ̈ m t l i d e e r ~} \mathfrak{D i g n i t a i r e s , ~}$ $\mathfrak{B e a m t e n}$ und $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{B r}$." befanden fid unter den Brïdern ber Sermannitädter Soge viele der angejebeniten Männer jener 3eit aus den eriten deutjden und magyarijden Rreifen Sermannitadts bezw. Siebenbürgens. $\mathfrak{I n}$ dem legtern $\mathfrak{B e r z e i d n n i s ~ e r i d e i n t ~ ( i n ~}^{\text {and }}$ Uebereinjtimmung mit Den [päteren Mitteilungen $\mathfrak{v}$. Sieglauers) Graf Georg Bánfy, Landesgouverneur in Siebenbürgen, als "Mrovinzialgrobmeifter." - - - Nod verweife id bier auj bas von Dr. med. $\mathfrak{J}$. $\mathfrak{D}$. $\mathfrak{B u} \mathfrak{f}$ berausgegebene $\mathfrak{W e r f}{ }_{\text {„Mystic Masonry }}$ or the symbols of Freemasonry and the greater Mysteries of Antiquity" ( $\mathfrak{M y}$ yitijde Maurerei oder die Symbole der Freimaurerei und bie groken Myjterien des $\mathfrak{M l t e r t u m s ) ~ 1 8 9 6 . ~ S m ~ S i n b l i f f ~ a u f ~}$ Dies Wert hat $\mathfrak{B a u l} 3 i l l$ mann, Serausgeber Der „Metaphyiiiden
 Die Symbolif nur für den verjtändlid) ift, „Der fiad zur Stuie reinen myitijden Sdjauens emporgeidmungen hat." - Endlid er= mäbne id̉ die vom ehemaligen "Mreifter vom Stuble" in Stuttgart J. Rrebs unter dem Pieubonym Rerning verfaßten frei= maurerijden bezw. theojophifden Sdrijten, die in legter 3eit bei $\mathfrak{M a x}$ Oltmann in Leipzig neu berausgegeben worden jind.

Betradtung erfülit uns mit ber hödften und wabren Freube und madt uns jelig." - Durd bas auf einen Derartigen $\mathfrak{Z u =}$ ftand abzielende Siduerfenfen bes Geiftes, das eine $\mathfrak{A r t}$ autohypnotifden $\mathcal{Z u j t a n d e s}$ herbeizuführen vermag, fönnen bei entipredend beanlagten Individuen telepathifde Fäbigfeiten (unabfidtlid) gemeat merden. dibnlidjes mird Geute nod 8. B. von indijden Yogis, von Mönden Des Ber= ges 2 2thos uim. beridatet.

2 4 ud betreffend die im $\mathfrak{P u n f t}$ b) ermäbnte Bauberei und Sererei muß id einiges beifügen. Sđon der oberflädlide Einbliat in Den Dffultismus zeigt, daß Das Bauber= und Serenmefen von Nidhtoflultiften meift ganzfalfa aufge= faßt mird. Bur ridtigen Beurteilung Desfelben gehört außer Der ®enntnis der juggeftiben und $\mathfrak{y p p n o t i j} d e n$ Borgänge $\mathfrak{u n =}$ bedingt aud bie ber telepathifden. Db aud nod jonftige, jeitens Der Dflultiften bebaupteten Borgänge in Betradt zu zieben mären, Iaffe id bier Dabingefteilt. Jedenfalls hat Der alte Blaube an 3auberei und Sererei gemī in mandeen Fäl= len eine ganz reale Bajis gebabt: nämlid tatjäd)lid vorge= fommene juggeftive, bypnotijde und telepathifde Borgänge, Die feitens Der betreffenden ",3auberer", „Serenmeifter" und "Seren" zumeilen abjiatlid bervorgerufen, zumeilen aber menigftens ausgenübt murben. Und anderfeits mar gewiß mandes ber Bauberei oder Gererei angeflagte Indididuum gerabe felbft Das Dpfer abfidtlider oder unabfidatlidjer tele= pathifder Einflüffe.*)
*) Was beutid)e $\mathfrak{W o r t}$ „ $\mathfrak{H}$ exe" (englija hag, ipanijd) hechicera) ftammt nad) Grimm von hage, gewandt, funitgeübt, nad) Sim= roá von hag, Sain. Unwilltürlid drängt fid) bierbei bie $\mathfrak{A} n n a b m e$ einer etymologifden Berwandtidajt diejes Wortes mit dem Namen
 Den Rult dieier myitiiden mädtigen (50̈ttin batten die (5ried)en von den trintluitigen $\mathfrak{I b r a f i e r n}$ (bie, wie der griediide $\mathfrak{B b i l o j o p h}$ Xenophanes von Rolophon bemerft hat, Goottern mit blauen

In Dem vom Deutiden Inquifitor $\mathfrak{J a f o b}$ Sprenger 1487 abgefaßten graujamen Buae ",5erenbammer", Das in Den 3auber und 5erenprozeffen gleidjam als Gefegbuad diente, wird Das „Meisfagen pon Geheimem", alio nament= lidy Das telepathifde æabrnehmen Der Gedanten uim. ande= rer, ausbrüdlida als Delift angeführt. Pübrigens haben auch jene hervorragenden Männer, Die ibre Stimme gegen bie Serenprozeffe erboben,mie $\mathfrak{3}$.B. $\mathfrak{X g r i p p a v o n ~} \mathfrak{M e t t e s}=$ beim, befonders aber Bierus, Tanner, Speeufm. Die Realität Der fadädigenden Magie mehr oder weniger an= erfannt und find hauptä̈chlid gegen Den Teufelsglauben und das jdeußlidfe ßrozefperfabren aufgetreten.

Gemöbnfid mird binfidtlid ber Magic nidy die oben mitgeteilte Riefemetteride Einteilung und Definition beadtet. Wan pflegt vielmehr meiftens das magifde $\mathfrak{B i r}=$ fen als weine Magie zu bezeidnnen, wenn es zu Gunften anderer, und als fdmarze Magie, wenn es zum eigenen Beften oder zum Sdaden anderer ausgeïbt mirb.

Dr. Rarl freiferr $\mathfrak{D u}$ ßrel hat in fei= nem Buate „Die Magie als શaturmiffenfidaft" (1. Teil ",Die magifde $\mathfrak{P g y j i t " )}$ 1899, folgendermajen über Magie ge= äußert: , Magieiftunbeannte $\mathfrak{M a t u r w i f f e n = ~}$ fぁaft. Die unbefannten תräfte liegen teils in ber äußern

[^5]शatur, teils im Menjden . . . Da es num untätige Rräfte nidy gibt und aud bie unbefannten unter den geeigneten $\mathfrak{B e D i n g u n g e n ~ i h r e ~ B i r f f a m f e i t ~ a ̈ u ß e r n ~ m u ̈ f f e n , ~ f o ~ g i b t ~ e s ~ e i n e ~}$ folde $\mathfrak{M a g i e}$; nur ift Darunter etwas gand $\mathfrak{H n j d u f b i g e s ~ 子 u ~}$ perfteben: $\mathfrak{P h}$ änomene, welde buftande fommen Durd Rräfte, bie mir nod nidt fennen. Menfden, $\mathfrak{v o n}$ welden folde $\mathfrak{B}$ bänomene ausgingen, bat esodnjebergegeben. Man nannte fie ßundertäter, Seilige, Зauberer, Segen uim. Зujammenfaffend fönnen wir fie als Magier bezeidnen; Denn veridieden ift nur die Gefinnung, mit muelder, Der 3wed, woju foldes Präfte angemendet merben. Die Яräfte felbjt find identiid. Die Wagie ift Das Wunder nidtheiliger ßerionen, Das $\mathfrak{B u n D e r}$ Die Magie der Seiligen. 2ull Magie, alle ßundermirtung aber ift nur unbefannte शaturmifiemidaft, mag fie ausgehen, von mem fie mill, mag fie fidmarze oder meipe Magie fein. — Die Magie ift im eriten Stabium unbewujte $\mathfrak{Z}$ nwendung unbefannter Яräfte; fie wird Dann zur bewußten 2(nwendung unerforfater Яräfte, mobei Der Magier felbit mohl nod Der $\mathfrak{m e i n u n g}$ fein fann, ein mundermirlendes $\mathfrak{A}$ usnabmewefen $\mathrm{z}^{\mathrm{u}}$ fein; im Iegten Stadium aber wird fie bemußte $\mathfrak{A}$ nmen= Dung erforidter Aräfte. - Damit ift ibre Naturgefeglidfeit eingefehen und fie bildet fodann einen Beftandteil der Briffen= fdaft, Der $\mathfrak{P h y f i t}$ und $\mathfrak{P i n d o l o g i e . ~ D i e ~ B i f f e n i d a f t ~ h a t ~ a l l o ~}$ Die 2 2ufgabe, Die Magie allmählid aufzuzehren, erbält aber
 Seiligen, 3auberern und 5eren veridjiedene $\mathfrak{P r o z e d u r e n ~ m i t = ~}$ tels unbefannter Яräfte vorgenommen, bezüglid) Deren $\mathfrak{A} \mathfrak{n}=$ mendung fid allmälig Grfahrungen anjammelten, wäbrend Die wiffenidafflide $\mathfrak{I b}$ borie nod gänflid fehlte, welde \&üde . . . . Durd Das Bunder und einen wüften Dämonologifden 2tberglauben ausgefüllt murbe. Jegt, ba bie Foriduugen in Diefer $\Re$ Ridtung mieder aufleben, fehen mir bereits, Daja diefe
mittelalterliden $\mathfrak{B r o z e D u r e n ~ f i d ~ z u m ~ I e i l ~ m i t ~ D e m ~ D e d e n , ~}$ was beute als Sypnotismus bezeidnet mird，Der aber in Dem Maße aufhört Mlagie zu fein，als bie Theorie erfannt mird．．． Die Wiffenfdaft hat bis por furzem den Sypnotismus und bie Suggeftion geleugnet und Daburd ben Fortjdritt um ein balbes Jabrbundert aufgebalten．Stun ift Diejer Bejtandteil Der alten Magie miffenidaftlid）aufgelöft．Da nun aber nad wie vor $\mathfrak{P b}$ änomene von unbefannter §aufalität porfommen müfien，baben wir nod weitere Umidau zu balten．．．＂－

Wie jøon aus ben vorftebend mitgeteilten duberungen einiger weniger $\mathfrak{A}$ utoren hervorgebt，berrjden über Dflul＝ tismus und Mhagie bum Teil etwas abweidende $\mathfrak{A} n j 內) a u=$ ungen．Eine Erörterung Diejes Umftandes märe bier jedod überflüffig．Dagegen muß，anfnüpfend an die 2fusführungen
 Den Borgängen Des Sypnotismus und Der Suggeftion aud nod andere，in Rreijen des Dffultismus längit anerfannte Phänomene，obmohl von Der modernen，jogenannten＂offi＝ biellen＂Wiffenfdaft lange blok belädeelt，nunmehr als beren Beadtung mürDig hinzugetommen find．So die＂ftrablende Materie＂，Die Ummandelbarfeit Der Metalle und die telepathi＝ fめen Borgänge．Die Iegteren bilben ja eben Den Begenftand Der vorliegenden Sarrift．Indem wir uns biejem Begenftande zumenden，mollen wir vor allem einen，menn aud verbältnis＝ mäßig nur furzen Blid auf bie（Gefめiぁteder Tele＝ patbie werfen．Ess gejdieht bies im nadfolgenden $\mathfrak{A} \mathfrak{A b}=$ fanitte．

## II.

## Geldiatlides.

Der im Jahre 1884 perftorbene Mediziner, शaturforfacr und Berner Uniperfitätsprofeffor $\mathfrak{I}$. $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{P e r t y}$ bat feis nerzeit bie \&iteratur Der fogenannten "Gebeimwiffenfdaften" auf 30000 , fage breifigtaujend Bänbe gefdägt. Seitber ift fie nod bedeutend angemadjen. Wie wir im porigen $\mathfrak{A b}=$ fdnitt gefehen haben, fteht aber bie Telepathie in einem ge= wiffen Bujammenhang mit den Geheimmiffenfdaften. Ber eine erjä̈pfende Gejdidte der Ielepathie jareiben mollte, müßte Daber eine enorme Riteratur Durdforiden, und es würbe eine Derartige Gefdidte einen überaus bedeutenden Umfang erreiden. Da legteres weder mit Dem befdränften Rabmen diefer Sdrift, nod, wie id glaube, mit Den $\mathfrak{B u ̈ n}=$ fden Der Refer im Ginflang ftebt, werbe id mid fürzer faffen.
 im 2attertum bei den fogenannten $\mathfrak{M y} \mathfrak{y}$ erien aud per= fajiebene magifde, Daber alfo vielleidt aud fuggeftive und bypnotifde, mögliderweife aud telepatbifde ßorgänge irgend eine Rolle gefpielt bätten. Der ßhyfiter Sめweig= ger bat allerbings (1836) Die $\mathfrak{A}$ nfidy geäukert, Den Grund insbejondere Der famothratifden Majterien batten phyfita $=$ liide Lehren, namentlid eleftrifaer Matur, ausgemadyt. 2utd nod fehr verfdiedene andere $\mathfrak{A}$ nfdauungen bat man entwidelt. Tatfache ift jeboa, bā́ angefehene $\mathfrak{A} u$ toren jener
 fanias, fid über bie Mayterien febr zuriathaltend aus= brüđ̛en. Bar Dock Den Cingemeibten unter 2 Indrohung furdtbarer Strafen unverbrüdflides Sajweigen zur $\mathfrak{P f l i d g t}$ gemady). So teill $\mathfrak{f}$ erodot (feinerfeits über die ägnpti= famen $\mathbb{M y j f t r i e n , ~ D i e ~ a u f ~ d e m ~ S e e ~ d o n ~ S a i s ~ f t a t t f a n d e n ) ~ n u r ~}$ mit, „was fu fagen erlaubt ift". WIutard äußert fid ebenfo dorfidtig. Und $\mathfrak{B} \mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{a n i a s}$ murde merfoürdiger: weife Durd ein Traumgefidt abgebalten, mehr über Das Cleu= finion zu \{then ou veröffentlidjen, als „mas für alle zu fdreiz ben erlaubt ift". 2ummäblid ift aber bod einiges Ridt über Die $\mathfrak{M y j f t e r i e n ~ p e r b r e i t e t ~ m o r D e n . ~ S i e r n a d ~ e r j a c i n t ~ e s ~ i n d e ß , ~}$ Die Telepathie anbelangend, nidft nötig, uns mit Denjelben ou bejäftigen. Sad übergehe Daber bier aud bie „groken Cingeweibten" $\mathfrak{P y t h a g o r a s ~ u n d ~ P l a t o n . * ) ~ - ~ W a s ~}$ Die griedifdden Drafel anbelangt, fo läßt fidy permuten, Dán namentlid bei dem Delphifden mitunter aud telepathifde Borgänge fidh ereigneten. Die zu Delphi an Der Drafelitelle aus einem Grbjalund ausftrömenden foblenfauren Baje fonnten ja bie "Sitia" in einen efftatijaen Bujtand perjegen, Durd Den Die telepathifden Fäbigfeiten Der $\mathfrak{F r i e f t e r i n , ~} \mathfrak{i n}=$ wieweit diefe entipredend beanlagt mar, wohl immerhin ge= weat fu werden vermodten. Subem hatte bie Priefterin aud, im $\mathfrak{s i n b l i d}$ auf bie Durd fie zu erteilenDen 2 Tuspprüde, gewía oft ein Intereffe Daran, Durd telepathifden Berfehr mit den Fragenden in bie Gebeimniffe der legteren einfu= Dringen. - Da wir uns fabn einmal auf Das Gebiet Der Ber: muturgen begeben baben, fo lieje fid ferner vielleidt mut= maken, Daj der vielbefprodene und auf bie peridiedenfte

[^6]Weife, 子. B. als Genius (Sduggeift), ertlärte jogenannte "Dämon" des Sofrates möglidermeife nidts anderes mar als irgend ein 3eitgenoffe Des grozen Pbilofophen, Der le $=$ terem auf telepathifjem $\mathfrak{B e g e}$, ,incognito", einzelne $\mathfrak{M t i t}=$ teilungen madte. Die offultiftijde Riteratur meijt ja auf äbnlide "geiftige FFührerjdaft", bejonders feitens "Einge=
 Der Philojophie" mird bemerft, daß die Stimme des jofra= tijden Dämons nidt nad moderner Weife nur als Perjoni= fifation Des Gemiffens oder Des praftifden Injtinfts oder felbjt Des individuellen Taftes angejehen merben barf. Ferner
 monium nidt mebr ganz aufbellen, es mag vielleidt etwas von magnetifden $\mathfrak{Z u f t a ̈ n d e n}$ babei gemejen fein. Mande anderen effatifden oder fataleptifden Buftände, die im platonijden Gajtmabl pon Solrates über= liefert werben, mögen bamit zufammenbängen" Jedenfalls fann eine Dispojition für berartige 3 uftände, wie id aud)
 tbifder Beeinflußbarfeit oder Babrnebmungsfäbigfeit ir= gendmie zujammenbängen. So bat, um menigitens ein ber=
 bert $\mathfrak{M a y}$ y in feinem im Jabre 1854 erjdienenen Bude „Wabryeiten im Bolfsaberglauben nebjt Unterjudungen über Das Wejen Des Mesmerismus" auf Grund Der Beröffent=
 über eine fataleptijde Dame gemadt, bie bebeutende telepa= thifde Beeinflußbarteit oder Wabrnehmungsfähigfeit befaß.

Benn mir in Der \&iteratur Des 2 Utertums nad pofitiven Mitteilungen über fontrete Fälle von Telepathie Umidaau bal= ten, zeigt fid, Daß an folden aud bort fein Mangel ift. Da mird $\mathbf{8}$. $\mathfrak{B}$.

[^7]Did Caffius und andern römifaen Sdriftifellern er: mäbnten $\mathfrak{4}$ fitrologen $\mathfrak{I b r a j i l l u s ~} \mathrm{D}$. 甙. beridtet, Daje er bie ge= beimiten Gebanten peridiedener ßerjonen, u. a. Des Яaifers Liberius, empfunden und gemugt und fid bierburd des legtern $\mathfrak{U n m i l l e n}$ zugezogen babe. - 2us der Beit Des Rai= fers Domitian erzäblt Der griediifde Sariftiteller $\mathfrak{P l} \mathfrak{I}=$ $\mathfrak{t a r d}$, Daß, als $\mathfrak{L u c i u s ~ 2 n t o n i n u s ~ S a t u r n i n u s ~ f i d ~ g e g e n ~}$ Domitian erbob und man in Rom einen blutigen Rrieg in Germanien befürdtete, im Bolt plöglidy die Nadridt fid ver= breitete, 2Untoninus fei befiegt morDen. Der Berbreiter Diefer
 beraus, Dak tatädlid an jenem Tage, an Dem fidh in Rom Das (Berüdt Des Sieges perbreitet batte, biefer errungen mor= Den war. Das Sdlactifeld befand fid aber 2500 Meilen pon Rom entfernt. $\mathfrak{P l u t a r d}$ bemertt über biefen eigentüm= liden Borfall: „Dies ift eine Tatjache, bie feinem unbefannt fein fann." Sie märe, mie id beifïge, fo zu ertlären, daj jemand in Rom, etwa pon einem 3ugehörigen Des fiegreiden Seeres, bie betreffende Nadgridt telepathiid übermittelt $\mathfrak{e r}=$ baalten hätte. Bon ähnliden Borfällen ift in neuerer 3eit wäbrend Dem ßriege Englands mit $2 f f g a n i f t a n$ beridtet wor= Den. - utber 2tpolionius pon $\mathfrak{I g y a n a}$, ber u. a. aud in Indien in Bebeimmiffenfdaften eingeweibt morben fein foll, wirb erzäblt, Daß er, mäbrend er in Ephefus eine Rebe bielt, Die $3^{2}$ Derfelben Beit in Rom erfolgte Ermordung des Rat= fers Domitian gefehen babe.*) Dies fann fo ertlärt merden, Dás etwa durd einen Berfjmorenen, mögliderweife fogar unabfictlich, bie bei der $\mathfrak{M o r b j z e n e ~ e r b a l t e n e n ~ E i n d r u ̈ u t e ~ a u f ~}$

[^8]24pollonios übertragen murben. - Der lateinijde Pirden= vater $\mathfrak{L e r t u l l i a n ~ m a d y t ~ i n ~ e i n e m ~ f e i n e r ~} \mathfrak{B e r t e}$ (,DDe anima") Mitteilung über eine Somnambule, die in ibren Bertlärun= gen bie geheimen Bebanten mander ßerjonen empjand. Der berübmte ßirbenvater $\mathfrak{A} u g u f t i n u s$ prüfte in Begenmart angejehener Beugen die Fäbigieit Des tarthaginienfifぁen

 tannte $\mathfrak{A} u g u^{\prime}$ tinus einen frommen $\mathbb{M}$ önch, Der imptande mar,
 jenden. - Der griedijde Philojoph Eumapios beridtet pon Jofipatra, Der Gattin Des Euptbatius, Die fünf Jabre lang von zwei Chalbäern in ben Bebeimmiffenja)aften unterridtet morben mar, dab fie ibrem don einer Reije zurüafgetebrten Bater Die Borgänge feiner Reife erzäblen tonnte, als ob fie Dabei gewefen märe.

Mehr aber als berartige tonfrete fälle, von melden ja feit Den Tagen Des $\mathfrak{A l t e r t u m s}$ bis zur Gegenmart eine $u n=$ gebeure $\mathfrak{A n} \mathfrak{z a b l}$ verzeid)net erjdeint, find uns bier bejonders die allgemeinen und theoretifden \&iukerungen pon Interefie, Die im Raufe onn zmei Jabrtaujenden über bie telepathijden Borgänge gemadt morden find, und zwar von $\mathfrak{A}$ utoren $b$ er allerverfaiebenften Geiftesridtungen und Weltanjdauungen. Mande Diefer dußerungen mu= ten ben burd die moderne Naturmiffenjdaft Gejdulten aller= Dings eigentümlid) an. Im ganzen meifen aber bod viele von ibnen auf jenen neueren, mit modernen miffenidaftliden $\mathfrak{A}$ njøauungen immerbin vereinbarliden Erflärungsverjuc) hin, ben id in einem pä̈teren $\mathfrak{A b j}$ janitt eingebend entmideln
 zurüágefügrtmirbaufeineeigentümlide, aubergemöbnitabodgrabige Erregung ge= wifferfirnnerdenpartieendestelepatyifa

Wirfenden einerfeits und des telepathifa Beeinflusten anderfeits（mobei auf Seite des legteren bie Erregung fid alseine be： fondere $\mathfrak{R}$ eizempfangliditeit zeigt）－und fめliéstid aufein zwifden beiben Jndidi＝ duen bermittelndes $\mathfrak{A}$ gens oder Medium， nämlta auf ben fogenannten Beltäther．

Ja）teite in Den nadfolgenden Blättern unter anderem eine（wegen Des bejdräntten Rabmens Diejer Sdarift aller： Dings bei weitem nidt dolfitändige）Reibe Der verjaiedenen， auf ßejen und Crttärung telepatbifder Borgänge bezügliden ひֻukerungen mit．Und zwar halte id mid dabei，inmieweit id nidt bie Driginalquellen benüge，pielfad an Riefe＝ wetters oben ermäbntes grokes Wert，ferner an $\mathfrak{D u}$ Wrels „Gedanteniefen＂und „Entbetung Der Seele burd Die Gebeimmiffenidaften＂．＊）

Bunäcfft märe auf bie beiden aus Thrafien，bem Stammlande Der fernbimoirtenden Baubergöttin Sefate，ge＝ bürtigen $\mathfrak{P h i l o f o p h e n ~} \mathfrak{E c u f i p p o s}$（ $\dagger$ im fünften $\mathfrak{J a h r}=$ bundert $\mathfrak{v}$ ．Chr．）und Demotritos（ $\dagger \mathbf{3 6 0}$ v．Chr．）biņu＝ weifen．Sie leiten Die Mannigfaltigteit Der Erfdeinungs＝ welt aus ber peridiebenen Geftalt，Drbnung und Stellung Der зи Romplerionen perbunbenen 2 atome ber．Die $\mathfrak{A}$ tome ertlären fie für unveränderlide，zwar ausgeDebnte，aber un＝ teilbare und infolge ibrer §leinbeit unfidtbare Stoffteildaen． Und aud die Seele，bie übrigens gleider Matur wie Das

[^9]Geuer ift und aufentfernte Rörpereinmirten
 fammengefegtes $\mathfrak{B e f e n , ~ u n d ~ z w a r ~ d o n ~ D e n f = ~ u n d ~ B e m e = ~}$ gungstraft ... Sie beftebt aus $\mathfrak{r u n d e n}$ Atomen, weil Diefe fid am leidteften bemegen undinandere $\operatorname{sörper}$ eindringentännen.

Die beiden ßhilopophen $\mathfrak{F y t h a g o r a s ~ ( † ~ e t m a ~ E n d e ~}$ Des fünften Jabrbunderts $\mathfrak{v}$. Chr.) und $\mathfrak{P l a t o n}(\uparrow 347 \mathrm{~d}$. Cbr.) ftimmten Darin überein, daE die Geele, da fie göttliden $\mathfrak{U r}$ prunges fei, eine Rraft babe, vermöge welder fie u. a. Die Dinge in ibrem endlojen Ineinander ou ertennen imptande fei. Diefe Rraft mirfe befonders im $\mathfrak{I r a u m}$, in efftatijden Buftänden ober beim Serannaben des $\mathfrak{Z o d e s}$. Tuf eine von Biatonim Bude "Ibeages" mabrideindid betreffend eine befondere abjiattide $\mathfrak{U n}$ neenbung pon Telepathie gemadte
 lefen" hingemiejen.

Der indifde Whilofoph $\mathfrak{P}$ atanjali bat etma im $\mathfrak{j w e i =}$ ten Sabrhundert $\mathbf{v}$. Chr. bie fogenannten "Yogajutras" (כ) $=$ garegeIn) abgefapt. Yoga ift die bemußte Bereinigung mit unferem $\mathfrak{U r j p r u n g}$, mit Dem Geifte Des 2uls. Fatania=
 worden. In bem Rommentar beipt es: „Wenn ein Yogt
 bat, erlangter Renntinisber Gedanfelletnes
 in Dasjenige des andern eintretend defien gefamte dube= rungen, ob es jebt in Tätigfeit ift ober niat, erfennen. ${ }^{* *}$ ) Matürlid tann ein foldees Denforgan nidt Das Gebirn fein,

[^10]jonbern nur etma ein überaus feinjtofflid）es ätherifaes（Gez bilde．Die jo beutlid und ausbrüalicd ausge［proぁene $\mathfrak{A} \mathfrak{n}=$ jøauung，monad）Der Griennende DDer Wabrnebmende（ßer＝及ipierende）ficb burd $\mathfrak{A}$ usfendung feines Denforganes aitiv verbalten mus，miderjpridt fomohl den Definitionen als aum Den Grflärungen Der Telepathie．Dafür ftimmt fie mit der im Sanflrit als „MRajapi Rupa＂bezeidneten Erjasinung überein，monad mander $\mathfrak{A}$ dept imptande fein joll，peine Seele （bezm．Den jogenannten $\mathfrak{A}$ \｛tralleib）in Der Ferne bemult handelnd auftreten $\mathfrak{o}^{\mathfrak{u}}$ Iaffen．Und zwar foll ber $\mathfrak{A}$ dept Dies vermögen，obne beshalb feinen äuberen ®örper mäbrend ber＝ felben Beit ganz des Lebens und Denfens berauben ou müffen．＊）－Was die Yoga＝itbungen anbelangt，fo find fie perfdiedenartig，zum Teil aber redt tompliziert，unbequem und zeitraubend．Sie gipfein oft in autobypnotijden $3 u=$ ftänden．ひubrigens find fie，obmobl bem Laien auf Den erften 2̛nbliá teilmeije läduerlid und ganz finnlos erjaeinend，auf Grund Ianger Erfabrungen in phyfiologijder Sinficty für be＝ ftimmte 3 mede vielfadi febr entjpredjend fejtgejtelit．So fönnen 3．B．gemiffe âtemübungen bei Dem tibenden Durd verminderte $\mathfrak{A}$ 人usatmung eine $\mathfrak{A r t}$ §ohlenfäurebetäubung ber＝ vorrufen und 子u bypnotifden ober efftatifden Buftänden
 indifue Myptifer Sanfarada aryain bem ßerte ，Tatma Boda＂（Dajeinserfenntnis）jpridt，heift es in ber pon Dr． med． $\mathfrak{F r a n j f} \mathfrak{f r t m a n n ~ v e r f a ß t e n ~ b e u t i d e n ~} \mathfrak{A} u$ ggabe Des oben genannten indijden Werfes：„Die Tattmas find

[^11]Die Eiemente in Der Matur, Das find Die ftoffliden $\mathfrak{Z}$ räger Der Naturträfte. $\mathfrak{I n}$ Der $\mathfrak{L a t}$ find fieben vorbanden, welde in Beziebung zu Den ibnen entipredjenden Sinnesorganen ftehen." In ber jegigen Goolutionsperiode find übrigens nur fünf Sinne entwidelt, mährend die bwei böberen, rubl= mentär vorbandenen, „erft in fpäteren Epochen zur Entfal= tung tommen merden". - શad $\mathfrak{G}$. ฒ. Surya, „Moderne Rojenfreuzer" (Mac eltmann, £eipzig), Ђätte man Die $\mathfrak{T a t t =}$ was als derfdiedene Sdmingungsformendes dithersaufzufafien, diejeeinesdermenfa= liden Sinnesorganebeeinfluffen.

Der neuplatonifde $\mathfrak{P h i l o j o p h ~ ß 1 o t i n u s ~ ( ~} \dagger 270$ nad (Chr.), Der fid der Caxpedition des Raifers Gordianus nad §erfien anjdion, um in $\mathfrak{\text { Werfien und }} \mathfrak{I n d i e n}$ aus den dorti= gen Quellen Der Weisheit \%u faböpfen, und Der Dann fpäter viele Sabre in Rom ßhilojophie lehrte, befak, wie aucd fein Sdüler Porphyrius beridtet, felbft telepathifde fäbig= feiten. Er ertlärte bie Magie, unter der er offenbar aud ge= wiffe beut als telepatbifab bezeidnnete Borgänge verftand, folgendermaken: 2usgetjend von ber ja faon por ibm in 2Xufnabme getommenen Jdee einer „झBeltjeele", fapte er Die ganze Belt als eingrokes Rebemejen, einen Drganismus auf, in Dem fein Teil zu mirfen vermöge, obne Dáa aud die entfernteren Teile dapon in irgend einem Maje beeinflugt würden, weil eben in Dem Ganzen eine Seele Iebe, Die ibre Tätigfeit und Empfindung auf alle Ietle erftrecte, fo Das alles in Bedjelwirtung ftehen müfle. Onderjeits nennt er
 gens aud) eine „でäbigteit ber Geifter in ber intelligibeln Welt".
 Das $\mathfrak{U n t o ̈ r p e r l i t y e ~ D a s ~ R o ̈ r p e r l i d e ~ b e b e r r i d e ~ u n d ~ D a h e r ; ~ o b = ~}$ gleid nidt im $\Re$ aum, jo bocy feiner Rraft nack überall gegen=
wärtig fei. Ess törne Denjenigen Rörpern gegenmärtig fein, melden es molle; Daber babe aud die Seele Das Bermögen, überallhin ibre Praft aussuftreden.

 Der Cinbildungstraft auf entfernte תörper (bezm. alfo $\mathfrak{I n d i}=$ viduen) зи mirfen und diefe zu faizinieren, зи beilen oder zu fababigen vermöge. Ger buldigte übrigens aucd Dem Glauben an eine $\mathfrak{A r t}$ Beltfeele.

Der berübme Dominitaner und Sdolaftiter $\mathfrak{I} \mathfrak{b} \boldsymbol{m} \mathfrak{a s}$ von $\mathfrak{X q u i n o}(\dagger$ 1274, ppäter beiliggeprodenen), ein Saüler Des gelebrten $\mathfrak{A l b e r t ~ d o n ~ B o l i f t a ̈ d t ~ ( 2 t b e r t u s ~ M a g n u s ) , ~ f a g t , ~}$ Dás bie Seren eine gemaltige Sraft der Seele befiben, per=
 einmirten fönnen.
$\mathfrak{G r a f} \mathfrak{J o g a n n}$ Bicodon Mirandola, italies niider Sumanift ( $\dagger$ 1494), foll in feinem Buade ,,De imaginatione" gleidjfalls don einer fernmirtenden Rraft ber Seele gefproden haben.

Der megen feiner groben Gelehrjampeit bei feinen 3eit= genofien, befonbers aud bei Raifer Marimilian bem Crifen, in bobem 2 (nfeben ftebende fumanift $\mathfrak{J o b a n n e s ~} \mathfrak{x i =}$
 in meinem entflammten Gemüt fiad Darftellt, fann id einem
 Beidfen und かinte." - Sierzu äußerte fiad der dielgenannte Sariftfteller, Whilojoph und zeitmeilige Snndifus ber Stadt $\mathfrak{M e}$, fomie zeitweilige Leibarzt Der $\mathfrak{M u t t e r}$ Rönig $\mathfrak{F r a n z}$ Des Erften von Franfreid, $\mathfrak{A g r i p p a} \mathfrak{v o n}$ Nettesbeim ( $\dagger$ 1535), in jeiner gegen Den mit Dem Glauben an ein $\mathfrak{T e u}=$ felsbündnis vermifdeten 3auber= und Segenglauben geridte= ten Sdrrift „De occulta philosophia" mie folgt: „थ14f ganz natürlide $\mathfrak{A r t} \ldots$. ift es möglidy, dak ein Menid dem
andern auf jebe nod jo meite, ja jogar unbefannte Entfer= nung in ber türzeften Beit feine Bebanten mitteilen tann . . . Ja verftebe biefe Runft und babe fie oft perfudt; aud ber $\mathfrak{A b t} \mathfrak{T r i t b e m i u s ~ d e r f t e h t ~ f i e ~ u n d ~ h a t ~ f i e ~ e i n f t ~ a u s g e u ̈ b t . " ~}$ — Bie $\mathfrak{A} \mathfrak{d i c e n n a , ~ j o ~ g l a u b t e ~ a u d ~} \mathfrak{A}$ grippa, Daß bie telepathifac $\mathfrak{A}$ ationsfäbigfeit pon Der Cinbildungsfraft $a b=$ hängig fei. $\mathfrak{A}$ ls ebenfalls midftig fübrt er aber aud bie Leidenidaften an. luberbaupt ift nad $\mathfrak{A} \mathfrak{g r i p p a}$ ber in uns lebende Geift Dasjenige, modurd Magie und Wunder bemirit werden. - $\mathfrak{T r i t b e m i u s ~ g a b ~ D e m ~} \mathfrak{A} g r i p p a$ vor Der Beröffentlidung Des genannten Wertes Den Rat, "Das Ge= meine Den Gemeinen, Das Söhere aber und Die Gebeimniffe nur bernorragenden Männern und vertrauten Freunden mit= zuteilen." Das Wert murde Dem (aua) in ber jogenannten "Rölner $\mathfrak{U r t u n d e}$ Der Freimaurerei" genannten) Erzbijdof Sermannoon $\mathfrak{B i e d}$ gemidmet. In ber ,"Conclusio totius operis" fagt $\mathfrak{A} \operatorname{grippa}$, Dā́z er bie Gebeimlebre jo porgetragen habe, daß den ®lugen und Berftändigen nidats verborgen jei, Den Sajledten und Ungiäubigen aber jolle ber Zugang zu biejen Gebeimniffen verjdlofien bleiben.

Der italienifde Phitofoph Pomponatius ( $\dagger$ 1524) fpridt in einem gleidfalls gegen Den 2(berglauben gerid)te= ten Werfe bavon, dab die ftarf erregte Seele aum nack außen wirfen tönne; es folle diefe Wirffamieit aber geheim gebalten werden, weil fie nidt bloß bum Guten, fondern aud zum Sdflimmen angemendet merben fönne.
 Baracelfus ( $\dagger$ 1541), Der bie Belt ebenfalls (mie $8 . \mathfrak{B}$. Blotinos) für ein großes, lebendiges Befen erllärte, äußerte fiめ hinfiatlidy ber telepathifajen Borgänge mörtlia)
 einer mag hören eine Stimme jenet bem Meer. $\mathfrak{A l j o}$ auch, Dаß einer im Dccident mag reden mit einem, Der im Drient
mobnet" . . "Darbey follen ibr aber alle miffen, daf die imaginatio. Die $\mathfrak{U r j a c h}$ ift . . . Mag mohl imaginieren über Taujent Meil und aud imprimieren Taufent Meil." $\mathfrak{P a} \mathfrak{r} \mathfrak{a}=$ celfus mar ber Meinung, Das die Wunder und Baubereien in erfter Reibe burd ben Willen und Glauben verurfadt werden.

Dr. med. $\mathfrak{R o b e r t f l u d d ~ ( ~} \dagger$ 1637), aus einer alt= abligen englijaben Familie ftammend, von Rönig Jaiob zum Ritter gejalagen, Der eigentlide Erjinder Des Barometers, megen feiner Gelehrjamieit, Frömmigteit und weitperzweig= ten ärztliden ßraris bod angejeben, aud megen feiner in England entwidelten Tätigfeit zur Cinfübrung ber $\Re o f e n=$ freuzerei und Frreimaurerei betannt, war ber $\mathfrak{A} n f i d x t, ~ D a ß ~$ ein „Weltgeift" alle Elemente burdbringe und, Da er allen $\mathfrak{B e j e n}$ gemeinjam jei, dieje mit einander in Ronnex feछ̧e, mo= Durd fie aufeinander einwirtten; jeber ®örper jende Strab= len aus.

Thomas ©ampanella, Dominifanermönd und Philojoph ( $\dagger 1639$ ), jpridt von einem in der $\mathfrak{R u f t}$ verbreite= ten gemeinjuaftlideen Beift. 2lud bie an Den Didten Rörper gebundenen menfofliden (Beifter verftänbigen fid burd) Ber= mittlung der Luft miteinander. Sierzu bebarf es abernidteinmaleinerartifulierten Rebe, dennbefondersfeinempfindende Reuteer Eennenausder $\mathfrak{L u f t}$ - heutiger Mnjøauung gemäß, Durd die bei bem telepathifden Gebantenverfehr vermitteln= Den ひ̛tberidmingungen - was andere Menfden denfen, denndas Dentenifteine Bemegung Des Geiftes, die, trosibrer (seringfügig= feit, der $\mathcal{L u f t}$ mitgeteift mirb und den Geiftempfänglider $\mathfrak{M}$ enfぁen, o. B. Der Me= Iandolifer, in gleide Bemegung perfegt. Campanella unterjøeidet göttlide Magie, jøwarze oder teuf=
lijde Magie und bie zmijden beiben ftebende natürlide Magie. Die jamarze Mragie joll auf jebe Weife unterbrüat merden.

Der bervorragende niedertändijde $\mathfrak{A}$ rgt und Chemiter Dr. J. B. $\mathfrak{v a n f} \mathcal{S}$ elmont ( $\dagger$ 1644) äupert fid in bem $\mathfrak{B u}$ ) ,,De magnetica vulnerum curatione": „Jळ babe bisher gezögert, ein grojes bebeimnis befannt ou madjen, nämlid bandgreiflid ou zeigen, das im Meniden eine Rraft und Énergie liege, melde allein
 2úsenmelt mirit und ibren einflub aud auf ein meit entferntes Dbjeft geltend madt." Ban felmont mar Der erjte, Der Den $\mathfrak{A}$ (uss oruá "Mhagnetismus" (b. i. Lebensmagnetismus, prgani= ¡ぁer Mlagnetismus) gebraudte. Diesbezüglid fagt er: ,Magnetismus nenme id) bier in Ermangelung eines andern Wortes ben überall maltenden mechfelfeitigen Einflus ber jublunarijden Dinge und eine gebeime 2 anpafiung, Durch weldse $\mathfrak{A}$ bwejendes auf 2 (bwejendes Durd $\mathfrak{A}$ njiehung oder 2untreiben und $\mathfrak{A b j}$ toßen mirtt" . . . "Der Magnetismus . . . entbält außer Dem Namen meder Neues noळ §aradores, oder Doch nur für foldse \&eute, meldse alles verlatien und dem Satan zuidreiben, was fie nidat verftehen . . . . Der Magnetismus ift eine an feine Entfernung gebunbene Eigenidaft."

 $\mathbb{M}_{\text {esmer }} \mathrm{m}$ er gehörte, ftellte ein Syitem der magnetifden Seit= funde auf. Siernad fendet der \&eib Strablen aus, morin die Seele burd ibre Gegenmart mirtt. Maxtmell nimmt auch einen allgemeinen "距ensgeift" an, burch ben alle ®örper untereinander Beziehungen baben. „Wer Durch

Diejen allgemeinen Geift bu mirfen meip, tann beilen, und Dies auf jede Entfernung, melde es aud fei."

Eine befondere und midtige Epode Der (Gejabiate ber Ielepatbie beginnt mit Der Berbreitung Der Lebre nom "ani= malijçen Mlagnetismus", aud "organijder Mhagnetismus", "Mlesmerismus" uim. benannt. Bir müffen uns etmas näber mit ibr bejdäftigen. Der eigentlide Begründer Diefer Lebre mar ber $\mathfrak{A}$ rat $\mathfrak{F}$. $\mathfrak{A}$. Mesmer. Mit Bezug auf bie Theorie Mesmers hat Dr. $\mathfrak{A}$. MoII in feinem Bude "Der Sypnotismus" (1907) in Inapper Weife Folgendes ge= jagt: „Mlesmer nabm an, daj Das ganze Univerjum augge= fürlt fei von einem fluidum, das feiner fei als ber Ridatätber, ebenfo mie biefer feiner ift als bie Ruft und bieje feiner als Das $\mathfrak{B a f f e r . ~ W i e ~ D i e ~ B e w e g u n g e n ~ D e s ~ L i d t a ̈ t h e r s ~ D a s ~ L i d t , ~}$ Die ber $\mathfrak{L u f t}$ Die $\mathfrak{T}$ öne fortpflanzen, jo mürben Durd) Bewe gungen jenes allgemeinen Fluibums andere Erjacinungen bervorgebradt. Die gegenjeitige Beeinfluffung Der fim= melsiörper merbe burcf Bewegungen biejes Fluibums be= mirtt, ebenjo aber die gegenjeitige Beeinfluffung tierijaer Rörper." Mesmer bielt Die Bemegungen biejes Ffluibums (unter gemiffen Modififationen) eben für ben animalifden Magnetismus und biefem jdrieb er einen bejonderen, aud $\boldsymbol{z}^{4}$
 Paris aus berausgegebenen Sarift „Memoire de F. A. Mesmer, Docteur en medécine, sur ses descouvertes" äubert fid $\mathfrak{M e s m e r ~ e t m a ~ f o r g e n d e r m a j e n : ~ D i e ~ S e e l e ~ d e s ~}$ Magnetifierten tann ibren Willen ohne Beiden, Mund und Stimme einer anderen Seele $\quad 4$ miffen tun. Ess gejdient bies auf die Beife, Das die Durch Die Borftellungstraft modifizier= ten Bemegungenim Gebirnundinden $\mathfrak{N e r}=$ $\mathfrak{v e n}$, menn fie bem jubtilen, das llniverfum erfüllenden Fluibum, weldes mit Der Nervenfubjtanz in §ontinuität ift, mitgeteilt merben, fida $\mathfrak{a} \mathfrak{f}$ unendiade $\mathfrak{D i f a n z e n ~}$
erftreafnund fid deminneren Sinneeines anderen Jndibibuums fübibar maden. Mesmer fubte den animalijden Magnetismus nament= lid) mittels der Sände, Durd Berühren, auf ben ßatienten ${ }^{\text {bu }}$ übertragen, mährend feine Nachfolger bierzu meift ein eigen= tümlidees, in einiger ©゙ntfernung nom תörper, Dod (möglidfft) parallel ou Deffen Dberfläde bewerffelligtes Streiden an= mendeten. Dennoch murbe aud von fpätern Magnetifeuren Las „Mlanipulieren mit Rontaft" ebenfalls angewendet, und
 Druat verbunben mar, "Mtafieren" genannt und als bie ältefte und allgemeinfte don allen übrigen Manipulations= arten bezeidnnet. ©s galt aber eben nur dann als „magne= tifde" MRanipulation, menn dabei auker der medanifden aud eine vom $\mathfrak{M a g n e t i j e u r ~ a u s g e b e n d e ~ d y n a m i f a e , ~} \mathfrak{D}$. $\mathfrak{b}$. alijo magnetifde $\mathfrak{W i r f u n g}$ angenommen werden tonnte. - Der Sauptfacte nad fönnte man heute im Grunbe genommen fagen, Daj Mesmers fluidum eigentlid beinabe dass felbe war, wie der jeither von Der Wiffenjafla allgemein an=
 gemein verbreiteten Fluidum einen Riduäther als bejonderes grobftofflideres Ctwas beftehen. Eine Derartige Wirtjamfeit, wie fie Dem animalifden Magnetismus zugeididieben morben ift, wird pon den meiften Bertretern der modernen Wbiffens fáaft Dem Weltätber freilid) nidt zugeftanden, fondern es werben bie als animaliidm=magnetifd bezeidneten veridie= Denen Borgänge ganz anders ertlärt. CEs bat fich nämlid feit ber Mitte des 19. Jabrhunderts bie pon mir bereits im erften $\mathfrak{Z b j} \mathfrak{d}$ nitt erwähnte $\mathfrak{L e h r e ~} \mathfrak{v o n}$ Der Suggeftion und Dem Snpmotismus, ou ber fid gemiffe תeime übrigens fadon in Den Theorien einzelner Magnetifeure fanden, entwidelt. Die neue ßebre gibt zmar audib ibrerfeits bie Einmirtung eines

fung nidt als an ein magnetijdes fluidum gebunden an, fondern bält biejelbe für eine ausfajießlid pindifae, die in befannter Weife durd eine $\mathfrak{L a u t =}$ eventuell aud) Sarift= ober Beideniprade vermittelt mird. Es mären aljo biernaç Die Borgänge bezw. Wirtungen Des animalifden Magnetismus beute hauptfächlid zu erłlären Durd Suggeftion und Syp= notismus, ferner in einzelnen FäЩen eventuell burd einfache Maffage. Und Dazu tämen unjerer $\mathfrak{A} n j$ idauung nad) $\mathfrak{z u =}$ meilen auळ bie allerDings mabrideeinlid, Dura Den Beltäther bebingten telepatbifiden Borgänge. Db bann aber, abge $=$ jeben von all biejem, nidt bod aud nod gemiffe beilfräftige Birfungen auf Rednung eines animalifden Magnetismus erübrigen, ift für uns bier eigentlidu nidt don Belang. Den= now balte idf es für geboten, binfiatlid bes animalijamen MRagnetismus nod einiges beizufügen. - Beianntlid bat man ibn oft aud mit eleftrifden $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e n}$ in 3 ujammen= bang gebradbt. Nun erfennt ja aud bie moberne Biffen= jळaft an, das Elettrizitätsprobuftion eine Eigenjdaft aller
 Durd J. De Tardanoff nadgemiejen morden, dak bei leidter Reizung ber Saut in ibr elettrijde Ströme erregt merden und básfoldeaudbeifarfer billens fongentrationentiteben. Weiter batDr. $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{R e}$ eib= mayer (laut Dem Breitenfteiniden „Fepertorium für Maj= jage") bei Dem Maffieren "íbwadee Ströme in Den Gemeben" nadgemiejen. Wrofefior $\mathfrak{D}$ anilemsty endid bat tonjta= tiert, das der lebende Nervburdeleftrifde Wellen auf Diftanz erregt merben fann. Fferner wäre $z^{4}$ erinnern an bie jabon mebrfad permutete Cigenidaft mander $\mathfrak{B e r j o n e n ~ ( \% . ~ B . ~ D e s ~} \mathfrak{P r o f e f j o r ~ D r . ~ E . ~}$ $\mathfrak{f} \mathfrak{a r n a d}$ 孔и Salle), unter gemiffen Umitänden eine $\mathfrak{A} b=$ Ientung ber Magnetnabel ohne Berührung veranlaffen zu tönnen. Der bolländijae ひ્યrat Eintboven bat mittels
geeigneter Inftrumente gezeigt, Daß in Dem meniduliden Gerzen rythmijahe eleftrifde sububerungen tonitatiert werben tönnen. 2uad find faon von zabłreiden Foridern ßerfude
 und menfidiciden Rörpers gemacht morden. Sierauf werde idd fpäter nod zurüatiommen. Jedenfalls tann es fid bei manden Derartigen ©ridecinungen und Borgängen aud) um bedeutendere oder mindere indididutlle 2nIagen handeln, bie aber aud bon zeitmeiliger $\mathfrak{D i s p o f i t i o n ~ u n d ~ a n b e r e n ~} \mathfrak{U m j t a ̈ n}=$ Den beeinflußt merden fönnen. - Mir find ßerfonen befannt, Die im Winter bei fehr trodenem Wetter, wenn bie Gaut ihrer innern Sanbfädje redft troden ift, lebhafte eleftrijde
 fie fich mit ber innern 5 andfläche dom Mađen aus gegen ben Saeitel über die Яopfhaare ftreiden. Bei feudtwarmer $\mathfrak{B i t}=$ terung bleiben jene ©rideeinungen aus. Sdfliejlid fei nod
 $\mathfrak{E} \mathfrak{n t f e r n u n g ~ i m f a n d e ~ f e i n ~ f o l l e n , ~ e l e f t r i f i n e ~ S ぁ f a ̈ g e ~ a u s = ~}$ zuteilen.

Natürlidy foll mit all biejem nidft der Madymeis verjuat werben, Daje es fid bei dem animalifaen Magnetis= mus um eleftrifde Eridecinungen handle. Uber jedenfalls $\mathrm{mu}_{\mathrm{B}}$ man fidh vergegenwärtigen, dás jene mannigfaltigen Borgänge, die als Wirfungen perjajiedener fogenannter "Energieformen" gelten, ja alle einen einzigen gemeinfdaft= liden $\mathfrak{u r j p r u n g}$ baben und dak es leinesfalls unmifienidaft= lid, ift, anzunebmen, Daj́ es nod Formen und かuancierungen Der „Energie" geben tönne, die wiffenfidaftlid) nod nidy ge= fannt und erforjdt, bezm. nod nidt allgemein anerfannt find und bie, vorläufig menigitens, experimentell fdywer doer gar nidt nadgemiefen merden tönnen. Man hat gegen der= artige $\mathfrak{A x n a b m e n ~} \mathfrak{u}$. a. eingemendet, Dak dadura Das foge= nannte Energiegefeg alteriert werbe. Bei näherer Betracts: tung zeigt fich aber, daj diefer Cinmand, auf Den id bier je=

Dod nidyt näber eingehen tann，nidt ftidybaltig ift．－Tat＝ fädflid bat Der animatijde Magnetismus bis in Die aller＝ Iegte Зeit，oder eigentlid bis zum heutigen Tage，OUnbänger und Berteidiger зu perzeidnen．San nenne bloқ：© duard don fartmann，Dr．尺arl Freiberr Du $\mathfrak{B r e l}$ F． $\mathfrak{B}$ ． $\mathfrak{f}$ ．Myers， $\mathfrak{B r o f}$ ．Dr．©arus， Dr． $\mathfrak{L u} \mathfrak{b e}$ ，Dr．Jäger，Dr． $\mathfrak{L a b m a n n}$ ，Dr． $\mathfrak{p o n}$
 Stuafad，Frof．Dr．S．Dabrovicz，Prof．Dr． そidet．Und zwar mird ja meift neben dem animalifden Magnetismus audd der Sypnotismus anerfannt．És heißt in Diejer $\mathfrak{B e j i e h} u n g$ ，mie $\mathfrak{D u} \mathfrak{B r e l}$ fida ausgedrüat hat，nidut： entweder－oder，fondern：fowobl－als aud．Bon dielen，子． $\mathfrak{B}$ ．eben don $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r} \mathfrak{e l}$ ，mird der animalifde Magnetis＝ mus übrigens für identija mit dem jogenannten „ $\mathrm{DD}^{\prime}$ er＝ tlärt．Die Lehre dom $\mathfrak{D D}$ ，auf Die idd nod näher eingehen werbe，bat durd bie feitens der modernen Wiffenfdaft be＝ gonnenen Foridungen über die unfidtbaren Strablen offen＝ bar eine febr mejentlidge Stuige erbalten．

Die $\mathfrak{L e h r e ~ o d m ~ a n i m a l i f d e n ~} \mathfrak{M a g n e t i s m u s ~ i f t ~ f u ̈ r ~ d i e ~}$ Telepathie injoweit don grober Bedeutung gemorben，als Die fogenannte magnetifde Seilmethode，bie trok vielfacher $\mathfrak{A n f e d}$ tungen body eine ziemlidy perbreitete $\mathfrak{X u f n a b m e ~ g e = ~}$ funden bat，namentlicf aud bei peridiebenen nerböjen £ei＝ Den und 3 uftänden angemendet morden ift．Nun bringen aber einzelne Diefer $\mathfrak{L e i b e n}$ und $\mathfrak{Z u f t a ̈ n d e}$ unter gemifien Be： bingungen und bei geeigneter，übrigens felten gegebener $\mathfrak{B e}_{\mathrm{e}}=$ anlagung，zumeilen eine befondere Dispofition für telepa＝ thiface Borgänge mit fidd．Diefe Dispofition ift freilid，mie id \｛päter ausführen merde，nod von allen möglidyen mit ber £ebensweife $\boldsymbol{u} \mathfrak{w}$ ．zujammenhängenden $\mathfrak{U m j t a ̈ n d e n ~ a b b a ̈ n g i g . ~}$ Woht infolge deffen jdeinen telepathifde ßorgänge ou ge＝ wiffen Beiten，in gewiffen Gegenden und bei beftimmten $\mathfrak{B o l}=$
fern veŗältnismäßig நäufig ̧u jein. Derartige Зeiten Dürf= ten beipieismeife die erjten driftriden Jabrbunderte im $\Re$ ö $=$ merreide gemejen jein, ferner die Jabre bes Ramifarbenauf= ftandes in Sübfrantreid. Latjädlid gelangten aud in ber erften Sälfte Des 19. Jabrbunderts verbältnismäßig viele Fälle von Telepathie zur Beobaçtung Durab die Magnetijeure oder Mesmeriften (mie bie $\mathfrak{2}$ nhänger und $\mathfrak{N a d f o l g e r ~} \mathfrak{P}$ e $\mathfrak{s}=$ mers genannt merden). Sierdurd murde dann 8 . $\mathfrak{B}$. $\mathbb{M e}=$ dizinalrat $\mathfrak{P r o f}$. Dr. $\mathfrak{R I u g e}$ (Berlin) verandast, indem er in feinem Werte über Den animalifaen Magnetismus (1818) Die "magnetijden 3 ujtände" in jechs Srabe einteilte, binjidtlid Des jedfiten Grabes ou fagen, "Daj in Demjelben Die Berbin= Dung mit Dem Mlagnetifeur jo innig ift, Dā ber ßrante Die Gedanfen besfelben auf bas genauejte meib und feinem blo= Ben Willen gebordt." Und meiter an anberer Stelle, Daß Der Magnetifierte „in Der Seele Des Magnetifeurs, jomie über= baupt Des mit ibm in Rapport Gejegten, zu Iejen und beffen Borftellungen und Gedanten auf bas deutliafte zu eriennen
 24ufübrungen aud auf veridiedene Berbältniffe, Ulmitände und Mittel bin, weldee die magnetijde (oder magijae) bezm. telepatbiface Dispojition bedingen oder befördern. Er er= flärt feinerjeits den animalifden Magnetismus im Sinblide
 Sumboibts über Die "Mervenatmopphäre" Durch $2 \mathfrak{A n}=$ nabme eines materiellen, in ben Nerven zirtulierenden Flui= Dums bezm. einer fenfibien Nervenatmopphäre. 2Yuc fagt er über bas fluibum folgendes: „Was Dies Ffuibum eigentlid fei, ob es vielleidt ein burd irgend einen animalijd=币emi= idjen ßrozeß in Dem tierifden Rörper ergeugtes und ibm allein angeböriges Etmas ift, oder ob es nad Der Theorie Der $\mathfrak{A}$ Iten einen Teil ibrer, Die ganze Natur belebenden $\mathfrak{W e l t =}$ feele ausmadyt und mit bem Lidtitoffe, bem eleftrifaen, gal=
vanifden, magnetiiden Ffuido u. bergl. m. übereinfommt, bierüber gibt es viele Mutmajungen, aber nidts Erwies
 fübren barauf bin, Dāן fein Drganismus einzeln und für fich abgefdloffen Dafteht, fondern nur einen begrenzten Teil eines böheren Drganismus ausmadt und bang Demmad alle Drga= nismen, alle $\mathfrak{I e i l e}$ biefes Gangen, miteinander in eine mehr DDer minder bemertbare Bedjelwirtung treten, welde burd Das Nerveninftem vermittelt wirb. Die Nerveniniteme Der animalifden Drganismen mirten, wenn fie aud) nidt unmittelbar und förperlid fíq berügren, vermöge ihrer $\mathfrak{A t m o j p h a ̈ r e ~ a u f e i n a n d e r . ~ B i r f e n ~ n u n ~ z w e i ~}$ Merveniniteme, von Denen das eine mehr $\mathfrak{B i r f u n g s v e r m o ̈ g e n , ~}$ Das andere mehr Reizbarteit hat, aufeinander ein, fo ver: famelzen beibe in Cins." . . "Mermöge Diefer beim anima= lifden Magnetismus fattbabenden Dynamifden Berbindung zweier organiid getrennten Rerveninjteme ou einen Ganzen, belegte $\mathfrak{B u r d a d}$ (Der berübmte Rönigsberger $\mathfrak{A n a t o m}$ und Whyfiologe) Dies ßerhältnis mit dem Namen Nevrogamie und nannte Das Subjeft mit porwaltendem Birfungsvermögen, in welduem bie attivität und ber männlide Charatter fid mehr offenbart, den Nevranber, Das andere bingegen, mit überwiegender Æeciptivität und ßafinitää, bie Mevrogyne, und beren Buftand Den nedrogamifden Somnambuliss
 $\mathfrak{B u r d a d s ~ m o ̈ d t e ~ i d ~ b e m e r t e n , ~ D a ́ g ~ m e i n e r ~} \mathfrak{A r n j i d t}$ nach, wenigitens was den telepathifaen Bertehr bwifden Magneti= feur und Somnambule anbelangt, niemals geradezu von einer "Berfdmelzung in Eins" gepproden werben tann. Undererfeits find zur Genüge Fälle betannt, in Denen auf
 Nedrogynen, in telepathifder Beziehung fidh eine bedeuten= Dere $\mathfrak{A t t i v i t a ̈ t}$ zeigte als auf feiten Der Redrander.

Beridte über Fälle von Telepathie aus der Blütezeit Des animalifden Magnetismus finden fid $u$. a. in Dem von ben Univerfitätsprofefioren und Belehrten ©fめenmayer, Riefer, Reesdoncfenbea und Raffein den Jab= ren 1817-1827 berausgegebenen „2rødid für tierifden Mag=
 (1789) mit, Daj es ibm gelungen fei, fiad mit einer Somnam= bulen in verftändliden telepathifden Gedanfenvertehr $\boldsymbol{z}^{\mathbf{u}}$ fegen. - Dr. Meier und Rlein beridten (1818) über die mertmürbigen telepatbijden Fäbigfeiten Der $\mathfrak{A} u g u \mid t e ~ \mathfrak{M u ̈ l f e r}$ in Rarlsrube. - Der $\mathfrak{A r} \mathfrak{r}^{\mathfrak{t}} \mathfrak{\mathfrak { A }}$. $\mathfrak{I}$ e fte beridtet (1840) über ein jomnambules Mäbdjen, weldjes mit ibm eine geregelte Ron= perfation führte, wobei er nur in Gebanten fprad.). - Dr. $\mathfrak{B a r r i e r}$ madt in einem im Jabr 1835 an Cupier ges ridteten Sareiben Mitteilung über eine gemifife Euphrofine Bonneau, Deren telepathilde Beeinflubbarteit oder $\mathfrak{B a b r}=$ nehmungsfähigfeit auch jo bebeutend mar, Daj man eine or= Dentlidge Ronverfation mit ihr führen tonnte, ohne Dabei $\boldsymbol{\gamma}^{\mathfrak{u}}$ fpreden. - Weiter find Berjude gemadyt morden, bei denen Die Magnetijeure von gröperer Entfernung, z. $\mathfrak{B}$. aus an= Dern Drtiddaften, auf bie betreffenden Berfuasperionen tele= pathifd einmirtten. Nad $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l s}$ Mitteilungen war
 gröjere Entfernungen magnetifierte, bezm. alfo telepathifd einwoirtte. Später baben aud andere Forider berartige Ber=
 in Bremen (1806) beridtet, Dā́z er eine ßatientin wieberbolt auf Cntfernung einer Meile magnetifieren und in Salaf der= fegen tonnte.-Der $2 r z \mathfrak{B a r o n D u}$ Potetbe Senne= $\mathfrak{v o y}$ hat im Sahre 1820 im ßarifer ßrantenhaule "Sotee Dieu" Grperimente gemadyt, mobei bie Berjudsperion, natür= lidy obne don ber 2 Inmejenbeit und 2 (bfiat Des Magnetifeurs etwas zu miffen, Durd gefdloffene $\mathfrak{T u} r e n$ hindurd magnetis
fiert und in Sdlaf verjegt murbe, was mehr als bwei Dugend dirzte mit ihrer $\mathfrak{U n t e r j a r i f t ~ b e z e u g t ~ h a b e n . ~ B a r o n ~}$ $\mathfrak{D u}$ ßotet hat in feinen Sdriften aud über weitere ähn= lide Beobadtungen beridtet. - Durd eine don der $\mathfrak{P a r i f e r}$ medizinijden aftademie eingefegte Unterjudungstommiffion ift im Sabre 1831 laut Beriat ber Afabemiemitglieder $\mathfrak{B u r}=$ din und $\mathfrak{D u b o i s}$ feftgeftellt morden, Dajam man Magneti= fierte obne ihr Bormiffen aud auf Entfernung in Somnam: butismus verjegen und aus diejem 3uftand erweaten fanm. 21ud der angefehene Naturforider und erfabrene Magnett= feur $\mathfrak{D e l e n z e}$ bat erflärt, daj man auf mande ßerfonen unter $\mathfrak{U m}$ itänden auf meilenweite Entfernung eimwirfen tönne. - Der fdon genamnte $\mathfrak{Z r}$ bt $\mathfrak{T}$ eft e beridtet über eine gelungene fernmirfung von Der Stadt favre nad der Stadt
 er auf zmanzig englifde Meilen einmal feine Gattin und mehreremale eine andere Patientin magnetifiert babe.

2 2tbgefehen don fadmbifienidafttiden Rreifen, Die infolge ibrer Befdäftigung mit Dem animalijden Magnetismus ge= Legentlid eben aud den telepathifaen Borgängen einige $\mathfrak{A} u f=$ mertjamieit zumendeten, ift legteren immer wieder aud bon anderen Geiten Beadtung gefdenft morben. Sal nenne 8. B. Den Difultiften und Majtifer $\operatorname{Marl}$ voncaiarts= $\mathfrak{h a u f e n , ~ g e h e i m e r ~ \mathscr { A r c t i v a r ~ o u ~ M u ̈ n d e n , ~ S o f r a t ~ u n d ~ M i t = ~ }}$

 ift ein Ganzes; nidts geht in demfelben vor, was nidt Ber= änderung im Ganzen ift." „(Ileidgeppannte Gaiten ertönen gleidfförmig, und bie Bemegung der einen fegt die andere gleidgeftimmte in gleide Bewegung." "Seelenverbindung"
 aud feitens Lebender mit $\mathfrak{T}$ oten für mäglid aniab -, „mird meder Durd Raum, nod Durd Cinternung getrennt."

Cfartshaufen hat, mie er mitteilt, auf befondere ßeife
 gefüllten Bledjidadateln, bie untereinander und mit der Gaut burd eine Goldidnur verbunden maren $\mathfrak{u}\{\mathfrak{m}$. -mit einer auf einem $\mathfrak{J l o l i e r j d e m e l}$ in einem entfernten 3 immer ftehenden ßerion erfolgreide telepathifdge Grperimente gemadyt. Sierzu möddte id aber bemerfen, Daj bie ermähnten Bortehs rungen meines Eradtens nad wabrideeinlid blos einen auto= juggeftiven Wert gehabt haben. Die Experimentierenden glaubten, dás es nun leidter gelingen werbe, und es tann Dann, wenm bie verfdiedenen fonjtigen Bedingungen gegeben waren, Der telepathifde Bertebr in Der Tat leidter gelungen fein. debnlides ift audd fonft nod dagemefent - © a arts = $\mathfrak{b a u f e n ~ b a t ~ u ̈ b r i g e n s ~ a u d ~ e r t l a ̈ r t : ~ „ \Re h y f i f a l i f i c h e ~ j e l t e n e ~}$ Geheimniffe müffen nidat jebem preisgegeben werden." Weiters: „Nur Der, Der ein gutes Serz hat, perdient mit ge= beimen Bififenidaften befannt zu merden, benn er mird feine
 feinen unter Dem Titel „Die Bolfe über dem Seiligtum oder Ctmas, modon bie ftolze Philojophie unjeres Sabrhunderts fidy nidts träumen läßt" veröffentlidyten Briefen hat Cefartshaufen bie Geheimbaltung gemiffer Menntniffe als notmendig bezeidnnet.

Berfdiedenartige telepathifde Borgänge find, allerbings Leiber nur nebenbei, aud feitens $\mathfrak{G}$ oethes beobadtet mor= Den. Seitens $\mathcal{G}_{\text {ofthes, }}$ don Dem, gerade im Sinblia auf
 $\mathfrak{B u c f e}$ „Der $\mathfrak{R a p p o r t}$ in Der $\mathfrak{f y p n o f e " , ~ 1 8 9 2 ) ~ f a g t : ~ „ U n d ~}$ Goethe mar gemín nidt nur ein Dider, fondern aud ein Naturforider und zwar ein edter Maturforider." $\mathfrak{I n}$ ber "Stalienifden Reife" hat Goethe in Dem ※bidnitt über Whilipp Reri, Den Begründer Der Rongregation Des Ronifer= patoriums, Die "Naturgaben" Des don ibm als ein auker=
orDentlidy herborragender Mann gerübmten Neri hervor= geboben: „Gefüht einer fiad nabenden nod ungejehenen $\mathfrak{P e r}=$ fon", „Beroußtiein der Gedanfen eines vor ibm Stehenden", ${ }^{n}$ ºtotigung anderer bu feinen Gedanten". Underjeits beibt
 meiner Rüatreife Durd Die Sameiz merbe id auf den Mags netismus adten. ${ }^{*}$ ) Die Sadje ift weder ganz leer nod ganz Betrug. Nur Die Meniden, bie fid bisher Damit abgegeben,
 prozeffe in ber Gefdidte, bie mir pindodogifd nod lange nidst ertlärt find, biefe baben midh aufmertfam und mir alles Wunderbare verdädtig gemadyt. Wbie mir die feren beim Magnetismus einfallen, ift eine etwas meite Jdeenafioziation, Die id) auf diefem Blättdyen nidt ausführen tann." (Betannt= lid ift ipäter $\mathfrak{J e a n} \mathfrak{P}$ aul fur ein erneutes und pertieftes Gtudium Der Dem Sercenwejen zugrumbe liegenøen Borgänge, mie aud ber biftorifden $\mathfrak{L a t j a d j e n}$ eingetreten.) - $\mathfrak{I n}$ feinen 2, fprade und 3 eidenwedjfel) fagt $\mathfrak{G}$ dethe weiters: „3wei $\mathfrak{L i e b e n d e}$ maden eine $\mathfrak{L u f t} f a \mathfrak{a b r t}$ don einigen $\mathbb{M}$ eilen, bringen
 ten fie fid, Charaben aufzugeben. Gar bald mird nidyt nur eine jebe, wie fie pom Munbe fommt, fogleid) erraten, fon= dern zulegt fogardas bort, dasber andere benft und eben zum Worträtfel umbilden mill, burd bie unmittelbarite Dibination ertannt und ausgefproden. $\mathfrak{I n}=$ dem man bergleiden ou unferer 3eit erzäblt und beteuert, barfmannidt fürdten, $\mathfrak{l a ̈ d e r l i d}$ bumer=


[^12]Iangenidt andasjenige reiden, was ber organifde $\mathfrak{D l a g n e t i s m u s ~ o u t a g e ~ g e b r a d t ~}$ bat." Sierzu märe zu bemerten, daß es fia) in bem ge= failderten Borgang zmijden ben beiden $\mathfrak{L i e b e n b e n ~ D e n ~ b e u : ~}$ tigen $\mathfrak{A} \mathfrak{A}$ idaaungen nad mohl nidt um Divination, fondern einfad um telepathifde (Gedanfenübertragung gebandelt baben Dürfte. - Laut © $\mathfrak{C}$ ermannis „(Sefpräden mit (Soetbe" (III. 137-139) fagt legterer übrigens nod): $11 n t e r$ Liebenden ift diefe magnetifde $\mathfrak{R r a f t} b e=$ fondersfarfundmirftiogarinderferne."
J. © nnemofer, $\mathfrak{2}$ rat und $\mathfrak{B r o f e f f o r ~ ( ~} \dagger$ 1854), Der fid in Berlin unter $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{B}$ olfart Der Begründung ber Lebre nom animalijden Magnetismus gemidmet batte und jpäter in Mründen als magnetifder $\mathfrak{2}$ arzt einen groken $\mathfrak{R u f}$ crlangte, fagt in feiner „(Gejdid)te Der Magie": ,. . . Die Lebensiphäre des Meniden ift groß und unbegrenst . . . Die wabre Magie ift in ben gebeimen inneren ßräften un= jeres Geiftes. Dies Frattum zeigt, Daß Die \&ebensfphäre in Der gegenfeitigen $\mathfrak{B e d}$ jelmirfung Der Rräfte überhaupt und Der einzelnen Rebendigen insbefondere beftebt, das alfo ein allgemeiner Rapport und eine Durdgreifende Sympathie ftatt= findet, die weber räumlide nod zeitlide ©renzen hat . . . Siernad jaeint zugleid hervorzugeben, daß Seele und $\mathfrak{L e}=$ bensfraft aud bei den Indibiduen niat zmeierlei, menig= ftens nidgt getrennt find . . . Ebenfo ift nun aber aud) bes greiflid, wie zmijden zwei lebendigen Individuen ein
 und zwar nidt nur unmittelbar aus ber 刃äbe, fondern unter Umitänden gleidfam atmofpyärifa aus ber Ferne, mas bie Crideinungen bes Mhagnetismus in ber neuen und jene bes $\mathbb{M a g i s m u s i n}$ iner alten Beit bemeijen... Im Magnetismus liegt Der Sajüffel, Der fünftigen ßiffen= føaft die Magie aufzuidfließen . . ." - Sinfidtlid der be=

вüglid Der "Jurdgreifenden Sympathie" gemadaten Bemer= fung © nnemofers märe beizufügen, dás bier Sympatbie natürlid nidd im gemöhnliden Sinne bes Wortes, aljo etma als gegenfeitige 3uneigung zmifden zmei Indididuen, zu ver=
 Das Buftandefommen bes telepathijaen Berfehrs zwijden zmei Berfonen mejentlid) erleidtern, fie ift aber Durdaus nidat eigentlide Bebingung. Dies zeigen fehr Deutlid) jene Fälle jogenannter jamarzer oder jaäbigender Magie, mo зmifaen cinem Böfemidht und feinem Dpfer hodgradiger tete= pathifaer Rapport befteht.

Der ungarifá Magnat Graf of ranz Szápáry, Der fid in Dem zweiten Biertel Des 19. Jabrbunderts febr viel mit Dem animalifden Magnetismus abgab und auf biefem (Gebiet aud) eine rege literarijde Tätigfeit entmidelte, hat in Der Sarift "Ein Bort über animalijaen Magnetismus" (1840) betreffend bie telepatbifden Fäbigfeiten des fomnam: bulen fräuleins $\mathfrak{T h e r . ~} \mathfrak{v}$. $\mathfrak{B}-\mathfrak{y}$ зи Báfárhely Beröffents
 animalif(d)=magnetifae Strom Das Element und Der Wille das $\mathfrak{\text { Prinzip alles geiftigen und förperliden Lebens fei." }}$
 über telepathifde Borgänge namentlid in feiner $\mathfrak{A}$ bhandlung
 Magnetismus und Magie" geäupert. Dort jagt er: „. . zmi= foen Magnetifeur und Somnambule find Räume feine Trens nung, (Semeinidaft ber (Gedanten tritt ein." Weiter: „...8u allen 3eiten und in allen Ländern hat man bie Meinung gebegt, . . . Dak die Sdeibemände Der Individuation und Sonderung, jo fejt fie aud feien, Dod, gelegentlid eine Rom= munifation, gleidfam binter Den §uliffen, ober mie ein beim= lides Spiel unter dem Tifd, zulafien tönnten" und Daß es „eine $\mathfrak{A} u f$ bebung ber indididuellen Jiolation bes $\mathfrak{B i l l}$ ens
geben tönne＂．Seinen übrigen \｛usfübrungen nad bat Sめopentauerin erfter Reibe ben Borgang bes aftiven telepathifden Wirfens dor $\mathfrak{A}$ ugen gebabt und Dabei behaup＝ tet，Daß Das nom Magnetifeur，bezm．alfo oom telepathifd $\mathfrak{W i r t e n d e n , ~ a u s g e b e n d e ~ „ t i e f e i n g r e i f e n d e ~} \mathfrak{H}$ gens＂nidts ans Deres ift als Der $\mathfrak{B}$ ille des Magnetifierenden bezm．tele＝ pathifa Wirfenden．Sierzu muß bemertt merben，daß Sぁopenhauer，feiner æhilofophie nad），Den Willen als Das „Ding an fid，Das allein Reale in allem Dajein，ben Rern Der Natur＂anjieht．Fiur mie midtig Sめopenbauer die ＂magijden＂，alfo aud telepathifden Borgänge hielt，geht Daraus bervor，Das er gelegentlid fagte：„Die in Rede
 Stanopuntt aus，unter allen Tatiaden，melde bie gejamte Crfabrung uns bietet，ohne allen Bergleid bie midftigften， Daher fid mit ibnen gründid befannt ou maden $\mathfrak{P f l i d} t$ jedes Gelebrten ift．＂
 （ $\dagger$ um Die Mitte Der fiebziger Jabre Des 19．Jabrbunderts）， Berfaffer Des Werfes＂Mlagifdes Beiftesleben＂（1857），jagt， Das im Menidengeift，＂Der Ronzentration aller telluren
 lerfpridt don $\mathfrak{T}$ raumfendung， $\mathfrak{G}$ ebanfenlefen， $\mathfrak{D u r d j a n u e n ~} \mathfrak{A}$ nderer ufm．Jum Gelingen alles magijaen Wirfens gebört Der Wille und ber Blaube．„Wer Wunder hofft，Der \｛tärfe feinen Slauben！＂Der Blaube er＝ jaeint bier als die intenfive Steigerung Des gejamten Seeten＝ lebens，als ein 2 Aft Des bingebenditen Bertrauens，in meldem jid）alle böberen（Geiftes＝und Bemütsf̂räfte fonzentrieren，fo Das biefelben teils fum Drgan merben，um die mädtigiten Cinmirfungen aufzurehmen，teils fum Leiter und Sebel，um bergleiden nad auken $\mathfrak{b u}^{2}$ jenden．Wit einem Wort：ber Begriff bes Glaubens erfdeint bier be＝
gleitet von bem darafterififaen Merts
 burdausdynamifder. - Зu biefen 2aufübrungen Sdindiers muk aber jebenfalls bemertt merden, daj der telepathilde Berfehr fowohl feitens des Wirfenden als auch feitens des ©mpfangenden oder Wabrnebmenden oft unbe: wubt und unmillfürlid por fida geht.
§. $\mathfrak{\varkappa}$. M. Perty, Mediziner und Naturforider, Uni= verfitätsprofefior зu Bern ( $\dagger$ 1884), huldigt in feinem Buaje „Mpyitidne Crideeinungen Des menidfliden Seelenlebens" Der Theorie einer magifden Rraft ber Wipde. Dod hat er Diefe magifde Praft (oder die magifden תräfte) gelegentlid) als undefinierbar und ihre Wirfungen nad den uns befann= ten Maturgefegen als unerflärlid bezeidnnet. Cine ظöbere Gtufe magifder Seelentätigfeit mird bei den Crideinungen Des fernmirfens, fernempfindens uim. ents
 fennen find an die phyfitalifden Gejege Der Rörpermelt ge= bunden, nod getten für fie bie geometrijden ©ntfernungen. Da der Geiif Das Innerfte, Södjite und Mädtigfte ift, jo bat er die $\operatorname{Praft}$, aud auf andere Geifter bu mirfen. Die $\mathbb{E m}=$ pfindungen, welde Durd Das Fernmirten berborgerufen mer=
 dungen und mehr nur für ben inneren Sinn porbanden, aber nad dem Gefeg vonderperipherifden © fregung facinbarindenäúseren Sinnen. 2 2uad bie Bauberei Des Serenmefens berubt auf Den magijden Sräften Des Meniden, welde nidt der Maturiphäre fondern Der geiftigen Beit angehören. $^{\text {and }}$

Rabar Baronton fellenbad= ©bed und Paczolay ( $\dagger$ 1887), ein aus einer alten Magnatenfamilie ftammender, fehr angefehener ungarifdy=troatifder $\mathfrak{P o l i t i f e r , ~}$ Der im $\mathfrak{J}$. 1873 auf feiner Serridaft $\mathfrak{I} u r n i j d$ in Steiermart

Den Raifer und ®önig Franz Jojef als Gajt empfing, fpäter Durd) feine literarijde Febbe mit Crzberzog Johann (Johann Drt) betreffend Das fpiritiftifde Medium Baftian $\mathcal{A} u f f e b e n$ erregte, ift vielfad als offultiftijder und jpiritiftijder Sdjrift= fteller aufgetreten. In bem Budee „Beburt und $\mathfrak{T o d}$ als Bedsfel Der $\mathfrak{A}$ nja)aungsformell Dder bie Doppelnatur Des Menjajen" (1885) fagt er hinfidtlid) bes Fernmirtens Foigendes: „Die Sdpmingungen (b. i. ひitherfdmingungen), Durd melde der magifde Wille mirft . . ., ppielen auf ben= felben geheimnispollen Fäben, an welden alle Geftirne bän= gen, bie alle $\mathfrak{L i d t}=$ und Wärmeerjaeinungen permitteln und uns mit den füßen an eine fia drebende und fliegende Яugel (nämlid) Den (Erdball) beften." - „Der Wille mird gemiß auf diefe föben einen Cinfluß üben und fid) in ibnen füblbar maden; es bandelt fid nur Darum, ob Der Einflus bes Wil= lens auf ber einen Seite ftarf genug, auf der andern Seite Die Cmpfindiableit ftarf genug ift . . " „Die $\mathfrak{M}$ ladt, Der= artige Schmingungen, in Denen ber Bifle maltet, hervorzu= bringen, ift bei ben verjdiebenen Menjaen verjdieben unb nur bei febr menigen in phänomenaler Stärfe entmidelt." ,.Wir haben es bei ber Fernmirfung . . . mit feinem Flui= Dum zu tun, meldes "„eimermeife" "ausgegoffen merden fann, fondern müffen uns aud bier an bie ,",lundula= tionsthedrie"" halten, melde dem Prinzip der 飞ryat= tung Der fraft beffer entipridt."

Diefe $\mathfrak{A} n j$ dauungen $\mathcal{S}$ ellenbads näbern fid teil= meife fehr bedeutend Den namentlid don ben Phyjifern $\mathfrak{B a r r e t t}$ und ©rodese entwidelten, auf bie id) fpäter nod binweijen und auf (Brund beren id meinen eigenen $\mathfrak{F r}$ : flärungsperjư) entmidétn merde. Sellenbadas Er= flärung ber Telepathie ift umpo midtiger, als er ja Spiri= tift mar. - Die binfidtlid Der Telepathie entwiaelten man= nigfaltigen fonftigen 2 (njdauungen ber verfdiebenen fpiri=
tiftifden Ridtungen meiden pon denjenigen $\mathfrak{f}$ ellenblads zum Teil ganz wefentlid ab．So wird 子．B．nad $\mathfrak{Z n f i d f t}$ bes befannten amerifanijden Spiritiften $\mathfrak{A}$ ．J．Davis，menn id Die Diesbezügliden 2 （fusführungen feines Budes，＂Whilo＝ jophie Des geiftigen Bertegrs＂ridtig aufgefabt babe，Der tele＝
 Geifter Berftorbener vermittelt．Aubrigens bedienen fid leg $=$ tere bierbei＂eleettrifder Bibrationen＂．— Bie id fdon im Bormort ertärte，fann idy auf bie veridiebenen，von fpiri＝ tiftifder Seite binfidgtlid Der $\mathfrak{T e l e p a t h i e ~ a u f g e f t e l l t e n ~} \mathfrak{I b e o r i e n}$ nidf näber eingeben．
 fretär Der Soc．for．Psych．Res．（ $\dagger 1888$ ）， $\mathfrak{B}$ ． $\mathfrak{F}$ ． $\mathfrak{f}$ ． $\mathfrak{M y} \mathfrak{y}$ ers， ほindologe und Gaulinipettor 子u Cambrioge，2usjdußmit＝ glied und im $\mathfrak{\text { J．}} 1900$ ßräfibent der Soc．for．Psych．Res．，
 mitglied der Soc．for．Psych．Res．，baben fid bief mit Der Erforiduung Der telepathijden Borgänge bejäftigt．Nament－ lid baben bie beiben Critgenannten miederbolt aud telepa＝ thifde Berfuche angeftellt．BBie $\mathfrak{B u r n e q}$ in feiner Garift

 welder denfelben zuerft in einem burd ibn mit $\mathfrak{G u r n e y}$ in Der „Fornigthly Review＂perïffentlidten 2 Kuffage ge＝
 anders als mittels ber befannten Sinneswerifeuge von einer $\mathfrak{B e r f o n}$ in einer anderen berborgerufen merden＂．24uf Beranlaffung der Soc．for．Psych．Res．Ђaben $\mathfrak{G u r n e y}$ ， $\mathfrak{M y}$ yesund $\mathfrak{P o d m o r e d a s i n d e r ~ t e l e p a t h i f d e n ~ R i t e r a t u r ~}$ oft genamnte und zitierte $\mathfrak{B u c}$ ，„Phantasms of the Living＂ （auszugsmeife beutide 2 Ausgabe von Feilgenhauer， franzöfifald don $\mathfrak{M a r i l l i e r , ~ z u ~ l e g t e r e r ~ B o r m o r t ~ d o n ~} \mathfrak{B r o}=$ feffor $\mathfrak{R i d e t}$ ），herausgegeben，in meldjem eine groge $\mathscr{\mathscr { A }}=$
zabl jpontaner, d. i. von felbjt aufgetretener telepathijaer fälle ausfübrlid veröffentlidt morben ift. - צninüpfend an Das genannte Wert fei bier als eines Puriofums nodmals Der Befürdtungen Des von mir im erjten $\mathfrak{A}$ bjanitt erwähnten
 blid eben auf Die ,"Phantasms of the Living" in Der fleinen $\mathfrak{B r o j a u ̈ r e}$ „Eine $\mathfrak{2}$ (ppellation an bie Deutide Cbrlidfeit und Wabrbeitsliebe in Saden der Sigpnole und Suggejtion" (\&eipzig, 1894), Foigenbes: „In feinem mit Ebmund Gurneg und Frant Podmore gemeinidaftlid berausgegebenen „Phantasms of the Living" betitelten Bud) (Rondon, 1886, I. pag. XLII) bringt Serr Mners "„ein phyjifalijdes Expe= riment in Erwäbnung, weldjes Darauf ausgebt, bie Befreiung Des menjufliden Bemußtjeins in Bezug auf die äußere Belt Durd Mittel und Werfeuge (instruments), melde ben $14 m=$ fang Desjefben erweitern, Die Rraft besjelben fonzentrieren und die Täufdungen feiner Sinne aufmiegen, bu forri= $^{\text {fin }}$ gieren" " und er bandelt bier bann, etwas näber darauf ein= gebend, don ber Rotmendigfeit " "Die Befreiung Des menid) liden Bemußtfeins in Betreff Der im Snnern Plat greifen= Den $\mathfrak{P r o z e f f e}$ vermittelft tünjtlider $\mathfrak{B e r j}$ jiebungen (displacements) Der pindosphyifiden Sapmelle ou torrigieren, indem man Das normale Empfinden bemmt, Das normale Gedädat= nis vernidtet, fo daß in diejer zeitweiligen Befreiuung von Der Befibergreifung Durd Die gemöhnliden Reize Der Beift jene perborgenen und zarten Fäbigfeiten offenbaren fann, deren fein gemöhnlides Selbjtbemußtifein nidt gemabr mird."" - Яuf Grund ber verfdiedenen fonftigen dußerungen $\mathfrak{B}$ ollnys, bie er in ber oben ermäbnten Sarift, mie aud in andern feiner Sdriften getan bat, muß angenommen merben, Daß er Die Befürdtung begte, es fömnten Derartige phyfitalifde Gexperimente in Berbindung mit Gypnotifierung jomie bann telepathifder $\mathfrak{T}$ rainierung und Beeinflufiung an
einzeinen ßerionen, obne deren 3uftimmung bezm. ohne Deren Wififen, in böswilliger 2 abjidyt dorgenommen werDen. $^{2}$ So ungeheuerlid dies num wobl flingt, fo märe bie Durd)= fübrung Derartiger Unternebmungen jeitens raffinierter $\mathfrak{B o ̈ f e}=$ widfter heutgutage, wo ja alle mögliden phyfifaliids=ted)= nifden Silfsmittel bu Gebote ftehen, nidy gerabe von dorn= herein als abjotut unmöglid) ou bezeidfnen. Sypmoje läb́t fiid nämlid) aucd Durcd das monotone Geräuld eines fanar= renden $\mathfrak{R a u f m e r t e s}$ (bas ja leidt etwa im Ramin, unter ber Diele uim. angebradt und von 2 unjenräumen aus in $\mathfrak{B e}=$ wegung gefegt werben tönnte) ergeugen. So wäre es dann unter Borausfegung aller möglideen günftigen Umitände etwa Dentbar, Daja irgend ein abnungsloper Gduäfer in fei= nem moblveriperten Sdlafzimmer in $\mathfrak{H y p n o j e}$ perjegt würbe, Dás an ihm gleidzeitig durd entipredendes ,"displacement" Der Empfindungsjawelle jogar Die vorgejdlagene "Iorreftur" dorgenommen und dā́ dann-inwiefern er, Desgleiden aber auch Der betreffende $\mathfrak{u t b e l t a ̈ t e r , ~ D i e ~ g e e i g n e t e ~ t e l e p a t h i j a t e ~} \mathfrak{B e}=$ anlagung bätten - mit dem bedauernswerten Dpfer teles pathifder Bertebr angefnüpft mürbe uim. Autes in allem ein in Wirtlidfeit ja dod faum doritellbares, gefaweige Denn Durdfühbrbares $\mathfrak{P r o j e f t ,}$ Das aber immerbin ein zmar aben= teuerliches bod nidt unintereffantes Sujet für einen Detef= tiproman abgeben fönnte.

Indem id nad biefer eigentlid humoriftidaen $\mathfrak{U b j a m e e}=$ fung Den Faben meiner Daritellung wieder aufnebme, mödte
 pathie" bemerten, Dáb biefer bann fpäter don 2(nderen, mie übrigens faon aus bem erjten 2dbjanitt meiner Sdrift her= vorgeht, aum auf perfdiedene fonftige Beife definiert morden ift und wirb. Tad führe nod folgende Definitionen an. In Den „(Sdriften Der Gefelfidaft für Experimental=\$pidyologie зи Berlin" (1890, II. и. III., Borrede, S. II) mirb bie Tele= Eigerus, Xelepatitie
patbie bezeidanet als "Einmirfung eines Menjden auf einen andern, welde anders als burd) Die anertannten Sinnesz funttionss und ${ }^{\text {Perzeptionsweifen permittelt wirb." Der }}$ Mündener $\mathfrak{P i n d o l o g e ~ © ~} \boldsymbol{E} \boldsymbol{m}$ und $\mathfrak{B}$ arish bat (1897) unter Telepathie verftanden „Die Beeinflußbarteit bes Men= jøen unter $\mathfrak{A}$ иsjøluß jegliden Cingriffs über einen Der be= fannten und anerfannten Sinne binneg". §rofefior Dr. 2. $\mathfrak{B u ̈ d}$ ner bezeidnet die Telepathie als „Gebantenüber= tragung aus ber Fferne", "F̌ernmirfung Des Denfens", " $\mathfrak{G e}=$ Dantenübertragung ohne meitere Bermittlung als burd Die Bedanten felbit". fo. N. be Fremery bezeidjnet in feinem fleinen Bucke "Ielepathie" (Mat Oitmann, Leipzig, 1905) als Telepathie "Die Fäbigieit des einen Meniden, einen mabr= nebmbaren Sinneseindruat bei einem andern Meniden $\boldsymbol{z}^{4}$ er= regen ober pon einem andern Meniden ou empfangen, und zwar auf anderem Bege als durd) die befannten Sinnes= organe" - oder auf anderem Wege als durd die „aner= fannten Ranäle der Sinnesorgane".

Dr. Rarl Freiberr $\mathfrak{D u}$ ßrel ( $\dagger$ 1899), Der Iaut Dem Durch bie „(Sartenlaube" (Mr. 36 р. J. 1899) ver= öffentlidten Nadruf urjprünglid Dffizier mar und jid bann jeit 1872 äjthetijden und myitija)=philojophifden bezw. \{piri= tiftijden Stubien und 2arbeiten midmete und namentlid) in Iegterer Ridftung eine febr rege literarija) Tätigfeit entfal= tete, hat bie Sade ber Telepatbie bauptfädflid) in folgenden Berfen behandelt: "Das Gedanfenlejen", "Die Entbeatung Der Seele burd Die Gebeimmiffenjaaften" (bmeiter Band, 2.

 graphieren ohne Drabt und die Telepathie"). - Du $\mathfrak{P r}$ rel fübrt Die Telepathie auf Den animalijaen Magnetismus $\mathfrak{z}^{4}=$ rüat und gebört, mie id jdon bemerfte, zu jenen $\mathfrak{A}$ nbängern Des Iegteren, bie biefen mit Dem jogenannten „DD" für iben=
tifd ertlären. Benor id Daher Die $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r} \mathfrak{e l f a j e} \mathfrak{S y p o t h e f e}$ zur Crttärung der Telepathie mitteive, mús id dor allem einiges über das Do vorausjdiden.

Mit der Behauptung der Cexitenz Des DD ift zuerft der Naturfordjer Dr. Rarlfreigerrdon Reidenbad ( $\dagger$ 1869), Der EntDeder Des Rreopot, ßaraffin, Eupion uim., aufgetreten. Er bat barïber eingebende $\mathfrak{U n t e r}\left[u \operatorname{lam}_{\text {ungen }}\right.$ und Forfaungen Durdggeführt und Die Ergebniffe in mebreren umfangreiden Sariften veröffentliad. Diefe Sariften (bie im I. 1909 bei Mar 2tlmann, Leipzig, neu berausgegeben worben find), find bejonders: „Thyfitalifd=phyfiologifde Unterjuduungen über bie Dynamide Des Magnetismus, der Eleftrizität $\mathfrak{u l w}$. in ihrer Beaiehung zur Lebensfraft", 一 „DDifds=magnetijde Briefe", — „Die odifde $\mathfrak{L o h e}$ und einige $\mathfrak{B e}$ eegungserjdeinungen", — „Der fenfitive Mrenjd und jein Berbalten zum Dde", — „Wer ift fenfitid, wer nidt?" Das Db ift nad $\mathfrak{R e i d e n b a d ~ e i n e ~ z m i f d e n ~ C l e f t r i z i t a ̈ t , ~}$ Magnetismus, æärme und Lidt ftehende eigentümlide Praft. Cigentlidy ift es eben Der animalifde Magnetismus, nur unter anderem Namen und, mie $\mathfrak{D u} \mathfrak{P} \mathfrak{r e l}$ berborge= hoben bat, hauptfädlidy betreffend bie allgemeinen ßirtun= gen auf den gefunden (menn aud fenfitiven) Rörper ins 2fuge gefagt, mäbrend bie Magnetifeure hauptäadlidy Deffen crganifde Wirfung auf den iranfen Drganismus beton= ten. Das Do foll gemiffe Borgänge veranlaffen, für melde bis jegt weder ein Mak nod ein Reagens gegeben ift, auker Dem menfidiaden Nerv, aber audi biefer tann dazu nur unter Den befonderen $\mathfrak{U}$ mitänden Der jenfitiven $\Re$ Reizbarteit bienen.
 ßerfonen, mit Denen 凡eidenbad ezperimentierte und Die laut beffen Beröffentlidyungen bas Do mahrzunebmen und ou empfinden vermodten, befanden fiad piele mififenjaft= lid gebildete ßerjonen, fogar angejebene Naturforjaer, mie
8. B. Endlider und $\mathfrak{H n g e r}$. - Es baben fid aud) mande gemidtige Stimmen für bie Lebre nom Dd erboben.
 (ber übrigens, mie id nebenbei bemerfe, gelegentlid) pon einem mabrideinliden $\mathbf{3 u j a m m e n b a n g}$ der Bemuftieine per= fajiebener Individuen unterbalb Der Bemuptjeinsidmelle ge= fproden hat), fid aud ziemlid günftig über Die Ddlebre aus= gefproden. Neuerer Beit folfen ßrofeffor Barrett in Dublin und ber ßindiater und Neurologe $\mathcal{L} \mathfrak{y} \mathfrak{s}$ in Paris $\mathfrak{R e i d e n b a d s ~ G x p e r i m e n t s ~ m i e d e r b o l t ~ u n d ~ b e f f e n ~} \mathfrak{B e}=$ obadtungen bejtätigt gefunden haben. Durd die neuen mif= fenidaftliden Forjdungen über bie unjidutbaren Strablen hat die Ddlebre, wie id faon früber bemerft babe, jedenfalls eine mefentlide Stüge erbalten.
 betreffend Die Erflärung Der Telepathie.
$\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$, ber übrigens Den tierifden Magnetismus bezm. Das Dd aud mit Sumboldts und Reils Lebren über Die "Nervenatmojphäre" in 3 ujammenhang bringt, bat in feinem Bude „Die Magie als Naturwiffenjø)aft (Beipzig, 1899, I. Teil "Das Telegraphieren ohne Drabt und die Tele= pathie") zur Crilärung Der Telepathie eine ziemlid ein= gebende Sypotbeje entwidelt, und zwar beiläufig folgender= maken: Unter Sinmeis auf $\AA a p p s$ Werf „ßhilojophie Der Tednif" hebt er hervor, daß unjere Medanismen nur unbe= mußte Ropien von Drganismen oder von Teilen Derjelben find, beifpielsweife bie camera obscura eine Ropie Des Аイuges*). Dann meift er Darauf bin, Daß, mie Seinria

[^13]$\mathfrak{F e r s}$ gezeigt hat, Die Fortpflanzung Der eleftrobynamifden und Induftionswirtungen in äbnlider Weife gefdiebt mie Die Fortplanzung Der Saall und Ridtwellen und Daß, wenn von zwei gleidgeftimmten Stimmgabeln ober Saiten bie eine geftriden mird, aud bie andere fnmpathifd ertönt; fer: ner Dak durd elettridde Bellen, die ein 2ppparat erzeugt, in einem entfernten, eleftrifd genau abgeftimmten Empfangs: apparat ohne Berbindung Durd Drabtleitung eleftrijde Fiutten herborgerufen merben. $\mathfrak{U n d}$ wie das Mittönen gleidgeftimmter Stimmgabeln oder Saiten erfolgt und 3 mi= fden 2 Ipparaten don gleider eleftridaer Spannung Fern: wirfung eintritt, fo berubt „Die Fernwirtung zwifden $\mathfrak{A} g e n t$ und Berbipient auf der Gleidartigfeit ber odifden Spans nung", meldce „entmeder don Natur aus gegeben ober Durch odifde Bermifdung fünittid erzeugt ift". Diefe „DDifahe Ber= mifdung" ift z. B. vorhanden ober entiteht zwildaen Che: gatten, Eltern und Rindern, Gejbwiftern und befonders 3 wils lingen, Magnetifeur und Dem Magnetifierten ufw. „Jeder
 Grunde liegen, mobei die 2usjitablungen Des einen Gehirns fidh undulatorija fortpflanzen und nad) Dem Gefeg Der $\Re \in=$ verlibilität fid wieber in einen Gedanten permandeln, wemn fie einemgleidgeftimmtencmpfangsapparat, d. h. einem zweiten $\mathfrak{G e b i r n}$, begegnen..." Und wir fönnen bei ber Berwandtidaft, bie zwifden Dd und
 naぁ Dr. Forel Dinnamomajdine und Geђirn: nad Dr. Möbius telegraphifdes תabel und Merv $\mathfrak{u j w}$. Qngefidts diejer Bergleide batten die alten Dftultiiten Dr. Robert Fludd und Profefior ©briftian Thomafius nidt jo unredt, wenn fie bie 今unjt als ${ }^{\text {²fffen Der Natur" bezeidneten. MUlerbings fönnen gleide ober }}$ ăhnlide 3 wecte und 3 iele oft eben nur burch gleide oder abnnlide $\mathfrak{M i t t e l}$ erreidt werden. - Nad $\mathfrak{D} \mathfrak{p} \mathfrak{P r} \mathfrak{I}$ enthălt der Dffultismus Die $\mathfrak{P h i l o f o p h i e ~ b e r ~ T e d n i t . ~}$

Eleftrizität bejtebt，wobl annebmen，dak Das Gejeß，nad weldam Die magifde（ $\mathbf{D}$ ．b．telepathiide）Fernmirtung fid vollaiebt，identifa ift mit Dem der elettrifaen $\mathfrak{I n d u f t i o n}$ beim Ielegraphieren obne $\mathfrak{D r a b t}$ ，mie aud beim atuftiiden $\mathfrak{F h a ̈ =}$ nomen Des（ （ympathifden）Mittlingens gleidgeftimmter Gais ten（ober StimmgabeIn）．Die odifaen Radiationen perbreiten fid gleid allen anderen fernmirtenden Rräften in Sambin＝ gungen，und in ibentijden Durcggangsmedien rufen fie iben＝ tifde Erjdeinungen bervor，wodurd Die Fernmirtung eine fympathifde mird ．．．．．＂©s erbalten Die lundulationen Des mentaliden Behirns $\mathfrak{b u r d}$ den $\mathfrak{B i l l e n d e s ~} \mathfrak{A} g e n=$ ten eine zugefpigte Ridutung，Daber Denn Die Telepathie auf Die größten Entfermungen fid einftellen fann ．．＂Sier ift übrigens，mas id fofort einfdalten muk，won $\mathfrak{D} \mathfrak{B r e l}$ der $\mathfrak{B e g r i f f}$ Des $\mathfrak{B i l l e n s}$ offenbar in weitem Sinne，d．h．nidt blo巨 als＂bemujter＂，fondern auch als „unbemußter＂æ乃ille gemeint，da ja，mie gelegentlid aud $\mathfrak{D u} \mathfrak{B}$ rel erflärt bat， aud unbewubte telepatbifde e 2ftionen vorfommen．－ Sめliejlid märe betreffend $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r} \mathfrak{I}$ nod beizufügen，Daj er aud，wie 子． $\mathfrak{B}$ ．Sellenbad，Gpiritift mar．
 $\mathfrak{B a r r e t t}$ war Borfizender eines Romitees，bas bie Soc． for Psych．Res．im Jabre 1882 entiendet hatte，um Die $\mathfrak{M}$ ög＝ lidfeit telepathiidan Bertehres zu erforfden．Sdon im $\mathfrak{J u l i}$ Des ermähnten Jabres tonnte Das fraglide Romitee über eine Reibe erfolgreider Berfude beridten．Ausgefandte frage＝ bogen batten nämlid zur Crmittlung einiger Frauensper＝ fonen geführt，Die telepathifde Foăhigteiten an Den $\mathfrak{L a g}$ legten． Es maren bies vier Tödter eines englifden Geiftliden nas mens Creern．Die gleiden $\mathfrak{F}$ Gäbigfeiten fanden fiad ferner bei einem jungen Mädden，Das bei berjelben Familie biente． Der Beridt Des Romitees über Die betreffenden Berfuce ift im I．Band ber „Proceedings of S．P．R．＂veröffentlidt
morben. Profeffor Barrett hat zur Ertlarung Der tele= pathifden ßorgänge angenommen, Daß die mit Borftellungen forrefpondierenden Gehirnjamingungen im dither eine Sphäre von $\mathfrak{I n b u t t i o n s j d m i n g u n g e n ~ e r z e u g e n , ~ D u r d ~ m e l d e ~}$ in anderen Gebirnen äbnlide Gdmingungen induziert mer: Den. Diefe Sypothefe ift pon ßrof. D. Simony in ber Cbrift „über \{piritiftifde Manifeftationen vom naturwiffen= fdaftlidyen Standpunfte aus" (æien, 1884) näber ausgefübrt und verteibigt morben.


 gänge als „Durd eine Menge binreidend beglaubigter Foalle fidergeftelli" bezeidnet. Eingebender bat er fid mit diefen $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e n ~ i n ~ f e i n e r ~ S d r r i f t ~ „ D e r ~ S p i r i t i s m u s " ~ b e f a g t . ~ S i e r ~}$ hat er fid aud Deren näberer Erttärung zugewendet. $\mathfrak{I n}=$ wiemeit es fidy um zwei nabe bei einanber befindlide $\mathfrak{B e r}=$ fonen handelt, ertlärt fartmann bie Telepathie Durd bie
 weite ferne permutet $\mathfrak{G a r t m a n n}$, Dág Derfefbe mit dem jogenamten "Sellieben", auf das id nod zurücfommen werde, „ふufammen unter eine Crtlärung gehört." Gr führt ibn baher auf den "utrfand aller $\mathfrak{I n d i b i d u e n ~ i m ~} \mathfrak{A b j o l u t e n " , ~}$
 zertrennbare, aud geiftige Band, Das jedes Gefdöpf „mit feiner ©氏mutter Matur" und burd biefe mit feinen Mit= geidüpfen verbinbet, zurüat. Dabei bezeidnet er bann den telepathifden Bertebr ebenjo wie das Selljehen als „eine murzelbafte Rommunitation zwifden den Individuen durd Rapportoder Telephonanfalubim $\mathfrak{A b j o l u}$ : ten." Diefer Gedante fartmanns liefe fid dura einen naturwiffenjdaftliden Bergleid vielleidy nod anjau: lider madjen. Finden fid bod bei veridiedenen niedern

Lebemefen eigentümlidee pinchifde Berhältniffe, Die (natürlid) in überaus verfleinertem Magftabe und auf einem für bie menjaliden Sinne Durdaus mabrnebmbaren materiellen Subitrat fid) abjpielend) bier einigermangen als $\mathcal{A}$ nalogien
 Welträtfel" (Bolfsausgabe) u. a. Folgendes: "Sebr intereffant ift für bie ßjydologie . . . die Rlaffe der Staatsquallen (Siphonophorae). $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$, Diejen prädtigen, freifdmimmenden Tierftöàn . . . Pönnen mir eine Doppelfeele beobadten: Diétingelfeele (Ferjonalfeele)derzablrei= den $\mathfrak{B e r f o n e n , ~ d i e i b n z u j a m m e n j e g e n , ~ u n d ~}$ die gemeinfame, einheitlid tätige $\mathfrak{P} \boldsymbol{f} \mathfrak{y}$ de bes ganzen Stoats (abrmal=Seele)." - Bei Den Metaphyten und Metazoen ift $\mathfrak{o n}^{\mathfrak{u}}$ unterjdeiden a) Die Pinde Der einzelnen Bellen, welde die Gewebe zujammen= jegen und b) die Finde Der Gemebe felbjt oder bes „Jellen: ftaates", meldjer non diejen gebildet mird . . . Begtere "be= berrfat alle die einzelnen minellfeelen"" der fozialen 3 ellen, welde als abbängige Staatsbürgerbeneinheitliden Jelfenfaat Enftituieren...." Daneben befitat aber Dennod erftens , jede einzelne Belle ibre eigene cmpfindung und Bemegung, und zweitens zeigt jedes Gemebe und jedes Drgan, Das aus einer $\mathfrak{A n z a b l}$ gleidartiger Bellen fid) zujammenjegt, feine befondere Reizbarfeit und piydifae (finbeit." - Salbmegs ähnlid nun (alle Bergleide binfen ja!), wie bie Einzelindididuen Der genannten Tierjtöde oder Bellenftaaten in gemiffer finfidt indireft und anderfeits aud bireft miteinander in Berfebr jteben fön= nen, fo fpielt fid nadf fortmann ber telepathifa) $\mathfrak{B e r}=$ fehr bwijden "meit" pon einander befindidaen Einzelindidi= Duen Durd Bermittlung Des $2 \mathfrak{A} b j$ oluten, aljo indireft, zwijden "nabe" bei einander befindliden Individuen aber Direlt ab.

## － 57 －

Wie id glaube，ift jedod）anzunehmen，bás der telepathifde Bertehr zwijden ben einzelnen Individuen jtets bireft por fid geht，mag man bie einzelnen Individuen lekten Endes als Glieder eines ungeheuern Ganzen oder als voliftändig getrennte $\mathfrak{B e j e n}$ anjehen．Meiner $\mathfrak{A}$ nfiat nad ift ber tel：$=$ pathifabe Berfehr überbaupt einfad als eine $\mathbb{R} \mathbf{o m m u n i z}$ fationsart aufzufaffen，fo etwa，wie ber Berfebr mit＝ telft ber lauten Rebe eine jolde ift．Ja tomme bierauf fpäter nod るurüá．

Der vom befannten，bier früber fdon erwähnten Mate rialiften Dr． $\mathfrak{L}$ ． $\mathfrak{B u}$ üner als ， $\operatorname{Der}$ geniale englifde $\mathfrak{P h y}=$ fifer＂gerübmte und von mir oben aud fdon ermäbnte，ber＝ vorragende Belebrte Sir Billiam Crootes hat im Jahre 1897 in einer als $\mathfrak{P r a ̈}$ fibent Der Soc．for Psych．Res．
 Des Meniden＂）folgendermaßen geäußert：＂Es jめeint mir， Da反s mir in ben Röntgenftrablen und ähnliden Strab＝ Ienvonhoberfrequenzmit $\mathfrak{t r i l l i o n e n d o n ~}$ dityerfdmingungenpro Sefunde mögliderweife ein Mittel zur tibertragung von Gedanfen befigen，das uns， menn wir ein paar pernünftige Pojtulate auffellen，зu vie＝ lem，was bei unjerer pindifden Froridung nod Dunfel ift， einen Salüffel liefert．Nehmen mir einmal an，dab biefe Gtrablen in Das Behirn eindringen und bort auf irgend ein Nervenzentrum einwirten．Stellen mir uns dor，Das Behirn enthielte ein Bentrum，das mit diejen Strablen etwa jo ver＝ fäbrt，wie eine $\mathbb{M u f i t f}$ aite mit Tonidmpingungen，und Das 3entrum mürbe biefe Strablen mit ber Bejdmindigteit des Sidats nad dem empfangenden Ganglion eines anderen ©e＝ birns binjenden ．．．Ein fenjitiver Menjd wäre Dann ein folder，Der ein telepathifdes $\mathfrak{u}$ bertragungs＝oder Empfangs ganglion von höberer Entmiďlungsftufe befäße，oder ber burd） fortgejegte lutbung fiø für Dieje Bellen bober frequenz jenfitiv
gemadt hätte．Die Grfabrung jdeint ou bemeijen，Daßs Die übertragungss und Empfangsganglien fid）nidy in gleider $\mathfrak{B e i f e}$ entwideln．Das eine tann in $\mathfrak{A}$ ftivität treten，mäbrend Das andere fid taum rübrt，etma mie bie 3 irbeldrü $\lceil$ e．＊） Durd）eine folde 2 Uuffaffung mürben feine phyjifalifaen be＝ jege verlest und man müßte nidg zu Ertiärungen greifen， Die ins libernatürlide fübren．＂－Weiter hat Crooles in einer im Jabre 1898 als Bräjibent Der „Brittanijden Gejells ¡ぁaft für Den Fortiaritt Der Wiffenidaften＂gehaltenen Rede （nad）©．FIammarion＂Unbetannte Naturträfte＂）bie folgende，mir nod midtiger jぉeinende duberung getan： „2ひUle Phänomene bes Uniberjums find，man fann es an＝ nebmen，gemiffermajen zujammenbängend．Es ift unmiffen＝ jc）aftlid，gebeimnispolle Bermittler 子u Silfe 子u rufen，mo
 vibrationen burdaus hinreidende アräfte und fäbig＝ feiten befigen，um über alles Redjenidaft abzulegen，jelbit über bie $\mathfrak{I}$ ransmiffiondes Gedanfens．Einige Phyfiologen nehmen an，das bie mejentliden Nervenzellen nid）miteinander im Rontaft find，fonbern daf fie ourd einen jamalen 3mijdenraum getrennt find，ber während bes Sめlafsbreitermirb und mäbrend ber geiftigen $\mathfrak{T}$ ä＝ tigfeit im madjen 3 uftand fajt ganz veridminbet．Das er＝ innert fo mertmürdig an einen Rohärer von $\mathfrak{B r a n l y}$ ober $\mathfrak{L o d g e}$ ，Dáb eine andere $\mathfrak{A}$ nalogie fid nabe legt．＊＊） $\mathfrak{D a}$ die Struftur bes Gebirnes und bie Der Nerven gleid ift，be＝

[^14]greift man, daf es im Behirn äbnlide Mraffen von nervöfen Fohärern gibt, Deren bejondere funtion die $\mathfrak{A} \mathfrak{u} f \mathfrak{n a b m e}^{\boldsymbol{f}}$ der donauben durdeine Reige von $\mathfrak{A}$ ther wellenangemeffener (srößeund $\mathfrak{A}$ rtberbeis gebradten $\mathfrak{J m p u l f e}$ feinfönnte. Röntgen hat uns mit einer $\mathfrak{A}$ rt Bibrationen vertraut gemadt, Die in Bezug felbjt auf die zartejten Wellen, die mir vorber gefannt batten, ungemein tlein und yon einer Dimenfion ift, bie mit ber Dijtanz zwijden den 3entren ber Atome, aus benen unjer ma= terielles Uniberjum zujammengejebt ift, pergliden werden fönnte; und es gibt feinen Grund zur $\mathfrak{A}$ (nnabme, das mir Die äuperften Grenzen ibrer Säufigfeit überfaritten baben. Man meis, dab die Tätigteit des Dentens
 birnbegleifetwird, und bier haben mir phyfifac $\mathfrak{B i}=$ brationen, die Durd) ibre übermäßige Rleinbeit fähig find, auf jedes Molefül zu mirten, da ibre Majabeit jener Der in= nern und äußern Bewegungen Der $\mathfrak{A}$ tome felbft fid näbert." - Betreffend die don Croofes ermäbnten „geheimniss vollen Bermittter" märe zu bemerfen, dan damit mohl die non manden fpiritiftifden Seiten zur Erflärung ber Teles pathie berbeigezogenen „(Geifter" gemeint find.

Natürlid hat fid aud die betannte theofophifae Sarift= ftellerin $\mathfrak{A} \mathfrak{n n i e} \mathfrak{B e f a n t u ̈ b e r ~ d i e ~ T e l e p a t h i e ~ g e a ̈ u ß e r t . ~ I n ~}$ ihrem $\mathfrak{B u}$ uje „,Thougtpower, its control and culture", Deutide Жusgabe „Das Denfoermögen, feine Beherridung und $\mathfrak{A}$ usbildung" (Mac $\mathfrak{A}$ Itmann, Leipzig) fagt fie: „Es gibt zweierlei Methoden Der Gedanfenübertragung, eine joldee, melde mir bie phyifide, und eine joldje, melde wir die pin= difde nennen tönnen; die eine betrifft ebenjomoht Gehirn als Intelleft, Die andere nur Den Intelleft. Ein Gedante mird nom Bemuptiein erzeugt und beginnt nun Sdmingungen Gervorzurufen, zuerjt im Mentalförper, Dann im ajtrals
förper，Dann in ben ätherijaen Molefeln Des Gehirns und idflieslid in Deffen phyfifden Molefeln．Solde $\mathfrak{G} e=$ birnjamingungen fegen ben umgebenden \｛ther in Bibration；diefe Bibrationen febenfiddannfort，erreidenfあließlidein zweites（Gebirn und verfegen nundoiephyz fifめenund ätherifden Teildendiefes fmeis ten（Gebirns in Sdmingungen．Durd diefes zweite，Die Bewegung empfangende Bebirn merben Dann in Dem Dazugehörigen 9 Ifral＝und Mentaltörper Sdmingungen erzeugt；Die Sdmingungen Des Mentaltörpers peranlafien endlid im betreffenden Bemuptfein ein barauf antmortendes Bibrieren ．．．Das den Gedanfen ausfendende Bemußtjein fann aber aud bie in feinem zugehörigen Mentalförper er＝ zeugten Sdpoingungen Dem Mentalförper Des empfangenden $\mathfrak{B e m u}$ ffeins direft übermitteln ．．．＂－Da id，wie fdon ermähnt，bieje Sdrift unmöglid）aud）auf bie tbeojopbifden （bezm．altindifden）\＆ebren ausdebnen fann，fo muß id Diejenigen Lejer，benen das 2ngefübrte unverftändida ift，auf bas betreffende Bud $\mathfrak{A} \mathfrak{n n i e} \mathfrak{B e f a n t s}$ ver＝ meijen．Dagegen bemerte id）bier nod，Daß die genannte Berfafferin als das bei ber Bedanfenübertragung funttionie＝ renbe Drgan bie jogenannte Birbelbrüfe（glandula pinea－ lis）bezeidnnet，Deren Entwidłung fid，mie Die Berfafferin jagt，bis $\mathfrak{z u}$ einem 3 ujtand treiben lägt，in dem fie die ibr zufommende Funftion，diefiein 3 ufunftbeiallen $\mathfrak{2 l e n f d e n a u s f u ̈ g r e n f o l l , ~ a u d ~ j e g t ~ f d o n ~ e b e n ~ m i r f = ~}$ lid）ausüben fann．Sierzu mödte id bie genannte Drüfe be＝ treffend einiges beifügen．Es ift Das ein in Der Mitte Der unte＝ ren fläde Des Bebirns Iiegendes etwa erbjengrojes Gebilbe， bas beim weibliden Befdledt meift gröner ift als beim männliden．Die alten Jnder nannten diefe Drüfe＂Das $\mathfrak{A}$ 亿uge Shidas＂（Des＂grojen Gottes＂）．Nad $\mathfrak{A n f i a t}$ Des $\mathfrak{P h i l o =}$
fophen Descartes märe fie Der Sitb der Seele. Neuerer Beit bat man fie als ein "rubimentäres 2 Uuge" bezeidnet. Dite

凡undidau) foigendermagen geäußert: „Die Tätigteit Diefer
 vergleiden. Sie fpannt bie Nervenfaiten ftärfer und ver= ftärft fo die Sdmingungen der Gebirngemebe. Sie ift atrophiert und baher im Durdidnnittsmeniden fdlummernd . . $\mathbb{E}_{5}$ ift eines der mohlbetannten Gefege Der $\mathfrak{P h y f i o l o g i e , ~ D a s ~}$ jebes Drgan Durd Den Ridgtgebraud) atrophieren (d. h. infolge verminderter Crnäbrung allmählig verfümmern und \{dmin= Den) mus." Weier fagt $\mathfrak{B u} \mathfrak{a}$ betreffend bie binfidftid der offulten Präfte Des Meniden "voliftändig Eingeweibten": "(Ein mirtlider Meiiter bat eben Das 2 Iuge Shivas, bie $3 i r=$ betorüfe, bie in andern falummert, tätig in fid, und bie Sdmingungen feines Gebirns forrefpon= bieren mit der Synthefe des $\mathfrak{T}$ ones und Eidtes."*)
 wäbrend einer Gpidemie von „Befeffenteit" im Gouperne= ment Nopgorod die Babrnebmung gemadyt, dak brei ber weibliden $\mathfrak{P}$ atienten, bie an Sdreianfällen und fomnam= bulen 3 uftänden litten, mäbrend der legteren feine $\mathfrak{G e}=$ danfenempfandenundmuften. Uaber feine biers auf im Berein mit Dr. $\mathfrak{I}$. $\mathfrak{M}$. Biely angefteliten Beobady= tungen bat er in einer Sarift unter Dem Titel ,Behertifein, Sdreiepidemien und Befeffenheit" (Novgorod, 1900) berid):

[^15]tet. Er ftellt fid biernad bie telepatbifden Borgänge vor als eine "Induftion Der piybijden Brozeffe", etma in Der $\mathfrak{A r t}$, mie Der eleftrifde Strom, Der Die innere Rolle Durd)= fliest, einen Strom in der äuberen Spirale indubiert. Sin= fidutidid der von $\mathfrak{R r a i n s t y}$ gebraudten $\mathfrak{Z}$ usbrüafe $\quad, \mathfrak{B e}=$ feffenbeit" und "Behertfein" bemerte id Folgendes: Die "Befeffenbeit", Die in alten Beiten eine jo groke æolle ppielte,
 bejondere $\mathfrak{A r t}$ bodgradiger Syjterie. Iatjädflid tönnen fid bei biefem 3 uftande, falls bie erforberlide fpezififde Bean= Iagung vorbanden ift, aud telepathifde Borgänge einjtellen. Legtere merben freilid oft mijperjtanden, falja gedeutet, nidt beadtet oder veridmiegen. Wie $\mathfrak{D u} \mathfrak{B r} \mathfrak{I}$ miederholt ber: vorgehoben hat, murbe in bem firdliaen ,manuale (rituale) exorcistarum" Das "Gedanfenlejen", D. b. Die telepathifde Wabrnehmungsfäbigfeit, als Beiden ber Befeffenbeit ange= jeben. - Die Buftände des jogenannten "Behertjeins" mer= ben auf $\mathfrak{y y j t e r i j a = t e l e p a t h i j d e , ~ o f t ~ v i e l l e i d t ~ a u d ~ b l o k ~ a u f ~ t e l e = ~}$ pathifde Borgänge zurüdgefübrt werDen müffen. Es gebört dazu nidet diel Bhantafie, um fid auszumalen, in was für eine pindifde Bermirrung eine ungebildete, menn aud gans normale und gejunde Berjon, die jedod von Telepathie nie= mals etmas gebört bat, geraten tann, wenn fie plöglia) Durch millfürlid)e oder unmillfürlide telepathifde Einmirfung er= jdreat mird. - Leider ideinen Dr. Rrainstys Beob= adtungen in Deutjdland wenig $\mathfrak{A x}$ jmerfjamteit erregt $\boldsymbol{z}^{u}$ baben. Im Sinbliat auf diefe Tatjade merbe id - Der Lefer möge es verzeiben - mieber $\boldsymbol{z}^{4}$ einem Bitat ver= anlaßt. Sa mödte nämlid auf einen bödjt beberzigens=
 viele Jabre Dozent an der medizinija)en Fafultät zu Tolto und ßeibarzt bes ®aifers don Japan war, im J. 1907 auf


Gtuttgart getan hat. $\mathfrak{Z} \mathbf{m}$ Sdiufie feines $\mathfrak{B o r t r a g e s ~ u ̈ b e r ~}$ ${ }_{n} B$ efeffenbeit und vermandte Buftänbe" fpridit er nämlid Die Soffnung aus, Daj Deutidiand hinfidtlid Der Crforiduung diefer dunteln Gebiete nidy binter anderen $\mathfrak{E}$ ändern zuriüt bleiben merbe und falieft mit Den Morten: „Die © $\mathfrak{f f o r}=$ faung biefer dunflen Seiten bes Seelen :
 Befonders midttig if es, in welder Weife bie in der Reibe Der deutiden Sypnotifeure als herborragende $\mathfrak{A l u t o r i}=$ täten gettenden dirate Dr. श. Freigerrvonsdurent =

 (Berlin) zur Letepathie Stellung genommen haben. Sind Dodi bie Genannten angejebene Bertreter ber nad bartem Sampfe dor nidat bu langer 3eit allgemein anertannten Rehre pon Der Suggeftion und Dem Sypnotismus und ift es bod idon miederbolt Dagemejen, Daß ßertreter einer neuen Lehre permandten, aber nidy allgemein anertannten 3 weigen ber Wififenjdaft gegenüber fid aus theoretifden, fnitematiiden oder fonftigen Gründen don vornherein ganz ablebnend per= balten zu müffen glaubten. CEs legt nun Зeugnis ab für die wabrbaft miffenidafftide und überaus Dantenswerte Dbjeftis vität ber obigen $\mathfrak{A}$ utoritäten, Daj́ fie Der $\mathfrak{T e l e p a t h i e}$ gegen: über feine Derartige ablebnende Saltung einnebmen. Denn, mie id im erften $\mathfrak{2}$ bidnitt fdon ermäbnte, ertennt Dr. von Gめrenais Borgänge gerabeßu an. Dr. Forel aber gibt beren $\mathfrak{P R o ̈ g}=$
 bebalt, fiid gletdafalls in legterem Sinne ausppridt. Bunächft merbe id nun einige bierber gebörige \&unßerungen Dr. $\mathfrak{M o l d s}$ anfübren. Daja id daran aud turze fritifde $\mathfrak{B e}_{\mathrm{e}}=$ mertungen anzutnüpfen mid georängt füble, geldiebt, weil id) meinerjeits nidt blofoonder $\mathfrak{T a t f a ̈ d l i d f e i t d e r ~}$

Telepathie auf bas feftefte überzeugt bin， jondern aud，weil id）aus miffeniddaftliden，etbijden，buma＝ nen und jozialen Bründen beren möglidyft baldige allgemeine $\mathfrak{A}$ nerfennung für Ђödjt münjaenswert balte．Ulm vorläufig wenigftens in einer einzigen Ridfung ben Wert biejer alls gemeinen $2 \mathfrak{A} n e r f e n n u n g$ aud an biejer Stelle anzubeuten， weife id auf bas binfidtlid der Beobadtungen Dr． Rrainstys Borausgefdiate bin．

Dr．MROIJ hat in feinen Büchern „Der Rapport in ber Gypnofe．Unterfuciungen über Den tierifめen Magnetismus＂ （1892）und＂Der Sypnotismus＂（1907）Der telepathifden $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~ g e d a d a t . ~ E r ~ g i b t , ~ m i e ~ g e f a g t , ~ D i e ~ M o ̈ g l i d f e i t ~ e i n e r ~}$ telepathijden Beeinfluffung oder einer beute nod）unbefann＝ ten $\mathfrak{4}$ rrt Der Beeinfluffung zu．Er bält aber Das Beweiss material für mangelhaft．Seine etma in Den Jahren 1888 bis 1892 gemadten Berjude，über Die er in Dem erftermäbnten Werte beridatet bat，find leiDer ungünftig ausgefallen．Es maren 子． $\mathfrak{B}$ ．，wie $\mathfrak{M o l l u}$ ．a．anführt，unter zmölf Einzels egperimenten，die im Berlauf（allerbings bloß）einer Stunde vorgenommen murben，＂faft gar feine für bie Ielepathie befriedigende Rejultate $\boldsymbol{z}^{4}$ erzielen．＂ $\mathfrak{F r}$ rilid
 eigentlid pielleidt in erjter Reihe mehr den 3 med einer ®taritellung Des Berbältniffes zwifden animalifdem Mragne＝ tismus und Gypnotismus gebabt baben．Im Sinblid auf die von Dr． $\mathfrak{M}$ oll gegebene und von mir im erften $\mathfrak{A} b j d n i t t$ mit $=$ geteilte Definition Des 2 Iusbruás $\mathfrak{I e l e p a t h i e}$ fönnte es meiter auffallen，da反 er bod aud von＂Bedanfentejen＂，＂Erraten＂ und von＂Ireffern＂pridgt．Es bandelt fid ja aber bei ber Ielepathie um ein libertragen Der Bedanfen uim．von ber einen Seite und ein Babrnehmen oder ßerzipieren bezm． Nidtmabrnebmen ober Nidtperzipieren von der anderen Geite！Ferner faeint mir aus Dr．Molls 2useinanders
fegungen nidt nad allen Ridtungen erfidtlid），inmiemeit bei feinen Erperimenten Die nad）Den Behauptungen Der Ber＝ treter Der Telepathie für Das Zuftandefommen Des telepathi＝ faen $\Re$ Rapportes erforberlidjen veridiedenen Bedingungen， namentlid Beanlagung und Dispojition，in Berüafidatigung gezogen morben find．Und gerabe die don Seiten ber Ber＝ treter Der Telepathie immer mieber als ber Reger nad not＝ mendig bezeidnete ひubung， $\mathfrak{Z r a i n i e r u n g , ~ D r e f f u r ~ e r f l a ̈ r t ~ D r . ~}$ $\mathfrak{M}$ II ausbrüalid für eine „ひ̌eblerquelle＂！Dagegen bält er Die Dreffur bei juggeftid＝therapeuthifden Sypnotifierun＝ gen für zumeilen geboten．

Sier find nun für uns fehr intereffant feine dußerungen über Die Dreffur in Der Sypnofe．Im Berfe „Der Syp＝ notismus＂fagt er Diesbezüglid）：＂Die Dreffur Der Sypno＝ tifden zeigt fid gerabe Darin，Daß ber Experimentator， mas er mill，jpäter faum mebr зu fagen，jondern bödritens noळ anzuDeuten brauat＂．．．„Duradie Dreffur lernt ber fypuotifae gemiffer＝ makendie（Gedantendes Experimentators Lefen＂．．．＂Dft tritt ．．．Die Sypnoje erft nad mehz reven Sigungen ein＂．．．＂In einem frall $\mathfrak{j a b} i \infty$ er $\mathfrak{j t}$
 mird Durd Dreffur bie Sypnofe nidt nur tiefer，jondern fie tritt audj［dmeller ein＂．．．＂Dftiftesabernötig， eine bypnotifae ergiebung ber Berfudss perion zu geben，umben 3 uftand mogitaft зu vertiefen．＂21ber aud rüafiatlid Der Syperäfthefie （D．i．übermäßig gefteigerten Reizempfindlidfeit）erflärt $\mathfrak{M O L I}$ in Demfelben Werfe，Das fie aud Durd libung，und zwar aud obne Sypnoje erzielt werben tönne．AUngefidts all diejer midtigen Erfabrungen und angefidts ber Tatjaめe， Daß Der Menid in Der Sindheit ja felbit Die gemöhnliditen Berridtungen， $\mathbf{8}$ ．B．Greifen，Effen，Seben，Geben，Spred）en

Iernen muk, wird man für gemöbnlid eben dod erft recht audd bei den telepatbifiden Berjuchen entjpredende tubung, $\mathfrak{T r a i n i e r u n g , ~ D r e f f u r ~ a n z u m e n d e n ~ n i d t ~ u n t e r i a f i e n ~}$ fönnen. शatürlid müffen bei berartigen zu miffenfaaftliden 3weden unternommenen Experimenten nidt blo all Die zum 3uitandefommen Des telepathifaen Rapports unbedingt nöti= gen Bedingungen berüđfichtigt werDen, fondern es müfien aud Die nötigen Borfidtsmaßregeln zur Sintanhaltung etwaiz ger Täujaungen getroffen merDen. $\mathfrak{Z u}$ legterem $\mathfrak{B}$ wed em= pfieblt es fidd, jedenfalls aud folde Berfude anzuftellen, bei Denen die mirfende (übertragende, aftipe) $ß$ erfon und bie зu $^{\text {u }}$ beeinfluffende (wabrnehmende, paffide) §erfon fid in ge= trennten und fern von einander gelegenen 凡äumen, evens tuell in veridiedenen Drtidaften aufhalten. Dagegen ift es aber unbedingt nötig, Dáß beide $\mathfrak{B e r f o n e n ~ a n ~} \operatorname{Die} \mathfrak{M z o ̈ g l i d f e i t}$ Des telepathifden Berfehrs aud mirflid glauben, ba Der Ber= fehr jonft burch peridjiedene juggeftive Cinfiüffe unmöglid gemadt werben fann. Was fdlieflid die Sypnotifierung Der einen oder ber anderen ober beiber Der $\mathfrak{B e r}$ juctsperionen anbelangt, fo wirb fie felbft bei den zwedmäßigiten Sugge= rierungen und Der gewiffenbafteften Dreffur nidts belfen, wenn die erforderlide Beanlagung der betreffenden ßerjonen mangelt. Ess wirb übrigens vergleidsweife aud nidt ge= lingen, burch fypnofe und Suggeftion einen ganz unmufita= lifden Meniden in einen Beetboven ober Midard Wagner, Paganini oder Rifzt umzumandeln. शod mödte id be=
 telepatbilde Beanlagung anderjeits durdaaus nidit iden= tifide Begriffe find.

Nad Diefer $\mathfrak{A b j} f($ beeifung führe idf nod an, dan Dr. $\mathfrak{M o l l}_{\text {ole }}$ feine $\mathfrak{B e t r a d t u n g e n ~ u ̈ b e r ~ D e n ~ D i f u l t i s m u s ~ m i t ~}$ Den Worten fobliest: „Unjer Wiffen ift fo lüatenhaft und überall ftopen mir auf fo viele Rätiel, daj wir fein

Redt baben, irgend ein forjaungsgebiet glatt zurüảzumeijen. Irog aller Fortjdritte, die die eraften Biffenidaften gemadt haben, müffen mir bod zugeben, dак der innere Зujammen= bang zwijden Dem תörper und Den jeelijden Borgängen unsgänglidunbefanntift. Unter biejen lumptän= den follte man aud die Prüfung von unerflärlid fdeinen= Dem nidat don Der Sand meifen." Wenn bieran burd $\mathfrak{P l}$ oll Dann nod bie Forderung nad ftrengen Bedingungen ge= fnüpft mird und Davor gemarnt mird, fid) Durch 2 (utoritäten verleiten zu Iaffen, Iatfadeen ohne Bemeife anzuerfennen, fo Darf binfiatlid Der legteren Barnung nodmals Daran er= innert merben, daß die miffenjdaftliden forider ja über= aus oft genötigt find, Tatjaden auf ©rund frember Beob= adtungen anzuerfennen, und zwar mitunter auf Grund hödjit feltener Beobadftungen. Sinfidtlid) Der jeltenen Beobad)= tungen hat aber, wie id fdon früber ermäbnte, Dr. $\mathfrak{M l}$ oll ertlärt: „Es fprid)t weder die Seltenbeit nod Der Uimitand, Daß man jelbit etmas nid) gejeben hat, gegen Das Boriom= men einer Erjdeinung. Deswegen baben aud jeltene Be= obadatungen ibre Bedeutung."

Sdließlid zitiere id über neuere telepathifae $\mathfrak{B e r}=$ jucbe, die Dr. Mollim Berein mit Dr. Mar $\mathfrak{D e f j o i r , ~}$ Profeffor ber Philofophie an Der Berliner Uniperfität, unternommen hat, aus der Beitidrift „Piydifde Stubien" (D. Muge, Leipsig, 2. Seft, 1910), folgende bortbin aus Der Beitidrrift "Gobenjtaufen" aufgenommene Stelle: "Erjt vor menigen Mtonaten haben in Berlin Die Brofefforen $\mathfrak{M}$. Deffoir und Dr. Moll Experimente mit einigen Perfonen angeftellt, die vorgaben, in ber Lage 子u fein, jeden gemünjaten (Gedanfen fid gegenfeitig ohne irgend meldes äußere Beiden るu übermitteln. Die Berfuçe ge= langen volljtändig, wenn die Berfudsperjonen in einem und Demjelben Bimmer maren. Sie murden Dann in Der Wreife
mieberbolt, Dān bie lubertragung Durch eine Wand bindurd ftattzufinden batte. 2lud bier gelangen bie Berjudje voll= ftändig. (Sleidmohl maren bie genannten $\mathfrak{P r o f e f f o r e n ~ n i d j t ~}$ Davon überzeugt, Daß es fid um eine mirflide Bebanfen= übertragung bandle. Sie jeegten vielmehr irgend einen תunjtgriff poraus, irgend ein perabredetes 3eiden, obne ban fie freilid, in ber Lage gemejen wären, wie fie felber zuge= fteben mußten, irgend etwas non einem Beiden bemertt $3^{4}$ baben." Die volle Ridtigfeit Diejer Darftellung vorausge= jegt, muß bie Befürdftung ausgejproden werden, daß fía jaliéslid faum now geeignete Berjuchsperjonen finden laffen merben, menn ibnen aud) nad erfolgreiden Berjuden un= ausgefebt 3 meifel entgegengebradt mirb!

Dr. Forel bemertt in feinem Buめe "Der Sypnotisz mus" (1907) unter anderem, dаß eine Reibe fdeinbar über= natürlider Erjdeinungen immer wieder „Don aufridtigen, glaubmürdigen ßerfonen" porgebradt mürben. Dazu fügt er bei: „İd nenne bie jogenannte Gedanfenübertragung, jaledtmeg suggestion mentale genannt, Das Gelffeben, das Seben oder Erraten von Borgängen an einem entfernten Drt,
 Dieje angebliden Erjdeinangen murben insgejamt mit Dem Namen "Ielepatbie" bezeidnet" . . . "Jeder Mrenid fann übrigens im ßreis jeiner Beiannten auf mebrere Derartige Beobacttungen ftofen, und zwar bei Durchaus glaubmürdigen Leuten. Siebe aud $\mathfrak{L i e ́ b e a u l t , ~ L e ~ s o m m e i l ~ p r o v o q u e ́ , ~}$ 1889. S. 295. Es Darf bier nidt unermäbnt bleiben, dan bie Weltgefdid)te von Telepathie ungemein viel berid)tet. $\mathfrak{B i s}$ beute und trot aller $\mathfrak{A l u f f t a ̈ r u n g , ~ j o g a r ~ b e i ~ e r f l a ̈ r t e n ~}$ 2ttbeiften, findet man ben Glauben an jympathifde Einflüfie und an bie Erfüllung von ※bnuungen." Die von ßrofeffor Ridet in ber Revue philosophique, 1884, veröffentlidten Experimente bält Dr. Fo relfür unvollifommen. Betreffend

Selfiehen, Gedanfenübertragung ufm. fordert Dr. Forel meitere $\mathfrak{B r u ̈ f u n g}$ Der $\mathfrak{I} a t j a d e n . ~-~ M e i n e r ~ \mathscr{A n j i d t t ~ e r j a m e r t ~}$ es Die Erforfdung, Erörterung und Erflärung Der Telez pathie jebr bebeutend, menn fie mit Selfjeben, Beisjagungen, גbnungen, Erraten uim. permijat mird.
 viel mit Der Sade der Telepathie bejaaftigt. So bat er Bers jud)e veranjtaltet, bei melden die Gefidtseindrüafe von Beids= nungen feitens des telepathifd Wirtenden auf eine andere Berjon übertragen wurben. Bon 25 derartigen libertra= gungsverjudben miefen 13 ein günftiges Rejultat auf, mobei in 2 ber gelungenen Berfuçe Die Geperimentierenden fid in verjøiedenen Räumen aufbielten. Weiteres hat er ein vom mebrgenannten $\mathfrak{P a r i j e r ~ N e r v e n a r z t , ~ ß h y f i o l o g e n , ~ U n i p e r f i z ~}$ tätsprofeffor und (1905) ßräfibent Der Soc. for Psych. Res. ©harles $\mathfrak{R i d e t}$ über Gebonfenübertragung ufm. ver= fabtes $\mathfrak{B e r f}$ in die Deutide Sprade überfegt unter Dem Titel "Experimentelle Stubien auf dem Gebiete der (Ge= Dantenübertragung und des jogenannten Sellfebens" (1907). Bie Dr. $\mathfrak{v o n}$ © drenti= Nobing mir brieflid mitzu: teilen bie Güte hatte, bält er jomohl auf Grund eigener, feit 25 Jabren gejammelter Erfabrungen, wie "infolge Beran= laffung zuberläffiger Berid)te Iritijder Forjder ben Rapport zweier menjablider Gebirne unter beftimmten Borausfetgun= gen für erwiefen." Sinfidtlid) Der Erflärung Der Telepatbie vermutet er, Dan bie organifde Subjtanz unfidtbare, aber ibrer Eigenichaft nad bödjt eigentümlides Strablen emaniere, auf die die telepathifden Wirfungen zurüafufübren find.

Mehr oder meniger erfolgreide telepathifde Experimente betreffend Gefidts= aber aud) Gebörseindrüde find in Den legten brei Jabrzebnten nod pon vielen andern for= foern, ja jogar aud pon Laien gemadyt morben. So, abgefehen von Den früber bereits ermähnten, durd) $\mathfrak{G} \mathfrak{u r}=$
$\mathfrak{n e y}$ und $\mathfrak{M y} \mathfrak{y e r s}$ angefteliten, 8. B. aud pon $\mathfrak{B r o f e f f o r}$ $\mathfrak{R i d e t , f e r n e r ~ v o m ~} \mathfrak{P h y f i o l o g e n ~} \mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{A}$. $\mathfrak{B i n e ́ t}$ in Paris, nom Sandelsherren $\mathfrak{M a l c o l m ~ G u t r i e ~ i n ~ L i v e r = ~}$ pool, oom Whilofophen und Pindologen Sidg miat ( $\dagger 1900$ ) in Cambridge, bon Deffen Gattin Mirs. Sibgmida, pon Mī $\mathfrak{A l i c e ~ J o b n f o n , ~ S e f r e t a ̈ r i n ~ D e r ~ S o c . ~ f o r ~ P s y c h . ~}$ Res. und G. $\mathfrak{A}$. Smith, bann von $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{B a l f o u r}$ Stemart, bom Pbyfifer Dr. D. J. Lobge, Uniperfitäts= profeffor zu Liderpool (Berfaffer Des Budes ,,The Survival of man"), don $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{L}$ ombrofo ( $\dagger 1909$ ) in Turin,
 in feiner in ruffifder Sprade abgefaßten Sdrift „Die Wed)= felbeziehungen zwijden Den Drganismen" (1902) binfidatlid) Der Crtlärung Der telepatbifden Borgänge äbnlid) geäußert, mie fein fabn genannter Landsmann Dr. $\mathfrak{R}$ rainsity. Dr. © mil Jacobien - früber in Tegel, dann in Char= lottenburg - hat, wie er im September 1908 in der „Jeit= jarift für päDagogiface $\mathfrak{P}$ indologie, ßathologie und Sygiene" mitteilte, in früberen Sabren eine Reibe erfolgreider tele= pathifder Berjude gemadt.

Uber erfolgreide Berfude Der Nancyer $\mathfrak{B r o f e f f o r e n}$ $\mathfrak{B e a u n i s u n d ~} \mathfrak{L i e ́ g e o i s , ~ b e i ~ D e n e n ~ d i e ~ t e l e p a t y i f d e ~} \mathfrak{B e}=$ einflujfung auf Entjernung gelang, hat $\mathfrak{L i e ́ b e a u l t ~ b e = ~}$
 ferner Dem ßarifer ßpydologen Dr. ßierre Janet, fomie Dem $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{R}$ i $\boldsymbol{\text { a }} \mathrm{t}$, ibre betreffende Berfuchsperion auf größere Entfernung Durch telepathifde Suggejtion $\mathfrak{o l}^{4}$ be= einfluffen. Namentlid vermodte $\mathfrak{R i d e t}$ auf die betref= jende $\mathfrak{B a t i e n t i n , ~ \& e o n i e ~ B . , ~ a u s ~ e i n e r ~ E n t f e r n u n g ~ d o n ~} 1$ ®ilo= meter einzumirfen. Und ber aud fdon erwäbnte $\mathfrak{B r o f e f f o r}$ Dr. Dadormicz beridtet über mehrere, aus einer Ent= fernung pon 1 bis 10 filometer gelungene eigene Berjude non fernmirfung, fomie über gleidfalls gelungene äbnlide Berfube des Dr. Dufart.

Natürlid) mirb auç Den Fällen \{pontaner Telepatbie unauggejegt 2 Uufmertjamfeit zugemendet, und zmar niat blo $\xi$ feitens zabIreider Fadzzeitidriften und in immer bedeuten= Derem Maje aud feitens der Tagespreffe, fonDern aud fei= tens einzelner 2 Autoren in bejonderen $\mathfrak{B e r f e n}$. So ift bu ermäbnen, dá © $\mathfrak{C} \mathfrak{m i l l e} \mathfrak{F l a m m a r i o n , ~ D i r e f t o r ~ D e r ~}$ Sternmarte 3u $^{\mathfrak{J}} \mathfrak{J u v i} \eta=$ Baris, in Frantreid eine Sammlung fpontaner $\mathfrak{F}$ älle - in äbnlider ßeife wie die mon DerSoc. for Psych. Res. peranftaltete - bewerfftelligt und fie in feinem Buche „L'inconnu et les problèmes psychiques" (beutid unter dem Titel „Rätfel des Geelentebens", 1908) peröffent= lidy hat. Flammarion bat übrigens aud in bem $\mathfrak{B u め e}$ „,Les forces naturelles inconnues" (Deutjd) „utnbe= fannte Maturträfte", 1908) miederbolt aud) Der telepathifden $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~ g e d a d t . ~ S i e r ~ w i e ~ D o r t ~ t o m m t ~ e r ~}{ }^{\text {fu }}$ Dem Sdluffe: „1. Die Seele beftebt als mirtlides Bejen, unabbängig vom Rörper. 2. Sie ift mit Fäbigfeiten ausgeftattet, bie Der ほiffenidaft nod unbefannt find. 3. Sie fann Fernmirtun= gen ausüben obne Bermittlung der Sinne." - $\mathfrak{I n}$ Dem legteren berte ftellt flammarion übrigens unter Sin= weis auf die æärme aud die frage: „Warum follten nidyt aud andere Strablungen... don unjerm Bejen ausgehen?"
 im Jabre 1904 an der Ddeffaer Univerfität Beobadtungen an einem 14jährigen Mäbden namens Sofie Gtarter und Deren Bater angeftellt und bierbei telepathifden Bertehr zwifden biefen beiden Merjonen feitgeftellt. Dr. Rotil bezeidnet das Mädden als ,im allgemeinen gefund und phyfiid gut entwidelt", Dennod aber, mohl infolge erblider Belaftung von mütterlider Geite her, mit „neurophyfiidder Яonftitution" behaftet. Betreffend den aus dem rebens und weinreiden Beßarabien ftammenden und "anideeinend ge= funden" Bater des $\mathfrak{M a ̈ b d e n s}$ fonftatiert $\mathfrak{\Omega}$ otif eine mäßige

Neigung für geiftige Getränfe. Wie $\boldsymbol{\Omega o t i f}^{\boldsymbol{p}}$ in einer Rote nod anführt, wurbe ber fraglide Bater im Jabre 1905 geiftesfrant und verübte Selbjtmord. Cr hatte berufsmäßig "Bedanfentejerei" betrieben, ebenio mie aud eine Tante des Mäddens. Die Gdilderung, bie $\mathfrak{R o t i f}$ pon ber Familie Des Mäbdens gibt, läbt, mie mir fdecinen mill, Den Berbadt auftommen, dak diefe Leute vielleidt burd ben abfidtliden oder unabfidtliden Genuf gewififer narfotifder Pflanzen= gifte, wie fie befanntlid einft aud in bem "Seerentrant" und Den "Sercenfalben" benügt murben, ibre veridiedenen $\mathfrak{a b}=$ normen 3 uftände ermorben und anderjeits ibre telepathis fden fäbigfeiten ermeatt baben. Ess fei daran erinnert, Daß ja einige Rüftenftride Des famarzen Meeres fajon im alter=
 fdaften" und ",3auberfünjte" galten. - Uber bie mit Sofle Starfer und ibrem Bater angeitellten Berfude, wie aud über mehrere fonfitige Berfuale, bie id jedod bier übergehe, bat Dr. Rotif beridtet in feinem Budje: „Die Emanation Der pindopgyfiiden Ennergie. Gine erperimentelle $\mathfrak{H z t e r f u c j u n g ~}$ über die unmittelbare Gedanfenübertragung im Bujammen= bang mit der frage der Radioattivität Des Gehirns." Diefe Garift ift im Sahre 1908 eridienen als $\mathfrak{N r} .61$ Der dom Nervenargt Dr. L. Lömenfeld in Münçen im Berein mit berborragenden Fadmmänuern Des $\mathfrak{J n}=$ und $\mathfrak{A u s l a n d e s}$ berausgegebenen "(Grenzfragen Des Nerpens und Seelen= lebens. Einzelbarftellungen für Gebildete aller Stände." Jn diefem $\mathfrak{B u d j e}$ entwidelt Dr. $\mathfrak{R o t i f}$ betreffend die Grtlä= rung Der telepatbiifmen Borgänge $\mathfrak{u}$. a. folgende $\mathfrak{U n i d}$ au= ungen: Das Denfen gebt mit der $\mathfrak{A} u$ ifdeibung einer befon= deren ftrablenden Energie einher, bie pindifde und phyfi= falifde Cigenidaften befigt und baber als „piyduophyiifde Energie" zu bezeidnen ift. Diefe Energie iit analog Der gan= zen Reibe anderer Formen Der Beltenergie (ßärme, Lid)t

 mobei fie don Diefer jedodj zum Teil abjorbiert mird．Yerner wird fie nom menfolidfen Rörper gut，won einem תupfer＝ brabt nod beffer fortgeleitet．Die pindifiden Cigenfdaften Der Energie beftehen darin，Dap fie beim Sineingelangen in Das Gebirn einer andern $\mathfrak{P e r j o n}$ in Diefem Das 2 uftreten genau der gleiden Boritellungen bedingt，mit Denen ibre Entitehung im Gehirn ber eriteren ßerion einhergegangen ift．Damit Die pindophyfifde Energie in Das Gebirn einer anderen $\mathfrak{P e r f o n}$ eindringen fönne，mujlegtereges

[^16]miffebefondere Eigenfaaften befigen. Dr. Rotifs Bud hat man von vielen Seiten mit größtem $\mathfrak{B e} i f a l l$ aufgenommen. Bon andern Geiten ift es bagegen abjpredend beurteilt morden, jo 子. B. pon Brofeffor Dr. $\mathfrak{D e f f o i r}$ in bem in ber „Mündener $\mathfrak{A}$ IIgemeinen Beitung"
 Berfucbe zur Gedanfenübertragung." Indem id in einzel= nen $\Re$ Ridtungen $\mathfrak{D e f f o i r s ~ f r i t i f d e n ~} \mathfrak{A}$ usfübrungen, auf Die id bier aber nidyt näber eingeben fann, zuftimme, bin id Dod anderjeits namentlid ber $\mathfrak{A n f i d}$ t, Daß an ber Tat= fädlidfeit Des telepathifden Bertebrs zmifden Sofie Star= fer und beren Bater abjolut fein 3 weifel $\mathfrak{b}^{u}$ begen ijt. Die Sajlderung, bie $\mathfrak{R}$ otif von Diejen beiben Berjudsperjonen und deren Familie, fomie don Den Berfuc)en ferbjt gibt, das alles ift jo darafteriftifa und überzeugend, dá jeder 3meifel um jo unbegründeter fein dürfte, als die $\mathfrak{B e r}$ judee ja
 zwar aud Sfeptifern, porgenommen morben find. Dagegen vermag id nidt obne meiteres allen theoretifden Folgerungen Rotifs beizuitimmen. Wenn er 3. B. erflärt, Daß Der telepathija) Beriehr zwijden zwei ßerjonen erleidtert mird, fobald fie Durch einen Rupferbrabt verbunden find, fo babe id hiergegen meine Bedenten. Ja mödte aud bier, mie 8. B. Dem Experiment Efartsbaufens gegenüber, anneh= men, Das es fíd hinfidtlid) Der Brirfung der betreffenden phyfifalifden Silfsmittel einfad um eine autojuggeftive $\mathfrak{B i r}=$ fung gebandelt bat. Die Berjudisperfonen glaubten, der $\mathfrak{D r a h t}$ fönne ibnen belfen, es half ibnen aber diefer be= rubigende © $\mathfrak{f l} \mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathrm{e}$, Der ibre telepathifden Fähigleiten fid betätigen lies. Dies jdeint mir gerabe aus ben fragliden $\mathfrak{F o t i f}$ 'fめen Experimenten giemlid Deutlid hervorzugehen: Nadjdem miederbolte Berfuche, bei Denen Die Berjuchsper= fonen fid in Demjelben Raume befanden, geglüat maren,
murben fie in $\operatorname{verfdiebenen~Räumen~untergebracht.~}$ Jegt blieben die Refultate negativ！Bei fpätern Berfudent， mieber in getrennten Räumen，murden die Berjucbsperjonen Durch Rupferdrabt verbunden und nun glüaten Die Berjude． Bei nod jpätern Berfuden，gleidjalls in getrennten $\mathfrak{R a ̈} u=$ men，ward erft redtt ohne Drabtperbindung experimentiert und，fiehe Da，bie Experimente maren pon Erfolg geirönt！ Es batten fid aljo，mie mir jdeinen mill，bie Berjuchsper＝ jonen an die Trennung in peridiedenen Räumen gemöhnt und fonnten ber fuggeftid mirtenden Silfe bes Drabtes ent＝ behren．

Immerbin fann es ja nidt von vornberein gerabe als abjolut ausgejdloffen bezeidnet werben，dajeine Drabt＝ verbindung nidt am Ende pielleidy bod unter bejonderen Umitänden piydophyfifde Borgänge von einem Indididuum
 $\mathfrak{A}$ njdauungen ausgebend，fönnte man ja jaflieflid jagen： $\mathfrak{B i r}$ haben Drahtlofe $\mathfrak{I}$ elegraphie und $\mathfrak{I}$ elephonie，jomie jolde mit $\mathfrak{D r a b t v e r b i n d u n g . ~ B a r u m ~ f o l l e n ~ m i r ~ n i d ) t ~ a u d ~ j o m o h l ~}$ Drabtlofe $\mathfrak{T e l e p a t y i e}$ als aud $\mathfrak{T e l e p a t b i e}$ mit Drabtwerbindung haben？Sdon ©fuardoonfartmann bat，mas id bier nadtrage，in feiner Sdrift „Der Spiritismus＂fogar feine Bermunderung，Darüber ausgejproden，Daß man die （Gedanfenübertragungsverfuぬe nod nid）t mit unorganifden Leitungen veridiedener Stoffe（Metalldräbten，feud）ten Gdnüren ujw．）angeftellt habe，mobei er nod bemertt，dan fiø bei folden Berfuden ja jebe 位bertragung unmillfürlider Musfelbemegungen Durd）Einidaaltung von 3mijdenbefefi＝ gungen mit Siderbeit vermeiben laffe．In neuerer 3eit bat nun Der franzöfijde Dberft Graf $\mathfrak{A}$ Ibert $\mathfrak{D}$ e $\mathfrak{R}$ odas Ber＝ juche bejüglid Der ひ̈bertragung von Cmpfindungen mittels metallijder \＆eitungen angejtellt．über diefe Berjude bat er in feinem ßuche „L＇Extériorisation de la Sensibilité＂（„Die

民usfdeibung Der Senfibilität") Mitteilungen gemadj. Diefe $\mathfrak{M i t t e i l u n g e n ~ f i n d ~ D u r d ~} \mathfrak{J}$. $\mathfrak{B}$ eter, Dberft a. D. (Münden), in deutider $\mathfrak{H}$ berjegung in den Seften 3 und 4 p. J. 1910 Der
 Den. Siernadj find die fragliden Berfude geglüatt und Graf $\mathfrak{R o d a s ~ b e g t ~ d i e ~ B e r m u t u n g , ~ d a j a ~ b i e ~ D a b e i ~ e r z i e l t e n ~} \mathfrak{P b a ̈ z}$ nomene „Die Grundlage eines fort|dreitenden und metho: Difden Studiums für die Gedantenübertragung" bilben töns nen. "Was man bis jegt weip,"" fagt er, „beredtigt uns in Der $\mathfrak{I a t}$ zur 2 Unnabme, Daj́ fid bie Gedantenübertragung wenigitens in Der grōen Mehraabl der $\mathfrak{F}$ älle auf eine Reihe von Sdpwingungen (Bibrationen) zurüafü̈bren läßt, melde von einem aftiven Gebirn einem pafinen, für die $\mathfrak{Z}$ funabme geeigneten Gebirn übermittelt merben. Einige Meta= phyfifer verwerfen biefe Theorie und jagen, dak der imma= terielle Geift nidt auf die Materie mirten tann: es gefdieht bies trokbem in allen $\mathfrak{L e b e n s f u n t t i o n e n , ~ w e l d e ~ b u r d ~ u n f e = ~}$ ren Billen bervorgerufen werben." Jc meinerpeits mödte ou Den Berfucten betreffend bie $\mathfrak{u}$ bertragung don Cmpfin= Dungen mittels metallifder Leitungen nur bemerten, Dā man dabei überaus umfidtig vorgeben muß, da es bei fart fuggejtibeln Berfudsperfonen leidst eintreten tönnte, Daj einzelne bei ibnen aufgetretene Phänomene als durch Die Drabtleitung bervorgerufen angefehen werden, wäbrend fie Durd unbemußte Drabtlofe telepathifd)fuggeftive Einmirfung feitens des Erperimentators berdorgerufen morden find.

Dr. $\mathfrak{2}$. $\mathfrak{E c h m a n n}$, Direttor des pindophyfiiden $\mathfrak{L a}=$ boratoriums an ber Uniberfität תopenbagen, hat fich in feinem Berfe „2tberglaube und Зauberei" (Deutide) $\mathfrak{\text { Ulusg. }}$ 2. 2xufl. 1909) aud über bie Telepatbie geäußert. Er läß̄t eine fernmirfung $\mathfrak{z w i f d e n ~ z w e i ~ m e n f d ) = ~}$ liden 3entralnervenfytemen als mabrideins lidjfe Erffärung gemiffer mohlfonftatierter $\mathfrak{P}$ §änomene gels

## - 77 -

ten.*) Dagegen führt er Die Gedantenübertragung, inmie= weit es fid um zmei $\mathfrak{n a b e b e i e i n a n d e r ~ b e f i n d l i d e ~} \mathfrak{I n}=$ diniduen handelt, auf unmillfürlides leifes ffluftern zurüd. Cr ift zu Diefer Ertlärung - wie er Dies aud in Der 1. ※ufl. feines $\mathfrak{B e r f e s}$ ausfübrlid mitgeteilt bat - in folgender Beife getommen. Eigentlid wollte er feine Grperimente in Der $\mathfrak{2 r t}$ dornebmen, daja er bie zu beeinflufiende $\mathfrak{B e r i o n , ~ d . ~} \mathfrak{b}$. Den Empfänger, bypnotifierte. Ut aber bas 【äftige $\mathfrak{G y p}=$ notifieren bu vermeiden, mande er soblipiegel an! Wberden nämlid zwei Sohlipiegel fo aufgeftellt, dak Die $\mathfrak{Y d}$ )jen in ibrer gegenjeitigen Berlängerung liegen, fo wird ein jeder $2 a u t$, ber bon dem Brennpuntt des einen Spiegels ausgeht, in Dem des anderen gefammelt. Befinden fidg der Mund des 2 Objenders und das Dhr des Empfängers in Den beiden Brennpuntten, fo wird der Empfänger jeden \&aut leidter und deutlider auffangen, als wenn er Das $\mathbf{D h r}$ am Munde Des $\mathfrak{U b j e n d e r s}$ bielte. „2uf folde $\mathfrak{B e i f e}$ mird," wie Dr. Sebmann fid ausbrüat, „Das Gebör ähnlid mie in Der $\mathfrak{G y p n o f e}$ gefdärft." Bei feinen Derartigen Experis menten madyte Dr. Lebmann num bie Babrneymung, Daja ber als Birfender ober 2bbjender Beftimmte nur mit Der gröpten $\mathfrak{U}$ nftrengung Spredbewegungen unterbrüden fonnte, menn er eine Beitlang an ein Bort gedacht hatte. Er fonnte den Mund feft gefdiloffen balten und anjdeinend nidt den geringiten $\mathfrak{L a u t}$ von fid geben, aber wenn er nidt die Bewegungen der 3unge und der Stimmbänder mit aller Gewalt bemmte, fo börte der Empfänger in Dem Brennpuntt feines 5 johlipiegels ein leifes fluiftern, das leibt als diefes


[^17]mente bat Dr. $\mathfrak{L e b m a n n ~ f i d ~ D a b i n ~ g e a ̈ u p e r t , ~ D a n ~ D i e ~}$ Gedantienübertragung (in Der Näbe!) auf unmillfürlidem Fflüfern berube. Und diejer "ffiuftertbeorie" entipredjend hat er 3 . B. einen in Den „Phantasms of the Living" ge= fofilderten, Durd Den $\mathfrak{P a j t o r} \mathfrak{B}$. $\mathcal{S}$. $\mathfrak{N e w n h a m m i t ~ f e i n e r ~}$ (Sattin vorgenommenen Berfuch, mobei bie lebtere zur ßennt= nis von Freimaurer=(Sebeimniffen gelangte, Durd) ffuiftern子u erflären gejud)t. Selbjtverftändlid) batte ja aber das Nemnbam'jas Cbepaar Den fragliden telepathifden Berfuch obne Soblipiegel porgenommen. - Betreffend Die Lebmann'faen Sohlipiegel=Experimente fönnte man übrigens ohne meiteres annehmen, das bas babei wabr= genommene leife Geflüfter überbaupt nidht aus bem fobl= fpiegel gefommen fei; der Soblipiegel babe vielmebr blos als fuggeftiver Sebel zur $\mathfrak{A}$ uslöfung einer Betätigung der tele= pathifden Fäbigfeiten bezm. zur ßerzipierung des telepa= thifden Eindrudes auf feiten Des Empfängers gedient, es babe alfo mirflid telepatbifder Berfebr ftattgefunden; und Der Umitand, daß die Borte undeut=
 flären, daß Die telepathifden (Bebörseindrüafe, namentlid) bei Beginn telepathifaer $\mathfrak{I}$ rainierung, oft undeutlid find.*) Was übrigens die Iatjacye anbelangt, DáB in Dem Brenn= punit eines $\mathfrak{S o h l j p i e g e l s}$ jeder $\mathfrak{L a u t}$ gefammelt mird, der mon Dem Brennpunft eines in geeigneter Beife aufgeftellten zmeiten Sohlipiegels ausgeht, fo fann biefe Durdaus feinen Bemeis dafür abgeben, daß es zwifden zmei nabe beiein= ander befindliden Perjonen feinen telepathifden Berfehr geben fönne! Es ift aber aud nidyt redst $\boldsymbol{z}^{4}$ begreifen,
*) Man fönte übrigens jenem zweiten Soblipicgel in tonie=
 ungen bes Grafen $\mathfrak{R o d a s}$ jogar nod andere $\mathfrak{W i r f f a m f e i t ~ z u = ~}$ muten, was id aber ber Phantafie bes \&ejers überlajie.
warum bie Möglidfeit telepathifder Borgänge auf größere Entfernungen るuzugeben, für Die Nähe aber zu leugnen märe. 2nderfeits ift ou den 2 Uusfübrungen Dr. Lebmanns
 ftandefommen telepatbiifden Berfehrs fid ja überbaupt nidt immer als unbedingt notwendig erweift, mäbrend felbft bie zweảmäßigite Snppofe und die geeignetften Suggeftionen fomie bie günftigiten fonftigen $\mathfrak{U m p t a ̈ n d e}$ einen folden $\mathfrak{B e r}=$ tebr erft redt nidt ermögliden, wenn nidt bie entiprecdende pindophyfifde Beanlagung gegeben ift. Endlid ift zu be= merten, daÉ es den tatäduliden Berbätmififen nid)t ent= fpridt, wenn etma angenommen mird, es handle fid bei ber supnotifierung ou telepathifden 3weden einfach um eine "Berfdaürfung Des Gehörs".

Der Biener Rervenarzt Dr. Bithelm Stefel hat fich über telepathifde Gedantenübertragung gelegentlid) (Ende März 1909) im „丹teuen Biener Sournal" folgender: majen ausgejproden: „Diejes $\mathfrak{P b}$ bänomen der Gedanten= übertragung hat für midd Das Rätfelhafte und Bunderbare verloren, feit die Röntgenftrablen und die Ielegraphie obne Drabt uns eine Fernmirtung fennen gelehrt baben, bie mir uns por Sabrzehnten nidd baben träumen Iaffen. 2tles in Der Welt ift Strablung, alles ift Gdywingung. Bir muifien uns berartige ßhänomene voritellen, wie eine $\mathfrak{T e l e g r a p h i e}$ ohne Drabt. Das Gehirn Des 2uftraggebers - alfo des tele= pathifd Birfenden - ift der Die $\mathfrak{B e l l l e n}$ abjendende $\mathfrak{U} p$ parat. Natürlid gehen mir von dem Gedanten aus, daj der Dent=
 prozés ift . . . Diefes ßhänomen, das id die "Spracte obne Borte" nemne, ift den Pinddologen feit pielen Sabren mohl befannt. Juerft baben mir es an den telepathifden $\mathfrak{I r a ̈ u}=$ men tennen gelernt . . . Jad felbjt befige fdon eine Samm: fung von zirta zmanzig telepathifden $\mathfrak{I r a ̈ u m e n , ~ b i e ~ m i r ~ a l l e ~}$
beftätigen，Dap unter gewiffen $\mathfrak{U m i t a ̈ n}$ den Gedanten der einen $\mathfrak{P e r j o n}$ fidd auf andere $\mathfrak{B e r j o n e n ~ u ̈ b e r t r a g e n ~ l a f i e n , ~}$ wobei Die Entfernung eigentlid gar feine Rolle jpielt．Ess gibt aud eine $\mathbb{R}$ enge hiftorifder Beifpiete für biefe ©ridee nung．Sd derweife nur auf bas beriübmte Beippiel Gari＝ baldis，Der，an Bord eines Sdiffes fibend，plöglidy das Bild feiner geliebten $\mathfrak{P l u t t e r}$ auftauajen fah，bie gerabe im Ster＝ ben lag，und zmar mit allen Details，bie ibm \｛päter pon 2tugenzeugen，melde beim $\mathfrak{L o d e}$ der Mutter zugegen waren， mitgeteilt murben ．．．Freilidy find die modernen Meniden
 Die in allen Ridtungen auf uns zujtrömen，nidt febr geeig＝ net．Sit Das Gebirn don anderen Dentprozefien in 2 亿njprud genommen，fo tommen diefe Bellen einfad nidt zum Be＝ muftein．Gemiffe Meniden，die Tagträumer，welde bie Gabe baben，von Den 凡eizen Der ※ußenmelt unberührt Den Stimmen bes $\operatorname{Innern}$ bu Iauiden，find bie beften Mredien für berartige Erperimente ．．Sa mödte zum Saluß nur nod auf bie fab̈nen Berfe $\mathfrak{I e n n y f o n s ~ a u f m e r t j a m ~}$ maden：＂，＂Das Lidt famingt von Stern zu Stern．Sollte nidg aud die Geele zur Seele ein feineres Glement entien＝ Den，Das ibr fu eigen ift？＂＂一

Dr．Balther $\mathfrak{B o r m a n n}$ ，Borlibender der ，＂Ge＝
 Det fid in feinem Budbe „Die Nornen．Forjaungen über Fernjehen in Raum und Beit＂（Mar ${ }^{\text {Ultmann，}}$ Leipzig， 1909）miederbolt aud）ben telepathifden Borgängen zu und teilt mebrere neuere，früher nod nidt peröffentlidte fpon＝ tane Fälle mit．Betreffend die Ertlärung Der Telepathie weift er auf bie mon $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$ gegebene，meinerifeits oben bereits mitgeteilte bin．Dabei jpridt er einerjeits die $\mathfrak{U n}=$ fidmt aus，bás bie Sympatbie und ，immer verbunden

fondern jogar ber anorganiiden Stofflidfeiten" als gemein= famer Bewegungsfaftor fämtliden offulten ßorgängen, Daber aud den telepathifden, gewi巨 zu Grunde liegen mird. 2fud betont er Den $\mathfrak{U m i t a n d}$, Daja wir unjere „Selbjtorgani= fation", unjer "Selbit" nur befigen „im Bufammenbang mit Der Beltgemeinidaft". In feinem Жuffage „Die §ertigen und bie Bereiten" (,,3entralblatt für Ditultismus", III. Sabr= gang, $\mathfrak{N r} .12$ dom Juni 1910) ertlärt er endida: „Ein $2 \mathbb{M}$ = geift durcmwirtt die gefamte Matur, Die ßlanetenftrahlen mie unfere Denfenden Gehirne."

Dr. Jamessyslop, gemefener Uniberfitätsprofefior зu Columbia (Nordamerifa), Wizepräfibent Der Soc. for Psych. Res., berüdfichtigt in feinem Bude , ${ }^{\text {Probleme }}$ Der Seetenforidung" (1909) gleidfalls bie Telepathie. Xuda er ift von ibrer $\mathfrak{I a t f a ̈ d}$ lidfeit überzeugt und empfiehlt ihre Ers foridung. In dem Bormort des Budes gibt er betannt,
 for Psych. Res. vielleidat mehr als taulend „ottulte" $\mathfrak{B e}_{e}=$ gebenbeiten verzeidnet find, bie Der fyitematijaen Behand= Iung und miffenjafftiden Beröffentliduung harren, Darunter natürlid viele telepathifde Fälle. श्यus veridiebenen Quellen teilt er bann in eingelnen 2abteilungen feines Buches ander= meitige, meift übrigens fdon veröffentlidite fölle von Iele= pathie mit. Ielepathifde $\mathfrak{B e r j u d g e}$ find ibm felbft leider nidd recty gelungen. Sinfidtlid der Ertärung ber tete= pathiidden ßorgänge bält er die $\mathfrak{G y p o t h e j e n ~ b e t r e f f e n d ~ „ ( J e = ~}$ Dantenwellen", "Gebirnmellen", "Gedantenjamingungen", "ETettrizität" ufw. für verfrüht oder anfedtbar. ßas die mifienfdaftlide Widtigteit Der Telepathie anbelangt, fagt $\mathfrak{S y s l o p}$ : „Die $\mathfrak{T e l e p a t b i e} .$. umfapt felbft bei Den ibr auferlegten Bejdränfungen fosmifde Borgänge, Die über alles binausgeben, was fid Der gemöhnlide Materialismus
voritellen fann，und bietet bie meitefte 2 Uuffafiung，meldde Die Biffenidaft je Dem ipefulativen（Seifte zur tibung anbot．＂

Natürlid hat bie Telepathie aucd in Der fab̈nen £ite＝ ratur vielfad Beadjtung gefunden．Ielepathiide ßorgänge find daber，in mehr ober meniger poetifder und phantaftifder 2tusfdmüafung，oft dargejtellt morden，wobei es fid aber natürlid）meift um ausidilieplid diafterifac Crfindungen handelt．So ． $\mathfrak{B}$ ．in Rleifts „Räthden von Sjeilbronn＂， ein $\mathfrak{T}$ eil Des myitifden Berbältniffes zwifden アäthden und Dem Grafen dom Strabl ${ }^{*}$ ）；in $\mathfrak{T}$ ie dis biltorifder $\mathfrak{N o v e l t e}$ ＂Der 2 Uufftand in Den ©edennen＂，bie，zum Teil übrigens auf biftorifder Grundage gefdilderten＂munberbaren＂ geiftigen Borgänge；in ber $\mathfrak{N o v e l l e ~ " D i e ~ B e r t l a ̈ r u n g e n " ~ p o n ~}$ 3imoffe，（ber laut feiner＂Eelbitidau＂jelber telepathi＝ iche チäbigfeiten befaß），mehrere mit Den franthaften 3uftän＝ Den der Seldin verbundene mertmürbige Grjdeinungen， in Spielyagens Roman ，，In Reib und Blied＂Die fmi＝ faen $\mathfrak{L e o}$ Guttmann und Gilvia powie $\mathfrak{T u s f y}$ ftattindenden Borgänge；in $\mathfrak{J b j e n s}$ ，Baumeitter Solne干＂bie eigen＝ tümlidenßorgänge zmijden Solneß und Raja fomie Sillbe ${ }^{* *}$ ）； in $\mathfrak{B j o r n f o n s , " t u b e r ~ D i e ~ \Re r a f t " ~ e i n ~ T e i l ~ D e r ~ W o r g a ̈ n g e ~}$ zmifden Dem mit＂magnetifder Seilfraft＂ausgeftatteten ßfarrer Sang und feiner＂aus einem nervöjen 3 weiflerge：

[^18] jeher" einige Der als "helffeherifa" bezeidneten Borgänge, 3. B. Die im fiebenten Rapitel vorfommende $\mathfrak{B i f i o n}$ David Solits non Dem mit Den ßbellen fämpfenden Rnedfte $\mathfrak{A}$ nders; in $\mathfrak{A}$. Stords Roman "Die Gebeimnisvollen" mohl Die Wabrnehmungen Der "Selljeherin". ひu円 in dem als "Dffult=miffenfdaftlider Moman" bezeidneten, aber eigent= (id) geradezu ein anjebnlides offultiftifdes Rompendium bilbenden Buabe "Moderne $\mathfrak{M o j e n f r e u z e r " ~ v o n ~} \mathfrak{G}$. W. $\mathcal{S u r y a}_{\mathfrak{y}} \mathfrak{M}$. Mitmann, Leipzig, 1907) fommen mebrere furze telepathifde Epijoden vor.

## III.

## ü̈ber Wejen und $\mathfrak{H u f t r e t e n}$ Der 

Nach ber pon Dr. $\mathfrak{M o l l}$ gegebenen und bier im 1 . $\mathfrak{A b}=$ fdynitt mitgeteilten $D$ efinition ift unter Ielepathie ou ver= fteben: Die tubertragung Der Gedanfen, Gefüble, Empfindun= gen $\mathfrak{u} j$. einer $\mathfrak{B e r j o n ~} \mathfrak{A}$. auf eine $\mathfrak{B e r j o n} \mathfrak{B}$., obne dak $\mathfrak{b i e r b e i} \mathfrak{B}$. Durd eine Der anerfannten $\mathfrak{B e r z e p t i o n s a r t e n ~ ( d . ~ i . ~}$ $\mathfrak{B a b r n e h m u n g s a r t e n ) ~ D i e ~ G e d a n f e n ~ p o n ~} \mathfrak{A}$. Pennen Iernt. $\mathfrak{Z n}$ ders ausgedrüat märe $\mathfrak{Z e l e p a t h i e}$ die tibertragung von Empfindungen, Gefüblen, Borftellungen, Bedanten von feiten einer $\mathfrak{B e r j o n}$ auf eine andere, mit 2 Uusfibluk ber ge= wöbnliden Bermittlungsweifen Der Laut=, Sdyrift= oder Beidenipraden einerjeits und ber allgemein anerfannten Sinnesfunftionen anderfeits. - Cinfache Beipiele für eine Derartige thbertragung mären: $\mathfrak{B o n}$ Den in fern pon ein= ander gelegenen Räumen ober in veridiedenen Drtidaften fiid aufhaltenden und in telepathifdem Berfehr ftehenden $\mathfrak{P e r j o n e n} \mathfrak{\mathscr { A }}$. und $\mathfrak{B}$. betradtet $\mathfrak{\mathscr { C }}$. eine ganz millfürliad ge= zeidnete, mit Borten nidy su beidreibenbe $\mathfrak{A r a b e s t e}$ und überträgt bierbei bie erbaltene $\mathfrak{G e f f i d t s e m p f i n d u n g ~ a u f ~} \mathfrak{B}$., fo dá Dann $\mathfrak{B}$. auf Grund Des erbaltenen Eindrucies im= ftande ift, bie 3eidnuing annäbernd ridtig nadzzuzeifnen;*)

[^19]Dder: $\mathfrak{A}$. rieçt an einem $\mathfrak{P a r f u ̈ m ~ u n d ~ u ̈ b e r t r a ̈ g t ~ b i e ~ ( G e r u d s s = ~}$ empfindung auf $\mathfrak{B}$., jo daß $\mathfrak{B}$. Das ßarfüm benennen fann; oder $\mathfrak{A}$. ift traurig geftimmt und $\mathfrak{B}$. eryält Davon eine unan=
 befanntes öffentlides ©ebäube vor und $\mathfrak{B}$. empfängt Den ©es jidftseindrud biejer Borftellung und vermag anzugeben, welz ces das ©ebäude, Das er aud lennt, ift; oder: Я. lieft etmas und $\mathfrak{B}$. erbält dabei entweder von Der betreffenden Drudf= oder Sandidarift einen Befichtseindruá oder von ben Worten einen gedämpften Beちörseindruå oder B. eŗält gleidzeitig beibe Eindrüafe oder aber es taudt bas Durch $\mathfrak{A}$. Gelejene plöglid in Dem Bemußtfein Des $\mathfrak{B}$. gleidfam als fein eigener Gebante auf, in jebem biejer Fälle aber vermag er ben Jnbait Des Durch $\mathfrak{2}$. (Belefenen anzugeben; oder $\mathfrak{A}$. jtellt in Gedanfen an $\mathfrak{B}$. eine Frage und biefer erbält bavon einen jamadjen Bebörseindruaf und ift imptande jie ridatig ou be= antmorten. - Die telepathifden Einbrüde verbalten fid übrigens bu ben gemöhnliden Sinneseindrüďen beiläufig $^{\text {b }}$ mie das Mondlidt zum Sonnenlidat, und mie fomobl Das
 meilen Durd eine vorübereilenbe Wolle teilmeife entziehen fann, jo find aud bie telepatbijden Einbrüafe (mie ja aum Die gemöbnliden Sinneseindrüafe) infolge fehr veridiedener Umitände zumeilen mehr oder meniger undeutlid unb unflar.

 Cindruat empfängt oder perzipiert, beißt "ßerzipient". In Den obigen Beipielen ijt $\mathfrak{A}$. Der $\mathfrak{A} g e n t$ und $\mathfrak{B}$. Der $\mathfrak{B e r} \boldsymbol{\beta}^{2}$ pient. Wenn $\mathfrak{G}$ oetbe, mie id fabn erinnerte, in ber "Italienija)en Reife" als গaturgaben ßbilipp Neris anfübrt: "(Befübl eiver fíd nabenden nod ungejebenen ßerjon . .., Bemuftiein ber Bedanfen eines nor ihm Stehenden, Nötiz

## - 86 -

gung anderer $\boldsymbol{z}^{\mathbf{u}}$ feinen Gedanten . . .", fo find die beiden erften ",Noturgaben" als $\mathfrak{F}$ äbigfeit zu Perzeptionen, Die legte aber als Fähigfeit zur 2 亿ftion $\mathfrak{z u}$ bezeidnnen. - Ess fönnen zumeilen gleidzeitig mehrere $\mathfrak{U r t e n}$ von telepathifden Gin= brüden, 子. $\mathfrak{B}$. jomobl telepathifde Gebörss als aud tele= pathitide Gefintseindrüde, porfommen bezm. perzipiert werben.

Statt Dem \{usbrua Ielepathie, d. i. Ferngefüh d ober
 empfindung, vorgefdiagen morben. Beide 24usdrüate be= zeidnen aber eigentlid blos den Borgang der ßerzeption. Man hat daher auch Den \{usbruá "IeTenergie", d. i. Fern= fraft oder fernbinmirfende $\operatorname{Rraft}$, benubt, um Den exttions $=$ vorgang zu benennen. Woilte man nun aber fowobl Den Yttions als aud ben ßerzeptionsporgang mit einem ein= zigen Wort begeidnen, fo müßte man nod einen weiteren $\mathfrak{2}$ Lusbruat erfinden. Jab meinerfeits folge Daber Dem Beifpiel 3ablreidfer angefebener 2 (utoren und benübe überbaupt blo Den 2 Iusbruat Ielepathie, Daneben gelegentlidy aber auch die
 fomie „telepatbifde $\mathfrak{P e r}^{2}$ eption" und eventuell bloß "ßerzep= tion". - Dft mird zur Bezeidnung gewiffer telepathifder 2fftionen Der franzöiiifae $\mathfrak{4}$ UsDruá "suggestion mentale", d. h. "geiftige $\mathfrak{G u g g e f t i o n " , ~ g e b r a u a b ) . ~ \Re i d t i g e r ~ W e i f e ~ f o l l t e ~}$ Dies aber eben nur dann gefideben, wenn von einer auf tele= pathifdem Bege erteilten ober zu erteilenden Suggeftion Die Rede ift. - Cinzelne $\mathfrak{A}$ utoren mollen unter $\mathfrak{I e l e p a t h i e}$ bló jene oft beobacbteten Borgänge verftehen, bei Denen
 fon Des $\mathfrak{A g}$ genten auftaudt. - Säufig werben bie telepatbi=
 Danfenübertragung" bezeidnet. Da nun aber auf telepatbi= jajem Wege nidt blop Gedanten bezm. Borftellungen, fon=

Dern aud Empfindungen und Gefüble übertragen merden， fo ift ber $\mathfrak{A}$ usbruaf＂（Gedanfenübertragung＂nidyt immer an＝ gemeffen．引ibrigens finbet ja（Bedanfenübertragung aud）im Bege von Laut＝，Sarift＝und Beideenipraden ftatt．Es mürbe Daber die auf telepathijaem Wege jtattfindende © $\mathfrak{C l}=$ Dantenübertragung zmectmäßig ftets als＂telepathifaé＂oder etwa＂magif币e＂Gedanfenübertragung 乃u bezeidnen jein．＊）
 fehr unzutreffend，als＂Gedantenlejen＂bezeidnet．Und oft mird fie mit gemiffen $\mathfrak{A r t e n}$ Des jogenannten Selljehens
 ftand und mit Rüafidat darauf，baß aud beute von vielen Seiten fïr die Mröglidfeit und Tatjädlichfeit bes Selljehens eingetreten mird，halte id es für notmendig，bier einiges einzuidalten．

Nad Sanitätsrat Dr．Mo oll（„Der Sypnotismus＂， 1907）mird zeitlides und räumlides Se戶feben unteridieden．

[^20]Dr．Moll fagt biesbezüglidi：„Das zeitlicfe Selljeben foll Darin befteben，Dā zutünftige Dinge vorausgefehen oder vergangene，bie der Betreffende nidt auf normale Weife er＝ fabren fann，gemuß́t werden；das räumliche darin，daj Dinge gefehen merben，die ben räumlidjen $\mathfrak{U m i t a ̈ n}$ ben nach nid）gefehen merben fönnen，fei es，dáß fie fich binter einer undurdficdtigen æand befinden，fei es，das fie weit genug
 fann auf die vielfachen Sypotbefen，die zur Grflärung bes Selliebens won veridiedenen 2 futoren aufgeftell morben find，bier nidy eingehen，ebenjomenig auf die mannigjattigen
 fagung $\mathfrak{u j w}$ ．），Die Den eingelnen $\mathfrak{A}$ rten Des Sellifegens gegeben morben find．Jedenfalls laffen fiid viele ber als Sellieben bezeidnneten $\mathfrak{F a ̈ l l e ~} \mathfrak{a u f}$ Ielepathie zurüưfüubren．Jab will einige bierber gehörige Beippiele anfübren．

1． $\mathfrak{I m}$ Jahre 1909 bracbten Die $\mathfrak{T}$ agesblätter（ $\mathfrak{z}$ ． $\mathfrak{B}$ ．Das ＂Berliner $\mathfrak{T a g e b l a t t "}$ vom 27．September 1909）ausführlide Mitteilungen über ein eigentümlides Crrebnis des famedi＝ fden Generals $\mathfrak{B i o ̈ r l i n}$ ．Diefer batte nämlich，mäbrend er in Barberg frant Darnieberlag，Die（Dann tatfäcflid Durch einen gewiffen Wang erfoigte）Ermorbung Des Generals Bedfanan，jdeinbar in fieberphantafien，vorausgefagt und fpäter，wie in Bifionen，die ganze Mordizene gefehen．Diefer Ffall，binficttlid beffen id audb auf meinen im „，3entralblatt

[^21]für Dffultismus" ( $\mathfrak{M}$. 2ftmann, Leipzig, 3. Sabrg., 8. Seft) peröffentlidften $\mathfrak{A r t i f e l}$ hinmeife, ift pon manden Seiten als porausfdauendes zeitlidees Sellfehen, perbunden mit gleid= beitigem räumlidem Sellfehen, bezeidnet morden. Dagegen baben andere, z. $\mathfrak{B}$. Dr. Sidney $\mathfrak{A l r u b}$, Dozent ber ¥indologie an der Uniderfität Mpjala und Serausgeber der
 dán es zmeifelhaft erjdeenen müffe, ob hier tatäactich ein Foll von fellfeben und nidt pielmehr ein Fall pon Telepatbie vorliege. Wenn nämlid) Der Mörder Wang von vornherein beabfictigt babe, Den General Bedmann zu ermorden, fo fei es möglid, dá pon Wang unmillfürlid fomoht diefe perbrecterifiden Gedanfen als aud die mit ber bann tat= fädflid vollzogenen Mrorbtat verbundenen jonftigen pindi; jaen Borgänge telepatbiifa auf General Björlin übertragen morben feien. - 2. Der befannte Sariffteller 3idoffe erzäbit in feiner „(Selbitidauu": „Es begegnete mir zumeilen, beim einmaligen 3 ufammentreffen mit einer unbefannten ßerjon, menn idy jdmeigend ihre Rede görte, Dáß Dann ibr bisheriges $\mathfrak{L e b e n}$, mit vielen tleinen Cinzelheiten Darin, oft nur diefe oder jene Gzene daraus, traumbaft und dod flar an mir vorïberging, gana unmillfürlid und im Beitraum weniger Minuten..." 3 「doffe erzähit Dann einige Diefer Errebnifie, Darunter ziemlid) ausführlid jenes, mo er einem jungen $\mathfrak{M}$ anne aus beffen Borleben bie veridiebenften, teilweife fehr peinliden Borfälle mitzuteilen vermodte.

 Wathologie jogenannter offulter $\mathfrak{\text { Phänomene" (1902) als „er= }}$ ftaunlide fölle intuitiver Erfenntnis" bezeidnet, find won manden als rüdfidaauendes, zeitlidjes Sellfeben angefeben
 Danfenlefen" wohl ridtig als fälle unmillfürlider telepathi=
facer BeDantenübertragung auf, mobei 3 jdofte als Berzipient fungierte. Atbrigens mird man bei 3 fdolites Daritellung pielleidft bod aud einiges auf Rednuing ber "Didterijden Freibeit" вu jegen baben. - 3. Der jidon gez
 Sarift „Der fenjitive Menfa" von einem jenjitiven fräulein Reidel, das imptande mar, im Mondlidy Gegenftände, Die binter einem Яupfer=, Cijenz, Binf: oder Meffingbled lagen, $\mathfrak{z}_{\text {u }}$ fehen. Dies bat $\mathfrak{D u} \mathfrak{P} \mathfrak{r e l}$ in feinem $\mathfrak{B u c h e}$ „, $\mathfrak{D i e}$ Magie als શaturwiffenjdaft" (1899) als einen Fall $\mathfrak{v o n ~ r a ̈ u m l i d e m ~}$ Sellfeben angeführt. Cin Sleptifer tönnte aber immer Die Frage aufitelien, ob es abjolut ausgejblofien erjacint, Dás Fräulein Reidel nidt auf irgend eine jonftige Beife, piet= Leidt unbemußt und mögliderweife gerabe Durd $\mathfrak{R e i}$ © $\mathfrak{e n}=$
 $\mathfrak{u} \mathfrak{m}$. Der fragliden Gegenftände in Renntnis gefegt morden fei. - 4. Der beriubmte Whilojoph $\mathfrak{\Re a n t}$ bat in einem Briefe*) ausführlid ein Crlebnis des jamedijden Gelehrten und Religionsfititers $\mathfrak{S m e d e n b o r g ~ e r z a ̈ b l t , ~ b e i ~ m e l d e m ~}$ legterer von Der Stabt Gothenburg aus genau einen in Dem fünfzig Meilen entfernten Stodholm fattfindenden $\mathfrak{B r a n d}$ mahrnabm und jailderte. 2tuch diefer Borfall ift don man= den als räumlides Sellfehen bezeidnet morben. Es läbt fidd aber ohne weiteres annehmen, daj es fid dabei um tele= pathifae Cindrüfe gebandelt bat, die Swedenborg, menn aud unbemußt, von einer Berjon aus Stoatoim empfing.

2nderjeits merben in der einfdalägigen $\mathfrak{L i t e r a t u r ~ a l l e r s ~}$ bings aud fölle pon Sjelfehen betannt gegeben, bie burch Telepathie abjolut nidt ertlärt merben fönnen. Ber 刃äheres

[^22]ïber die frage bes Sellfehens ou erfabren münidnt, den ver= meife id auf $\mathfrak{D u} \mathfrak{P} \mathfrak{r e l s} \mathfrak{W e r f}$,Die Entbediung Der Seele Durd) Die Bebeimmiffenjdaften" (2. Band "Das Fernjeben in

 Röntgenftrablen und Das Selljeben"), ferner auf Das neuere Bert von Dr. Walther Bormann "Die Nornen. Forjdungen über Fernjehen in æaum und Beit". (M. Mlt= mann, Leipzig, 1909.)

Jenes eigentümlide Berbältnis, das zmij山en $\mathfrak{A}$ gent und §erzipient die telepathifde Rommunifation, d. h. Den tele pathijden Berfebr, ermöglidt, nennt man „telepatbijden
 näber eingeben, bemerte übrigens aud bier, daß telepathis
 patbijde Rommunifation fann gemollt (milffürlid, abjiøt= lid) oder ungemolit (unmillfürlid), unablidtlid), ferner be= mußt oder unbemußt, in normalem $\mathfrak{B a c})=$ der Sđlafßu= ftand oder in irgend einem anormalen $\mathcal{Z u f t a n d}, \mathfrak{B}$. in Dem als Sypnofe bezeidneten, por fia gehen.*) ©s jind

[^23]Daber überaus veridiedenartige FFälle und Borgänge möglid und Dentbar，umjomebr als ja，mie in allem Leben und Be＝ faeben，ganz befonbers aber audd hier，bie mannigfaltigiten Berfettungen，亿̇bergänge und $\mathfrak{A} b j t u f u n g e n$ fid zeigen und felbjt die mübevouften Sdematifierungen burdbrechen tönnen．

Dft mird Der eigentlide §ern einzelner telepathifder Borgänge Durd JЩufionen，Sa【uzinationen， $\mathfrak{A} u t 0 j u g g e f t i o=$ nen，ausfdmüafende Butaten Der ßhantajie peitens Des Per＝ bipienten mejentlid umgeftaltet；ja es tann Derartiges jelbit Dura）Den 2 Igenten gejdeben．So find beifpielsmeije，mie fçon ermäbnt，häufig Ffälle beridtet morben，in Denen im Bewuptiein Des ßerzipienten Die Erjdeinung Des Migenten hernorgerufen murde．Es dürften nun die meiften derarti＝ gen Borfommniffe，Die übrigens nidt felten Durdf Sterbende veranlaßt merben，unter folgende，Durab de fremery in feiner faon ermäbnten Schrift＂Ielepathie＂gegebene Er： flärung fallen：„Der telepathifde Eindruat meatt Die falum＝ mernden Erinnerungen und Iäßt Das Bild Des 住bertragen＝ ben oft in Der Form miederaufleben，mit Dem Der Empfänger vertraut war．Er fieht Den ilbertragenden Dann nidyt in Der Rleidung und mit ben（Sefidtspügen，meldee ibm in bem
 dáb Dr． $\mathfrak{P}$ ． $\mathfrak{I}$ ． $\mathfrak{M o b i u s ~ i n ~ f e i n e r ~ p o p u l a ̈ r e n ~ S d x i f t , ~} \mathfrak{D a s}$ §erven＝ jyitem des Meniden und feine Erfrantungen＂als veridiedene Sぁโafzuโtảnde unterideibet：natürliden Sぁโaf，Betäubung，fünit＝ liden ©dlaf，Sujtände des jogenannten tierijden Magnetismus， $\mathfrak{S y p n o t i s m u s ~ u i w . ~ G r ~ b a ̆ l t , ~ i n ~ U l b e r e i n i t i m m u n g ~ m i t ~ a n d e r n ~}$ $\mathfrak{H}$ utoren，dieje Зuitände für wabridecinlid ，gleidfbedentent＂und ＂einander gleidzultellen＂．Mande $\mathfrak{A}$ utoren bezeidnen bie eigent＝
 worn Dagegen fieht in der Sypnoie einen „ecdten $\mathfrak{W a d}$ 及uland＂， ausgezeidnet jedod burd eine auвergemönnlid bodgradige ©ug： gejtibilitätt．

## - 93 -

2ugenbliat eigen maren, als ber Cindruá zur Entitebung fam, fondern er betteibet bie vor Dem 2uge ber Whantafie ermedte Geftaft jozujagen jelbjt und bringt die Gejfalt, bie in feiner Crinnerung aufbewabrt mar, mieber zum ßorjdein. Ess ift als ob Der übertragene Gedante ibn zur Reaftion reize, obne daß von einem Wabrnehmen im eigentliden Sinne Des Wortes bie Rede fein tann. Sit bie ßhantafie Des Cempfängers lebhafter, fo mird Das berborgerufene Bild in eine U mgebung geftelt, welde gewiffe $\mathfrak{J d e e n , \text { mandmal }}$ religiöjer $\mathfrak{A r t}$, fnmbolifiert und es mird felbit die milde Phan= tafie Deffen erreidt, was man einen maden $\mathfrak{I r a u m}$ nemmen fann." $\mathfrak{F r e m e r y}$ teilt bierzu auf Grund Des Berfes „Phantasms of the Living" mon $\mathfrak{G u r n e y} \mathfrak{M r y e r s}^{\text {und }}$
 £ondon als junges Mädden fid zu Guernfen aufbielt und cines Morgens Das Rüdenfeuer mit einem Blajebalg an= facte, börte fie auf einmal eine ganz faöne Mufit ertlingen. Sie unterbrady ibne $\mathfrak{A r b e i t ,}$ um зu bören und fab fid um. $\mathfrak{D a}$ erbliatte fie über fiad Taujende pon Engelstöpfen fo nate als mögfid neben einander, die in die Söbe 子u fteigen fidie= nen. $\mathfrak{I n}$ ibrer Mitte ertannte fie ibre Freundin $\mathfrak{A} \mathfrak{n n a}$ Cor . . . Sie eilte $z^{2}$ der Dame, in deren Saufe fie weilte, und erzäblte, was fie gefeben hatte. $„, \ldots D u$ darfft überzeugt fein, dán deine $\mathfrak{F r} r$ undin $\mathfrak{A n n a}$ Cor in Den Simmel gefabren ift,"" " gab diefe zur $\mathfrak{Z}$ ntmort. EEs zeigte fidy in Der $\mathfrak{T a t , ~ D a b ~}$ fie an Demjelben Tage geftorben war." - Gerabe in Diefem Fafl ift es übrigens möglid, Daß es fidy dabei aud) um ßhat= tafien Der Sterbenden bandelt, bie biefe auf ibre entfernte $\mathfrak{F r e u n d i n ~ u ̈ b e r t r u g . ~ R u ̈ d f i c h t l i d ~ D e r ~ a b e r ~ m o ̈ g l i d e r w e i f e ~}$ Durd bie ßerzipientin gemadten 3 utaten gilt mohl, mas 5. $\mathfrak{M a}$ absley in feiner ", Whyfiologie Des Geiftes" gefagt hat, Daß nämlid, menn bas Denfen mit grojer Sanelligfeit vor fiid geht und wenn die Berfettung Der (Gedanfen feine

Unterbredung erfäbrt, mir nadbyer von ben einzelnen Ge= Danfen, die aufeinander gefolgt find, fein Bemußtjein baben ..., jo Daß das Rejultat unermartet oder zufällig føeinen fann und Das es oft jømer, ja unmöglid) ift, Die ver= faiebenen Bedanfen, weldje bu biejem Rejultat gefübrt baben, einzeln fid in das Bedädtnis ou rufen.

Die Möglidfeit jur telepathifden Rommunifation ift don mannigfaçen Beŗältniffen und Umitänden abhängig. Und die allmäblide genaue Feftitellung biefer verjaiedenen $\mathfrak{B e}=$
 Dern=miffenidaftliden exaften Forjdung bleiben. Es er= geben fia übrigens diesbezüglid unter anderen zunäळfit bie forgenden Fragen: Sind die telepatbijden Borgänge, mie 3. $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{D} \mathfrak{u} \mathfrak{P r e l}$ glaubt, Erjdeinungen eines im $\mathfrak{A}$ ufiteigen begriffenen Cntwid́lungsprozeffes, Der, wenn Die Perzeption
 jenjible Nervengruppen) mit nad) und nad für immer ge= ringere Reizftärfen äuperer Einflüffe empfindlid macht? Dber handelt es fich vielleidyt um eine 2irt ataviftifder Er= jdeinungen?*) Tatfädflid lebrt Die miffenfanftlide Beob= adtung, Daß Die Entmiaflung Der Drganismen eine unbe= grenzte ijt und das von feinem Drgan behauptet merden fann, daß es niđt meiter entwiálungsfäbig fei, - ferner das Drgane, die nidt gebraudt merben, mit der 3eit verfüm=

[^24]mern. Bei Der telepathifden Rommunifation gandelt es fiat aber eben um Borgänge, Die mit unjerm Drganismus in $\mathfrak{B u}=$ fammenbang ftehen. Dies baben fabon bie verjdiebenen, auf
 alten Beiten ber fur Crmedung der gebeimen Fäbigfeiten ge= geben morden find, anerfannt. Hibrigens mird ja im Sin= bliat auf den unleugbaren Bufammenbang zwifden $\mathfrak{P h y f i =}$ fdem und ßindiiddem in neuerer 3eit aud immer mieder das rauf bingemiefen, wie notwendig gewiffe naturmiffenidaft= lide bezm. medizinifde Яenntniffe für ben $\mathfrak{F i n d}$ dologen find.

 Windologe ohne eine gründlide medizinifde Borbildung beutzutage fabmer austommen fönne. Und Dr. med. Io fef $\mathfrak{M a c m e l l}$ (Staatsanmalt am 2tppellationsgeribt zu (アaris), Mitglied Des Redattionstomitees der $\mathfrak{R i}$ idet'faen „Annales des Sciences psychiques" und Berfafier bes
 Dizin ftudiert, um den Whänomenen der egperimentellen pin=

 telepathifden Borgänge Das pindiifde Moment übrigens oft eigentlid. eine geringere $\Re o l l l e$, als man permuten follte.

Jedenfalls bereatigt bas in ber einjdfägigen \&iteratur


[^25]\{tandefommen Des telepathifden Rapportes eine aukerge=
 erforderlid ift. Beipielsmeife dürfe in pindifder Beaiebung, und zmar rüafiatlid Der auf Die łibertragung optijøer Bor: ftellungsbilder gerideteten $\mathfrak{A f t i o n}$, eine lebhafte Phantafie (bie Durch lutbung gefteigert merden fann) nötig fein. ₹üaf= fichtlid) Der $\mathfrak{P e r z e p t i o n ~ u ̈ b e r b a u p t ~ j d e i n t ~ e i n ~ e t m a s ~ t r a ̈ u m e ~}=$ rifdes Wejen fich als vorteilhaft zu ermeifen. In phyjifaer Befiehung mird $u$. a. eine berbe, robufte fonftitution hinfidat= lid ber Berzeption, ja jogar, miemohl bies parador flingt, aud binfidtlid ber aftion bemmend wirfen fönnen. - Bejondere Belegenbeitsurjacben oder plan=
 rung) tönnen bie latente Beanlagung aufrütteln. Bon größter BeDeutung ift aber auch bie jemeilige Dispofition. Dies ift ja übrigens jelbjtwerftändiad. Sjt boch jeber Menja aud nadj jonftigen æidtungen hin von Der Dispofition $a b=$ hängig, 〕. $\mathfrak{B}$. binfidatlić Der Musfelanjtrengung, binfictlica Der geiftigen $\mathfrak{A}$ rbeit $u j$ w. Der früber genannte Dr. $\mathfrak{B a r t h}$ teilt mit, das er feine Batientin auf eine Entjernung von 20 Meilen beeinfluflen fonnte. Benn fie aber oufälliger= meife gerabe bei Unterbaltungen, Tanz, \&ujtbarfeiten uim. mar, folug bas Experiment fehl. Die Patientin mar dann eben für telepathiføe Perzeptionen niøt disponiert. - © fitg für telepatbifde תommunifation ift ein gleidjam faft auf haaridarfer Grenze zmifaen Wacjen und Salaf befindlider 3ujtand. Und wer fidit in einen jolden bu verjegen und bas jo eingeengte $\mathfrak{B e m u s t f e i n ~ a u s f d f i e ß l i d ) ~ a u f ~ b i e ~ g e m u ̈ n i d t e ~}$ aftion oder ßerzeption zu ridten vermag, mird fíd bei ent= jpredender Beaniagung und unter günjtigen jonjtigen Be= Dingungen verbältnismäßig leidt auf telepatyifden Berfebr einüben fönnen. Mande patbologifden $\mathfrak{B u j t a ̈ n d e}, 3 . \mathfrak{B}$. Die 2 Igonie, Dann, mie fdon bemertt, gemifie $\mathfrak{A r t e n}$ pon

Somnambulie *) bringen oft eine fehr geeignete Dispofition mit fid. So fannte beipieisweife $\mathfrak{F} \boldsymbol{u} \mathfrak{r f t} \mathcal{S} \operatorname{ermann}$ зи ßied (ber Bater Der Rönigin Clijabeth pon 凡umänien) laut feiner Sdrift „Das unbemußbte Geiftesleben" (1859) zwei Somnambule, bie fidit in ihrem jomnambulen 3 uftand mit einander unterbielten, ohne ein $\mathfrak{B o r t}$ zu \{predjen. $\mathfrak{U n d}$ $\mathfrak{G r a f} \mathfrak{F r a n z} \mathfrak{S}_{\boldsymbol{z}} \mathfrak{a}$ áry beridtet in feiner Sarift "Ein Wort über animalifden Magnetismus nebfi Befdreibung

[^26]
## - 98

Des jomnambulijden $\mathfrak{Z u f t a n d e s}$ Des Fräulein $\mathfrak{T h e r}$. . $\mathfrak{B - y}$ зи ßáárbely (1840), mie id føon ermäநnte, über bie auf= fallenden telepathifden fäbigieiten des genannten fomnam= bulen Fräuleins. ふithnlides hat Der $\mathfrak{A r z t} \mathfrak{G}$ örmił über feinen 15jäbrigen Bruber $\mathfrak{R i d}$ ard, Sohn Des Superintenden= ten Görmig, in Der Sdrift "Jdiojomnambulismus" uim. (1851) beridftet. Derartige Beippiele, von Denen id einige bereits in Dem 2. 2abidnitt ermähnt habe, fönnten nod viele angefübrt merden. - Sinfiatlid der grofen $\Re$ Perzep= tionsfäbigfeit mander Somnambulen jagt ber englijae $\mathfrak{P r o}=$ feffor Gregory in Dem Bude „Animal Magnetism or Mesmerism and its phenomena" (1877), dā jie "an dem (Sedädtnis ibres Magnetifeurs teilnehmen, und zmar jogar igm felbjt vergeffene Dingefehen doerem = pfindendoer mifientïnnen." Dabei bandeit es jid Dann mobl um Erinnerungsbilber und Borftellungen Des Magnetijeurs, bie biejem aufgetauat find, bie er aber raja mieder vergeffen bat. Wäbrend des momentanen $\mathfrak{4} \mathfrak{u f}=$ taudjens murben fie aber burd bie Somnambule telepathifd perzipiert. Es fann fiø indeß in berartigen Fäఝen auf Seite bes Magnetijeurs auch um Borgänge bandeln, die Dr. Forel folgendermafen gejdilbert bat: „Wir vergeffen eine Unzabl Cindrüde und verfäumen, fie zu affoziieren (b. h. als Borftellungen zu verfnüpfen), einfach meil fie zu furze 3eit hafteten. Sie mögen augenjdeinlid mebr oder meniger be=
 nisfanäde) aus ber bemußten Erinnerungsfette beraus." $\mathfrak{A l u f}$ ben mit bem Mragnetifeur bufällig gerabe in telepathi= ¡ぁem Яapport ftehenben Somnambulen (bezw. ßerzipienten) fönnen fie aber bod übertragen morben fein, jo Dan fie Diejem fofort oder jpäter bewuß̧t merben.

Entipredjende Beanlagung fomoht bes $\mathfrak{A}$ genten als aud Des Perzipienten porausgejekt, vermag ein bwijden innen be=
ftehendes juggeftides ßerbältnis (mie es zmiidden einzelnen
 idmpiftern, Riebenden, Frreunden fidy oft entwidelt), Das $\mathfrak{Z u}=$ ftandefommen Des telepathifden Rapportes nidy blóg ou er= leidern, jondern es erfdeint oft geradezu als eine ber mejent= lideen $\mathfrak{B e d i n g u n g e n ~ D a f u ̈ r . ~}$

2ud burc) ausgefproder.e Sypmofe nebjt darin erteitten zweatmäbigen Guggeftionen fann Das Buftandefommen des Rapportes gefördert werden. Dies ift faon mehrfach erprobt worden. Unter anderem gab zu Derartigen Berfucben der $\mathfrak{U m f t a n d} \mathfrak{U n i a}$, Daj jeitens Des unter Dem ßorits $\mathfrak{P r o f}$. $\mathfrak{B a r r e t t}$ 's entjendeten Romitees Der Soc. for Psych. Res. mit Den telepathiid beanlagten Tödtern Des englijaen Geift= liden Creery, wie id im II. $\mathfrak{2}$ bjdnitt jdon ermäbnt babe, erfolgreidge telepathifde Berjuche angeftellt worben waren, infoige Deren Dann in England, Franfreid, Deutidiand, 2tmerifa nod zahlreide weitere Berfude mit andern jungen Mädden gemadt murden, mobei man allmäblid fand, daj Die Berfuafe oft beffer gelangen, wenn man die ßersipien= timnen vorber gerabezu bypmotifierte.*) Ja, es find aud) Berfudge angeftellt morden, bei melden aud bie 2genten $\mathfrak{G y p n o t i f i e r t ~ m u r b e n . ~ B e i ~ t e l e p a t h i f d e n ~ E x p e r i m e n t e n ~ m i t ~}$ $\mathfrak{S y p n o t i f i e r u n g ~ d u ̈ r f t e ~ b e j o n d e r s ~ e i n e ~ i n ~ f u r z e n ~ B w i f d e n = ~}$ räumen nadeinander erseugte und immer mehr vertiefte $\mathfrak{S y p n o f e}$ fidy oft zwedmäfig erweifen. - EEs fei bier übrigens nod bemertt, Dáj fomohi die 2ittions= als aud bie ßerzep= tionsfäbigfeit fid unter $\mathfrak{U m}$ \{tänden in verjdiedenen $\mathfrak{2} \mathfrak{b}=$

[^27]¡tufungen betätigen fann, mobei ftarfe Eindrüde in faft nor= malem 3uftand bes ફerzipienten perzipiert merben, mäbrend zur ßerzipierung jdmäderer Eindrüafe meift immer tiefere Sypnoje erforberlid) ift. - Weiter fann nod erwäbnt mer= Den, Dа反 bei einmal vorbandenem telepathifdem Rapport ein in Sypnope befindidaes Individuum fia Durd telepathifde Suggejtionen (suggestion mentale!) ganz ebenjo beein= fluffen läßt, wie Durd jonjtige Suggeftionen; das anderfeits durd telepatyifde Suggejtion ein in normalem ßadzuftand befindidaes Individuum in tiefe Sypnofe perjegt merden fann. - Der $\mathfrak{U}$ mitand, Daß die jeitens mander herorragender Sypnotijeure veranjtalteten Berjuc)e zur $\mathfrak{A}$ \{nbabnung tele= pathifden Rapportes jo bäufig rejultatlos bleiben, ift vor allem auf mangelnde telepathija) Beanlagung ber Beteilig= ten zurüảzufübren. Weiters auf jonjtige ungünjtige $\mathfrak{U m}=$ ftände, mie Jndispofition ujm. Es fönnen aber aud) bie zur Serjtellung Des telepathijden Rapportes erteilten Suggejti= onen unzmedmäfig fein. Dies ift $\mathbf{3}$. B. anzunehmen binfidt= lid eines ßerjudes, Den Der feither als Wiener Uniperjitäts= profeffor verftorbene Dr. med. $\mathfrak{R}$. $\mathfrak{v}$. $\mathfrak{R r a f f t = © 口 i n g i m ~}$ Februar 1888 an Der (Grazer Nervenflinif vorgenommen bat und über Den Durd ibn beridhtet morden ift in Der Sdrift "Eine experimentelle Stubie auf Dem Gebiet bes Sypnotis= mus." Ǧs dürfte bmeatmäßig fein, நierauf etwas näher ein= zugehen. Die Berfucsperion war bie aus Ungarn ftam= mende, 29 Jabre alte Raufmannstodter J. S., eine bödit

 gestion mentale"". Der $\mathfrak{P r o f e f f o r}$ fonzentriert feine $\mathbb{G}^{\text {Ge}}=$ danfen Darauf, dap Patientin jeine $\mathfrak{U b r}$ megnebmen foll. Batientin, aufgeforbert, Den Bedanten ou erraten, gerät in Unrube, mügt fiø $a b$, jo Dás man Den erfolglojen Berjuc) $\mathfrak{a b}=$ bridt mit der Erflärung, Experimentator denfe an nidts

## $-101$

weiter." Der fo mißflungene $\mathfrak{B e r f u c h ~ b a t t e ~ n u n ~ a b e ̨ r . c i n i g e ~}$ 2nnezedentien, wobei gerade $\mathfrak{L a j a j e n u h r e n ~ u n d ~ a n d e r e ~ " g t a ̆ n = ~}$
 weit fübren, bier aud darauf einzugehen. Nur fei bemerft, Dáa die Grinnerung Daran Die Patientin mögliderweife un= günftig beeinflußt haben fann. थbgefehen jebod, hiervon dürfe der Berjud nid) in geeigneter Beife eingeleitet mor= Den fein. Denn bie telepathifde Suggeftion war, „ס $\mathfrak{b}$ Patientin dem $\mathfrak{P r o f e f f o r ~ f e i n e ~} \mathfrak{u} \mathfrak{b r}$ meg= nebmen folle". Gleidzeitig aber murbe Pati= entin mündid aud nod aufgefordert, ben $\mathfrak{G e d a n f e n}$ des Profeffors fu „erraten". Ess murbe int alfo gleidzeitig auf zmei fid burdaus nidt bectende æeifen $\boldsymbol{z}^{4}=$ gefegt! ひngenommen nun, dáß ßatientin die telepathifide Suggeftion perzipiert batte: was follte fie tun? Sollte fie die Uhr fteblen oder follte fie den „erratenen" Gedanten mit= teilen? Dem $\mathfrak{L a i e n}$ mag diefe $\mathfrak{F r a g e}$ ziemlid belanglos $\mathrm{er}=$ facinen. Der Sypnotijeur aber weía, Dā̧ er jehr genau auf Das Denfen muk, was er fagt, „Denn bie Suggeftion prägt fida einer Dafür empfängliden $\mathfrak{B e r j o n}$ faft mit friammenjarift ins Gehirn".*) Sid wideripredjenDes Worgehen pflegt fia) Daber zu rädjen. So erzäblt ber franzöifide $\mathfrak{U r}_{\text {rıt }}$ und $\mathfrak{M a g}=$ netifeur Dr. Bertrand in feinem Bude ,"Traité du somnambulisme" そoigendes: Gr verfuøte eine Somnambute Durd bie vorgefdriebenen magnetijden Stride, bie fonjt ftets mirtfam maren, zu weden. Dabei begte er jebod den feifen Borfag, Daj fie nidy ermaden folle. Sie ermadte tatjädslid niad, Dod ftellten fia lonvuliviifde Bewegungen bet ibr ein. $\mathfrak{A l s}$ Dr. $\mathfrak{B e r t r a n d}$ fie nun fragte, was fie aufrege, ermiderte fie: „Wie, Sie befehlen mir zu erwaden, und wollen dod nidt, daß id erwade!" - Sieraus geht

[^28]aud beripor, Daj ein Experimentator, Der Bweifel an der mổglidfeit feines telepathifden Crperimentes hegt, eben Durd) Diefen 3 meifel Die Berfuasperion mentalfuggeftiv Derart be= einfluffen fann, Da三 bie Serftellung telepatbifden Rapportes in Der Tat unmöglid mird.

Für das 3 uftandefommen telepatbijden $\Re$ Rapportes find, abgefeben von Beanlagung, Dispofition ufw., aud die ver=
 terungseinfluiffe, von Bedeutung. Mamentlid aber bie $\mathfrak{Z r t}$ Der gefamten $\mathfrak{L e b e n s w e i f e . ~ D a s ~ g e r a ̈ u j a b o l l e ~ m o d e r n e ~} \mathfrak{L e}=$ ben mit feinem Saften und Jagen ift ber Erwedung und Eni= widfung telepathifder $\mathfrak{F}$ äbigfeiten im allgemeinen entidieden ungünfig; ein ftilles, zurüägezogenes Reben Dagegen förder= lid, obwobl anderjeits freilid mitunter gerade febr beftige $\mathfrak{G e m u ̈ t s =}$ bezm. Mervenerjøütterungen jene $\mathfrak{F a}$ higleiten $\mathfrak{a u f}=$ rütteln fönnen.

Gemögntid fommt der telepathifde Rapport nur jehr famer zuftande. Defien abjidtlide Serftellung (bie ja aber eben nur bei entiprectend beanlagten ßerjonen mög=
 Dauer und $\mathfrak{u b b u n g}$. Dies fann niat æunder nebmen, wenn man bedentt, daj der Menjd in Der §indheit ja aud län= gerer Beit bedarf, um jelbjt ganz einfadje Berridtungen, 3. B. Greifen, Gehen, Gehen, Spreaen uiw., зи erlernen und Daß bei der telepathifden Rommunitation aud funttionelle Borgänge, und zwar in gewiffen Sirnteilen ablaufen müfien, Die oft erft burd allmäblide tubung ermögliat merDen. San= Delt es fid Dod dabei mabrideeinlid um tuberwindung ge= wiffer, mehr doer meniger ftabiler nervöfer Semmungen.

Cine entiprechende Beanlagung fowobl des 2agenten als aud Des $\mathfrak{P e r}$ bipienten dorausgefekt, fann die Serftellung Des telepathifden $\Re$ Rapportes binficdtlid telepathifaer Gebörsein= Drüđe wohl Durch gemiffe phyfitalijal Reize beförbert mer=

Den，子．B．Durd Das balblaute，aber Iängere Beit andauernde Surren eines rajd ablaufenden Rädermerfes，modurd auf feiten Des $\mathfrak{F e r}$ bipienten eine Erregung gemiffer Sirnteile（Der jog．Görfphäre），eventuell freilid）aud ein bypnotifder（felbjt fataleptijder） 3 uftand hervorgerufen werden fann．＊） $\mathfrak{A}$（ud） gemiffe Genupmittel，Bemürze und medizinifde $\mathfrak{M i t t e l}$ tön＝ nen Das 3ujtandeiommen Des Rapportes zuweilen beförbern， 3．B．mande fohlenfäurebaltigen Getränfe，ferner Banille， Die befanntlid in früberen Beiten als Seilmittel bei hyiteri＝
 fpredend angepaßte erregende Gaben gemiffer narfotijder Mittel．Es ift jebod зu beadten，daß es fid）bei 2unmendung ber verfdiedenen mittel um 3weierlei bandelt．Junädjt foll namentlid die ßerzeptionsfäbigfeit，meijt Dura Drajtijc）EEin＝ griffe，aus ibrer \＆atenz gebradt merben und meiter joll fie， mie auळ die $\mathfrak{A}$（tionsfähigleit，Durd entipredende mildere Maßnahmen gefördert werden．

शatürlid muß es aud Mittel geben，bie bie telepathifde Dispofition aufbeben deer berabmindern．Bor allem mären
 wäbnen．Weiter ift fejtgeftelit morden，Daß eine fawere
 als aud bie æerzeptionsfäbigfeit zeitweilig ganz aufzubeben vermag．Ferner jdeint es，als ob Chinin，Desgleiden merf＝ mürDigermeife aud Bimmet，Gewürznelfen und Capsicum （ panifder $\mathfrak{P}$ feffer， $\mathfrak{P a p r i f a ) ~ d i e ~} \mathfrak{B e r z e p t i o n s f a ̈ b i g f e i t ~ f u ̈ r ~}$

[^29]tclepathifde Gebörseindrüađe berabzumindern imitande mä= ren.*) Selbjtperfändiad mird es nad allen biejen Rid)= tungen bin notmendig fein, aud Den Ginflup indibidueller
 bringen. Jedenfalls aber Darf Dilettantenbaftes Experimen= tieren bur Servorrufung des telepathifden Rapportes, etwa unter 2 Unwendung der Sypnoje oder phyfifalijder und medi= zinijder Mittel, Durdaus nidt unternommen werden, fon= Dern es ift im Segenteil jehr ausbrüaflid Davor zu marnen, Da Derartige Berfuade, von Laien veranftaltet, unter $\mathfrak{U m}=$ jtänden zu feநr bebeutenden Sefundbeitsftorrungen einzelner Berjudsperjonen fübren fönnen. Sa teile Daber voll: fommen ©buard vonfortmanns $\mathfrak{A}$ fifat, ber ein= Dringliajt Davor marnt, Das theoretifde Intereffe, weldes Die telepathijden Borgänge ermeaten und, wie id binzujeße,

[^30]bejonders in miffenidaftliden Rreifen in jebr bedeutendem Maße erwedfen müßten，„ъu einem praftijden ou erweitern oder gar bas legtere an bie Stelle bes erfteren bu jegen．＂ Unter gemiffen Borausfetzungen wird fid allerdings biefe Warnung erjt redt einigermaßen einjaränten laffen．Und es find in Diejem Sinne von offultiftija）er Seite gerabezu förmlide $\mathfrak{A}$ nleitungen bur Wectung und Entwiaflung ber telepathijden Fäbigfeiten verfaßt morden．So o．B．von $\mathfrak{R a r l} \mathfrak{B r a n d l e r =} \mathfrak{B r a d t}$ in feinem „Zebrbud zur Cnt＝
 Leipzig，1907）．Sier bandelt es fid jebod um eine bei nötiger Borfiat ganz ungefäbrlide，ja in mandjen Fällen und in gemiffen Bezieந千ungen vielleidt jogar jefr beilfame alll mäblide $\mathfrak{I r a i n i e r u n g . ~ E i n e ~ j e i n e r ~ b i e s b e z u ̈ g l i d e n ~ S a u p t = ~}$ lebren gibt Der genannte Berfaffer mit den Worten：„Die （Srundlage für alle（abfidtlide）freilegung der pindijden Fäbigfeiten ift bie ßereinigung von Rube，Geduld und 凡us＝ Dauer．Wer dieje Tugenden nod nid）befigt，muß fie fid erringen．＂Dabei joII bie ganze Lebensmeife entipredend georbnet jein und find perjaiedene itbungen anzuitellen． $\mathfrak{B e n n} \mathfrak{B r a n d I e r}=\mathfrak{B r a d t}$ meiter aud forbert，Daß bie $\mathfrak{L e i b e n j d a f t e n ~ b u ~ u n t e r b r u ̈ a f e n ~ f e i e n , ~ d a ß ~ b i e ~ G e d a n f e n ~ f r e i ~}$ von Egoismus gehalten merben müßten und dab Reinbeit Des Serzens malten folle，fo muß ber bohe ethifd＝praftifde Wert biefer forberung natürlid poll anerfannt merden；in theoretifder Beziehung ift aber Dod herdorzubeben，das es ja erft rect vorfommen fann，daß auळ Böfemidte telepa＝ thijden Rapport berzuftellen vermögen．－Sebr unjaulbig flingt Die Sdilberung，die E．G urney in feinem fぬon er＝ mäbnten Sariftaen＂Ielepatbie＂von telepathifaen Experi＝ menten gegeben hat．Er jagt：＂Es murben bei unjern Ex＝ perimenten gewölnlid zwei Berjonen verwendet，von benen Die eine，welde wir＂212ent＂（einmirfendes Wejen）nennen，
ihre ganze $\mathscr{A}$ ufmerffampeit auf einen beftimmten Gegen= jtand oder eine Borftellung fonzentriert; bie zmeite Berfon, Die wir "ßerzipient" (aufnebmendes ほefen) nennen, bemübt fid, für eine 3eit ibren Geift gemiffermaken von jedem eige= nen millfürliden Denfen zu befreien. In diefem paffiven Buftand verbarrt fie bann, bis fid ihrem Bemubtjein ein $\mathfrak{B i l d}$ oder ein Gedanie mit merflicher Gtärfe und Rlarbeit Darfeillt. Der Berfud ift geglüdt, menn Bild oder Gedanfe Diefelben oder nabȩu biejelben waren wie bie, auf meldye Der 2 Igent feine $\mathfrak{Z u f m e r t j a m f e i t ~ f o n z e n t r i e r t e ~ . ~ . ~ . " ~ S i e r ~}$ handelt es fid) um bie allereinfadjite $\mathfrak{A r t}$ telepathifder ©rperi= mente, bie ja natürlid von wem immer unternommen mer= Den fönnen. श̛er aud bierbei bängt ein wirtlid bemeritens= werter Crfolg von Der Beanlagung und Dispofition Der Ber= fucbsperjonen ab.

Saben fiab zwei entiprectend beanlagte $\mathfrak{B e r j o n e n ~ a u f ~}$ telepatbiidaen Bertebr einmal in erforderlider ßeife einge= übt, fo ift bie 2 nfnüpfung zwifden ibnen unter geeigneten
 Éduardoonsartmann, ,find die Geweibten böherer Grade in Den Geheimbrüderidaften Thibets darauf einge= übt, mit einanDer $\mathfrak{F e r n v e r f e h r ~ . ~ . ~ . ~ u n t e r b a l t e n ~ ъ u ~ f o ̈ n n e n , ~}$ und äbnlide Berjuçe find in Europa pielfact gelungen."
 $\mathfrak{m a n n}$ ) ertlärt: "Ess mag pielleidt manderm unjerer \&efer etmas unglaublid erideinen, menn wir perfidern, baj biefe §äbigieit Der Beeinflufiung zwijden zwei ßerjonen, melde fidg fleipig üben, fo weit gebradt werben fann, bág diefelben, felbit wenn fie meilenmeit von einander entferntfind, fid auf biefem Bege fo gut miteinander verftändigen fönnen, als wenn fie mittelft irgend eines $\mathfrak{L e l e}=$ graphen mit einander in Berbindung ftehen mürden." (,,DPfultititide Bilderbogen, $\mathfrak{P r}$. 15. Telepatbie.) - $\mathfrak{R a r I}$
 Die es fich fleis und Mübe foften lafjen eine gemiffe Birtuo＝ fität in ber Telepatyie ou erreiden，gibtesin $\mathfrak{B a b r}=$ beit feine $\mathfrak{T}$ rennung megr，und ftünden Mauern und Berge zmijaen ibnen，ja jelbit bas Weltmeer vermag fie nid）t mebr zu trenmen．＂（„Lebrbua）Der Entmiatlung ber offulten 尺räfte．＂）— Dáß Die Entfernung für Die telepatநifd Berbunbenen ebenfomenig eine Rolle jpielt，wie etwa für Den eleftrijden Funfen，der befanntlid in einer Sefunde mebr als zeநnmal Den Erbball umfreifen fann，ift in jebr vielen Fällen beobadtet morDen．Einen Derartigen Fall bat Dr．L．von $\mathbb{M a u t b n e r = ~} \mathfrak{M a r f g o f i n ~ e i n e m ~ i m ~ J a b r e ~}$ 1906 gehaltenen Bortrag mitgeteilt，monad ein Ebepaar untereinander zmijden Nemyorl und 凡openbagen telepathi＝ fぁе Rommunifation pflegte．

Eine übertriebene telepatbifde $\mathfrak{T r a i n i e r u n g}$ bei ent＝ fpredender Beanlagung würde unangenebme Folgen baben fönnen，indem ber telepathifde Rapport baburd jozujagen faft in Sermanenz gejegt merden tönnte，mas für die $\mathfrak{B e}=$ teiligten natürlid，redt läftig，ja qualboll merden müß̧te．Die ärztlide §unjt mürde übrigens gegen eine berartige Fatalität Durd）medifamentöfe，biätetijde und vor allem juggejtid＝
 ten fönnen．－Borläufig freilid jtehen Derartigen Fragen
 und fübl gegenüber．Erflärt Dod nod jo manaber Der moder＝ nen がrzte，jobald überŋaupt von Telepathie bie $\Re$ Rede ift， äbnlid wie Dr．Serdal in $\mathfrak{J b j e n s}$＂Baumeifter Solneß＂： ＂Mein，darauf laffe id mid nidt ein．＂

Durch den zwijden einzelnen Berjonen mitunter fehr hodgradigen telepatjijøen Rapport find mebrere $\mathfrak{A}$ utoren dabu veranlást morden，jogar von einer＂Seelengemein＝ idaft＂Der Betreffenden zu ipreçen．So bemerft aud $\mathfrak{R} \mathfrak{a r I}$

Riefemetter in Dem früher fabn ermäbnten $\mathfrak{B u g e}$, "Die Geheimmiffenjdaaften", DaE faft alle Nartotita (natürlid) unter entipreçenden Bedingungen) effitatidide Suftände bervor= rufen fönnen, in Denen Dann Die „überfinnliden" FFähigfeiten gefräftigt erjdeinen und fid zwifden eingetnen $\mathfrak{I n d i d i d u e n ~}$ eben "Seelengemeinidaft" einftellen fönne. Man tamn num unter einer zwifden zwei Cinzelindiniduen beftehenden Seelengemeinjdaft veridiedenes verftehen. ひudy tann man fid ja die ganze Belt als ein grokes, alle Cinzelindividuen aud in pindifder (feelijder, geiftiger) Bejiehung umfaffen= Des ungeheures Rebewejen vorftellen. 2tber ber zwifden ${ }_{3}$ wei einzelnen Menfaen fid abipielende Borgang des tele= pathilden Rapportes, mag er burch Den Gebraud nartoti= fder Mittel ober auf irgend einem andern geeigneten wege bergeftellt werben oder fid pon felbft einftellen, und mag er nod fo hodgradig fein, läßt fidy immer, mie dies bejon= Ders aus meinem im V. 2bbdnnitt fu entwidelnden Crtlä= rungsperfuad bervorgeben mird, einfad als eine Berfebrs= oder Rommunifationsart anjehen. (lund zwar als eine Ber= fehrsart, Die, mie jede andere Dem Meniden zu Gebot ftebende, aucd ibre Mlängel bat und oft unfuperläfig ift.) Betradten mir uns die Sablage einmal an einem Beippiel. Cin junger Mann namens $\mathfrak{A}$., ber einen pertrauten Freund und $\mathcal{G t u b e n g e n o f f e n ~} \mathfrak{B}$. hat, erlebt irgend etwas Bejonderes. Er tann nun dies Crlebnis dem $\mathfrak{B}$. auf derjaiedene ßeife, und zwar abfidtlid oder unabfiatlid verraten oder mit= teilen. So fann er Die Gemobnheit baben „laut bu Denfen" Dder im Salaf zu fpreden. Dber er fann fein Errlebnis Dem Frreunde mündlid erzählen oder mittels einer 3eiden= fprade befannt geben oder burch einen Dritten mitteilen Iafien, ober ihm es farreiben ober ihn bavon durd brahtlofe oder $\mathfrak{D r a h t}=\mathfrak{T e l e p h o n i e}$ oder =Telegraphie betannt geben. Steht er aber mit Dem Freunde abfidttid oder unabjiattiad
in telepathifdem Rapport, fo fann er ibn eben auf biefem Wege veritändigen, und es ift immerhin möglid, dá $\mathfrak{B}$, fabon mäbrend 2 . Das Erlebnis batte, Durd entiprechende telepathifde Eindrüafe non Dem ßorfalle in Renntnis gefegt murde. In jedem Falle fehen mir eine Berfehrsart vor uns, und als folde werde id die $\mathfrak{T e l e p a t h i e}$, wie gefagt, aud in meinem Erflärungsperjuad betradten.

Bu gemififen Зweden, 子. $\mathfrak{B}$. für Den militärijiden §und= fathaterbienft während eines Feldouges, vermag eine weit= gehende telepathiføe Scuulung natürlich febr wertooll zu fein, und es ift nidt unmöglid, Dá bie Japaner ibren vorzüg= liden Rundidafterdienft während Des Rrieges gegen $\Re$ R $\bar{\beta}=$ Iand zum $\mathfrak{L e i l}$ telepathifden $\mathfrak{F a ̈ h i g f e i t e n ~ e i n z e l n e r ~} \Re u n d j a a f=$ ter und anderer $\mathfrak{P e r j o n e n}$ zu perDanien batten. Sind doch dent einftigen japanifden ",Jammabos" (Bergmönden, $\mathfrak{B e r g j o d b a = ~}$ ten), ebenio wie Den dinefifden Babrjagern auf Beftborneo, den gewerbsmäßigen dinefiifden Sommambulen, den tibeta= nifden Gebeimbrüdern, Den indifden Fafiren, Əogis und $\mathfrak{B r a b m a n e n}$ uim. von jeber und zum $\mathfrak{T e i l}$ mit vollem $\mathfrak{R e d}$ t veridhiedene "gebeime Fäbigfeiten" beigelegt worben. Be= fonders von den findus merDen oft Fälle telepathifder $\mathfrak{B o r}=$ gänge beridtet. So mußten $\boldsymbol{z}$. $\mathfrak{B}$. in Dem Rriege Englands mit $\mathfrak{G f g h a n i f t a n}$ Die $\mathfrak{I n D e r}$ Den 2 Uusgang ber einzelnen Sdjadten ftets einige Tage früher, als es ben amtliden Stellen möglid war, Darüber ßeridt $\mathfrak{z u}^{2}$ erhalten. Die eng= lifde $\mathfrak{R e g i e r u n g ~ l i e j ~} \mathfrak{U n t e r f u d u n g e n ~ u ̈ b e r ~ D i e f e ~ m e r f m u ̈ r b i g e ~}$ Tatfade anftellen und es ergab fid (wie $\mathfrak{B r a n d l e r}=$ $\mathfrak{B r a d t}$ in feinem mehrermäbnten $\mathfrak{B u c h e}$ mitteilt), Daß ein= zelne Sindus die Creigniffe telepathiich mitgeteilt bezm. er= fabren batten.

Die millfürlide Serftellung Des telepatbiidaen Rapportes fann unter bufällig fehr günjtigen Berbältniffen Durch eine ßerion aud in Der $\mathfrak{A r t}$ erfolgen, Dak die zmeite $\mathfrak{B}$ erfon nidyt

3uftimmt oder niats Davon weib, was unter Umitänden natürlid als ein hödit tadelnsmertes oder gar verabjøeu: ungswürdiges ßorgeben bezeidnet werden muß. Bum Slüat pflegt der Berjuç Dazu nur febr jamer pon ©rfolg begleitet зu fein; aud tönnte, menn ein berartiger Berfud aber Dod gelingen jolite, Der Rapport ärztliderfeits eingeftellt merden. ひ̈brigens werden jolde böswillige und verbrederijae $\mathfrak{B e r}=$ juçe jdon Deshalb nidt häufig unternommen werben, meil Der telepathiide Rapport fehr leidt aud Dem Urheber über= aus unangenehm und jelbjt gefäbrlid) werben fann. Sier und da fommen aber Derartige lubeltaten eben bod vor, und zwar auf verjøiedene Beife. So Iaffen fid Dura telepathi= jde Suggeftion beifpielsweife böje Träume übertragen und es find die mannigfaltigften, geradezu jaäbliden Eingriffe in Das phyifide und pindifde Leben bes bebauernsmerten Perzipienten dentbar. $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r} \mathfrak{l}$ teilt (nad $\mathfrak{M i r v i l l e}$, „Des EFprits"), folgenden, nod ziemlid unidulbigen Fall mit: Der $\mathfrak{A}$ rat $\mathfrak{R e c a m i}$ ér murbe von einem Manne fon= fultiert, Der fid über bie von feinem Feinde, einem Samied, Dura) Fernmirłung ausgebenden Berfolgungen betlagte, da er Die ganze Nadt bindurd Den Samied auf zmei Meilen Entfernung bämmern hören müffe. Da Der §atient fidttid abnahm, ging Der $\mathfrak{A} \mathfrak{A r}$ t fum Sammied und brobte ibm mit Den Geridten, bis diejer geftand und non feiner "magifden",
 pignon beridtet über einen Fall, in bem ein gemiffenlofer Magnetifeur, Der eine von ihm bis Dahin behandelte Dame, Die fíh jebod jeiner Behandlung nidt mehr unterziehen Iaffen moilte, aus ber Ferne erft reçt telepatbifa beeinflußte und in jomnambulen 3 uftand verjegte. - Der englijde Natur=
 bemerft einer Der genialjten Mitbegründer Der Seleftions= theorie, madft in jeinem Reifemerfe ,,Travels on the Ama-
zon and Rio Negro＂ $\mathfrak{M i t t e i I u n g}$ über $\mathfrak{I n d i a n e r , ~ D i e ~ i m p t a n d e ~}$ fein follen，ibren Feinden telepathifd תrantheiten zu ver＝ urjaden．Wer bie ungebeuere Madt Der Suggeftion fennt und weiß，dав es ja möglid）ift，aud auf telepathifaem ฒege Suggeftionen ou erteilen，fann biefe Mitteilung nidt ohne weiters für ein Märden ertären．＊）
$\mathfrak{2}$ 人uf dem $\mathfrak{B e g e}$ Der telepathifiden æerzeption tönnen an＝ Derjeits in einzeInen，befonders geeigneten fällen abnungs＝ Iofe $\mathfrak{L e u t e}$ in ibrem ganzen Denfen und Sinnen jobujagen behordt und belaujdit werden，was，wenn es abfiottidy und nidt etwa zum 3 weate ber Erforjaung eines jameren Ber＝ bredens ober $\boldsymbol{z}^{4}$ ähnliden 3 wetten geidieht，natürlid aud ein famäblides und fatimpflides Borgehen ift．Wem Daber ein $\mathfrak{M i} \mathrm{i}$ gefadid Das Danaergeident bodgrabiger telepathifder ßerzeptionsfäbigfeit verlieben hat，wird gut tun，legtere ja nidt su pflegen，fondern nad mëglidfeit ou unterbrüđfen， Denn：，，errare humanum est＂－und bie Berfuめung，biefe Foảbigfeit in ungeböriger Beeife anzumenden，ift grob，und Ieiad fönnen fiad bie Worte Des Jünglings bu Sais erfüllen：
 ibm nidut erfreulid jein！＂

[^31]Unwilltürlide telepathifde efttionen gehen oft von $\mathfrak{ß e r}=$ fonen aus, ohne baj fie felbjt eine 2thnung Davon baben. Weiters fann es porfommen, dajß ßerjonen plöglid unmill= fürlidge, auffallende telepathiføe Cindrüate, ъ. $\mathfrak{B}$. als $\mathfrak{G e}=$ fidts= oder Gehörsempfindungen im waden Buftande oder als $\mathfrak{I r a ̈ u m e ~ e r b a l t e n , ~ b i e ~ f i e ~ f i d ~ n i d d ~ r e d t ~ e r t l a ̈ r e n ~ t o ̈ n n e n , ~}$ und daj dies fowohl für fie felbft als aud für ibre luggebung zur Quelle veridieDenfter $\mathfrak{A} u f r e g u n g e n ~ m i r d . ~$

24us all' Dem Gefagten geht herbor, Dāß es fehr mün=
 thifder Borgänge allgemein verbreitet werbe. Der Einwand, es fönnten gerabe bierdurd bösmillige Individuen bazu ver= anlagt werden, auf telepathifdem Bege tibeltaten ou be= geben, ift nidyt pon Belang, Da ja, mie gefagt, die millfürlide Serftellung des Rapportes in Der Regel überaus famierig ift. 2̛ud müßte man berartigen Befürdtungen gegenüber fidd logifderweife fagen, bak dann 3 . $\mathfrak{B}$. aud alle Mitteilun= gen über Waffen, Gifte, Crplofibftoffe und nod über alle mögliden anderen Gegenftände unterbrüat merDen müßten, da biefe Gegenjtände ja aud zur $\mathfrak{\text { Uusübung von Berbredjen }}$ benügt werDen fönnen und leiDer tatäaflid benübt werDen. Ja fogar bas unfdulbige Mifrophon märe dunfeliter $\mathfrak{B e r}=$ geffenbeit anbeimbugeben, ba mittelit desfelben durd Bebor= den abnungslofer $\mathfrak{L e u t e}$ die gröpten $\mathfrak{I n b i s f r e t i o n e n ~ u n d ~ a l l e ~}$ mögliden $\mathfrak{I n t r i g u e n ~ u i m . ~ D e n t b a r ~ f i n d . ~ - ~ Y t b r i g e n s ~ f a n n ~ d i e ~}$ allgemein verbreitete Renntnis won ber Möglidfeit telepa= thifder $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e}$ für bie Menidneit geradeßu aud won gro= bem ethifdem Wert fein, morauf id am Sdjufie zuriü= tomme.

Da eine für bie moderne $\mathfrak{B i f f i e n}$ [daft hatbwegs annebm= bare Ertlärung ber Telepathie nidy gerabe allzuleidy ift, jo wirb, wie id fadon im I. $\mathfrak{A}$ bjdnitt ermähnt habe, $\mathfrak{v o n}$ man=
den Seiten immer mieder Der Berfud gemadyt, fogar bie Mäglidfeit der telepathifden Borgänge anzuzweifeln. Sier= gegen läßt fid an bie Borte exinnern, bie Dr. S. $\mathfrak{B e r n =}$ $\mathfrak{h e i m} \mathfrak{i m}$ Bude „Die Suggeftion und ibre Seilwirtung" Ginfidtlich Der Ertlärung Der fuggejtiven Cridgeinungen aus= gejproden hat: „Die $\mathfrak{I a t j a c h e n ~ f i n d ~ u n l e u g b a r ; ~ e i n e ~ E r t l a ̈ = ~}$ rung fommt erft in zweiter \&inie in Betradt, und wenn es an einer folden feblen follte, fo barf man nidt bie Tatfachen,
 Logie und Nervenphyfiologie barob befduldigen." 2fuç fei an folgenden 2 (usppruad $\mathfrak{P r o f}$. Dr. $\mathfrak{L}$. $\mathfrak{B}$ üめners bin= gemiefen, Den er gelegentlid, wenn aud gleidfalis nidy ge= rade mit Bezug auf die Telepathie, getan: „Der Einmurf, Daß biefes nidt fo fein tönne, weil man es fid nidt $\mathfrak{z u}$ ertelarren permöge, bat gar teine Bedeutung, da mir ja in den meiften Fällen bas Borbandenfein einer Eridecinung tonftatieren, ehe mir uns eine Borftellung über bie $\mathfrak{U r j a d j e n}$ ibres Gejdebens
 Dann nad $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{M a z d s l e y}$ — „Sodmut menidflider Unmiffenheit, zu glauben, dág etwas unmöglidy fei, weil es uns unbegreiflid erjaceint." - Sinfidtlid) Der $\mathfrak{T e l e p a t h i e}$ hat $\mathfrak{B}$ üdner in feinem $\mathfrak{B u a b e}$,,Tatfaçen und $\mathfrak{I b e o r i e n ~ a u s ~}$ Dem naturmifienidaftliden Leben Der Gegenwart ${ }^{\text {im }} \mathfrak{\mathscr { A } b =}$ fchnitt „Magnetismus und Sypnotismus" fid) u. a. folgender: maßen geäußert: „Dennod beftebt nad Den 2angaben zuver= Iäfiger und feiner $\mathfrak{I}$ äufaung fäbiger Beobadter fein 3weifel Dariüber, Dás beinabe alles, mas bei fypnotifden durd münd= lide Suggeftion erreidjbar ift, aud burd geiftige Suggeftion erreidt werDen fann. ...." Dann madt er aber Dods erft redt den Berjuc), nadzumeifen, baje fid "alfes" Dural "Syperäthefie" Der Sinnesorgane in Berbin= Dung mit gemöhnlider ভuggeftion und 2utojuggeftion (b. i. eine feitens eines $\mathfrak{I n d i b i d u u m s ~ f i d ~ f e l b f t ~ e r t e i l t e ~ S u g g e f t i o n ) ~}$
 eines jungen $\mathfrak{F r a n z o j e n}$ an, der in hypnotifdem $\mathcal{Z} u\{t a n d e$ es vermodte, Zablen oder Worte $\boldsymbol{\beta}^{4}$ lefen, welde ber ibm gegen= überfizende Experimentator aus einem aufgejdlagenen $\mathfrak{B u d}$ e, von Dem Der junge $\mathfrak{M a n n}$ nur bie Rüáfeite zu Gefidt befam, „in Gedanfen nabm". Die franzöfifden Gelebrten $\mathfrak{B e r g}$ fon und $\mathfrak{R o b i n e t , ~ D i e ~ D e n ~ F r a l l ~ u n t e r f u c b t e n , ~ b e = ~}$ baupteten aber, das es fiø nidt um telepathijde Gedanten= übertragung, jonDern um eine bedeutende Syperäjthejie Des Gejidtsfinnes bei dem jungen Mann bandle, welder im hyp= notifden Зuftand von ber forngaut bes \{ugges des Experimentators ablefe. - Bezügrid bes fe!ben falles bat Dr. Moll im Budje "Der Sypnotismus" nod angefübrt, dab jener junge Mann jogar imptande mar, die Bellen eines mifroftopifaen $\mathfrak{P r a ̈ p a r a t e s , ~ d i e ~ n u r ~} 0,06 \mathrm{~mm}$ ( (edsshunbertitel Millimeter!) Durdmeffer hatten, ohne fünjt= lidge Bergrößerung ou erlennen und $\boldsymbol{o}^{\mathfrak{u}}$ zeidnen. Dies ift nun eine jo außerorDentlid) hodggrabige Syperäfthefie, mie fie gewiß mur überaus felten bur Beobadtung gelangt. Und Da aljo berartige Beobadtungen aud nid) "beliebig oft mie= Derholt merDen fönnen", wie bies hin und wieder eingelne Steptifer rüaficutlid ber telepathijøen Beobachtungen ge= forbert baben, fo fönnte man bezüglid) Der Ridatigfeit Der $\mathfrak{B e b}$ auptung jener franjöfifjen (Gelehrten fich eigentlid auc) ffeptifd perhalten. Dod fei Dem, wie ibm molle! Tatjäd)=

[^32]lid find $\mathfrak{j a}$ in der auf $\mathfrak{L e l e p a t h i e}$ bezügliden $\mathfrak{L i t e r a t u r}$ eine Menge von Föllen millfürlider und unmilltürlider $\mathfrak{T e l e =}$ pathie verzeidnet, Die burd Syperäfthefie, Suggeftion und 2tutofuggeftion allein unmöglid erflärt werben fönnen. $\mathfrak{U n d}$ felbft in foldjen fällen, mo es fid) um Gehörswabrneh= mungen bandelt und mo man eine Derartige Crflärung ja am eheften anmenden tönnte, wird man fid biergu nidat Ieidet entidfliejen. So 3 . $\mathfrak{B}$. in Fällen nad der $\mathfrak{A r t}$ Des don $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$ gelegentlid erwäbnten folgenden: Cin englifder $\mathfrak{2 r x}$, ber fid in $\mathfrak{J t a l i e n ~ a u f b i e l t , ~ m u r b e ~ e i n e s ~} \mathfrak{I}$ ages durch ein gleidfalls aus England ftammendes Mräbden ou beffen jüngerer ভafwefter gerufen, Die infolge eines „abjurden $\mathfrak{I r a u}=$ mes" in תrämpfe gefallen mar. Die jüngere Sapwefter wideriprach: Das fei fein $\mathfrak{L r a u m}$ gewefen, fondern in böllig wachem Suftand habe fie fid won ber britten, in England zurüảgebliebenen Єabwefter rufen bören: „Georgie, Georgie, id) muß Did fehen, bevor id fterbe!" Ess waren biefelben Worte, meldee, wie fid fpäter berausftelle, jene Sdywefter, Die tatäälid geftorben war, nod fterbend ausgerufen batte.

2tber wenn man aud eine Durd gewötnlide $\mathfrak{B e r m i t t}=$ Iung der Sadallmellen ber $\mathfrak{L u f t}$ etwa mon $\mathfrak{I t a l i e n}$ bis nad England oder auf nod größere Entfernungen reidende Ge= hörshyperäjthefie annehmen mollte, fo liegen nod überaus
 erft reft perjagt; $\mathfrak{j o}$ 3. $\mathfrak{B}$. Dann, wenn jeitens Des 2 Igenten überbaupt feine börbaren Worte gefliiftert, gejprodjen oder ausgerufen morben find, oder aber wenn es fid ausfdicieflid) $\mathfrak{u m}$ telepathifde $\mathfrak{G}$ efidtseindrüute bandelt. Denn falls man bie legtern als gemöbrlide Gefidtsempfindungen er= flären und dabei einfad) eine ganz aukerordentlide fyper= äfthefie annehmen mill, fo bieten die phyfifalijden Gefege der Dptit Dod febr bald abjolut unüberfteiglide Sindernifife. ©́s muß eben die Mäglidfeit Der telepathifaen Rommuni=
fation angenommen werDen. Und es muf weiter, ba bie moderne $\mathfrak{B i f f e n j a f a f t ~ u n v e r m i t t e l t e ~ f e r n m i r f u n g e n ~ n i d t ~ a n = ~}$ ertennen fann, angenommen werben, Dá diefe Rommuni= fation Durd irgendein bireft zmifden Den Gebirnen ber be= treffenden Individuen mirffames und vermittelndes bejon= Deres $\mathfrak{A g}$ gens ober Medium in irgendeiner 2 art $\mathfrak{B e w e g u n g}$ Dder Sdjwingung, Strömung ober Strablung ermöglidt wird. Eine Derartige $\mathfrak{A}$ nnabme ift $\mathfrak{j a}$ übrigens an und für fidy aud feine Ungeheuerlidfecit. Denn abgefehen Dadon, Dā́ man z. B. zur Crtazrung unferer gemöbnliden Gefiats= wabrnebmungen bie Bermittlung des dithers angenommen hat, - fo find anderjeits, wie id jdon ermäbnte, pon zabl= reiden Foridern Berfude zur Fefittellung von bejonberen 2tusftrablungen Des tierifaten und menjaliden Rörpers ge= madyt morden. So 3 . $\mathfrak{B}$. von Den franzöifiden Forfdern \&uys, Joire, $\mathfrak{B r o c a}$, Bequerel, $\mathfrak{B l o n d l o t}$, Cbarpentier. $\mathfrak{L e g t e r e r}$ fand, Daj Das Nervengemebe, namentlid jenes Des Gehirns, eine ganz bejonders energifde
 unausgejegt auø æ3ärmeftrablen aus und verbreiten Die per= fdiedenen \&eudttäferarten mit ibren burd Den Willen be= einflufbaren Ringen niad fogar Lidfttrablen?

Bedor id nun einen eingehenden Beriud zur Grflärung Der telepathiidjen Borgänge ou entwideln unternehme, fdeint es mir ratjam, zum 3 weete entipredender Beurteilung Des= felben eine vorbereitende Betradtung über Die Dabei haupt= fädlidj) in Betradt fommenden mifienjidaftliden Grundlagen ansuftellen. Ess gefdieht bies jedod unter Berufung auf $\mathfrak{B i r c o w s}$ Kuspprud): „Was mir Raturgefege nennen, ift veränderlid, weil ihre 2 Uffindung menidfidjes $\mathfrak{B e r t}$ und nur nad dem beften $\mathfrak{B i f i f e n}$ ibre $\mathfrak{2}$ nerfenung erfolgt."

## IV.

## $\mathfrak{B e t r a d t u n g ~ u ̈ b e r ~ D i e ~ ( G r u n d l a g e n ~}$ einter wififenidaftliden Ertflärung der telepatbiifden $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e . ~}$

Befanntlid famantt Die Bififenfdaft nod immer bmifden hauptäadlid) zwei veridiebenen $\mathfrak{B e l t a u f f a f f u n g e n , ~ n a ̈ m l i d ~}$ 1. Dem Monismus, Der alle Erfaeinungen Des Beltalls, alio Stoff oder MRaterie, ferner Araft oder Energie*) und pindiifde (feelifde, geiftige) Grideeinungen in legter Inftanz auf eine einzige $\mathfrak{B e j e n b e i t ~ o b e r ~} \mathfrak{H r p o t e n z}$ zurüa̛führt, und 2. Dem $\mathfrak{D u a I i s m u s , ~ D e r ~ e i n e r f e i t s ~ S t o f f ~ o d e r ~ M a t e r i e ~}$ und anderjeits Rraft oder Energie und pindiidde (feelifde, geiftige) Grfdeinungen, oder aber einerfeits $\mathfrak{G t o f f}$ oder $\mathfrak{M a}=$ terie und Naturfrafte ober Energieformen und anderfeits Die $\mathfrak{P}$ (inde (Seele, Geift) als veridieDene, gefonderte $\mathfrak{B e j e n =}$ beiten betradtet.

Mag man nun einer moniftifden ober einer bualiftifden Beltauffafiung buldigen und mag man legterenfalls das Berbältnis zmifden Leib und Seele etwa gleidfam als eine, allerdings fehr meitgehende Symbiofe **) betradgten, immer

[^33]ift man gebmungen, einen innigen 3 ujammenbang bwifden Dem, was als unfer pindiifdes, Seelen= oder geiftiges Leben und dem, was als unjer phyiifdes, Ieiblides ded förpertides £eben bezeidnnet ou werben pflegt, anzuerfennen. In ge= wiffer Beziebung ift bies aud in ben Worten Jefu an bie $\mathfrak{2}$ Ppoftel ausgedriudt: „Der Geift ift millig, aber bas fleifd ift
 es gleidfalls, indem er fagte: „mens sana in corpore sano". 2tubl beute jpridyt man ja oft mon Einflüffen bes Reibes oder תörpers auf Seele oder Geift und umgełehrt. Biele Bertreter der छBiffenidaft baben fid binfidtlid biefes Bujammen= hanges auf die fogenannte Rehre vom „ppydophyifiden $\mathfrak{P a}=$ rallelismus" geeinigt, monad jedem pindiidden $\mathfrak{A t t e}$ ein $\mathfrak{p h y}=$ fiidder $\mathfrak{A l t}$, nämlid eine demifde ober phyfifalifde Berände= rung nervöjer $\mathfrak{I e i l d}$ den im Gehirn, parallel gehen mū. Siergegen ift pon moniftifder Geite Einiprade erboben worben. Man bat ertlärt, daj Seele und \&eib nidt bwei verfdiedene Dinge feien, fondern zwei Seiten in unjerer Grs fenntnis, zwei Erjadeinungsweifen Derjelben Dinge. Es ift bies vergleidsweife jo ausgebrüat morben: es jei mie ein mathematijd gedadfer ßreis, won auken befehen fonver, pon innen lonfay und dod ein und dasfelbe.

Rüafichtlid Des Stoffes (ber Materie) wird uns von na= turwiffenidaftlider Seite etwa Foigendes gejagt. Der Stoff

Organismen, die dabura in eine oft weitgebende Mb̧ängigfeit geraten. Die eine frorn der Symbioje beruht auf Gegenieitigfeit, wobei beide Lebensgenoifen jid gegenjeitig förbern; bie andere Form ift diejenige, bei welder nur eines der beiden Mejen $\mathfrak{B o r}=$ teil aus der Symbioje zieht. Na币 $\mathfrak{B}$. Bölide ift die gefamte. $\mathfrak{T i e r}$ und $\mathfrak{P j l a n z e n m e l t ~ e i n ~ u n g e b e u r e s ~ G e w i r r ~ u n d ~ G e w e b e ~ v o n ~}$ Iauter Symbiojen; das gejamte \&iebesleben im Sinne einer (Einigung zweier (6eidlebter baut fid gleidfalls auf diejem Boden auf, und zwar handelt es fid bierbei in Mabrbeit um die Mijaung der Sharaftere zweier veribiedener $\mathfrak{J n d i b i d u e n . ~}$
bejteht aus ber mägbaren (ponderabeln) Maffe und bem nidat mägbaren (imponderabein), aber bod nidt ganz gemidts= lofen Weltäther. Alles, was fid) als Mafie daritellt (aljo alle aus Maffe beftebenden Dinge), ift aus fleinen Teilden, Den Molefülen, und diefe mieder aus den $\mathfrak{A}$ tomen bujammen= gejegt. \&egtere befteben Den neueren Forjaungen nad) aus nod Ileineren Ieildjen, Den jogenannten Eleftronen. Der nidgt von maffe bezm. Maffenteilden ausgefülite Raum
 übrigens Die Grjaeinungen Der Sdumere, Des Lidtes, Der Wärme, Der Eleftrizität uim. ३u erflären bemüßigt ift, berr=
 für ben $\mathfrak{L a i e n}$ beute ganz unmöglid, fid bavon cine $\mathfrak{B o r}=$ ftellung zu maden. Der franzöfijde Forider © $\mathfrak{A}$ it av le $\mathfrak{B o n}$ bezeidnet das Bejen Des \{ithers als ein „reizpolles Rätfel" und erttärt: „Das innerfte Wejen Des æ્યthers abnen wir nod faum, aber feine Exiftenz hat fid uns Iängit auf= gedrängt und mande balten fie jogar für fideerer als bie ber (ponderabeln) Materie. Es ift (Der ditber) obne 3 weifel $\mathfrak{A n}=$ jang und Ende aller Dinge, Die (Grundlage der Welten und aller Wejen, bie fid auf ibnen bewegen." Der Pbyjifer Nifola $\mathfrak{T}$ esla äusert fid): ,Nad ber angenommenen Theorie, die Lord Relvin als erfter flar formulierte, ift die Materie aus ber $\mathfrak{H r j u b f t a n z}$ von unbegreiflider Feinheit $\mathfrak{z u}=$
 redft unflar, bezeidnet wird. Das $\mathfrak{4}$ tom eines elementari= fden Rörpers mirb von ber übrigen Subjtanz, bie Den gan= zen Raum ausfüll, $\mathfrak{n u r} \boldsymbol{b} u \mathfrak{r d} \mathfrak{B e m e g u n g ~ d i f f e r e n = ~}$ fiert, wie ein Wirbel von Waffer in einem See. 2fle Materie ift Demnad nur wirbeInder ditber." Tesla fonjtatiert übrigens, daß ja biefe Theorie effentiellbe= reitsinderalten $\mathfrak{B b i l o f o p h i e d e r i n d i f d e n ~}$ Bedenenthalten fei. ßrofefior E. Faectel hat den
dether mit einer äußerft feinen, elaftifden GaIferte vergliajen. $\mathfrak{A n}$ berjeits ift er als ein Stoff bezeidnnet morben, Der jede
 fammenbang) und nidyt burcd Rontaft (Berührung) über=
 morben, $\mathfrak{D}$. h. mande Forider nebmen aud im dither \{tome, oder eigentlid Energieelemente, an.

Sinficotlid Der oben erwäbnten Eleftronen ift nod $\mathfrak{z}^{\mathbf{n}}$ bemerfen, daj fie von manden Foridern als „2ttome ber Eleftrizität" angefehen werden und legtere wäre Demnad, nidt mehr, wie in Den Iegten Jahren, als "Energie", fondern mieder als eine $2 \times 2$ Stoff $\mathfrak{z}^{3}$ betradten. Eleftrizität einer= feits und Stoff anderfeits wäre aljo im Grunde genommen gleidbedeutend. Dagegen wird bie Sade aber aud, z. B. eben von le $\mathfrak{B o n}$, anders angejeben. Siernadi ift die Clef= trizität „Energie" und Der Stoff „eine einfade 2tbart ber Energie", melde zu Den fonftigen Energieformen: ほärme, ¿idat uip. hinzuzufügen wäre. So getangt man fdließlid
 eigentlid ebenfomenig eine Grenze zeigt, als etwa zmifden Chemie und $\mathfrak{P h y f i f}$, ja daj Materie und Energie fid als ver= taujdbare Begriffe Daritellen. - 2 nderfeits bezeidnet $\mathfrak{l e}$ $\mathfrak{B o n}$ Das materielle 2 ttom als ein Rejervoir ungebeuerer Energiemengen, Das bloj aus einem ©yjtem unmägbarer
 und 2abitopungen der diefes Syitem zufammenfegenden $\mathfrak{B a r =}$ tifelden im Gleidgewidatsuuftand erbalten werden. Und

 wie fie mit feinen befannten Mitteln, mangels genügender Wiberitandsfäbigfeit aud ber beften Sjolatoren, jemals ber= gejtellt werben fönnen, - Feldiförten, gegen melde die bei Den beftigiten Gewittern porfommenden peridmbindend flein find.
© 2 tome und dither haben aud eine Rolle bei Der theore= tijchen Certlärung unjerer Empfindungen, namentlid) ber Lidtempfindung, zugewiejen erbalten. So ift Der Borgang einer Lidtempfindung beiläufig folgendermafen gefdilbert morben: Sdmingende 2 tomgruppen fömnen jene $\mathfrak{A}$ tom= gruppen, aus weldeen unjere Nerben befteben, ebenfalls in Sapingung verjegen, und ben jo erzeugten verjdiedenen Samingungen Der Merventeild)en entipreden Dann Die Em= pfindungen. Die Sdpmingungen ber $\mathfrak{L i d} t a ̈ t b e r t e i l d a e n ~ 8 . ~ B . ~$ jegen gewiffe Teilden Der Neghaut unferes 2ługes in jdmin= gende Bewegung, und die Bewegung pflanzt fid in Teilden ber Sehnerven gum Gebirn (bem eigentliden Bentrum ber (Empfindung) fort, mo Die Lidtempfinoung entftebt. Lidt= empfindungen merben übrigens nidgt blop durd Lidtreize bervorgerufen, fondern aud Durd andere Reize, fo Durd demijac, eleftrijde uitm. Läßt man . B. ben eleftrijden Strom auf Das $\mathfrak{A}$ uge einmirfen, fo erbält man eine Ridt= empfindung; bringt man Radium an bas gejoloffene 2ruge oder an bie Sdfäfe, fo mird gleidfalls eine Ridtempfindung hervorgerufen. - Gemäß ber jogenannten „ipezififden Gner= gie" unjerer Empfindungsapparate antmorten bieje auf alle Reize mit je einer bejtimmten Empfindung: alfo Der Seh= apparat eben mit Lidhtempfindung, Der Gebörșapparat mit Sdallempfindung ujm. Und zmar gilt es für alle jpezififden Empfindungen, Daß Der Erfolg eines Reizes nidt von ber Nervenfajer (bie nur als ein \&eitungsorgan anzujeben ift) abhängt, jonbern von Dem [pezififaen Borgang, ber in Dem zentralen Endorgan abläuft. - Weiter ijt zu bemerfen, Daß die Nervenfajern bujammen mit ben jogenannten (Sanglien= zellen Cinbeiten bilden, die man "Neurone" nennt. Diefe Neurone find, bejonders im Gebirn, in ungebeurer Menge vorbanden. Ess bat $\mathfrak{u}$. a. $\mathfrak{P r o f}$. Meynert die Gejamtzabl Der Nervenzellen eines Menjden auf eine Milliarbe, alfo
taujend Millionen, gejdägt. Die $\mathfrak{2 n n} \mathfrak{a b l}$ Der im Gehirn be= findliden Nerven bat man mit jedshyunert Millionen be= ziffert und jene ber $\mathfrak{A}$ ugenmervenfafern (bielleidt fu gering) mit adtmalhunderttaujend. Die Neurone bängen in ftreng gefegmäßiger $\mathfrak{Z n o r b n u n g ~ z u f a m m e n . ~ S i e ~ b i l d e n ~ b a s ~ \Re e r = ~}$ veninitem und Die wefentliden Beftandteile ber Grobbirn= rinDe. - Wird ein empfindenDer Nerv mo immer gereizt, jo verlegen mir nad Dem fogenannten "Gefeł von Der exzentri= fajen Empfindung" Die Empfindung ftets in Das gemöhnlide Erregungs $\mathfrak{D}$. h. Sinnesorgan. Man glaubt 8. B. mit dem $\mathfrak{2}$ uge einen $\mathfrak{B l i t s}$ 子u fehen, wenn ein Stoj, etwa bei einer Dhrfeige, Den Gehnerv trifft.
\&ange ift vermutet morben, Daj bei den Borgängen im Nerbeniyftem, \{peziell bei Der Erregungsleitung, Die Clep $=$ trizität eine groje Rolle ppiele. Die neuere $\begin{aligned} & \text { ßhyfidogie gibt }\end{aligned}$ nun zwar zu, Daj fid bei Der Erregungsleitung am Merven in Der $\mathfrak{T a t}$ eleftrifde $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~ n a d m e i f e n ~ l a f f e n , ~ f i e ~ f o n f t a = ~}$ tiert aber aud, daj bie Gleftrizitätsproduftion überbaupt eine Gigenfadaft aller lebendigen Subftanz fei. So hat, mie
 $\mathfrak{E} \mathfrak{i n t b o v e n ~ m i t t e l f ~ g e e i g n e t e r ~} \mathfrak{I n f t r u m e n t e ~ g e z e i g t , ~ D a k ~ i n ~}$ Dem menidfliden Serzen rytbmijde elettrifde duberungen feftgeftellt merben fönnen. Weiters bat $\mathfrak{T a r d a n o f f ~}$ nadgemiefen, daß bei leidten Reizungen der Saut in ibr fdmade eleftrifde Ströme erregt merben und Dan folde aud bei ftarfer Willensfonzentration auftreten. Sinfidatlid) Der Nerventeitungsvorgänge jedod ertlärt Der $\mathfrak{P h y f i d L o g e ~}$ $\mathfrak{P r o f e f i f o r ~ D r . ~} \mathfrak{M}$. Bermorn, Daj fie in Der tubertragung eines demifden Exregungsprozeffes burd dieganze Rervenfaferbeftehe. Dagegen äukert fich Dr. $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{F} \mathfrak{o r e l}$ folgendermajen: „Db Der bei Der Nerven= tätigfeit ftattfindende demifde $\mathfrak{P r o z e}$ ह als foldjer die ner= döfen Reizübertragungen darfelit oder ob er mehr phyfifa=
lifde moletulare Wellenbemegungen ergeugt, dürfte eine faum gelöfte frage fein. Bielleidt bürften aud in Den $\mathfrak{G e}=$ beimniffen der Molefularprozefie Des organifden ßebens das
 bu unterideiden fein." Dr. Sendrifde Bries aber be= zeidnet (in feiner Sdrift "Der Medfanismus Des Denfens", 1907) bie Nervenleitungsporgänge nod immer ausbrüatlid) als eleftrifd)e. - 2(nderjeits balte id es für zmed̉mäहig, bier nodmals zu erwäbnen, dán laut ben Beobadtungen des §rofefior $\mathfrak{D a n i l e m s i t y ~ D e r ~ l e b e n d e ~ N e r v ~ D u r d ~ e l e f t r i f d e ~}$ Bellen auf Ditans erregt merden fann.

Nad den bon Dr. Bermorn (in feiner Sarift „Die Medanit des Geiftesiebens", 1907) entmidelten $\mathfrak{U n} \mathfrak{i d}$ (dau= ungen, Denen id im Naccftehenden hauptiädlidy folge, ftellt fidg Der phyfiologifde Borgang, Der fidi in Den Ganglienzellen begm. aud in ber Nervenfajer abjpielt, als ein Stoffmedjel Dar, „Der mit einem entiprechenden Ennergiemedffel verfnüpft DDer befier mit ibm ibentifa ift." Diefer Stoffmedjfer befteht im 3 erfall der lebendigen Subitanz, Der Diffimila= tion und im $\mathfrak{A} \mathfrak{u} \mathfrak{f b a} \mathfrak{u}$ der lebendigen Subftanz, $\mathfrak{b}$. i. in Der Xffimilation. Diefe beiden Whafen Des Stoff= wechfels, bie fid andauernd nebeneinander abipieten, find зufammengejegt aus einer ganzen Rette demifder $\mathfrak{B r o z e f i e}$, Die jedod die Forfaer Derzeit „im einzelnen aud nod nidyt annähernd überjeben fönnen" und зu Deren 2イufhellung mög= liderweife aud fogar nod Sabrbunderte erforderlidy fein werDen. Reize fönnen Den Stoffwedjel fteigern, was als © $\mathfrak{r r e g u n g}$ bezeidnet mird, oder ibn herablegen und even= tuell fogar zum Stillftand bringen, was Dann £äbmung genannt wird. Wenn Reizimpulfe eine Зelle Diffimilatorifd erregen, bejdränft fich der 3erfall der lebendigen Subftanz auf beftimmte 2 (tomgruppen. - Der Nerv leitet nidts ande= res „als einzig und allein biffimilatorifde Erregungen Der

Belle, Die er mit einer anderen in Berbindung fegt. Das find die nervöfen $\mathfrak{I m p u l f e}$ in unferem Nervenipitem." Dieje Borgänge laufen übrigens mit einer folden Energie $\mathfrak{a b}$, Daß Durch motorifde $\mathfrak{I m p u l f e}$, die mon Den Gebirn= gangliencellen zu ben $\mathfrak{M u s t e l n}$ geteitet merben, fogar $\mathfrak{T}$ ö ne herborgerufen merden, bie mit geeigneten 2lpparaten oder felbft mit blogem Dhr gehört merden tönnen.

Bon groker Widtigleit für bas geitige $\mathfrak{L e b e n}$ find ge= miffe Gemmungsoorgänge. ,EEine Borftely Iung, eine © mpfindungruftum fo färfere Semmungen anderer Borftellungen, andes rer $\mathfrak{E m p f i n d u}$ gen bervor, je intenfiver fiefelbfauftritt, jemehrdie $\mathfrak{A}$ ufmerffam= feit burd fie in $\mathfrak{A} \mathfrak{n f p r u d g e n o m m e n ~ w i r d . " ~}$

Fragen wir nummehr, wie eine einfade Empfindung, §. B. Die Gefidtsempfindung einer Blume zuftande fommt, fo lautet vom Standpuntt ber "Medjanit Des Geifteslebens" aus die $\mathfrak{U n t m o r t}$ ber neueren $\mathfrak{P h y f i o l o g i e ~ f o l g e n d e r m a j e n : ~}$ Das Ridat fällt auf die Blume, es wird don diefer reflettiert und fällt in Das 2age. Sier mird Durd Bermittlung der Sinnessellen Des 2luges eine diffimilatorifde Grregung in $\mathfrak{G a n g l i e n z e l l e n , ~ b i e ~ i m ~ \{ u g e ~ p o r b a n d e n ~ f i n d , ~ b e r v o r g e r u f e n . ~}$ , Won diefen Ganglienzellen wirb durdi ibre Rervenfajern bie Erregung nad gewiffen Gangliensellen im 3widdenbirn ge= Leitet . . . Bon bier aus pflanst fie fiad fort Durd Die Nerven= fajern Diefer Gangliengellen bis zum Grobbirn binauf und zwar nad Der Rindenjphäre Des Sinterbauptlappens, Die man als die Sebiphäre tennen gelernt bat. In einer Reibe von Bellen Der Sebiphäre breitet fich die diffimilatori= fde Erregung aus und mit Der Exregung der Diffi= milationsphafedes fpezififacn Stoffmeds fels diefer Gangliengellen ift die bemufte Gefidtsempfindung verbunden". Bei anderen

Empfindungen gipfelt Der betreffende $\mathfrak{B o n g a n g}$ in anderen Sphärender Grofhirnrinde，fo f．B．bei Gebörs＝ empfindungen in ber $\mathfrak{G o g r p h a ̈ r e}$ ，nämlid in einer be＝
 Den Sis Der tomplizierteren Bemußtieinsworgänge，Der böbe＝ ren geifigen Tätigfeit，fo Der Gedanfenbildung，vermutet man in anderen $\mathfrak{L e i l e n ~ D e r ~ G r o b b i r n r i n b e , ~ n a ̈ m l i d ~ i n ~ b e n ~}$ fogenannten „2tifoziationszentren＂．＊＊）2als Ben＝ tren ber $\mathfrak{B o r f t e l l u n g e n , ~ b i e ~ j a ~ e i g e n t l i d ~ n i d t s ~ a n d e r e s ~}$ find als Erinnerungsbilder dDer Gedäctinisbilder von Empfin＝ Dungen，glaubte man bisher die Empfindungspphären an＝ ¡ehen зи müffen．Neueren Froridungsrefultaten gemäß per＝ mutet man fie an bie 2ffioziationszentren gebunden und es befände fid alfo bier eben aud das Gebiet Des $\mathfrak{G e d}$ eädt $\mathfrak{n i f f e s . ~ W a s ~ b e n ~ b e i ~ D e r ~ T a ̈ t i g f e i t ~ D e s ~ G e b a ̈ d t n i f f e s ~ a b = ~}$ Iaufenden und beute in feinen Details nod jozujagen ganz unbefannten phyfitden Borgang anbelangt，fo hat man früber $\mathbf{v o n}$ ， $\mathfrak{b a b i t u e l f ~ g e w o r D e n e n ~ S a m i n g u n g e n ~ b e r ~} \mathfrak{G e}=$ birnfiber＂gefproden；neuerer 3eit pon＂molefularen $\mathfrak{H u m}=$ Iagerungen＂in den Ganglienzellen uim．－Nad de Bries （a．a．D．）baben wir „feine Grinnerungsbilder im Ropf＂． Ces mird bielmebr bei der Grinnerung die urfpringlicte Emp＝

[^34]findung Durd das betreffende Sinnesorgan（natürlic）abge＝ famädか）„reproduziert＂．

Soviel ftebt rüaffidtlidy aller Ganglienzellen，alfo nidat blok jener der Gedäatnisfphäre，feft，Daj Durd Snanipruch＝ nabme und tubung in ihnen irgendmelde Beränderungen berborgerufen merben，Daja ferner ihre Rörper an Gröje $\boldsymbol{b}^{4}=$ nebmen und dáp fich ihre（Geftalt allmählid）mebr ober weni＝ ger in eigentümlider $\mathfrak{W e i f e}$ verändert und entmidelt．Dabei findet in Den Ganglienzellen，wie überbaupt in Dem unge＝ heuer fomplizierten Nesiyftem Der Nervenbabnen，ein fort＝ mäbrendes $\mathfrak{A b l a u f e n}$ von difimilatorijden Crregungen ftatt． $\mathfrak{Z}$ us lumagerung，Zerfall，Eintritt， $\mathfrak{A} u s t r i t t, ~ \mathfrak{B e d j f e l}$ Der $\mathfrak{2 t}$ tome，beziehungsweife Der Durd Bujammenjegung zweier oder mehrerer $\mathfrak{A}$ tome gebildeten Moletüle，－aus Bewegung， Erzeugung von ßärme，Eleftrizität uim．beftehen alio beis【äufig bie bei Der pindiifden $\mathfrak{L a} t i g \neq e i t ~ u ̈ b e r b a u p t ~ a b l a u f e n=~$ Den，fehr verwiafelten und gröptenteils in unendlid fleinen und feinen Berbältnifien fid abipielenden phyfiiden ßor＝ gänge．＊）

Wer permödte aber nun ein genaues Bild zu entmerfen etwa pon all Den Borgängen，mit weldjen beifpielsweife die Gedädtnistätigfeit Des Themiltofles einherging，Der betannt＝ lid Die Namen bon 20000 atheniidfen Bürgern fannte，deder Des Scaliger，Der bie bomerifden Gefänge in 21 Tagen aus＝ wendig lernte，－oder von jemen，mit welden die Geiftes＝ arbeit eines Яant，eines Sumboldt derbunden war，oder Die fabaffende Phantafie grober ßünftler einbergeht？Dber wer fönnte genau all bie verfdiedenen tomplizierten $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~}$ darfellen，infolge deren fid pindiidae Cigenfdaften， $\mathfrak{L a}$ atente，

[^35]Charaftereigenfaften vererben fönnen oder auf Grund Deren，wie man angenommen bat，gemiffe Gedädtnisein＝ Drücfe Der Cinzelindividuen Durch Bererbung alimäblid jozu＝ fagen ein „21rtgedädtnis＂，nämlid ben＂Injtinft＂，berftellen fönnen，Den $\mathfrak{I n j f i n f t , ~ i n f o l g e d e f f e n ~ f i ø ) ~} 3$ ． $\mathfrak{B}$ ．Das fleine Mot＝ tenräupaen zeitgerecht einjpinnt？＊）－ 2 亿Iein，wie ber Runjtliebhaber neben Der Begeifterung für bie Tonjøöpfun＝ gen eines $\mathfrak{M l o z a r t}$ oder $\mathfrak{R i j z t}$ auळ Interefie für bie tednijぁen Fertigfeiten bat，mit Denen jene weijter ibr Inftrument be＝ berrjøten，jo ift es für uns，melder Weltanidauung und Geiftesridtung wir aud angehören mögen，eben dod pon unleugbarem Intereffe，fobald mir einen Blia auf das pindi＝ foje $\mathfrak{Q e b e n ~ w e r f e n , ~ a u d ~ m o ̈ g l i d j t ~ g e n a u e ~ \Re e n n t n i s ~ p o n ~ b e n ~}$ nad Den \＆efren ber modernen Wiffenidaft bei der piydifden Tätigfeit einhergebenden，verwiafelten Nervenvorgängen zu baben．Es find Daber auch fぁon Berjude gemadt morden， jogar an der Gand ausfübrlid）er \｛dematijaer Beidnungen， jene 刃ervenvorgänge Darzuftellen．Dies bat in legterer Beit bejonders de $\mathfrak{B r i e s}$ in feiner jabn genannten Sarift ver＝ juđt．2dber es gilt beute für alle derartigen Berfude，mas eine feitens Der＂ßindiatrija＝Meurologijden Wochenjarift＂ （Salle）gebradte Яritif eben über ben de $\mathfrak{B r}$ iesfaen ßer＝ fuळ äußerte，nämli凶 Das es fiø dabei niđt um fideres $\mathfrak{W i f f e n}, ~ f o n D e r n ~ b l o ß ~ u m ~ „ e i n e ~ \mathfrak{B e r m u t u n g , ~ e i n e ~} \mathfrak{M z o ̈ g l i d f e i t " ~}$ bandle．De Bries jelbjt bat ja übrigens laut Dem Bor＝ mort jeiner Sdrift jeine Darjtellungen aud nidt als abjolute $\mathfrak{B a b r b e i t}$ angejeben．Und Dr． $\mathfrak{M l}$ II betont in jeinem Bude ＂Der fypnotismus＂miederboit，dab die beutigen Renntiniffe der Wiffenfanft über die die piydifめe $\mathfrak{T}$ ätigfeit begleitenden firnvor＝ gänge nod bödft mangelyaft feien．\｛nder：

[^36]jeits aber bat $\mathfrak{P r o f e f f o r ~ D r . ~ F l e w f i g ~ i n ~ f e i n e m ~ i n ~ D r u a t ~}$ erfdienenen Bortrage „Gebirn und Seele＂（Leipzig，1897） gefagt：，IJe mebr fid unferm begreifenden Berfand dieganze（fröjedesinderbefeel＝ ten Saöpfung vermirflidten Rönnensent＝ büllt，umfo flarer füblen mir，bab binter
 gegen meldemenfditaes $\mathfrak{B i f f e n f a u m ~ n o d ~}$ auf ben $\mathfrak{N a m e n e i n e s ~ ( G l e i d n i f f e s ~} \mathfrak{A} \mathfrak{n f p r u d}$ madendarf．＂
 ausgejaidten uns etma vergegenmärtigen，daß ein min＝ ziges，zartes ßlümlein munderbarer Weife imftande ijt，Die Dürftigen $\mathfrak{L i d t f t r a b l e n ~ e i n e s ~ r a j a ~ v e r f l a c t e r n d e n ~ З u ̈ n d b o ̈ l z = ~}$

 mittlung Des $\mathfrak{A}$ Uuges eine Derartige Crregung in Den mifrofto＝ pifden Bejtandteilen Der Sehiphäre und ber 2ffoziations： zentren des Gehirnes veranlaffen，Dā mir möglidermeife now nad Jabren oder Jabrzebnten Das Bild des Blümleins nad Gejtalt und Farben ，im Gedäあtnis baben＂und uns davon＂eine Borftellung madjen＂，ja es vielleidt fogar nad）＝ zeidnen fönnen，－fo muß es mabrlid nidf als Shantajte＝ rei gelten，menn mande Bertreter Der Telepathie（zu benen eben auळ id geböre）annebmen，daß bei Der telepathifぁen $\mathfrak{A}$ ftion Die mit unferen Empfindungen，Gefüblen uim．im （Sebirn einbergebenden Erregungen gleidjalls permittelit Des ひ̈thers bezm．vermittelft ber Sabmingungen bes $\mathfrak{X t}$ thers auf ein anderes Gebirn übertragen merden und daß legteres Dura die betreffenden \｛itherfamingungen feinerfeits ent＝ fpredend erregt mird．

## V.

## (Ein Crifläungsveriuc.

Wer die telepathifaen Borgänge zu erflären verjuळt, fieht fíd bauptןädfliø etwa folgenden Fragen gegenüber= geftellt:

1. Sind bei Der ßerzeption niat vielleidat bod aud uniere äuperen Sinnesorgane, nämlid 2 Uugen, Dhren uim., irgendmie mit beteiligt?*) Dder erfolgt bie telepathifde
 Gebirn?
2. Rönnen Dabei Die betannten Mlebien, mie $\mathfrak{L u f t}$, Lid)t uim., in ibrer bei unjeren gemöbnliden Sinnesmabrnebmun= gen beobachteten Weife mirffam jein? Falls dies nidt ber Fall ift, meldjes ift Das Mtedium, Das bie Der Grfabrung nad mitunter auf febr große Entfertungen vorfommende Rommunifation ermöglidat? Und in melder $\mathfrak{B e}$ eife vermit= telt Das betreffende Medium Die Rommunifation?
3. Wie fommt es, baß bie telepathifde Pommunifation eben gerabe nur zwifden einzelnen Meniden vor fid gebt, wäbrend gleidzeitig Miflionen anderer Menfden Dabei ganz
[^37]Gigerus, Xelepatgie.
unbeteiligt bleiben，D．b．mit anderen Worten，wie entfteht Der eigentlidje telepathifde Rapport？
$\mathfrak{B a s}$ bie unter 1．geftellten fragen betrifft，fo märe ja Das Bunäajtliegende，anzunehmen，Das，mindejtens bei ber Berzeption von telepathifden Gebörseindrüden，die betref＝ fenben äußern Sinnesorgane bod auめ irgenowie beteiligt feien．2イuf Grund Des einjolägigen Tatjadenmaterials aber findet fich in ber bezügliden Literatur，mie bies aus Dem bis＝ berigen jajon hervorgeht，immer mieder die $\mathfrak{2} n f i d y$ ausge $=$ fproden，daß die aftion vom Behirn und zmar，wie id an＝ nebme，vielleidht von den 2 （fipziations＝3entren und Den Cem＝
 Berzipienten und zwar，wie id annebme，vielleidat auf bie betreffenden Empfindungsfphären，übergebt．Dā Der ßerzi＝ pient Den Eindruat in Dem betreffenden äußeren Sinnesorgan
 jønitt erwäbnte „Gejeł von Der exzentrifめen Cmpfindung＂ erflären Iaffen．Die \｛innabme Des Buftandefommens pon Wabrnehmungen auf Seite Des ßerzipienten ohne Bermitt＝ lung Der äußeren Sinnesorgane（Sinnesapparate）findet einige Unterftügung Durd bie føon von mehreren Forjdern Durctgefübrten Unterfuđungen über ben fogenannten „びern＝ finn Der Blinden＂．ひiber Derartige Unterjudungen bat Dr． med．©．Ẅ̈lfitin（Bajel）in Der，，Beitførift für Sinnes＝ phyfiologie＂（1908）beridtet．Es bandelt fid dabei um eine bejondere $\mathfrak{2 r t}$ don Empfindungen，Darin beftebend，dā Die betreffenden Individuen，mabrideinlid infolge einer $\mathfrak{G r}=$ regung gemiffer fenjibler Gefichtsnervenpartien，fpeziell des nervus trigeminus，befäbigt find，Wabrnehmungen über einzelne in einiger Entfernung von ibnen befindidse（Begen＝ ftände zu madeen und zmar，mie $\mathfrak{B} \mathfrak{b l f I i n}$ bu vermuten ge＝ neigt ift，auf Brund irgend einer von ben betreffenden （Segenfänden ausgebenden Cmanation D．h．2fusitrömung
 nicht blok bei Blinden, fondern aud bei Niatblinden mit= unter angetroffen merben. ©̧s märe aud biernad bolitom= men begründet, was der berübmte franzöiiide Gelebrte (und Staatsmann) $\mathfrak{A r a g o}$, feinerjeits im Sinblid auf die Er= fajeinungen Des Somnambulismus, gefagt hat: „Wer, auker Dem Bereid Der reinen Mathematif, Das Wort unmöglid anmendet, ift mindeftens undorfidfig. Sobald es fid um die Drganifation lebender Wefen handelt, wird ein porfiatiges 3urüdhalten zur $\mathfrak{P j f l i d g t . " ~}$

Betreffend Die unter 2. geftellten $\mathfrak{F r a g e n}$ ift bu bemer= fen, Dak bie Bermittlung Der telepathifden Pommunifation Durch bie befannten Medien unjerer Simeswabrnebmung,

[^38]mindeftens in ber gemöbnliden Weife, als ganz ausgejdilof= jen angenommen werden muß und Daß man Daber, wie aus
 Medium beziebungsmeife eine ganz bejondere Fruntionss meije Des betreffenden Mlediums porausgejegt bat. Indem id in Diejer Sinfidat namentlid) auf die non $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{B a r}$ = rett und Sir $\mathfrak{B i l l i a m ~ C r o o f e s ~ a u f g e f t e l i t e n ~ S y p o s ~}$ thejen verweife, nebme id als jenes Medium den Weltätber an und zwar meinerfeits folgendermazen: $\mathfrak{D i e l a u t b e n}$ Lebren ber Wiffenfぁaftbeijedergeiftigen Tätigfeitim Gebirneingergebendenfpezi= fifめen ©rregungsprozeffeveranlaffen be= fondere arten von \{itberfamingungen.
 und Stärfeber erregung verfaieden, fo, wie vergleids meifedie $\mathfrak{L i d}$ tätberftraben nady farbeund Stäredodermiedie Sadull wellen nad Tonböbe und Stärfe verfaie= den find. Sie fönnen ibrerfeits vermöge ibrereigentümliden feinheit oder Rlein= beit, do dinubeieinergemiffen Stärfeund unterfonftigengünfigen Bedingangen, im (Sebirn anderer, in erforderlider Beife beanlagterund disponierter Perfonenent= fpredendecraegungenund damit dietele= patbifaen Eindrücte bervorrufen. - Ja nehme aljo an, Dás Durd die in der betreffenden Grobbirn= rindenfphäre Des 2 2 genten ablaufenden ungemöhnlid bocd= grabigen Erregungen der Ganglienzellen *) ganz bejonders

[^39] melde in beftimmten für gemiffe Reize außergemöhnlid empfindiden Ieilen Der (Grobbirnrinde (wabrideinlid der Empfindungsphyären) Des $\mathfrak{B e r z i p i e n t e n ~ g l e i c h f a m ~ r e j o n a n z = ~}$ artige Crregungen hervorrufen, äbnlid vielleidt, als ob zwei jehr empfindid)e und ganz gleide fogenannte ©bladnis jøe Rlangtafeln Durd) Streiden Der einen beibe in Samin= gungen geraten mürden, modurd im aufgejtreuten Sand auf beiben $\mathfrak{T a f e l n ~ D i e f e l b e n ~ \Re l a n g f i g u r e n ~ e n t f t e h e n ~ m u ̈ r d e n . * ) ~}$ - Der Umitand, Dás Die Gebirnmaffe in Die Gebirnhäute eingehüIIt und in die Sđädelfnoden eingebettet ift, tann für Die FFortpllanzung Der 2̂tberjcmingungen natürlid meder

Der Empfindungsphhären auf bie gewöhnliden Sinneseindrüa̛e aud eine veridiedene und haben bod bie einzelnen Sphären ibren ,"โpezifilden Etoffoed)fel". Und nad ber Young=5elmbolg'idjen Theorie enthält jede einzelne Meghautitelle bes $\mathfrak{A} u \mathrm{~A}^{2} \mathrm{~s}$ veridiedene mifroffopijd fleine Nervenendigungen, Deren jede eingelne (borzugss weife) Durd eine beitimmte Farbe erregt werden. Und $\mathfrak{A l h n l i d e s}$ ift bei den Rejonatoren im Corti'iden Organ des Dhres binfiat $=$ lid der veridiedenen $\mathfrak{A} r t e n$ von Sdallwellen der Fall. Sollte übrigens fid einmal auf eine $\mathfrak{U r t}$ herausftellen, daß bei der tele=
 find, fo würbe 3 . B. binfidtlid der (5efidtswabrnebmungen wobl angenommen werDen, daß bie Endapparate der Meghaut im थuge,
 liden Lidtätherwellen, fondern eben aud burch die nom $\mathfrak{A} g e n t e n$ ausgehenden "telepatbiidjen ひ̛̉tberidwingungen" erregt werben tönnten. Doer es ließe fid annehmen, daß die Sinnesapparate in Foige eines von den Empfindungsiphären ausgebenden Reizes reflexartig tätig würben.
 jogenannten $\mathfrak{I l}$ angtafeln find $\mathfrak{P l a t t e n}$, die, mit einem $\mathfrak{B i o l i n b o g e n ~}$ geitriden, jid bura Snotenlinien in veridiedeniter Weife in idwingende $\mathfrak{4}$ bteilungen zerlegen, wobei aufgeftreuter Sand jid in ben Inotenlinien jammelt, io dáß Figuren entfteben. Neuerer 3eit hat die Engländerin Mrs. Margaret $\mathfrak{W a t t s} 5 \mathfrak{S u g h e s ~ e i n ~}$
 Sindernis bilden．＊）
©s muß nun bier nod einiges beigefügt merden．－ $3 \mathfrak{u}=$ nädjt fönnte man Daran zweifeln，Dás die feitens Des 2fgen＝
 mödten，daj der vielleidg bundert oder taufend Rilometer entfernte $\mathfrak{B e r}$ ipient Dadurd irgendwie beeinflugt mürde． Cine Derartige Birtfamfeit Des dithers fann aber nidy fo munderbar erideinen，wenn auf Grund Der neuern miffen＝
von ibr＂Eibophon＂benanntes $\mathfrak{I n j t r u m e n t ~ e r f u n d e n , ~ w o m i t ~ f i e ~}$ ©hlabni＇s ßrinzipien unter $\mathfrak{U n}$ mendung verfeinerter Metboden auf bie menidflide Stimme in $\mathfrak{A n w e n d u n g ~ g e b r a d t ~ t h a t . ~ ( P e r g l . ~}$ „झind．©tubien，＂1910，3－7．）－Wie Surya in dem（djon er＝ wäbnten $\mathfrak{B u \not x e}$ ，＂Moderne $\mathfrak{R o j e n f r e u z e r " ~ m i t t e i l t , ~ f o l l e n ~ m u j i f a l i i d e ~}$ $\mathfrak{B i b r a t i o n e n}$ aud in einem in der $\mathfrak{L u j t}$（abmebend erbaltenen jebr feinen $\mathfrak{P u}$ uper allerlei harmoniide Formen bervorbringen．－ $\mathfrak{F i e}$ fann aud der Spredmaidine von $\mathfrak{P}$ oulien gedadt werden，bei welder eine ftäblerne Rlavierjaite langjam durd）Die $\mathfrak{L u f t}=$ ［dwingungen beim Spredjen vermittelit geeigneter Worridtungen verjaieden itart magnetijiert wird．Dieje Stabljaite wird jozu＝ jagen mit magnetifden Runen befarieben und gibt mittelit eines Mitrophons die Spradje wunderbar wieder．－ $\mathfrak{U n}$ das Drabtloje $\mathfrak{T e l e g r a p h i e r e n , ~} \mathfrak{I e l e p h o n i e r e n ~} \mathfrak{u}[\mathrm{w}$ ．braudgt nidt wieder erinnert 子u werben．
＊） $\mathfrak{B e r g l e i d s w e i f e ~ f e i ~ e r i n n e r t ~ a n ~ d i e ~ L i d t i t r a b l e n t , ~ D i e ~ b u r d ) ~}$ Das Glas hindurd）gehen；ferner an bie eleftrizität，die durd）die verjajiedeniten Stoffe bindurdgebt；Desgleiden an bie Möntgen－ ftrablen，wie aud an die Strablen der rabidaftiven Stoffe，3． $\mathfrak{B}$ ． an die（5ammajtrallen Des Radiums，die jelbjt mebrere Centimeter diafe Eijen＝und Steinplatten durdbringen；endiad an bie von ©̧arpentier $\mathfrak{u}$ ．a．bebaupteten Ausitrablungen des menidfliden Geநirnes．－Мad ভurya＇s mebrerwäbntem Bude follen ameri＝ faniicte $\mathfrak{I n g e n i e u r e ~ d e n ~ e x a t t e n ~ B e w e i s ~ g e l i e f e r t ~ h a b e n , ~ d a k ~ d a s ~}$ menidflide Gebirn unjidtbare Strablen ausjendet und jolde aud aufnebmen fann．ひUberieits jollen［ølafende Tiere burch Mar＝ conimellen jojort erweat worden jein．ひuf $\mathfrak{D a n i l e w s i v ' s ~} \mathfrak{B e}=$ obadtungen babe id idon frïher bingewiejen．
 bloß bie Borgänge Der Gravitation, D. h. Der jogenannten Sbmertraft und Mhafienanziehung, zwifden Den fleinften Teilaben Der Materie bedingt und bie Bewegung der Beftirne in ben ungebeueren Räumen Des Weltalls vermittelt, fon= Dern Das auf ibn auळ die Ridtwirfungen zurüảgefübrt mer= Den; Daß man ibm Die Fortpflanzung Der eleftrifaen Bor=
 teil an Den biologijøen Borgängen zugejproden werben muß $u\left\{{ }^{2}\right.$. - Der Einmand, Daf die von Den vielen Millionen Menjoen ununterbroden ausgebenden (zum meitaus größ= ten $\mathfrak{I e i l}$ ja allerdings nur fehr jamadgaradigen) צ̇therjamin= gungen fid in ein unentmirrbares Chaos vermijden ober fid) gegenjeitig paralyfieren, d. h. aufheben und felbjt die intenfideren unmirffam maden müßten, mus im Sinbliá auf Die Lidftoorgänge und bejonders auf die Farbenmirfungen als ganz belanglos angejeben merden.*) - Was meiters bie bei Der telepatbifden $\mathfrak{A l t i o n}$ zur Erregung Der entipredjend intenfiben Sdmingungen erjorderlide Energie anbelangt, jo muß bedacht merben, daß legtere ja niat bloz von den bei Der $\mathfrak{A}$ ftion funftionierenden fleinen Nerpempartien ber= ftammt, fondern Das es fiđ) Dabei um eine dom Bejamt= organismus bes $\mathfrak{A} g e n t e n$ ausgehende $\mathfrak{L e i j t u n g ~ h a n d e l t . * * ) ~}$ Nun fönnte man allerbings dod bezmeifeln, Dan Der immer= hin fleine menjalide תörper eine folde auf bunderte oder taufende von Rilometern mirffame Energie ou entmideln $^{u}$ permöge. Man bedente aber, daf das im Sonnenlidyt auf

[^40]und abjteigende „tote" Staubteilden durd Reflegion ber
 nerven die Gebiphäre unjeres Gebirnes su erregen und eine Sehempfindung berborzurufen vermag. Beiter bedente
 den Intenfität Dabinrafen laffen fann, Dás er in einer $\mathrm{Se}_{\boldsymbol{e}}=$ funde mehr als zehnmal ben Erdball fu umfreifen permag. Warumfoll biefemgegenuber nidt ange= nommen merden, dás diemit den bödfen, der Wiffenfáat erfabrungsgemäb bes fannten $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e n , ~ n a ̈ m l i d ~ m i t u n f e r e r ~}$ geifigen Tätigfeit, eingergebende © $\mathfrak{c}=$ regung bes böditen, der Biffenfanfter= fabrungsgemäb befannten Gebildes, $\mathfrak{n a ̈ m}=$ lid Des menfditaen Geyirnes, vermittelft desstyersfida aufeinanderes Gebirnüber= tragen Iaffe? Die Drganismen müffen in ihren عeiftungen Den phyfitalijden und jonjtigen 2tpparaten Durd)= aus nidst nadjfteben, fondern fie tönnen Diefelben oft jogar aud übertreffen. Die Tednif ift ja nur die (bewußte oder unbemußte) Nadjabmung ber Natur! 2uab zeigt es fid
 und Glefant aud Den Bazillus aufweift, oft gerabe Den flei= nen \&ebewefen nad manden Ridtungen bin gand unver= bältnismäßige Präfte verliehen bat. Man ftelle fich 〕. B. vor, Dáß ฒalfifd und Elefant im Berbältnis fu ibrem תörper= gemidnt eberfo laute Iöne pon fich ou geben vermödten als ctwa Der fleine תanariendogel, Der $\mathfrak{Z a u b f r o f i d}$ oder bie win= zige (lifade.*) Dber man vergleide die piydifaen Aräfte
 fünfundjiebzigtauiend Silogramm ídwerer Grōnlandwal (Balaena mysticetus), vergliden mit einem zweieinhalb Defagramm [ajweren Ranarienoogel, defien Stimme auf 50 Meter Entfernung börbax

## - 137 -

Des grojen und jtarfen, aber geiftig menig entwidelten $\mathfrak{N a s =}$ horns mit Denen der fo fleinen, aber intelligenten Ameife. Dder man denfe an bie enorme Göhe, bie Der gebildete Menid Der Gegenwart in geifiger Sinfidt Dem größten und ftärfften $\mathfrak{L i e r e}$ gegenüber einnimmt. DDer man vergegen= wärtige fiab all bie zabIreiden „wumberbaren" Leiftungen, Die Die Wiffenidaft beute in ben peridiedenfen piydoophyiio logiiden Beziehungen der 3elle zumutet, mag es fíh beifipiels= weife bandeln um den por unzäbligen Generationen irgend= wie entmidelten und feither als $\mathfrak{I n f t i n f t}$ immer wieder per= erbten Drang Des fleinen Mottenräupajens fiah einzuipinnen, oder um die fompliziertefte piydifde $\mathfrak{I}$ ätigfeit eines ber groken Geifteshetben der Meniden. - CEs läß́t fid eben immer mieder an $\mathfrak{A r a g o s}$ 民uspprud) erinnern: „Wer, auker Dem Bereid Der reinen Mathematif, Das Bort $\mathfrak{u} \mathfrak{n}=$ möglid) anmendet, ift mindeftens unvorfidhtig." $\mathfrak{U n d}$ (o fann Denn aud unfere $\mathfrak{U}$ (nnabme Der fähigfeit Des telepathi= fajen 2agenten zur Cerregung entiprectend intenfiver dither= fdmbingungen nidt pon pornherein perworfen merden.

Man fönnte aber anderfeits fagen, Dáb Der ßerzipient, Der Durch Die feitens Des 2ggenten erregten ditherfamingun= gen, felbft auf febr grofe Entfernungen, beeinflußt mird, ein Dermaken fenfibles Indididuum fein müffe, dā er unaus= gefegt audd Durch eine ungebeure Menge anderer und un= gleid ftärferer Cindrüđfe beftürmt werden müßte, fo Daj ibm Das Dajein ja geradezu unmöglid märe. Siergegen ift vor allem zu bemerfen, dak Die telepatbifae $\mathfrak{B e r z e p t i o n s f a ̈ b i g f e i t ~}$ Durchaus nidyt mit einer Steigerung der Æeizempfänglidfeit für normale Sinneseindrü̈te einhergehen muk. Der $\mathfrak{P e r}=$

[^41]zipient fann aljo b. $\mathfrak{B}$. telepathijøen Gebörseindrüáen $\mathfrak{z u =}$ gänglid, 'für gemöbnlide Gebörseindrüate aber mebr oder meniger unempfindlid jein. Weiter ift fu bemerfen, dan Der $\mathfrak{B e r}$ ipient auper Durc bie ibm auf Dem regelmäßigen Wege Durd die äußern Sinnesorgane (భuge, Dhr ufm.) Den= noc zufommenden gemöhnliden Eindrüate, bie er aber mäh= rend Der telepathifaen Rommunifation oft gar nidt empfin= Det, ebengerabe nur durd die oom $\mathfrak{A}$ genten ausgebenden \{itherfamingungen beein= flußtwird. Diejenigen Cindrüate jedod, Die uns auf Dem gemöbnliden Wege unjerer äußern Sinnesorgane $\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{u}}=$ fommen, fann auç Der telepathifde ßerzipient, inmiefern er fie überbaupt mabrnimmt, eben nur Durd die äusern Sin= nesorgane aufnebmen. Sie fönnen ibm aber niat, wie mir Dies bezüglid) Der telepatbifaen Eindrüđe angenommen Gaben, Durd die Grofbirnrinde, und zwar eventuell Durd die Empfindungspphären, zugefübrt merden. Denn Die Groß= Ђirnrinde bezw. die Empfindungsfphären find zur $\mathfrak{A} u f=$ nabme folder Ceindrüçe gar nidt fäbig.*) Wie unfere Ber= Daunngsmerizeuge nidat imptande find, Direft aus Dem Erb= reid unjere Nabrungsfoffe zu zieben, fo mie die Pflanzen= murzel es tut, - ferner mie Die Ganglienzellen Der Empfin= Dungsphyären nidy imjtande wären, Direft aus den Speifen, fo, wie mir fie unjerem Magen anvertrauen, fid ibre Nab= rung ou bejdaffen, ebenfomenig vermögen die betreffenden ßartien Der Grobbirnrinde Eindrüde für unjer Bewußtjein, beziebungsweife, als Erinnerungs= doer Gedädtnisbilder, für unier Gebädtnis, aufzunebmen, die nidt gleidjam einer ge= wiffen Borbereitung unterzogen morden find, und zwar im

[^42]Wege der äukern Sinnesorgane．Tatjädlid merden ja $\delta$ ． $\mathfrak{B}$ ．auf ber Neghaut bes $\mathfrak{A}$ uges bie frarben Der Gegenitände， Die mir betradten，je nad Der Wellenlänge und $\mathfrak{A 1}$ zabl ber ひ̈tberfamingungen Der betreffenden Lidtftrablen jozujagen zerlegt，und ひ̛́hnlides gejdieநt im jogenannten Corti’jden Drgan im Dhr bezügliø Der（Gehörseindrü̆te uim．Die tele＝ patyiføen Einorüafe aber verbalten fid，mie idj fめon früher jagte，zu Den gemöbnliden Sinnescindrüáen，etma mie das $\mathfrak{M o n d l i d t}$ zum Sonnenlidat．Sie find bedeutend feinere Ein＝ Drüde，зu deren $\mathfrak{A} u$ fnabme die betreffenden $\mathfrak{T}$ eile ber $\mathfrak{G r o f}=$ birnrinde，wie mir eben vermuten，fäbig find．Damit mird freilid Dod eine \｛taunensmert jdeinende telepathija）Reiz＝ empfänglidfeit Des ßerzipienten vorausgejegt．ひ્યber es zeigt fiđ ja auđ binjidtlid nidttelepathilder Eindrüafe， $\mathfrak{a b}=$ gefeben von gemöbnlideen syperäftbefien，mitunter große Reizempfänglidfeit．So fann ja 3 ． $\mathfrak{B}$ ．Der Berucffinn ganz normaler Meniden，obmohl viel jamäder als jener mander Tiere，felbit Durd Gubjtanzen erregt werDen，Die fein demi＝
 ja nidt einmal die fo genaute Speftral＝2\｛nalyje naぁzumeifen imptande ift．Und anderjeits：meld unendlidg feine und Dabei Dow ungebeuere $\mathfrak{A}$ rbeit baben 3 ． $\mathfrak{B}$ ．Die mifroftopifd fleinen 21pparate Der Neghaut Des Жuges fu leiften．Bei＝ fpielsmeife bei einem Meniden，Der im Bemoge eines glän＝ zend beleuateten BaIIfaales oder aber bei flarem Wetter etwa vom ßarifer Eiffel＝Turm oder vom $\Re i$ igi＝§ulm oder
 zigen 2 Apparate Der Neghaut die ibnen mittels einer ganz enormen $\mathfrak{A}$ nzabl von Lidtifrablen zufommenden Erregun＝ gen auf Dem Wege ber Sebnervenfajern in geeigneter Weife zur Sehiphäre des Bebirnes fortzupflanzen．Was Das aber bedeutet，zeigt fict，wenn mir bedenfen，daß die farbigen Lidteindrüáe，welde das normale Menjdenauge mahrzu＝
nebmen vermag，Durch beiläufig 400 bis 760 Billionen dither＝ fapmingungen in Der Sefunde Dargeftellt merben．

Doch menden mir uns nun bu Der oben unter 3 geftellten Frage，Deren Beantwortung wir übrigens，wie fíd zeigen mird，mit Der $2 \mathfrak{A n n a b m e ~ e i n e r ~ a u ß e r g e m o ̈ h n l i d e n ~ I n t e n f i t a ̈ t ~}$ Der Seitens des $\mathfrak{A}$ genten veranlaßten ひ̛tberidmingungen und einer hodgradigen Reizempfänglidfeit bejtimmter Sirn＝ （Sangliengruppen auf Seiten bes 2igenten teilmeife jamon vorgegriffen haben．

Dieje Frage lautete：„Wie fommt es，Dáp Die telepatyi＝ fçe Rommunifation eben gerade nur zwifden einzelnen $\mathfrak{M e n j}$ ）en por fid gebt，wäbrend gleidzeitig Mtillionen an＝ Derer Menfaben dabei ganz unbeteiligt bleiben，d．b．mit an＝ Deren Worten，wie entfebt Der eigentlide telepathifぁe Rapport？＂

Wenn mir naめts im Bette liegend，bei nolltommener Dunfelbeit，vielleidxt auch bei gefdioffenen 2lugen，den elef＝ triføen Rnopf an Der Wand doer his 3ündyölzaen auf Dem
 tig greifen，fo fennen mir nidt allein bie Ridtung und ben Drt，mohin mir $\boldsymbol{z}^{4}$ greifen haben，fondern mir find aum burd vorbergegangene ùbung dazu befäbigt und baben ja eben ben eingeübten $\mathfrak{4}$ rm zur Berfügung，möglidermeije jogar Den früber ermäbnten，von Dr． $\mathfrak{B} \mathfrak{o l f l i n}$ näber beobadte＝ ten＂J̌ernfinn＂．Der telepatbifde $\mathfrak{2}$ gent fennt aber jebr dft ben $\mathfrak{A}$ ufenthalt Des Perzipienten gar nidat，er ift in ben meiften ffällen auf telepathijøe Rommunifation nidt einge $=$ übt und es fteht inm，menn mir nidt aud nod die Gabe bes ＂räumliden Sielljehens＂bei ibm porausjegen mollen，fein pindifdes Drientierungspermögen，jozufagen fein piydifdes Tajtorgan，zur Berfügung．Der „F̌ernfinn＂Dr．Bölflins fann hier natürlid nidt in Betracht fommen．Und mir fön＝ nen aud nidt annebmen，das ber $\mathfrak{A}$ gent imjtande jei，auss
¡ぁließliø mittelit Des（bemußten oder unbewupten）Willens feine 2 aftion eben gerabe auf ben $\mathfrak{P e r b i p i e n t e n ~ b u ~ r i d t e n . ~}$
 bald man fid die frage ftellt，wie Denn die nötige „（Ileid）＝ fitmmung＂oder＂Gleidheit＂gerabe zmijden Den Gebirnen Des 2 Igenten und Des $\mathfrak{B e r}$ bipienten zuftande fommt． $\mathfrak{D u}$ $\mathfrak{P r e l}$ bat bier nun eine ausjdließlid zmifden $\mathfrak{A}$ gent und Perzipient bejtebende＂Ddiføe Bermiføung＂zu Silfe genom＝ men，bie von Natur gegeben oder fünjtlid erzeugt jein joll． Wir aber mollen annehmen，dab diefeitensbes agenten veranlabten ditberfamingungen
 zipienten geridutetind，fondern dás fie， ebenfo miedie eleftrifaen Wellen oder die durd unfere stimme bervorgerufenen SめaIfmellen，fiぁ $\mathfrak{n a d}$ allen $\mathfrak{R}$ iぁtungen $\mathfrak{a} \mathfrak{u} \mathfrak{b r e i t e n}$ ．Unter Diefer $\mathfrak{A}$ nnabme mollen mir uns bie Entftebung Des telepathifden Rapportes flar ou maden verjudjen．

Stellen mir uns vor，es babe fid gelegentlid）eines pon Taujenden bejubten Bolfsfejtes，bas in einem $\mathfrak{W}$ ald abge＝ halten mird，ein Rind $\mathfrak{b u f a ̈ l i g}$ von jeiner Mutter getrennt und biefe juche nun，aufgejareatt aud durd am Simmel auf＝ biehende Bewittermolfen，eifrigit naw Dem Berlorenen．Boll Sorge und obne des fie umtojenden Jubels nur gemabr ou merDen，eilt Die Mutter fpäbend dabin．Die große $\mathfrak{A} \mathfrak{A} n g$ f be＝
 mit ungemöhnlid Iauter Stimme nad Dem Rinde bu rufen． Die bin＝und hermogende Menge aber，fum Teil ganz Dem Fejtjubel bingegeben，oum Teil aufgeregt Durch Den fid Dunfelnden Simmel，adtet ibrer faum．Die Meijten be＝ merfen fie gar nidt；andere bören bie lauten Rufe zmar， jaenten ibnen aber feine $\mathfrak{2}$ ufmerffamfeit．Einige menige，
vielleidt meil ibnen ber Name bes Rindes aus irgend einem Grunde auffällt, oder aus flüdfigem Mitleid, oder aus Neu= gier, menden ber ängitidjen Mutter furze $\mathfrak{2} u f m e r f f a m f e i t ~ z u . ~$ Das ®ind aber, weit abgeirrt, blictt unterdes voll $\mathfrak{A} n g$ gt und ohne bas mirre Gemühl ringsum redt mabrzunebmen nad Der Mutter aus. Ess bemügt fid injtinftiv, obmohl es nod nie Dergleiden verfudt bat, fid nad einer auffallenden boben Baumgruppe $\boldsymbol{z}^{4}$ orientieren. So gelingt es ibm mirtlid), Die Ridtung Der geliebten Mutter entgegen einfuldjagen. Und nun vernebmen feine Bebörsmerfzeuge, Durd Den $\mathfrak{A} f f e \neq \mathrm{t}$ Der Furdt erregt und angeppannt, den non der Ferne ber er= tönenden und in bem den Wald erfüllenden Rärm faum börbaren $\Re \mathfrak{u f}$ Der Mutter. Siermit ift eine $\mathfrak{A} \mathfrak{r t} \mathfrak{R} \mathfrak{p}=$ port zmijden Mutter und Rind hergejtelit. Taujende rings= um aber haben feine Abnung von Dem, was bie beiden be= megt und was mit ibnen vorgegangen ift.*)

2 2 nalyfieren mir unjerjeits bie piydifas und phyfifaje Berfaffung von Mutter und Rind, jo finden mir bei beiben: Liebe ou einander, ferner einen gewiffen Grad von Erregt= beit und Damit in Berbindung auf autojuggejtiver Brundlage Steigerung gemiffer FFäbigfeiten, gefteigerte Empfänglidfeit Der Sinnesorgane, teilmeife nervöfe Semmungen (fie fehen und hören taum, mas um fie gejdieht) und als Gejamtergeb= nis eben ben $\mathfrak{R a p p o r t}$.

In teilmeife äbnlider $\mathfrak{A r t}$ merden jid als Beftandteile Des telepatbifden Rapportes, natürlid aber nidt in jedem

[^43]einzelnen $\mathfrak{F a l l}$ vereint，beiläufig finden：gemiffe，mäbrend Der Sommunifation freilidg oft unbemußt bleibende pindifide Momente，wie Riebe，Freundidaft，3uneigung，Sebnjuat，
 Berbältnis，wie es oft porfommt zwifden Citern und Rin＝ Dern，Cbegatten，Gejdmiftern，Liebenden， $\mathfrak{F r}$ reunden，Borge＝ fegten und $\mathfrak{U n t r e r g e b e n e n , ~ z w i f a j e n ~ D e m ~ B o f f e r i a t ~ u n d ~ f e i n e m ~}$ Dpfer，endlid，bei einem gewiffen Grad don $\mathfrak{I}$ rainierung， ${ }^{3}$ wiliden Dem Sypnotifeur und Dem ßatienten；－weiter oft， namentlid auf Seiten Des Igenten，mebr DDer meniger fefter Wille ${ }^{*}$ ）und eine gewiffe Gedantentonzentration ${ }^{* *}$ ）；一 autofuggeftiv mirfendes Bertrauen auf Das Gelingen Der Rommunifation uiw．；ferner，auf Grund entiprechender $\mathfrak{B e}_{e}=$ anlagung und Dispofition，fomobl bei Dem $\mathfrak{U}$ genten als aud）

[^44]bei Dem $\mathfrak{B e r z i p i e n t e n ~ e i n e r f e i t s ~} \mathfrak{B e j e f i t i g u n g ~ g e m i f f e r ~ n e r b o ̈ f e r ~}$ Semmungen und Dabei eine außergemöbnlide Erregbarteit Der $\mathfrak{G}$ anglienzellen in beftimmten $\mathfrak{L e i l e n ~ D e r ~} \mathfrak{G r o b h i r n r i n d e}$, anderfeits Serborrufung anderer nerböfer Semmungen oder $\mathfrak{T a}$ tigfeitsunterbredungen in andern Teilen, Dabei aljo auf Seite Des $\mathfrak{A}$ genten ein für bie $\mathfrak{A}$ ttion bejonders geeigne= ter, eingeengter $\mathfrak{B e m u f t j e i n s z u f t a n d ~ u n d ~ e i n e ~ a u ß e r g e m o ̈ h n = ~}$ lide $\mathfrak{I n t e n f i t a ̈ t ~ D e r ~ v e r a n l a j t e n ~} \mathfrak{A}$ theridmpingungen, - auf Seite des $\mathfrak{B e r} 3$ ipienten aber ein für Die ßerzeption befon= Ders geeigneter eingeengter Bemufteinszuftand und eine

 fidttid) Des $\mathfrak{B e r}$ bipienten zu ermähnen: Das mebr oder me= niger latente $\mathfrak{B o r b a n d e n j e i n ~ g e w i f f e r ~} \mathfrak{B o r f t e l l} \mathbf{l}$ ungen und $\mathfrak{E r}=$ innerungen, Die burch Den telepathifaen Cindruat geweat werden fönnen, da legterer fonft unverftändlid) und infolge feiner geringen Reizitärfe oft ganz unbemerft bleibt.

Der telepathifae $\Re$ Rapport ift in einigen (aber eben $\mathfrak{n u r} \mathfrak{i n e i n i g e n ) ~ B e z i e h u n g e n ~ f a f t i d e n t i f a m m i t ~}$ $\mathfrak{b y p n o t i f a e m ~} \mathfrak{R a p p o r t}$. Und es ift ja gerabe Das fo daratteriftifd bei Derartigen Rapportzufänden, daj wäbrend Derfelben eine Reizempfänglidfeit mehr meniger DDer ausjdflieflidy nur für gemiffe Eindrüfe exifiert. So empfindet aud Der Sinpnotifierte §. $\mathfrak{B}$. nur Die Sadilmellen jener Worte, Die bon Derjenigen $\mathfrak{B e r j o n}$ an ibn geridtet wer= Den, mit Der er gerade im Rapport fteht. Derartiges tommt übrigens aud im gemöbnliden Leben oft vor, wie an dem oben angefübrten vergleidsweifen Beippiel von Mutter und תind erfidtlidy ift. $\mathfrak{R a} \mathfrak{r} \mathfrak{D e f j o i r}$ fagt in jeiner Garift „Das Doppel=Sa" (Leipzig, 1896) Diesbezüglid Foigendes: ,,Im eifrigen Gefpräd bört man bloj die Stimme des §art= ners (Rapport) und es verfaminden bie duberungen ber übrigen $\mathfrak{A}$ nmejenden nidy nur aus dem $\mathfrak{U} p p e r z e p t i o n s=$
umfang, fondern aud aus Der Erinnerung, jo Das Der $\mathfrak{B e}=$ treffende ploglid erftaunt fragt: ", Mein Gott, Sie find aud nod bier? Sa batte das ganz vergeffen." "
$\mathfrak{A}$ (nderjeits bat ber ausjdließlid auf bie $\mathfrak{A l t i o n}$ be= ziehungsmeife अerzeption geridtete, oft übrigens nur we= nige $\mathfrak{2}$ ugenblide Dauernde, eingeengte $\mathfrak{B e m u x t j e i n s z u f t a n d ~}$ Der in telepathijaem Rapport Stehenden aud jein $\mathfrak{A}$ nalogon. Denn dibnlides gejaieht immer, jo oft mir - mie $\mathfrak{2}$. S) er 3 e $\mathfrak{n}$ in feinen "(Brumblinien einer allgem. Bfydophyfiologie" (Leipzig, 1889) jagt, "uns in bas Nambenten über einen Begenftand ", "verlieren" ", fo oft Der Denfer fid) in logifde Entmidflung eines Gedanfens pertieft, fo oft die gejtal= tende Phantafie Des Didters oder ®ünftlers arbeitet: Dann verjamindet Das ßerfönlide, Das Bemußtiein ift nidt mebr das unirige, es gebört ganz und gar dem Gegenjtande Des Gedanfens an; der Denfende mird zum Gedanfen und von Dem Jad wird nidts empfunden. Sber aud abgejeben von diejen extremen fällen gejdieநt ein Gleides in jedem 24ugenbliá unferes tägliden £ebens." Natürlid jedoc märe es ganz unridtig anzunebmen, dab ßerjonen, die in einem telepathijaen Rapport jteben, fiø jtets als Bemujtioje oder Salafende darftellen müßten. Sie fönnen fid) vielmebr, unjeren gemöhnliden Begriffen vom Badjein gemäß., mehr oder weniger in einem pollfommen normalen Wadzuftand befinden. அüaficatlid Der Sypnoje hat Forel gejagt: "Es gibt viele Menjøen, die im Wadzuftand bereits jebr jugge= ftibel find (Suggejtinzuftand im Baden). Bei denjelben ift Der Begriff Der Sypnoje faum zu begrenzen, da ibr Normat= zujtand im Wacjen durd unmerflide $\mathfrak{A}$ (btufungen in den $\mathcal{Z u f t a n d}$ Der Sypnofe übergebt." $\mathfrak{u t b r i g e n s ~ m i r d ~ j a ~ b e r ~} \mathfrak{Z u =}$ ftand Der Sypnofe don einigen $\mathfrak{\text { Uutoren, }}$ 。 $\mathfrak{B}$. von $\mathfrak{B e r}=$ morn, als ein odilfommener Wadzuftand angefeben, Der blob in der gefteigerten Suggeftibilität befteht. Und Dr.
$\mathfrak{M}$ oll bat tonftatiert, Daja es portommen fann, Das mande Indibiduen beftimmten $\mathfrak{B e r f o n e n ~ g e g e n u ̈ b e r ~ a l l e ~ B e i d e n ~}$ einer Sippnofe (bezm. Des hypnotifaen Rapportes) Darbieten fönnen, während fie gleidzeitig anderen $ß>$ erjonen gegen= über in durdaus normalem Buftand erjdeinen. Moll fegt hingu: „Diefe $\mathfrak{T a t j a c h e ~ i f t ~ p o n ~ g r o j e r ~ W i d t i g f e i t ; ~ m i r ~}$ fönnen fie zabreiden $\mathfrak{P b}$ änomenen aus dem normalen $\mathfrak{L e}=$ ben an bie Seite ftellen, mo Sndividuen pon beftimmten Berjonen mehr oder meniger beherridit merben, mährend fie anderen gegenüber vollfommen ibren eigenen willen behal= ten und jelbftändig find." („Der Rapport in Der Sigpnoje.")

Tat Rapportes auf Seiten Des ßerzipienten oft als ein jonit abjolut normaler Bemujtfeinssuftand, mobei jedoć Die $\Re$ Reiz= [dmelle Dem 2 Igenten gegenüber bauernd peridoben $\mathfrak{i f t , ~} \mathfrak{D}$. h. eine Dem $\mathfrak{A} g e n t e n$ gegenüber Dauernd gefteigerte $\Re$ Reiz= empfänglidfeit beftebt. Natürlid folgt aber Daraus nidt,
 gehenden Eindrüate empfinden müffe. Gr befindet fiad ibnen gegenüber dielmehr etma in Derjelben \&age, in der man fich Dem Titfen Der Bandubr gegenüber befindet, Das man Durchaus nidyt ununterbroden (bemuft) mabrnimmt. थuch fann Der $\Re$ Rapport überhaupt beitweiligen, oft mit blizartiger Sanelligfeit auftretenden Unterbredungen unterliegen. $\mathfrak{U n d}$ anderjeits tritt zumeilen bei zufälligerweife momentan gegebenen günftigen $\mathfrak{U}$ mftänden Der $\Re$ Rapport plöglid auf einige 2 Augenblite ein, obne jemals miedergutehren.

Faffen wir nun Das Rejultat unjerer Betradtungen nodmals furz zujammen, fo mären alfo der Regel nad bie bauptfäblidfiten Der verifitedenen Bedingungen der tele= pathifden §ommunifation, beziehungsweife bes telepathi=
 ßerzipienten einerfeits eine teilmeife bodgradige Erregbar= feit gemiffer Partien (bon Gangliengruppen) Der Grobhirn= $^{\text {Gen }}$
rinde und anderfeits eine teilmeife femmung oder Tätig= feitsunterbredung anderer $\mathfrak{P}$ (artien und Damit zugleid) eine außerordentlide Intenjität Der Durd Den 2 2genten veran= Laßten (als Medium mirfenden) ひֻtherjbmingungen und eine jehr ftarte partielle Reizempfänglidfeit Des ßerzipienten. Weiters ein juggejtives $\mathfrak{B e r h a ̈ l t n i s ~ z w i j d e n ~} \mathfrak{A} g e n t$ und $\mathfrak{P e r}=$ zipient. Endlid bei dem §erzipienten Das zum Berftändnis Des Eindruates beitragende Boryandenjein gemiffer Borftel= lungen und Grinnerungen.

Im Sinbliat auf bieje verfdiedenen Bedingungen muß abermals fejtgejtelit merden, daß für gemöhnlid namentlid Das erfte 3 uitandefommen telepathifaer Rommunifation Durdjaus nidt leid)t erfolgt, ja, falls die unbebingt nötigen anatomijden und phyfiologijden Bedingungen nidat por= banden find beziehungsweife nidjt bergeftellt merden fön= nen, und baher auf Seite bes $\mathfrak{A} g e n t e n$ die außergemöbnlide
 aber eine außergemöhnlide Reizempfänglidfeit Dauernd mangert, von Rapport und Rommunifation überbaupt nidt Die Rede fein tann.

Eine eingehende Grłlärung Der telepathifden Borgänge erfordert übrigens now mandeerlei jonjtige Ermägungen.
 von Bedeutung. Wie geht jein Denfen vor fid? Wie geht überyaupt Das Denten ber Menfaen por fia? Der fran= zöfifa) $\mathfrak{P r o f e f f o r ~} \mathfrak{J}$. $\mathfrak{D}$ é iérine bat diesbezüglid fić fol= gendermaken geäußert: „Wenn mir Denten, fo fönnen mir es auf zweierlei Weije tun. Entmeder mir denfen in Bildern von Gegenftänden oder in Bildern von Borten; im legteren Falle unterbalten mir uns mit uns jelbjt, d. h. mir denfen mit Silfe unjerer inneren Rede (langage intérieur). Bei der Funttion unjerer inneren Rede fpielen jämtlide brei Rebe= zentren - Das afujtijde, motorijae und optijde - eine Rolle,
aber in verjaiedenem $\mathfrak{G r a d e}$ ．＂Natürlid fönnen gleidzeitig au円 beibe $\mathfrak{A r t e n}$ Des Denfens（in Bildern von Gegenftänden oder von Worten）portommen，wie bies in Der Tat aud meiftens ber Fall ift．Stellen mir unjerjeits uns nun 3．B．por，Daß ein Der Deutiden Sprade ganz unfundiger Chinefe mit einem ber cinefifaen Sprade ganz unfundigen Deutiden zufälig in telepatbiface Berbindung geraten märe， fo fönnten die beiden Individuen medjeljeitig telepatbijae Gebörseindrüđ̉e von ganz unverftändliden $\mathfrak{L a u t e n ~ b a b e n : ~}$ bas märe die ßerzipierung Des jeitens Des andern Indididu＝ ums in Bildern von Worten（Sedadten；fie fönnten aber aum mechjelfeitig telepatbijas Gejidtseindrüde baben：die $\mathfrak{P e r}=$ bipierung Des feitens Des anderen Indibiduums in Bildern von Gegenfiänden（Sedadten．

Einfader als bei Der übertragung bezw．ßerzipierung von Gedanfen liegt die Sadje bei jener pon Empfindungen ujm．Dod mird es gerade bierbei oft famierig fein，eigene jubjeftive Empfindungen von Den telepathifa perzipierten Empfindungseindrüdeen，oder umgefehrt，зu unterjdeiden． －Ferner märe nod $\boldsymbol{o}^{4}$ bemerfen，Daß die telepathifde $\mathfrak{B e}=$ anlagung bei verjaiedenen Menjaen eine peridiedene jein fann．Die Sinne des Menjden haben ja überhaupt bödjit verfdiedene Stärfe und ひusbildung，ъ． $\mathfrak{B}$ ．Das $\mathfrak{A} u g e$ Des ケurzfidtigen，Weitfidtigen，ùberfidtigen，Sdmadjidtigen， Farbenblinden，－Das $\mathfrak{4}$ uge Des Jägers，Des Maters，－ Das Gehör des Mufifers ufm．ひ̈hnlides ift aud binjidtlid Der bei Der telepathijden Rommunifation in Frage fommen＝ Den Gehirnteile Der Fall．Weiters fann Die telepathifde $\mathfrak{U f t i o n s =}$ Dder $\mathfrak{P e r z e p t i o n s f a ̈ b i g f e i t ~ b e i ~ e i n z e I n e n ~ I n d i v i d u e n ~}$
 Individuum nur Grinnerungsbilder ou übertragen imitande ijt，mäbrend ein anderes nur Gebörsempfindungen zu perzi＝ pieren vermag uim．ujm．

## VI.

## $\mathfrak{W i \varpi t i g f l e i t ~ D e r ~} \mathfrak{I}$ elepathie.

${ }_{n}$ stann jemand fo blind fein, bafe er nidat fieft,
toas für cine umtoalzenbe ভadje bie relepatbie ift?
Srofefior Dr. 3. §. \$ysiop,
Bizeprafident der Soc. for Psych. Res.
$\mathfrak{D u} \mathfrak{B r e l}$ hat darauf bingemiejen, "Daß Der bidlogiface アrozeß in Der Entmidulung Der Sinne und Steigerung Des Bemußtjeins bisher ftets Den Beg einjalug, Die Drganismen für immer geringere $\Re e i z f t a ̈ r f ̂ e n ~ a ̈ u ß e r e r ~ C i n f l u ̈ f f e ~ e m p f a ̈ n g=~$
 gleide $\Re$ Ridftung einhalte, Die telepathifde $\mathfrak{P e r z e p t i o n s f a ̈ b i g = ~}$ feit fiđ allmäblid bei immer mehr $\mathfrak{B e r f o n e n ~ e n t w i d e l n ~}$ werbe. Wiemobl nun die beutige moderne Lebensfübrung Der Entmiatung telepathifaer Fähigfeiten im allgemeinen Durdjaus nidかt günjtig ift, jo dürfte es immerhin nidet aus= gejaloffen fein, das in diejer Sinfidt mit Der Beit ein $\mathfrak{W a n d e l}$ eintritt und Daß Dann $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l s}$ Perppeftive tatjäd)lid) berannabt. Selbjtverjtändlid märe Dies für bie Menjabeit von auberorDentlider Bedeutung, bejonders menn aud bie Fäbigfeit zur telepatyifaen $\mathfrak{A} f \mathrm{ftion}$ immer all= gemeiner mürde. atber felbjt obne an die Möglidfeit einer Derartigen $\mathfrak{P e r}$ peftive zu Denfen, fteht Die hervorragende Widtigfeit Der Telepathie nad Den verjaiedenften Ridtun= gen bin natürlid Dod auker Frage. Sierauf babe id in Diejer Sarift aud faon miederyolt bingemiejen. Nunmebr möøte id diesbezüglid nod) einiges நervorbeben. Was zu=
nädjt Die von manden Seiten betonten Gefabren ber Tele＝ pathie anbelangt，fo habe id）in den früheren 9 Uusfübrungen immer mieder bemerft，wie felten und jamierig das $3 \mathfrak{u}=$ ftandefommen Des telepathifden Rapportes－wenigitens bei Der gegenmärtigen pindifaen und phyfifaen Beanlagung und Dispofition Der Menjabeit－ijt und dab aljo eine，für legtere aus dell telepatbifajen Borgängen entipringende all＝ gemeine Gefabr in abjebbarer Beit gemis nidt zu befürchten ftebt．Dereinjt fönnte Dies，porausgejebt Daß $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$ Recht behält，jeDod anders merben．Jat meinerfeits freilid） vermag nidt ou glauben，daß Dem Menidengeidlechte aus Der erleidterten Möglidfeit einer abfidtliaen，faübigenden $\mathfrak{A}$ nmendung Der $\mathfrak{T e l e p a t b i e ~ j e m a l s ~ e i n e ~ b e j o n d e r e ~} \mathfrak{G e f a h r}$ er＝ madjen mürde．＊）Da̧u babe id eine viel 子u bohe Mleinung non Der Menidheit．Eine ganz furze utberlegung zeigt übrigens，Das Dem beutigen §ulturmeniden obnehin alle mögliden Mittel und Wege zu Sebote jtehen，vermöge Deren er jeine $\mathfrak{M i t m e n j}$ ）en in raffiniertejter Weije 子u jøädigen imjtande wäre．Sjt er aber aud bejtrebt，dieje Mittel zum Sゐaben feiner Nädjten anzumenden？Zur Cbre ber Menfidheit muß biefe Frage（abgejeben von einzelnen，ja Dock nur feltenen $\mathfrak{A}$ usnabmen）verneint werden．\｛્યnder＝
 2nbahnung Des telepathifden Berfebres 子u einem zmei＝ janeidigen Sdworte werben tann，weldes Dem betreffen＝ Den Böjemid）te jelbjt Gefabren zu bringen vermag，und daß fie aljo aud faon aus biejem（Srunde feiten fein mird． Endrid）aber iit ja bu boffen，Daß Die Menfabeit in ibrer ethifden Entwid̛lung immer höher jteigt．Und zwar fann， joll und mird hierbei eben gerabe aud bie Telepathie

[^45]mithelfen. überbaupt liegt die eigentlide $\mathfrak{B i d j t i g f e i t}$ Der Telepathie gerabe in ibrem groken $\mathfrak{N u \xi e n}$ für die Menjabeit. Und alles, was ber Menjdyeit mahrbaft nügt,

 Denften wiffenfanftitaen Gebieten zeigen. So wer=
 geförbert merben, jobald fie ber Ielepatbie die diejer ge= bübrende Berüafidatigung zumenden. Und die Medizin mird einzelne, allerbings jeltene, aber in um jo böherem Grabe "intereffante" F̛älle burch Das Stubium ber telepathifc)en Borgänge riatig $\boldsymbol{b}^{\mathfrak{u}}$ verfteben $\mathfrak{u n d}$ зu behandeln lernen, Dabei aber aud) allgemeine Förberung finden, was in $\mathfrak{b} \mathfrak{m a n i t a ̈ r e r f i n f i d x t ~ m i a n t i g ~ i f t . ~ F e r n e r ~ m i r d ~ b i e ~ T e l e = ~}$ pathie in fozialer Befiehung mohltätige Wirtung aus= üben tönnen. Denn miemohl bas Bujtandefommen des tele= pathifぁen Rapportes (menigitens in Der (Gegenmart) ja febr felten und jdmoierig ift, fo ftebt andrerjeits die Tatjade fejt, Daß gegen die Möglidfeit feiner ferftellung oder jeines fpon= tanen Gintretens zmijaen Den veridiedeniten Menjaen fein grundjäblides Sindernis obwaItet. Damit erfdeinen aber Die Die Einzelindibiduen trennenden Saranfen bedeutend erfdüttert. Und jo meift benn die Telepathie aud auf die joziale 3 ujammengehörigfeit und Einbeit Des ganzen Men= fajengejaledtes bin. Sierdurd aud auf bie ethifde Pflidt zu gegenfeitiger brüberlider Gefinnung. Weiters
 feit ber telepathifden Rommunifation wabridecinlid all= mäblid) immer mehr erleidtert merben mird, Die foffnung ausgejproden, daß einmal "Die berzeit nod bejtehende 30 II= freibeit Der Gebanfen aufgeboben und bamit die Rüge aus Der $\mathfrak{B e l t}$ gejdafft fein mird". Und aud jajon jegt tann bie Fienntnis deffen, daß eigentlid niemand por Der Beobad)=
tung felbjt feiner gebeimiten Gedanien abjolut fither ift, von bohem ethifdem Bert jein. Bejonders vermag diefe Rennt= nis dem beranmadjenden Gejaleate bie bäufig fo überaus qualoollen inneren Rämpfe zur Selbjterziefung und Selbjt=
 viel mirtfamer mird angefidts der ernften Tatjade Der Tele= pathie Die Erinnerung an die weifen Freunde Des $\mathfrak{G o c t g e}=$ fden „Wilthelm Meifter", die deffen Rebensweg insgeheim beobadten, - oder an die Ridter des „boben beimliden Geridtes" in ®Ieifts „Räthden von Seilbronn", bie „Den Frevel auffuchen, da mo er, in Der Söble Der Bruft gleid

[^46]einem Moldje verfroden, vom $\mathfrak{A r}$ rm weltlider Geredtigfeit nidt aufgefunden merben fann"! - ひbber nidt bló Die Cr= mägung Deffen, Daß mir burd unbewußte telepatbi[de $\mathfrak{A x}=$ tionen mögliderweife unjere im tieffiten $\mathfrak{I n n e r e n}$ gebegten böfen, verwerfliden Gedanfen und argen Erinmerungen und Dabei uns felbft fozufagen an den ßranger ftellen, vermag von felbiterzieherifder, ethifder Wirffamifeit zu fein.*) 2uch Die Crmägung des $\mathfrak{H m j t a n d e s , ~ d a j ~ m i r ~ a u f ~ t e l e p a t b i f d e m ~}$ Wege zufälligerweife und unbemußt dielleidt die Gedanten= welt des einen oder des anderen unjerer Mitmenjden per= giften, vermag eine äbnlide günjtige etbilde $\mathfrak{B i r f u n g}$ ou baben. Xuf diefen $\mathfrak{u m f t a n d}$ hat in neuerer 3eit in fajöner Beife der amerifanifat $\mathfrak{P b i l o j o p h} \mathfrak{R a I p h} \mathfrak{B a I d}$ $\mathfrak{T r i n e}$ (Der die Gedanfen für „Iräfte" ertärt) bingemiefen und dabei gefordert, Daß Der Mlenid ftets nur gute und edte Gedanfen bege. Bon feinem pantheiftifaen Standpuntte ausgehend legt er freilid) den telepatbifaen Borgängen (er fprid)t übrigens von ßirtungen Der „Gedanfenfräfte") in Der fragliden Sinfint eine etwas meitgehende Bedeutung bei. - $\mathfrak{A}$ uad Profefior $\mathfrak{R}$ idet hat angefidets Der telepatbi= fajen Borgänge auf die Möglidfeit einer unbemußten, Den Gang unjerer Jdeen beftimmenden bireften Beeinflufiung Durch bie Gedanfen anderer bingebeutet. Desgleiden Dr. $\mathfrak{R o t i f}^{\boldsymbol{f}}$, Der aber zugleid betont, Dak nur $\mathfrak{I n d i b i d u e n ~}$ pon ganz bejonderer $\mathfrak{B e a n l a g u n g ~ e i n e r ~ b i r e t t e n ~ B e e i n f l u f = ~}$ fung Durch frembe Gedanfen zugänglid feien, mäbrend ,,№rmalmenfane Durd ibre angeborenen Eigenidaften ober befondere pindhophyfiologiface Einridtungen vor Dem un= mittelbaren ©influs einer fremden Pivde gefdügt find". Bu legterer Bemerfung möate id beifügen, daj meiner

[^47]Meinung nać niat blok die telepatbifac ßerzeptionsfäbig= feit, jondern aud) die telepathijde alttionsfäbigfeit unter Den Begriff Des 2 normalen fällt. 2 2 ber freilid, wer ift poll $=$ fommen normal? Und, was bier Das $\mathfrak{A l u s j d}$ laggebende ift, wer fann mit voller Berubigung fiad felbjt als einen abjolut normalen Meniden betradten, ober mindejtens als einen Meniden, Der binfidutlid ber telepathifaen Fäbigfeiten unter gewiffen, wenn aud feltenen und außergemöbntidgen Umitänden nidet am Ende gleidfalls fida als fu Den $\mathfrak{A} n o r=$ malen gebörig erweift? So tann benn $\mathfrak{T r i n e}$ 's forde= rung nad fütung ber Gedanfenmelt nom Standpunft der Telepathie aus jedenfalls als beredtigt angejehen merden, und zwar umjomehr, als der Borgang der telepathifden תommunifation fid ja zumeilen voliftändig unterbalb Der
 Wabrideeinlidjeit übler telepathifder Beeinflufiung durch frembe Gedanien zwar überaus gering erfaeint, Dā aber Die $\mathfrak{M l a ̈ g l i d f e i t ~ d a z u ~ n i d t ~ a b j o l u t ~ a u s g e j b l o f i e n ~ u n d ~ b a h e r ~}$
 wenn diefe $\mathfrak{P} f(\mathrm{lidgt}$ ernft genommen mird, bierdurd die etbijde Berediung Des Menidengejaleates offenbar fehr wefentlide Förderung erfährt. - Trine bat übrigens niad blok auf bie Mëglibfeit einer zufälligen, unabfidt: liden telepatbifden Gedanteneinmirfung bingemiefen, fon= dern aud auf die $\mathfrak{m o ̈ g l i d f l e i t ~ e i n e r ~ a b f i d t l i c h e n , ~ b e m u ß t e n , ~}$ geradezu auf beftimmte Berjonen geridteten Einmirfung mittelit guter, fabiner und edier Gedanfen. Er jpribt pon einer ",3ujendung" folder Gedanien an "Sapmade unt Strauchelnde".*) Dbmohl nun Die Möglidjleit aud einer Derartigen Gedanfenzujendung natürlia) zweifellos feftiteht,

[^48]fo jteht Dod anderjeits ebenjo fejt，ban die abjiatliche fer＝ ftellung Des telepathifden Rapportes，menigitens in ber Gegenmart，böajt felten und jamierig ijt．Und ohne biejen Rapport ijt eine mirflidee（Sedantenzujendung unmöglid． Dennod möchte id im Sinbliat auf die bohe ethijae Bedeu＝ tung aud Der Iegtermähnten Joeen $\mathfrak{T}$ rines dazu einiges bemerfen．Es mag einzeInen Der Lejer eine Derartige Er＝
 Der modernen תultur mürbig ijt，daß alle mögliden tednijden Grfindungen fofort hauptjädfida nom Stand＝ punft ibres Nubens für 尺riegszmedie betradtet merden， follte es denn hiergegen mindermürdig fein，子u erörtern， in melder Weife die Tatjacbe der $\mathfrak{T e l e p a t h i e}$ in Den Dienjt Des ethifden Fortidrittes geftellt werben fann？

Eine abjiatlide，bemupte，im Sinblia auf eine be＝ ftimmte $\mathfrak{B e r j o n}$ und bebufs ethifaer Beredlung der legteren erfolgende telepathifche $\mathfrak{2}$ fftion ift eine $\mathfrak{2 x r}$ jogenannter ＂geiftiger Foührerjdaft＂，wie fie in ber offultijtijden $\mathfrak{L i t e}=$ ratur oft ermäbnt mird．Der BobItat geiftiger F̛übrerjळaft fönnen aber，offultiftifden 2 ufffaffungen nach，natürlid nidt blok＂Sdwade und Straubelnde＂，fondern，inmiefern bies aus bejtimmten Gründen zwectimäßig erjaeint，aud febr bervorragende und in ethifder Beziehung boぁjte马ende $\mathfrak{B e r}=$ fonen teilbaftig merden．In legterem Sinne babe id）im
 freilid）etmas tühn，auf allenfalfige telepathifac＂geiftige Fübrerjøaft＂bingemiejen．Natürlid läßt jid bierauf in Diejer Sabrift nidt näber eingehen．＊）－Was nun die $\mathfrak{A r t}$

[^49]Ler $}$ fung anbelangt，fo tann fie eine verjdiebene fein．Es fönnen nämlid）entmeder（bei abjidutlid）oder unabjidtlid）entitan＝ Denem telepathijdem ßapport）Der betreffenden ßerjon gute，\｛döne，edle Gedanfen einfad＂zugejendet＂werben， und biervon eben fpridt $\mathfrak{T r i n e}$ ，－ober aber es merden ibr，etwa im Salaf，in hypnotijøen Bujtänden（natürlid）

[^50]ciber immer aud telepatbifder Rapport porausgejegt）Durd telepatbifde Suggeftionen pofitive Weifungen guter，fäbner， edter Matur erteilt．＊）tuber $\mathfrak{Z u l a ̈ f i g i g f e i t ~ u n d ~ W e r t ~ d e s ~ l e g = ~}$ teren $\mathfrak{B o r g a n g e s}$ läßt fid）ftreiten．Es find ja aud die $\mathfrak{Z} \mathfrak{A}=$ fidgten binficdtida äbnlider erzieberifder，Dod nidt in tele＝ pathifdem ฒege erteilter Suggeftionen auseinander ge＝ gangen．＊＊）ほenn aber bedadt mird，wie fehr die Menjden

 gehandelt baben follte，legtere damals wahrideinlid）felbit ihren Urbebern in einem myitijden Lidt erideeinen musten und dá̉ anderjeits um den eigentlidjen wabren תern einzelner derartiger
 taten，Uebertreibungen $\mathfrak{u j w}$ ．anjegten．Dabin wäre $3 . \mathfrak{B}$ ．九u zäblen die Ueberlieferung，daß̉ Gotrates ertlärt baben foll，die geheimnis． volle Etimme bereits in der Rindheit vernommen $\mathfrak{z u}$ haben． Jedenfalls mird jid das Mejen des jotratijden Dämons niemals． nit Sidjerbeit feftftellen laiien und fo werben viele zu dem $\mathfrak{Y u s}=$ funftsmittel $\mathcal{R} r a f f t=$ ebings und anderer greifen，wonad die ＂Unterłaltungen des Gofrates mit feinem றämon＂einfad als 5 alluzinationen bezeidnet werben．
＊） $\mathfrak{J n}$ feinem $\mathfrak{B u d e}$ „ $\mathfrak{D e r}$ jenfitive $\mathfrak{M e n i d}$ und jein $\mathfrak{B e r b a l t e n}$ zum Doe＂jagt Reidenbadi：＂Durd den bloken einfaden $\mathfrak{W i l l e n} . .$. ift ein Menjd imitande，auf einen ihm warm be＝ freundeten Senjitiven im fomnambulen Sぁlafe beitimntend eiņu＝ wirlen，peine Sandlungen wie durd Befeble zu determinieren ．．．＂ Tatiäblicid iit，wie id）ja früber（d）on ausgejübrt babe，ein freund＝ ［币）aftlides $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i s ~} \mathfrak{z u}$ jold）telepatiid）＝［uggeftiver（Einmirfung wohl fördernd，jedod nidt unbedingt notwendig．Widtiger ijt die anatomiid）e und phyiologiide Beanlagung der betrefienden $\mathfrak{P e r}=$ jonen．Taß ber gewöbnlide Sdjaf oft leidt in Sypnofe über＝ führt werben tann，ift eine befannte $\mathfrak{T a t j a d j e . ~ D i e s ~ l a ̈ b t ~ f i d ) ~ a b e r , ~}$ freilid）eben nur in jebr feltenen fällen，aud auf telepatbifdem Wege bewerfitelligen．
＊＊）Bergl．3．B．einerieits $\mathfrak{E}$. von 5 artmann ，Der Som： nambulismus＂（„Moderne Probleme＂）und anderieits Dr．M．Mioll ＂Der Sypnotismus＂，fowie Brandler＝Pradt，＂Eebrbuch zur Entwiaflung der offulten Sräite im Meniden＂．
 ununterbroçen, Direft und indireft, bemuß̆t und unbewugt, abfichtlid, und unabfiattid, gut und übel gegenfeitig ja bod fuggeftio beeinfluffen und beftimmen,*) fo ift nid) einzu= fehen, warum eine zwedbemußte und zweatmäßige Beein= fluffung burd ausbrüdlide telepathifde ©uggeftionen edler Natur unbedingt burüatgemiefen merDen foll. Selbjtper= ftändidq müfien aber Dem Entidluç zu einer Derartigen ©in= mirfung fehr reiflide und gemiffenbafte Ermägungen por= ausgehen, mobei alle gegen die 2 nnbahnung bezm. Rräfti= gung Des telepathifden Rapportes überhaupt mögliden Einmendungen febr wohl zu berüđfidatigen find. ※ucd er= fordert eine auf telepathifdem Bege auszuübende pofitive Suggeftid=ßeeinflufiung bei Dem Suggerierenden neben wabrbaft bumaner, boher und edeliter Gefinnung fowie weifer Umfidg nod ein aukerordentlides Maj der ver= fajiedenjten Renntniffe, namentlid) aud möglidjfter ©infitat in Das ßejen Der telepathifaen Foăbigfeiten und Borgänge, befonders Der Mectanif Der legteren.**) Gss wird Daber fabon aus diefen Gründen don Der $\mathfrak{A n}$ mendung einer Derartigen Beeinflufliung nur überaus felten die Rede fein fönnen und Dürfen. 2anders perbält es fid mit der erften $\mathfrak{A r t}$ abfichtlider telepathifder Einwirfung, die eben $\mathfrak{I r i n e}$ por $\mathfrak{A}$ ugen bat.

[^51]3war mird fie, menigftens in der Gegenmart, gleidfalls nur felten fid als tatjädlid möglid ermeijen, bock erforbert ibre $\mathfrak{2}$ nnmendung viel meniger famermiegende und ernite $\mathfrak{B o r}=$ bedingungen. Immerநin mū auab Derjenige, Der bura Dieje legtere $\mathfrak{A r t}$ Gutes $\boldsymbol{o}^{4}$ fiften fia zum Biele fegt, por allem, mie bies aud $\mathfrak{T}$ rine vorausjegt, nad eigener $\mathfrak{B o l l}=$ fommenheit jowie nadj nollem „Berftänonis der Madat ber Gedanfenträfte" DDer, mie mir jagen, nach möglidjiter Ein= fidht in Das Wejen Der telepathifaen Fäbigfeiten und Bor= gänge, jtreben. Je mebr ibn aber bies Streben voll und ganz erfüllt und emporbebt und je meiter er allmäblid, nadj $\mathfrak{I}$ rine's Worten, „in feinem Berftändnis, Der Madbt Der Gedanfenfräfte fortidreitet", Dejto eher mird er, unter geeigneten $\mathfrak{U l m}$ itänden, in die Rage gelangen fönnen, einem © er ibm feine höajiten Gedanfen, die Gedanfen der höajten תraft, Weisheit und Liebe zujendet".

## SஹIußport.

Meine Darftellung ift fu Ende. Dán fie nidt obne Mängel war, weiß id. \{utuein „aller $\mathfrak{A} n f a n g$ ift fawer". Gehört Dod dies Büdlein ou den menigen Sariften, Die bis jegt in eingehenderer Beife den Berjual gemadt baben, Der Sadje Der $\mathfrak{L e l e p a t h i e}$ bwar don Dem zum $\mathfrak{T e i l}$ nod dunfeln Roden aus, in dem fie murzelt, aber bod auf modernen naturwiffenjdaftliden $\mathfrak{P}$ faden nabezufommen. Möge es mir gelungen fein, bie Sampierigfeiten, bie fid bei Berüá= fidmtigung Der fo mannigfaltigen einjoblägigen wiffenjaft= liden $\mathfrak{F r a g e n}$ und bei der ßenügung wenigitens eines $\mathfrak{T e i l s}$ Der faum überfehbar reiden einfdlägigen offultiftifden und niddtoffultiftifden $\mathfrak{L i t e r a t u r ~ e r g a b e n , ~ e i n i g e r m a g e n ~ \% u ~ u ̈ b e r = ~}$ minden. Möge es mir ferner, trog aller Sdpmierigfeiten und trog der Mängel meiner Darjtellung, gelungen fein, fo, wie es mein Bunfid mar, aud bei feeptifden \&efern ernites Intereffie für bie Sade Der Telepatbie zu erwedten. Denn biefe ift ja Peine 2 Uusgeburt der ßhantafie. Warum aud) follte fie dies fein? \{af die taujend Gegenftände, bie mir por uns feben, felfit die auf= und abfteigenden Sonnen= ftäubden „refleftieren" unausgefegt die auf fie fallenden Lidä̈theritrablen, freuz und quer, hinauf, binab, in jaein= bar mirritem Chaos. Demmod ftören fidy Die Strablen menig oder gar niddt und jedes halbwegs normale 2 Auge mird pon ibnen auf gleide 色eife, ou gieiden Farbenwabrnehmungen erregt. 2tber eigentlid nidy bas 2 Uuge, jondern auf bem $\mathfrak{B e g e}$ Des $\mathfrak{\text { Uuges }}$ und Des Gehnervs Das Gehirn. Und gleid)=
zeitig mird aud jener nod fo menig aufgeflärte phyfiolo $=$ gijabe Borgang bervorgerufen，Der Die Tätigfeit unferes Gedädtniffes begleitet．Das alles mird 3．B．veranlab̄t pon einem einzigen fleinen Sonnenjtäubden！－Ein Säufden Rabium aber，fei es aud faum ein $\mathfrak{G r a m m}$ ，føleubert un＝ ausgejegt feine Eleftronenjdaren von fid，mit einer $\mathfrak{G e}=$ famindigfeit von 160000 Rilometer in Der Sefunde；Die ひひtherwellen feiner Gammajtrablen oringen Durch Daumen＝ Dide Eijen＝und Steinplatten；fortmäbrend übt es bie ver＝ jafiedenjtell eingreifenden Wirfungen auf jeine Umgebung aus；Dabei läßt es j2doć meder Berminderung feiner Maffe nod）Erjoböpfung erfennen，auf Iange Jabre binaus．＊）－ Der fleine eleftrijae Frunfe vermag im §upferbrabt in einer Sefunde mehr als zehnmal Den Grdball zu umfreijen，und Die eleftrijaen Wellen，die mit Lidtgejamindigfeit Den ßaum Durdjmeffen，befäbigen uns，unjere æünide nad allen Ridatungen Der Windroje Dura Den タither zu über＝ tragen．－AUI dieje Wunder werden verriatet von＂IebIojen Dingen＂，von＂geiftlofen 凡räften＂．Ulnd Da follte Der als ＂今rone Der Saöpfung＂，als＂（Gipjel Der bisberigen biold＝ gifaen Entmidtung＂gepriejene Menid die telepathijøen Fäbigfeiten nidt befigen fönnen？ $\mathfrak{D}$ oぁerbefibt fie ja eben！Die $\mathfrak{T}$ elepatbieift ja „tein leerer Wabn，erzeugt im Gebirn ber Toren＂！ Nein，fie ifteine ungmeifelbafte $\mathfrak{T}$ atfade， eine ernjte und midtige $\mathfrak{T}$ atiade．Die Ex＝ fenntnis beffen mird，wennaud nur all＝
 gemeinermerden．

Eine erfreulide Erjøeinung ift es，Daß Die Telepatbie

[^52]Durc $\mathfrak{P r e f f e ~ u n d ~} \mathfrak{R i t e r a t u r}$ von $\mathfrak{L a g}$ gu Tag Ђäufiger, wenn aud freilidy oft nur furze und gelegentlide, Berücficati= gung findet. Daß bie Dabei ou $\mathfrak{L a g e}$ tretenden $\mathfrak{A} u f f a f i u n=$ gen fidh wohl nod oft miederitreiten, ift im Sinbliat auf die Natur Der Gade felbftperftändid. Ess ift übrigens nid)t allein die durch meine Darftellung ziemlid eingehend gefenn= zeidnete bohe Widutigfeit der Gade an fid, bie dem Inter= efie für die Ielpatbie fo bedeutenden Wert verleibt, fondern aud Der $\mathfrak{U m j t a n d}$, Dáß Die Grörterung Derartiger $\mathfrak{F r a g e n}$ überbaupt in bohem Grade geeignet ift, gegen Das vielfach fo ble, Goble und troftiofe Gaften und Jagen bes modernen Sebens ein Gegengemidy zu fajafien. Müufien babei dod oft die bödjiten ßrobleme berührt merden, die es für uns überbaupt gibt. Bon diefem Gefictspunft aus fei bier zumı Saluffe nod einer fleinen Sarift gedadt, die mir mäbrend Des Dructes meines porliegenden Büळleins bugefom= men ift.
 $\mathfrak{F r i g}$ Giefe (Beriag don Mat $\mathfrak{A l t m a n n}, \mathfrak{R e i p z i g}, 1910)$. Dies ift bie ermäbnte Garift.*) $\mathfrak{I n}$ nem id mid anidjide, nad)= ftehend auf fie etwas näber binzumeifen, betone id nod,
 $\mathfrak{F B i d e r f t r e i t e n d e m , ~ i n ~ e i n e ~ F i r i t i f ~ a n ~ b i e f e r ~ S t e l l e ~ n i d t ~ e i n = ~}$ Iaffen fann und Dajo id meine in Den dorausgefabidten Ieilen
 $\mathfrak{Z n f i c h t e n}$ doliftändig aufredt erbalte.
$\mathfrak{G i e f e}$ beginnt feine Crörterungen mit einer Betrad)= tung über Die Energieformen, namentlid $\mathfrak{L i d t}$ und Glef= trizität. \&idt und Glettrizität unterideiden fiad in Der Wellenlänge von einander. Die elefrijden Wellen find fehr

[^53]
## － 163 －

Iang，mehrere Bentimeter bis Meter，— Die optijaen Wellen jind fehr furz，Sunderte pon Millionftel Meter．Was liegt Dazmifden？Die $\mathfrak{A}$ ntmort lautet：andere $\mathfrak{A r t e n}$ „Wellien＂， Deren Cigenfalaften aber bis jegt uod unbefannt find．

Indem $\mathfrak{G}$ iefe bier feine Daritellung unterbridyt，weift er auf ein Durd amerifanifde Crfinder bergeftelltes eigen＝ tümlides GaIdanometer，Das bur $\mathfrak{u b e r f u ̈ h r u n g ~ p o n ~} \mathfrak{B e r}=$ brechern dienen fann．EEs merben bierbei Dem betreffenden Delinquentelt zwei Eleftroden gereidat．Sobald Der inqui＝ rierende Beamte Fragen ftellt oder Worte ausppriat，bie mit Der verbrecherifden $\mathfrak{T a t ~ i n ~ B e r b i n d u n g ~ f t e h e n ~ u n d ~ d e n ~}$ Berbreder Daber in eine，wenn aud äukerlid fonft gar nidg wabrnehmbare Gemütsaufregung verfegen，regiftriert Der 2tpparat Das innere Exmpfinden，gewiffermanen bie Ge＝ danfen des Delinquenten，indem der 3eiger Des 2 Ppparates fiid mehr oder meniger bemegt．＊）
$\mathfrak{B e i t e r}$ weift $\mathfrak{G}$ iefe an der Sand eines in Der „（Garten＝
 veröffentlidten 2tuffages über Das Reidenbad＇já
 Dr． $\mathfrak{R a n f e}$ an Der Tübinger medizinifden 凡linif ange＝ ftellten Berjuade，monad gemiffe Lidtausitrablungen des menfdididen und tierifaen Rörpers fid als $\mathfrak{L a t j a d e}$ beraus＝ geftellt bu haben ideeinen．

[^54]${ }^{* *}$ ） $\mathfrak{B e r g l}$ ．©．35， 51 ff．meines $\mathfrak{B u d e s . ~}$

Endida meijt（Sieje auf bie von Dr．Rotif aufge＝ ftellte（bon mir hier im II．ひibjanitt bejprodene）Theorie， Iaut welder im Gebirn beim Denfen eine ausftrablende pincuophyifide Energie entitebt．
（Giefe vertritt nun die $\mathfrak{A n j i d a t , ~ d a n ~ d i e j e ~ p i y d o p h y f i = ~}$ jøe Energie einfad als eine Modulationsart føon befann＝ ter Energieformen anzujeben und zwijden Lidt und Elef＝ trizität $\mathbf{z u}^{\mathbf{u}}$ jtellen jei，in meldse beiben fie fid）aud um＝ mandeIn Iaffe．Bur Eryärtung Der Iegteren 2annabme meift er auf die DD＝Ridterjdeinungen bin，ferner auf bas er＝ mäbnte amerifanifde Galbanometer，bei weldem „eine tat＝ fädlidue Ummandlung beftiger（Sebanfenvibrationen in Elef＝ trizität ftattzufinden icheint．＂＊）

Die weiteren 2 4 usfübrungen Giefes find fum Ieil bödit extrem．－Er begeidnet Die Durd irgend einen Ein＝ fluß（Rotation ber Gejtirne uim．）entitandenen Gejamtoer： änderungen Des Weltäthers，Die fid in mellenförmigen Energiebetätigungen Darftellen，als „Undanismusi und
 あemifden und Wärmeenergie），ferner die（Gedanfen， endlia）die ©leftrizität（einjaließlia）des Mragnetis＝ mus）及ufammen．Lidt und Eleftrizität treten „als Natur＝ erjdeinung＂im Weltraum auf，－fie fönnen aber auct Durd ben Meniden fünitlid erzeugt merden．※ber auct （Sedanfen finden fid im Beltraum als Naturerideinung．„Wie Ridtund ©Ieftri＝子ität 子u unsfommen，gelangenaud（Gedan＝
 Ien，als $\mathfrak{U} \mathfrak{n d a n i s m u s . " ~} \mathfrak{U m}$ melderlei Gedanten handelt es fid bier aber eigentlid？ $\mathfrak{U}$ m jene Gebanfen，die

[^55]man als „innere Erleudhtungen＂bezeidnet，um＂mirtlide （Genieleiftungen＂，um „iøöpferijøes，geniales Entbeaten＂－－ um „primäres Denfen＂．＊）－Es gibt ja aud andere（Be＝ Danfen．Das ，Denfen an Erfabrungen und gefdebene Er＝ eignifie，an finulide Cindrüafe＂－Das „fefundäre Denfen＂． Das „2bleiten aus bar Erfahrung，Dem wiffen und ein Weiterbauen auf jaon Bejtebendem＂－סas＂mediale Den＝ fen＂．Somobl die primären als aud die jefunbären und medialen Gedanfen fönnen zweiten ßerjonen im Wege ber gewöhnliden mitteilungsweifen jowie（abjidtlid）oder un＝ abjidtlid）im Wege＂menidilid entjandter（Gedantenmellen＂， alfo auf telepathifaem $\mathfrak{B}$ ege，mitgeteilt merden． $\mathfrak{A} \mathfrak{u f n a b m e q n d ~ © m p f a n g ~ j o m o h l ~ p r i m a ̈ r e r ~ G e d a n = ~}$ fenmellen als aud＂menidlid entfandter＂，d．i．telepatbifder Gedanfenmellen，ferner die Gntfendung von Geban＝ fenmellen feitens einer Perjon erfolgt analog Den Borgän＝ gen bei der Wellentelegraphie．（Giefe bat dies in phyfifali＝ jaer und piydophyfiologijaer Beziehung eingehend Darge＝
 vermeifen．

Der eigentlid außerbalb der 2 亿ufgabe meines Büøleins liegende $\mathfrak{R e r n}$ bes $\mathfrak{G}$ iefe＇fden Budjes，nämlid eben die 2 亿nnabme，daß fid Gedanfen als bejondere ఖitherbe＝ megung，als Wellen，im Weltenraum vorfinden，alfo als Raturerfaeinungen，Die＂fosmologifaen Borgängen Durd）＝ aus untermorfen find＂，reidet nun in unendlide Fernen． Weld meite Bege fübren faon von ber primitiven Seelen＝$^{\text {B }}$ tätigfeit，Die moderne Naturforider（ぇ．B．S aeat el im $\mathfrak{B u d e}$ „Die $\mathfrak{B e l t r a ̈ t} f e^{(")}$ Den materiellen $\mathfrak{A}$ tomen zuipreçen，

[^56]bis ou Dem böbiten genialen Denten, Dem primären Denten, Das $\mathfrak{G}$ ieje eben in Den Gedanienmellen fosmijden $\mathfrak{U r}=$ jprungs jucht. Was aber fteht bann über biejen hypothe= tijaen (Gedanfenmellen? Und mird dieje Frage aud Durd folde Bedanfenmellen, mird fie Durd fosmofophifde Jntui= tion, Durd) metaphyfifde Speluiation (8. B. mit 2\{nnabme einer "Weltfeele") beantmortet? Eröfnet fid bier bas Gebiet Des Glaubens? Giefe bat auf Das lebtere Gebiet bingemiejen. - Und die erafte Naturforidung? Inmie= weit dieje Der Gypotheje von Dell Gebanfenwellen fid $\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{u}}=$ mendet, muß jie Die Erörterung Der Frage nad dem eigent= liden Iegten Uriprung jener Wellen von pornherein $a b=$ lebnen. Denn legtere Frage bätte fie ja mit jener des $\mathfrak{u n}=$ endiaden undewigen Weltganzen zufammen= Ђängend $\boldsymbol{z}^{4}$ betradten. Sinfidtlid Des Weltganzen aber gelten für fie die Worte $\mathfrak{B i r d o w}$ 's: „Das naturmiffen= fáaflidue Denien hat feine Grenze und reidt nidft aus, Das Weltganze ди erflären."

## Berichtigungen und Ergänzungen．

 - v． $\mathfrak{u} .=$ von unten．）

ভ． 5 શ．，3． 2 v．น．Sier banbelt es（id natürlid $\mathfrak{u m}$ Suggeition in weiterem Sinne．Bergl．aud bie $\mathfrak{\Re}$ ．©． 152 und Die erite $\mathfrak{N}$ ． $\mathfrak{G} .158$.

S． 11 ift binjidtlid der intuitiven Eigenidaften und der Sntuition 乃u vergl．S． 89 die がußerung Des Dr．Jung über 3idotfes intuitive Fabbigteiten．－Maw Dr．民．\＆ebmann „थberglaube und Zauberei＂（1898．S．153）ift es eine Eigentüm＝
 geniale Borabnungen empangen Eönen．

S． 19 3． 9 v．D．Des Saupttextes．Durd）ein $\mathfrak{T r a u m g e f i d t}$ wurbe $\mathfrak{L u c i u s} \mathfrak{A p u l e j u s ~ a u f ~ b i e ~ E i n w e i h u n g ~ i n ~ b i e ~ M y i t e r i e n ~}$ vorbereitet．Geidah dies vielleidt auf telepathifdem Mege burd eine bereits＂eingeweibte＂ßerion？

G． 19 3． 10 v．u．des Saupttextes Iies：Pythia ftatt Mitia．
©． 20 ift $\mathfrak{u}$ der $\mathfrak{N}$ ．Sofrates betrefiend zu vergl．die $\mathfrak{N}$ ． auf $\mathfrak{G} .155$ ff．

S． 25 legte 3．v．u．Des 5 Saupttextes lies：eben ftatt oben．
． 403.9 v．u．lies：jeitens（Goetjes beadtet，\｛tatt：jeitens Goethes beobactet．－Sierzu wird aud bemertt，daß Pbilipp Neri don 1515 bis 1595 lebte．

ऽ． 47 3． 16 d．o．Frant Podmore ift am 19．Wuguit 1910 geitorben．

S． 573.6 v．o．lies：als eine bödjt einfade，ftatt：einfad als eine．Wabrideinlidy ift ber Borgang ber telepatbifden תom： nunifation viel einfader als jener mittelft ber gemöbnliden ßerzeptionsweifen．

G． 613.13 v．D．Des $\mathfrak{S}$ aupttextes Iies： $\mathfrak{B e i t e r}$［tatt： $\mathfrak{W e i e r}$ ．

§． 112 erjter $\mathfrak{A b j a g}$ ． $\mathfrak{I m} \mathfrak{S i n b l i a}$ auf bie ungebeuere Menge der líd innerbalb der gejamten $\mathfrak{M e n}$ idy $\mathfrak{p i n d i j}$（en Borgänge find die $\mathfrak{F}$ älle telepatbilder Sommunifation zwar unendidi felten，bod unter biejen an fid）aljo jeltenen なallen find jene unbemußter attionen verbältnismäßig bäufig．
©． $114 \mathfrak{u} .129$ зи Den beiden $\mathfrak{\Re . : ~} \operatorname{Profeffor~} \mathfrak{S}$ aedel bejeidnet die Empfindungsiphären als＂centrale Sinnesorgane＂．
（．121．Sinjiatlid der Ertlärung der Riøtempfindung vergl． Dr． $\mathfrak{J}$ ． $\mathfrak{P}$ ．Mobbius， $\mathfrak{D a s}$ Merveniyitem des Meniden＂．（Reclams Univer $\mathrm{F}_{\mathrm{a}}: \mathrm{B}_{1}$ ．）
 ptatt：Suggeftion．

S． 164 ff． $\mathfrak{Z u}$ Giefes phantajtifder 5 gpothefe（bie aber
 ftübt wird）fei beigefügt，daß es in dem auf $\mathcal{S} .77$ bezog． $\mathfrak{A} u f f a \mathfrak{g}$ Des Dr．Elfter beipt：„Unjer nervöjer תonnex mit Dem Meltall ift mehr benn eine Erfindung der Magie．Mancbes bat die $\mathfrak{W i j} j e n i d$ aft bereits für die Einwirfungen des Meltalls und der Geftirne auf die Zebensregungen der Meniden feititelten tönnen．．．＂ Dr．Effter beruft fid in diejer Sinfidt auf Svante $\mathfrak{U r r b e n i}$ ． （，ben mit dem Nobelpreis getrönten iduwedijden Naturforider＂） und Dr．Säberlin．Qua weift er barauf bin，„wie jebr Gewitter und Мbend，Frühling und Bärme auf leelijcte Regungen der Meniden einwirfen＂．ひber zwiiden folden tosmiid ${ }^{\prime}$ en Einwirfungen und Giejes fosmijden Gedanfenwellen bejteht ein grojer Unter：
 und andere aud die Frage aufgemorfen baben，ob nidt Seime organiidjen Lebens aus dem Weltraum，von andern Welttörpern， etwa durd Siditrahlendruat，zur Erbe getangen tonnten oder tönnen．⿹勹巳nderieits hat Dr．Bormann，wie id）（S．81）idon er＝ wäbnte，ertlärt：，Ein 彐Mgeilt durぁwirft die gejamte Natur，die Planetenftrablen，wie unfere denfenden Gebirne＂．

## Berlag von siax Slimana in Reipaig．

## 


 Die Entitebung Des Gebantens fu unterjuben．Ge bandelt fia bier burdaus nidit um bie
 ertannte forider und gelegrte，und ber Berfafier beziegt fid ausbritutid nur auf ben


 finben－unb gerabe in legter 3eit find widtige ©dritte und foridungen babin unter＝ nommen worden－dann ftehen wir an einem $\mathfrak{B e n d e p u n t t e}$ unjerer Gejamtentoidelung． $\mathfrak{B e r}$ in Die Dariegungen tiefer einbringt，witb fith bieles，wasi bisher ratielgaft war，er＝ tiären tönnen．Wrobleme tiefiter थrt，bizher gar nidit ober nur tompliziert ertiărt，tbjen fib bier \｛pielend auf．©o bas Mroblem ber frublingsitimmung，oer \＆iebe，ber fern＝ wirtung，Der Duplizitat ber Exfinbungen und $\mathfrak{3 b e e n}$ ，Der geifigen Epibemien unb bieleß

 litu erjacinen．

## Die Küntchelrute und der 「iderifche pendel． <br> 








Die Wünidelrute！Dies Baubertoort gat zu allen Beiten bie Bolter fasziniert．


 Beit aber ift fie wieber aufgetaucht und gat baso iffentlide $\mathfrak{3 n t e r e f i e}$ aufg lebjaftefte erregt．
 treten iest Mranner ein，beren Æang und gejelicuaftlide ©telung jeben Bweifel an ihrer abfolut lauteren Gejinmung ausidiliest．Die Qanbräte bon gilow und bon usLar find
 der $¥ 3$ infictelrute angenommen，und ba er jelbit ein ganz gerborragend begabtez Mebtum if，tonnte er bermöge feiner bogen wiffenidaftliden Bilbung bagi ganze §roblem aufi grundolidifte unterjuめen．

## Zentralblatt filr O反反ultismus，mpuaticicxite ant 世rtorifung ber gefamten ebeimmifienidaften．SO

 D．Ceorgicyifoseiker（ 8. \％．©urya）．

 － morben．Grober als man glaubt find bereits bie Beriibrumgifachen der Onf einzelner，aber gerabe herborragender शaturtwifenidafter mit den alteften ottult＝wiffen＝
 Drangen und ifre $\mathbb{E} u$ slăufer in ben
 im Gewande einer mobernen foridiung entgegentreiben．

Diefe §aralleien aufzubecten ift Der §auptzbect Desి Bentralblattezి für Drtultismus，

 Gebiete bes Ditultisuus auf vernunftgemảßer Bapis berangezogen veroen．So if ba8 Bentralblatt fiir Jeben ganz unentbebrlid，ber $\mathfrak{F n t e r e f i e ~ a n ~ o i t u l t i f t i j d e n ~ F o o r i d u n g e n ~}$ nimmt． $\mathfrak{P i t}$ feinem reifiben，bielfeitigen $\mathfrak{J n h a l t}$ bon nambaften orutoren und feinem
 Beitidififten．etme freunbe ber ©ebeimbifienidjaften jeien auf basjeibe aufmertjam gemadt．

## Berlag von MRat MItmann in Seipzig.

## Moderne Rotenkreuzer oder Die Renaiffance der Gebeimwilfentchaften. Ein offult-miffenidaftlider Rontan bon (5. $\mathfrak{3 8}$. Surya. 


 Gtande ber Gehcimmifienidaften. sit grojer Riebe bat ber Bexfafier ebenio bie
 beim zefen beutlid, baß ibm auf biefem ©ebiete aum, große peribnlide Eerfabrungen $\boldsymbol{z u}^{2}$

 worm getug empfoglen werben und wir tounjijen, bas fein wert nidit nur bon ben ottul-





 ectiommen zu gaben, tanu datin nod pieles lecten; anberieits ift bas gert aber aud für

 ams ber Dummbeit und §nedtidaft. Saffen wir 15 bis $20 \mathfrak{Y} \mathfrak{j g r e}$ baginfiesen, bann witb



## 

Bon \&arl Brablet=9radt. Geb. 2nt. 5.-, brofa. 2ma. 4.—.

Diefess 8egrbua bat ben 8roed, bie seniden auf bie Redfte auimertiam zu maden, welde fie ungenaigt mit fid நerumtragen unb von beren Exiftenz bie meiften nidit einmal eine

 Grbeit nidts gemein. sidit zum brutalen, egoiftifoen thermeniden, fonbern zum etglíd vor=



 nidut galbfertig unb unbeftiebigt bor ber צempelpforte ftegen labt, fonbern ign weiterfúhrt biss


##  Der Suggeftion, ber Biologic nub vermaubter Gäder.

 Geb. Mat. 2,80, brofid. Mit. 2,-.


 Die jest mit marttidiceierijder æeliame jebem beripreçen, er tonne நgpnotifieren. Daher
 biet $\mathfrak{b i n a u \&}$ \&enntniz erlangen will bon 尺raftoirtungen, beren Exfolge bereits io bielfad
 exfült nidy nur feinen 及bead als §andbuci bomtommen, fonbern bietet aud zu weiterem

 rigem Breife eine fulle bes wifinsimerten auf alfen einíulägigen gebieten. Jeber
 zueignen, niemand tirb es unbefriedigt aus ber §and legen." (Spiritift. Fundidau.)

## Berlag von MRat MItmann in Eeipzig．

##  <br> \author{ Bon Stobet ©lum． 

}

 gruzeit，beren 8 bjung ber Berfalier bier berjucit．©o werben beganbelt：Der bynamildye







 fid $\boldsymbol{u m}$ egperimentelfe \＄atfadjen ganbelt－bon ber sifienidjaft bomftanbig ignoriert



Gibt es vor dem forum der eraften Katurwifienidaften und der Medizin einen fogenamnten

## Hnimalíchen Magnetismus？


Die meiften ber zajireiden đber gragnetis̊muse eridienenen Sdriften beganbeln Die

 Sdriften in ber gebilbeten wselt eine fegr geteilte Gufmerfiampit unb \＃eurteilung gefumben． Dex Berfafier beantmortet nun in feinem \％ude an ber §anb bon borgandenen Exgebniffen
 animalificen $\mathfrak{M R a g n e t i s m u s . ~}$

## 

Experimentelle und biftoritche Studie von 2tibert von Rochas． Uutorifierte ひ̈berjetang nach der 5．franjol．Zuflage von G．Kordon． Mit zaḩreiden JUufrationen．Brojq．Mif．5．－，geb．Mit．6．—．

Diefem Wert gebaybrt weitefie Berbreitung；fein Erideinen if ein Ereigntz fur ble beutide deferwelt．Die iagrelangen Beobadtungen und Etubien eines unierer bebeutendfien Foricers ber Gegenwart（früber Direttor ber polytednifaen §odidule in Baris）berbienen
豸oridung．）－＂ $\mathfrak{T n}$ Dem borliegenben gude gab ber Berfafier ber Deffentlidfeit ein fegr ins ftrultibes $\mathfrak{B e c t i}$ ．Ex beridtet barin biele feiner Exfagrungen neben Beridten aus beridiebenen
 Gusftrajlung eines ffluibs ausgegend，eriautert er mande ottulten 8 orgänge und bejanbelt

 bem Slegegen berweilt er befonbers u．a．bei ber $刃_{3}$ adsigur und zeigt bann aum，wie bie Bhotograpgie einer Werion mit igr in einwirtenber Berbinbung ftegen lann．Dei Der Wes ipredung Deş Beferens greift er mit auf bas §egenweien unb Die §erenbrozefie zurid．Diefe





## $\mathfrak{B e r l a g} \mathfrak{v o n}$ Nax $\mathfrak{A l t m a n} \mathfrak{i n}$ £eipzig.

##  $\overline{\text { Mit. }} 1,20$.

 aud auf cinem anbern ${ }_{3}$ ege al8 burch bie uns betannten sinnegorgane bon anberen MRenfien zu empfangen ober auf biefe zu ibertragen. Sitit biejer gegeimnigbolien graft
 Experimenten und Beobađtungen erttảrt fie bie uebertragung bon Gebanten und $\mathfrak{B o r}=$

 und jo mandes anbere, was io biele Memiden jidon an fid felbit betouit unb unbetouft

 fei bie ভおrift beftens empfoglen.

[^57]
## Dep Schotte Fome. Ein Zeuge für die Maiffenichaft des


 fiber ben mertwürbigen ©


Gdriften von ©. Gydova.

## 





## Praktífcher Okkultismus für das Hiltagsleben und Die Entwicklung des 《uillens zur böchiten Macht.

## Die TRevoedankenlehre cin cajliffel zu exfolg unt GIfid. Mit. 1,20.

 traft. - Gebanfentriftalifation. - §eilfraft. - gisuberheilungen. - Moberne MRomaben=







## Berlag von MRat Mitmanu in Reipzig．

## Das Denkvermögen．

Seine Beherrichung，Entwicklung und richtige Fnwendung． Bon Finnic Belant．<br>サutorifierte ひ̈̈berjegung bon \＆ubmig Deinjarb．<br>




 siditige Borftelung babon baben，wie man lefen muß，um ber Gefajr au entgeநen，feinen Snteliett unnotig mit gebantenfoff zu belaften，unb mie man feine getture cinnidten mus， $\mathfrak{u m}$ burd wirtlid afimilterbare geifige gajrung feinen Sntellett bauternd zu trăftigen．Die
 getworben．

## 

## 

©eb．Mit．1，80，brofぁ．MRt． 1,20 ．

 tut eine eingegende unterjudung und ©uftlarung daríber bringend not，zumal bon jo be＝ $\mathfrak{r u f e n e r}$ Seite．Die Berfafierin unterideidet Die borgenannten brei Urten bon Ditultisimus



## Hie ulokell（filtueluethtell．Entwurf ciner Geheim－



$$
\begin{aligned}
& \text { ælato - ©friftus.) }
\end{aligned}
$$

##  

> (ভeb. Mit. 4,-, brojf. Mit. 3,-.

Die altindijde Weisheit bat in ben bielen Jahrtaujenben ifrer Cxifenz jo biele




 ©


何marze sagie behandelt．

## Sdriften ban Dr. Sarl greiherr ban Meidenbad:



## 

 adt Shyffaliidasponitoloniidue lnteriumungen üble die Souamide

 Formen des odítchen Prinzips in der Natur. Brofic. Mit.2,-; geb. Mit. 2,80.
 $\mathfrak{B r o j} \dot{\square} . \mathfrak{M e t} .1,40$, geb. $\mathfrak{M z t}$ 2,-.

 menteller Unterjuøungen aber ibre gegenjeitigen ®rafte und Cigenjぁaften


 Ģemerbe, ğustide Buitände, Mrenidentenntnis und das gefelfidaftlidje Leben im meiteften $\mathfrak{U m}$ ange Gaben. 2 farte $\mathfrak{B a ̆ n b e}$. Profd. Mit. 20,—, geb. $\mathfrak{m f}$. 24, -.














 Galtni zur gamzen siatur eifrigít betrieber werben dirite. Und wie ourci, bas Stubium der rabidaltiben Subitanzen eine umwălzung unferer phyfitalifden unb demifigen ©runbbegriffe berborgerufen vurbe, fo wiro bas etubium beg Dos, D. G. Der unfidtbaren


 ganz uneutbebrlia. Gie bieten eine uneribipfride ounbatube far alke dis=









## Berlag bpn Max glltmanu in Seipzig.

## 

©ntmitungegeimidte Des Beltalls. Entmurf einer Fbilofophie ber $\mathfrak{A}$ (tronomie. Geb. $\mathfrak{M i t} .6,25$, brofd. $\mathfrak{M z} .5,-$
Die Mianetenbemogner und Die Mebulargypntbefe. Reue Stubien zur


 $\mathfrak{M E} .12,-$, brojc. $\mathfrak{M i t} .10,-$

 Geb. Mit. 7,50, brofa. Mat. 6,—.
Dic Myitit ber alten Griedien. Geb. Mit. 4, 一, broid. Mit 3,—.
Ctubien aus Dem Gebiete Der Gebeimmifienidaften. 2. ftart bermegrte Kuflage. 2 Bände geb. à Mit. 5,50 brofíd. à Mit. 4,- Mand I: Tatfaden und $\mathfrak{F r o b l e m e . ~ B a n d ~ I I : ~ E x p e r i m e n t a l p i y d o l o g i e ~ u n d ~ E x p e r i m e n t a l = ~}$ metapygyit.


 Broí. Mat. 2,-.
Die Gutbetung Der Geele Durd Die estheimmifienidaften. 2 Bände. Geb. à Mi. 6,25, brojí. à Mi. 5.-.
 Geb. Mi. 6,—, broj向. Mit. 5,-.
Die norgeburtlide ©rziegung als gittel zur Mreniønentiotung. Ein Beitrag zur $\mathfrak{B i f}$ ung der fozialen frage. Broid. Mit. $1,-$
 $\mathfrak{G e b}$. $\mathfrak{M R I}$ 3,-, brofd. $\mathfrak{M t z}$ 2,-.
Das meltlide Miniter. Eine Bifion. Brojid. Mat. 1,—.

 bon ©abriel $\mathfrak{M a x}$. Brofa. Mit. 1,—.
Der \$ypnotisinus. ㅇon Dr. med. Carl Gerfer und Frreiberr Dr. §arl bu Frel. Wrojd. Mit. 0,80.
$\mathfrak{D i e}$ ergabenen und Girreigenden ©edanten eines fo feinen ®opfes wie $\mathfrak{D u}$ Srel bürfen nidit nur einer tleinen ssemeinde gegören. Sie find beitimmt, Die Dentart jedes̉ tiefer angelegten Menjden zu ergänzen und zu bilden: fié find eine Daje in ber Trodenheit ber Bhilojopgie. $^{2}$

[^58]
# Berlag bon MTat Qutmann in Eeipzig. 

## Schriften von Deryt Shu:

## 

Sternfarte. ITf. 1,—.
Inhalt: Einlettung. - Der Wille als phänomen ber Voga. - Erfe Einführung (Initiation) bes faitirs. - faitrlehre, wille und Subpanz. - Subpanjbewnftfein. - Don den Eefidtsporitellungen ber Loga. - Die magifde Gand des fatirs. - Die widatigiten Spmbole ber Loga. - Die magifane Sehlraft bes Zogi. - Schlaffel ber höheren Voga. - Sdlugwort.
Die Mlagie des duillent mit Beriacfichtigung ber 2fts
Geheimiebre. Mit jahlreiden $\mathfrak{J l l u f t r a t i o n e n . ~} \mathrm{mti}_{1}$, 一.


 Die Erwedung des Willens durd Voga=2tmung. - Das Mpferiam des 2 items in der 2 frals welt. - phpfiologie des afralen 2 tems. - Magie des witlens als Experiment. - Das
 von augerordentliber wirfung.

## Der pindifde Mtem alo Sdliffel zur Beheimlelgre. <br> Mit zablreiden Jllufrationen and eimer Sternfarte. Mif. t,—.

Inhalt: ©inIeitung. - ג. ©eil: Der Ehimnelsort der ©lüdfeligfeit (Bad) und feine pipcologifohe Erfdbliefung. - Das afrale phänomen ©ad im Eefament. - Uriprung ber menicliditen Seele in der Uutohypnofe. - Die Grade der Selbfterntwidlung in der afralen Uutohppnofe. - Das Mpperiam der JentralsSonne und des Gral. - 2. ©eil: Das Mabatma= mpperium der Jnder and die Entwidiung bes piycifacen Utems. - Uefibetif des afralen Problems. - Kunffidaffen und 2 firal=wiffenidaft. - Mathematif und 2 ifral wifieníhaft. - Uutohppnofe and pipdifder 2 Atem in ihrer Dollendung durd den afralen Dreifag. -


##  \{tellungen aus dem Geநeim:

3udd乌ismus, Mit jahlreiden Juffrationen. mit. 1,-
Inhalt: Einiettung. - ג. Eeil: Der Baum Der Erfenntnis als biologídes problem.
 Unterbewubticins. - Der Baum der Erienntnis im Ufral-Gimmel. - Wefen ber aftralen ©d. oder ©angential-Kraft. - 2. ©eil: Biogenefe als ©eheimlehre. - Efotexijक Biogenefe im
 $\mathcal{B}$ ötterhimmel. - Wefen der afralen Urbegriffe. - Beginnende Reinfarnation. - 3. Teil Biogenefe und 2 unferfehung. - Das mpperium des ©firis und Der $\mathcal{L u f e r f e h u n g . ~ - ~ D i e ~ E n t s ~}$
 Bubdhismus.

Der Derfaffer diefer 4 Sdriften hat bereits durch feine offentlid und pridatim per:
 fums auf fibh gejogen. Nidht nur wegen ibres pielfeitigen und autegenden Jnhalts, fondern woit mehr wegen der ungemignliden Riefe der in itnen mit der Kraft religiöfer propherte porgetragenen Jbeen verdienen diefe Schriften als mentbeatugen" anf bem Gebiete der


 werfen und begegnet damit einem Bedurfnis, das aberall, wo man nad den tieferen ©ränden des "Diffens" foríht, Iebbaft empfunden wird








[^0]:    Gigerus, Telepatgie.

[^1]:    *) $\mathfrak{J}$ d werde $\mathfrak{p}$ äter auf die $\mathfrak{B o r g a ̈ n g e ~ u n j e r e s ~}$ Erinnerungs vermögens jowie der \&idts und Farbenwabrnebmungen des ఇäberen るurüaffommen.
    ${ }^{* *)} \mathfrak{D i e} \mathfrak{A}$ usbrüafe Guggeftion $\mathfrak{u n d}$ Sypnotismus, auf bie id)

[^2]:    in Diejer ©drrift wiederyolt zurüdfommen muß werben von den

[^3]:    *) $\mathfrak{A} \mathfrak{n n i e} \mathfrak{B e}\lceil a n t$, Die befannte $\mathfrak{T h e o j o p h i n , ~ u n t e r i d e c i d e t ~ i n ~}$ ibrem unter dem Titel: ,Dffultismus, Semi=Dffultismus und $\mathfrak{P}$ eudo Dffultismus" (deutid von ©. Seineate, bei Max Mitmann, Eeipzig) erjdienenen Bude die im Titel bezeidneten drei Modali=
     aufzutreten pilegen, lobald der wahre Dffultismus in der Welt ふu wirfen beginnt. Die „otfulten תünjte" trennt fie mom wabren Difultismus.

[^4]:    *) Rarl Riefewetters großes Wert ,"(beididate des Dftuls tismus" bejteht aus drei Bänden: I. Geididite des neueren Dftuls tismus. Gebeimwifienidaftlide Eyiteme von Mgrippa von Mettes$\mathfrak{b e i m}$ bis $\mathfrak{R a r l} \mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$. II. $\mathfrak{D i e}$ (5eheimwilienidaften. III. Der Dffultismus des Mltertums. (Max Mltmann, Leipzig.)
    ${ }^{* *}$ ) Ueber $\mathfrak{I n t u i t i o n}$ hat סer Mervenarzt Univerjitäts = $\mathfrak{P r o f}$ Dr. M. Benedift (Wien) in feinem auf der 48. Berjammlung Deutider Maturforijer gehaltenen Bortrage ,,3ur Mntbropologie
     oft baben Rünitler Maturgeiege durd Sntuition dar geftellt, beoor es der $\mathfrak{B i} i f e n i \infty$ aft gelang, fie zu formue Iieren." - Bergl. ferner den $\mathfrak{A u f i a s}$,"Ibeologie und Dffultismus" von $\mathfrak{P a j t o r} \mathfrak{G}$. Salzer ( $\mathfrak{G e n f}$ ) im ,Bulletin ber internationalen Gejellidaft für pindiide Foridung" I. Jabrg. Mr. 3 (Sept. Dit. 1909), wo es beipt, „סaß̉ es einer beftimmten $\mathfrak{A}$ usbildoung der menidfiden $\mathfrak{P i n d e}$ bedürfe, um Grfabrungen auf offultem Gebiet ӥberbaupt maden zu tōnnen."
    ${ }^{* * *}$ ) Bergl. aud die Bände II und III pon Riejewetters "(Geidiøte Des Dftultismus." Bergl. ferner die ひufiäge „Seben und $\operatorname{Lebren}$ ber Rojenfreuzer" und „Welder Weg fübrt zu ben edten Rojentreuzern und Freimaurern?" von $\mathfrak{R}$. Sdneider im "Bentralblatt für Dffultismus" (Max Mltmann, £eipzig), I. Jabrg. - Befanntlid wird oft behauptet, daß aud die Freimaurer im

[^5]:    Augen und roten Saaren dienten, was auf die germanijde Welt bindeuten fann), jowie von den zauberfundigen Thefialern über= fommen. Sefate batte an mehreren Drten, io aud in Eleufis, ihren Geheimfult. Sie war die (5öttin alles Baubers und bie Patronin der Bauberer und Zauberinnen. On ibren \&ieblingss $\mathfrak{p l a ̈ g}$ en, den $\mathfrak{D r e i m e g e n ~ ( A r e u z w e g e n ) , ~ w u r d e n ~ i h r ~ D p f e r ~ D a r g e b r a d t , ~}$ insbeiondere idwarze \&ämmer. Die Sage madt Sefate aud zur
    
     feinen nationalen und religiojen, jondern univerialen Cbarafter befigt.

[^6]:     vollen Darjtellungen in dem Bude "Die großen Eingeweibten" von E. Søure, aus bem Franzojifぁen überjegt von Marie von Siders (Max Mitmann, Leipzig, 1907).

[^7]:    *) Sotrates jelbjt foll fein Cingeweibter gemejen jein.

[^8]:    *) Das Streben, hervorragende Gejtalten Der $\operatorname{Bergangenheit~}$ wenn irgend möglid als erdidtete Wejen darzuitellen, hat befannt= lid aud die ßerion des $\mathfrak{U p o l l o n i o s ~ n i d t ~ v e r i d o n t . ~ D a ~ b i e r g e g e n ~}$ aber von angefebenen Seiten Stellung genommen worben ift, glaubte id gerade den obigen $\mathfrak{V o r f a l l}$ anfübren $\mathfrak{z u}$ jollen.

[^9]:    ＊）Eine eingebende Aritif aller in Den betrefienden $\mathfrak{Q}$ ugerungen hinjidtlid Ertlärung der Telepatbie enthaltenen zablreiden $\mathfrak{y y p}$ ： thejen muß natürlid）auberbalb des Rabmens diejer ©drift fallen． Sd）tann midy blos auf einige mir zwedmäßig oder abjolut not－ wendig ideinende Bemertungen und Beifügungen einlajien．Meine eigenen theoretijden $\mathfrak{U n}$ idauungen werbe id hauptjädlid im III． und V．ひbjanitt Darlegen．Jim Iegtern $\mathfrak{U b j a n i t t}$ gebe id）einen näber entwidelten und begründeten ©rtlärungsverjuc）．

[^10]:    *) Wergl. „Aphorisms of Patanjali with the commentary of Bhoja Raja" 1883. - „Yoga=2lphorismen des Pataniali. San= ffritüberiegung und Betradtungen" von $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{A}$. Dppermann. Einfübrung von Dr. F. Sartmann. 1910.

[^11]:    ＊） $\mathfrak{B e r g l}$ ．über den $\mathfrak{X}$ itralleib $\mathfrak{D} \mathfrak{u} \mathfrak{P r e l}$ ：„Die moniftijde Geelenlebre＂und die bezügliden Bemerfungen BIums in ßieie． wetters＂（Fejdidte des neueren Dffultismus＂．Nod verweife id bier auf das burd mid im Bormort diejer Sdrift hin＝ fiatlid der indijaen Philojophie und Theojophie（5ejagte，wos nad id mir nad diejen beiden Ridtungen Surüataltung auf＝ erlegen muß．

[^12]:    *) Ein Sdweizer $\mathfrak{4}$ nhänger des $\mathfrak{j a}$ aud aus der Sdweiz ftammenden $\mathfrak{R e s m e r}$ war Der befannte Geittlide, Sdriftteller und $\mathfrak{P b y f i o g n o m i t e r ~} \mathcal{E a v a t e r}$.

[^13]:    *) So Iajien fid nod vergleiden: der Sammer und der verlängerte $\mathfrak{U r m}$ nebit Fault; bie Зange und bie greifenbe Sand oder Das (5ebin; bie adromatijae Rinje und die Arijtallinife Des $\mathfrak{A l u g e s} ;$ Sarfe doer תlavier und Das Corti'ide Drgan Des Dhres; Tele=
    

[^14]:    
    ＊＊）（Fin elettrijぁer Strom vermag ein Metallpulver，das man in jeinen Weg einjdaltet，nidt zu Durdboringen，da dasjelbe als Niddteiter wirtt．Irefien aber eleftrijae $\mathfrak{B e l l e n ~ a u j ~ b a s ~ M e t a l l = ~}$ pulver，Dann faließen jid jojort Die Teilden zulammen und ber Strom fant zirfulieren．Die $\mathfrak{V o r r i d}$ tung hiexiür ift nom Phyjifer D．Lodge＂fohärer＂benannt morden．

[^15]:     Des elettrijden Fernjebens" Die 3irbeldriile, Dies „organiide Mag: netometer mit feinen diamagnetiiden Sügelden und jeinem para= magnetiiden Blut" binjidtlid der Brieftauben als „Drgan des Seiminjtinftes" bezeidnet.

[^16]:    ＊）Unter $\mathfrak{R a b i o a t t i v i t a ̈ t ~ v e r f t e ந t ~ m a n ~ b i e ~ C i g e n i d a a f t ~ e i n e s ~}$ תörpers，fortwäbrend jelbitändig unjidftbare Strablen ausjujenden oder zu emanieren．Dieje Eigenjdaft findet jid vornebmlid bei Radium，Ifor，Uran，Molonium，M्Attinium und nod vielen anderen Stoffen，ja in beidränftem Make wabrideinlid bei aller Materie．Man bat die fraglide Eigenidaft bejonders binjichtlid des Radiums jebr eingebend beobadtet und bierbei Drei $\mathfrak{A r t e n}$ oder Gruppen von Strablen feitgeitelit，die man als $a=\beta=$ und $\gamma=$ Strablen bezeidnet．Die beiden eriten $\mathfrak{U r t e n}$ find eigentlix）Ströme von iogenannten Eleftronen（Eleiniten Stoff＝ teilden），die von den betreffenden Stofien mit ungebeurer（5es ［awindigfeit fortgejaleubert werben；dagegen ianeinen die $\gamma=$ Gtrablen eine $\mathfrak{A r t}$ eleftromagnetifder oder ひ̈thermellen $\mathfrak{Z u}$ iein． Die veridiedenen Wirfungen der rabioattiven Stofie jind：Lidt＝
     wirfungen und phyfiologijde Mirfungen．⿹勹䶹d baben fie mebr oder weniger die Eigenidaft，gewiffe andere Stoffe зu アhosphor＝ eszenz und Fluoreszenz зu erregen．Die Märmewirfung des $\mathfrak{R a}=$ diums ift eine fo bedeutende，dab，wenn man in einen mit etwa zebntaujend Silogramm Eis angefüllten Eisfeller ein einziges תilogramm Radium brädte，Durd diejes，bei Яusjdluß jeder anderen $\mathfrak{B a} r m e q u e l l e$ ，innerbalb eines $\mathfrak{J a h r e s}$ fajt die ganze Eismafie zum Gdmelzen gebradft lein würbe und zwar，was Das eigentlid）e Rätiel des Radiums ift，würbe an jenem Rilogramm Radium weder $\mathfrak{B e r m i n d e r u n g ~ n o d ~ © r i f d i p f u n g ~ w a b r z u . ~}$ nebmenfein．

[^17]:    *) BergI. Den $\mathfrak{U}$ иfiag ,,チernahnungen. Зur $\mathfrak{F r a g e}$ der $\mathfrak{T e l e p a t b i e " . ~}$ Bon Dr. Mlexander $\mathfrak{E l f t e r}$ ( $\mathfrak{S e n a}$ ). $\mathfrak{I n}$ der , $\mathfrak{W i}$ ijenidaftliden Rundidau" ber „Mündener $\mathfrak{R e u e f t e n ~} \mathfrak{M a d r i d t e n " , ~} \mathfrak{M r}$. 589 vom 17. Dezember 1909.

[^18]:    ＊）Der Berliner $\mathfrak{M e u r o l o g e ~} \mathfrak{P r o f}$ ．Dr．M．Exulenburg bat תäthden als einen „Urtypus des Somnambulismus＂bezeidnet． （Belbagen und Slaings Monalshefte，VIII．Jabrg．6．Seft）．Bergl． ferner $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l s}$ „（tudien aus dem Gebiete der Gebeimwifien：
     von Seilbronn als Somnambule＂．
    ${ }^{* *}$ ） $\mathfrak{W i e}$ aus $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l s}$ fleiner $\mathbb{S}_{\boldsymbol{d}}$ rift „Das $\mathfrak{G e d a n f e n t e j e n " ~}$ bervorgebt，hat $\mathfrak{J b j e n ~ e s ~ n i d t ~ v e r i d m a ̈ b t , ~ f i d ~ g e l e g e n t l i d ~ a n ~}$ tleinen telepatyiiden $\mathfrak{B e r j u d e n ~ z u ~ b e t e i l i g e n . ~}$

[^19]:    *) Telepathiide (Gejidtseinorüafe treten auf Seiten Des Bea einflußten meift bei geidlofienen ${ }^{2}$ ugen auf.

[^20]:    ＊）©s tönnen auf tetepathijdem Mege bie Gedanfen in per： idiedener Weife übertragen werben．Der $\mathscr{M}$ ． ipiel das $\mathfrak{W o r t ~ „ E o n n e " . ~ D a b e i ~ f t e l l t ~ e r ~ f i d ) ~ D a s ~ B i l d ~ D e r ~ S o m e ~}$ por und ipridt gleidzeitig „in Gedanfen＂，meiit obne es zu wifien und ohne jede Bewegung der Spredbertzeuge，das Wort＂Sonne＂ aus．Er fann aber beim＂Denfen＂bes Wortes aud abjidt－ lid oder unablidtlid die Spredpertzeuge in eine gewiije Bewegung jegen，ia er fann bas mort fogar flüftern oder laut ausppreden （biele Reute denfen befanntlid）zumeilen laut），oder er fann bas Wort jogar laut ansrufen．Sobald er das Wort aber flüjtert oder ausfpridt oder gar laut ausruit，wird bie etwa gleidzeitig ftatt－ findende telepathif（d）ulaertragıng natürlid）nur bann anerfannt
     Entfernung befindet，Daß von einem normalen（Gehörseindruaf nidt Die Rede jein tann．Für wiijenidaitlide telepathiide Experimente， inwieweit jie mit nabe beieinander befindliden Werjonen porge nommen werden，empfiehlt iid）nötigenfalls entipredeend peranitaltete Sontrolle mittels Mifrophon．

[^21]:    ＊）Befanntlid tann man in jedem Spiegel，bei ber Fata Morgana aber infolge von $\mathfrak{L u f t}$ piegelung，mindejtens bie Bilder von $\mathfrak{D i n g e n}$ jehen，die man den räumliden $\mathfrak{U m}[$ tänden nad nidt wabrjunebmen vermag．Sm Sinblia hierauf iowie auf ge＝ wifie zwijden Raum und 3eit beitebende $\mathfrak{A n a l o g i e n ~ l i e g e n ~ f i d ~}$ wenigitens einzelne $\mathfrak{A r t e n}$ von（zeitlidem）Selliefon als nidt gar るи munderbar bezeidnen．Die von Sぁopenhauer，ほbuard von Sartmann，Du Prel u．a．gegebenen Crtlärungen des Sellfehens baben allerbings ganz andere Grundlagen．

[^22]:    *) Der fraglide Brief war an ein $\mathfrak{F r a ̈ u l e i n ~ © b a r l o t t e ~ v o n ~}$ תnoblod nadmals verehelidte $\mathfrak{5 a u p t m a n n}$ von Rlingsporn geridtet.

[^23]:    *) Meyrere Der obigen $\mathfrak{4}$ usbrüđe exforbern łurze Grörterung. Der Uusbruat ,"gemollt" ift bier in dem übliden engeren Sinne gemeint, wonad unter „Mollen" blos das in normalem, wenn aud viclleidt \{tart eingeengtem $\mathfrak{B a d}$ bewußtiein auf einen bejtimmten, erreidbaren 3 weat (bier auf die telepatbijde Rommunitation) ge= ridtete Begehren 乃u veritehen ijt. — Der $\mathfrak{M u s b r u a t ~ „ b e w u ß t " ~ i i t ~}$ in dem meijt übliden Sinne zur Bezeidnung eines Buftandes zu werjteЂen, in Dem unjere gewöbnlide tagwade $\mathfrak{P e r i o ̈ n l i d f e i t ~ \Re e n n t = ~}$ nis von ber Bornabme einer beftimmten Sandlung, Empfindung uim. hat, aljo bier von ber Mftion oder Merzeption. Die neuerer
    
    
     da fie in Laientreijen (íd nod wenig eingebürgert baben. - $\mathfrak{5 i n}=$

[^24]:    *) Unter $\mathfrak{Y}$ tadismus verjtegt man bie $\mathfrak{B e r e r b u n g ~ g e w i j i e r ~}$ törperlider oder geiftiger Cigentümlidfeiten, in Der $\mathfrak{U r x t}$ Daß bes ftimmte Eigentümlidffeiten, Die bei meநreren oder vielen Generationen
     $\mathfrak{B e j o n d e r s}$ die atavijtijde $\mathfrak{N a t u r}$ der $\mathfrak{I}$ elepatbie angenommen, モönnte man aud bei $\mathfrak{T i e r e n}$ gewilie telepathijde Borgänge vorausjegen.
     jein. शatürlid) würbe bei Tieren ber Snhalt telepathiid)er Ein= brüđ̛e nur entipredend arm und düritig fein tönnen.

[^25]:    *) Mnderjeits wird hinjidtlid) der $\mathfrak{I e l e p a t b i e}$ Durd (Georg Saléta (Saljburg) in dem, „Bulletin ber internationalen Gejell
     "Die Telepathie" ertlärt: „Die Naturwijienidaft ift blos zu einer $\mathfrak{M}$ nalogie, aber nidht zur $\mathfrak{J}$ dentität der $\mathfrak{P h}$ ảnomenologie ber $\mathfrak{I e l e}=$ pathie beredtigt. Sierju ift in erfter Rinie die Pindologie be rufen."

[^26]:    *) Der $\mathfrak{A u s b r u ̛ ́ ~ S o m n a m b u l i e ~ w i r d ~ u ̈ b r i g e n s ~ i n ~ p e r [ d i e d e n e r ~}$ Bedeutung gebraubt. So u. a. als Benennung eines תomplexes
    
     Sier find diejerartige 3uitände gemeint. Ess fann fid dabei übrigens wohl hauptjädlid um ein (5emija hyjteriid.fyppnotijder Borgänge nebit einer aubergewöbnlid günitigen telepathifden Beanlagung bandeln. - Gebmann bat in jeinem Bude, ,Mag: netismus und Sypnotismus" (1895, Band 35. von Sartlebens elettrotedniidder Bibliothet) als Somnambulen, unter febr weiter Auffajiung diejes $\mathfrak{A x}$ sdrudes, auigezäblt:
    , 1 . Die $\mathfrak{A}$ utofomnambulen, die ohne ihr Mijfen und mitunter jelbjt gegen ibren eigenen $\mathfrak{B i l l e n}$ in Folge irgendwelder uns gegenwärtig nod) unbefannten (Einflüffe in Somnambulismus verfallen. Sierber gehören die Mondjüatigen, die Nadtwandler und bie Gdlafipred)er.
    2. Die Soiojomnambulen, bie lid milientlid durd $a b=$
     nambulismus verjegen. In dieje Яategorie gehören die religiöjen EEfitatifer und Märtyrer, welde Die gräpliditen Qualen erbuldeten, obne ein $\mathfrak{U n z e i d e n}$ von Sdmerz $\mathfrak{z u}$ geben, ferner die Sexen des Mittelalters, dann die Falire und Yogis ber $\mathfrak{I n}$ der, die Dermiide der Mujelmänner, die Gdamanen und Zauberer ber nordiiden $\mathfrak{B o ̈ l f e r}$, die 千fetiidmänner der Meger, die Medizinmänner der $\mathfrak{R o t}=$ Ђäute, $\mathfrak{I r a n c e m e d i e n ~ d e r ~ \subseteq p i r i t i j t e n ~ u i p w . ~}$
    3. Die fünitlid Somnambulifierten (5npnotiiierten Medien 2c.), Die burd einen Dperator (Magnetijeur, Sypnotijeur) mit $\mathfrak{W i f i f e n}$ und $\mathfrak{B i l l}$ en $\mathfrak{D u r d} \mathfrak{A}$ nwendung beionderer §andgriffe in diejen abnormen 3 uitand verjegt worden find."

[^27]:    *) Matürlid handelie es fid Dabei eigentlid nidt um eine neue Entbedung, denn die Tatjade, daß in gemifien aujergewöhnliden Zuitänden, mögen fie Sypnole, magnetiider Єdlaf, Som= nambulie oder wie immer benannt werden, telepathiijer Rapport zumeilen verbältnismäßig leidt eintritt, ift $\mathfrak{i a}$, wie aus dem I. u. II. ひbidnitt hervorgeht, längit befannt gewejen.

[^28]:    *) Bergl. Dr. D. Wetteritrand, "פָer Sypnotismus", 1891.

[^29]:    ＊）Befanntlid hören zumeilen Sdperhörige wäbrend an＝ Dauernder，erijuütternder（5eräujde beijer als jonit，und es joll burd andauerndes（Getlapper einer Müble，Brauien eines Stromes bei einzelnen Sameryörigen jogar eine Befierung ibres $\mathfrak{Z u j}$ tandes berbeigefübrt worben fein．Bei telepathiid）en（5eちörswabrnebmungen לandelt es 「íd übrigens，wie angenommen werden muß，um die Funttion der Gȩäriphäre der Grob̧irnrinde．

[^30]:    *) Wieje ßemerfungen fōnnen nidt läderlid erjdeeinen, wenn wir an die befannten Wirfungen gewifier (Gifte, Medifamente, Genußmittel denfen. So wirfen ja mande (bifte vorgugsweife auf Das शerveninitem, und bier mieder einzelne namentlid auf das Gebirn, 3. B. Das Dpium. Die in (Guinea heimijaf, aber aud nad $\mathfrak{I n d i e n}$ und Brafilien verpflanzte Ralabarbohne (Physostigma), die in manden Gegenden zu einer $\mathfrak{U r t}$ (50ttesurteil bei ben der Sexerei $\mathfrak{U}$ ngeflagten verwendet worden ift, hat die Wirfung, daß fie die motoriiden Nerven lähmt und fontraftion Der $\mathfrak{P}$ upillen bervorruft. Dagegen bat die Tollfiride (Atropa belladonna), die gewöhnlid einen Beitandteil der alten "Sexenjalben" bildete, $\mathfrak{a b}=$ geieben von ibren jonftigen, namentlid das Geظirn betreffenden Wirtungen, nod diejenige, die ßupillen zu erweitern. Das aus Der Tollfiride oder Dem Stechapfel (Datura stramonium) bereitete Otropin bebt die meiften Wirfungen des Morphins auf uim. Mande dom $\mathfrak{P u b l i f u m}$ oft auf eigene Fault in unverantwortlider $\mathfrak{W e i f e}$ und übergroben Mengen angewendeten Mittel 3. B. Mipirin, Bromfali, falicyliaures Natron tönnen iafädigend auf das Gebirn einmirten. Nod erinnere id) an die verjळjiedene Wirfungsweije von $\mathfrak{A l t o h o l , ~ T e e ~ u n d ~ ת a f f e e . ~}$

[^31]:    ＊）Durd Suggeition tönen 3． $\mathfrak{B}$ ．hervorgerufen oder aud gebemmt werden：Sdmerzgefüble，Sdjludzen，Erbredjen，ver＝ idiedene $\mathfrak{A b j o n d e r u n g e n , ~ w i e ~ Є d w e i ß a b i o n d e r u n g , ~ B l u t u n g e n ~} \mathfrak{u i m}$ ； aud läßt fid die Berbaunng in allen Stadien beeinfluijen；ferner tönnen neifelausjdlagäbnlide Quabdetn und brandblajenäbnlid）e （Gebilide auf der Saut hervorgerufen werden；ia es fönnen logar Gebitörungen juggeriert merden；es Iafien fiø Musfelitarre，今rampf， Ballen der 3unge upm．hervorrufen；desgleiden alle moggliden
     $\mathfrak{W i l l e}$ find beeinflußbar uiw．Bergl．Forel ，Der Sypnotismus＂ S．80－91．－Sd fannte einen ftattliden jüngeren Mann，der in joldem（srade unter die Botmäßigleit ieines Sypnotijeurs ge＝ raten war，daß jdon ein Bliá des Iegteren genügte， $\mathfrak{u m}$ ibn in Sypnoie зu verjegen．

[^32]:    *) Dr. Moll lagt bȩüglid der Syperäftநefie: ,, . : . fie geitattet, wie wir gejeben baben, mitunter dein $5 \mathfrak{y p n n o t i j}$ jen, Dinge wayrzunebmen, bie für andere nidt exiftieren. Mllerbings wollen wir feithalten, dab der Musbruá Syperäfthefie der Sinness organe nidt ganz exaft ift, da es fid um zentrale $\mathfrak{B o r}=$ gänge Ђandelt." Gegen jenen $\mathfrak{U}$ usbruaf läß̆t fid nidts einwenden, jobald man die Empfindungsiphären als "innere Sinnesorgane" bezetdrnet.

[^33]:     Hraft und Energie in veridiedener Bedeutung gebrauळt, was für uns bier jedod nidt von Belang ift.
    ${ }^{* *}$ ) Unter ©xmbioje veriteht man nad Dr. $\mathfrak{N}$. $\mathfrak{P}$ oforny: Das enge, gejegmäßige Зujammenteben zweier ungleidartiger

[^34]:    ＊） $\mathfrak{I n}$ jeinem $\mathfrak{B u}$（fe „über Die Grenzen Des $\mathfrak{N a t u r e r f e n n e n s " ~}$ hat $\mathfrak{D u} \mathfrak{B o i s}$ Reimond bemertt，daß bie von $\mathfrak{J}$ ．Müller als ＂Einnesfubitanzen＂bezeidneten Teile Des Grobbirns es find， welde bie in allen Nerven gleidartige Erregung erit in Sinnes $=$ empfindung überiegen und als bie wabren Träger der \｛pezifiiden Energie je nadi ibrer Matur bie verjdiedenen Qualitäten erzeugen．
     energetijぉer（Grundlage＂，M．Mltmann，Seipzig）auf die „tattwij币ぁen Sraffe des Dftultismus＂bingemiejen worben．Sa berufe mid auf das diesbejüglich durd mid）im II．ひbjønitt（5ejagte．
    ＊＊） $\mathfrak{I n}$ diefer $\mathfrak{S i n f i d t}$ find befonders die burch den Leipziger Frofefior Dr． $\mathfrak{P}$ ．Fledjig Durdgeführten Forjaungen widtig．

[^35]:    ＊）Betreffend Das Entitȩen von Märme bei pindiidder Tätig＝ feit hat Morig Sdiff eingebende Unteriudungen angejtelit und darüber beridtet in den „⿹弋Urdives de $\mathfrak{P h y}$ \｛iologie＂， $\mathfrak{P a r i s}$ ，1869， 1870.

[^36]:    ＊）Bergl．Ridard Gemon，，Die Mneme als erbaltendes アrinzip im Wedjel des organiianen（5ej币eちens＂， 1904.

[^37]:    *) Wenn id von den ,„äukern Sinnesorganen" \{precte, fo meine id Damit bie an Den peripherijaen Enden der Sinnesnerven (Gebnerv, Gebörsnerv ufw.) befindliden Sinnesapparate. $\mathfrak{J m}$ Gegenlág bierzu wären als ,innere Sinnesorgante" die als ,Empfin dungsiphären" bezeidneten Teile des Gebirnes zu verjtehen.

[^38]:    *) Der nervus trigeminus (dreigeteilter Nerv) befitit ein grobes Ganglion und teilt fid in drei Milte, von denen zwei bauptiädlidy aus jenjibeln Fajern zujammengejegt find. - Man muß fid übs rigens vergegenwärtigen, $\mathfrak{d a \mathfrak { B }} \mathfrak{u n j e r e}$ Sinnesorgane nad ber Ent: widlungslebre nidt ein dem Meniden pon ber Matur fertig bargebradtes Gejajent find, iondern dab fie das Mroduft einer all: mäbliden (Entwidlung daritellen. Seute nod) zeigt fid 3. $\mathfrak{B}$. bei manden niederen Tieren das (freilid) blok zur Unterideidung von Sell und $\mathfrak{D u n f e l}$ befäbigende) Gehorgan niat einmal durd) Merven, fondern blok durd $\mathfrak{A n b}$ äufungen von $\mathfrak{P i g m e n t z e l l e n ~ g e b i l d e t . ~ - ~}$ $\mathfrak{U}$ nderjeits fommen mande Empfindungen nidt nur auf bem gemöbnliden Wege der Sinnesapparate zultande. So tönnen bie Sdallwellen jowobl in ber Luft als aud im Majfer burd bie תopftnoden $\mathfrak{3}$ unjerer ぼmpfindung gebradt werden. Wenn man 3. $\mathfrak{B}$. bei feft zugebaltenen Dhren eine idwingende Stimmgabel
     die Zäbne nimmt oder fie auf das eine Ende eines hölzernen Lineals legt und das andere Ende des Rineals zwifden die Bähne nimmt, fo hört man das Alingen bezw. Tiden fogar viel beffer als bei offenen Dhren. - Endlid weif man, dán mande Tiere gewifie Sinnesorgane befigen, die dem Meniden abgehen: bei der Telepathie aber find gemifie Drgane (Nervenpartien) des Meniden зu \&eiftungen befäbigt, bie nod nidt allgemein befannt jind.

[^39]:    *) Daß̆ die räumlid to nabe bei einander befindliden Gang= Iienzellengruppen der einzelnen Sphären der (5robbirnrinde líd
     jaieden verbalten follen, tann nidt auffallen. Sit bod die Reaftion

[^40]:    *) (5ewifie $\mathfrak{I n t e r f e r e n z w i r f u n g e n ~ f o ̈ n n t e n ~ u ̈ b r i g e n s , ~ a ̈ b n l i d ~}$ wie bei den Sdwingungen des Ridtätbers, aud) bei ben tele= pathijden घ̈ltheridnwingungen immerlin möglid jein.
    *) Mian tönnte von einer aus bem Gefamtorganismus des $\mathfrak{A}$ genten $\mathfrak{z u}^{\mathfrak{u}}$ Der betreffenden Ganglieupartie jeines Gehirns ftrömenden ©nergiewelle ipreden.

[^41]:    $\mathfrak{i f t}$, eine Stimme baben, die auf eine Entfernung von mindejtens einhundertfünfzig Mitlionen Meter fu hören wäre, alio auf eine Entfernung, bie mehr als dreieinhalbmal jo grob iit, als der Um= fang des Erbäquators beträgt!

[^42]:    *) Sier fei nebenbei bemertt, daß [币on vor längerer 3eit die $\mathfrak{F o r i d e r} \mathfrak{S i g i g}$ und Fritid experimentell nadgemiejen haben,
    
    

[^43]:    
     Mütter befinden, iit es etwas ganz Gewöbnlides, dás jede Mutter nur auf ibr eigenes תind ablet und bie anderen polftändig über= fieht; jedes $\mathfrak{W o r t ,}$ das aus dem Munde des eigenen Sindes fommt, wird wabrgenommen, das der anderen ignoriert." Moll mödte den Borgang als negative Salluzination bezeidnen.

[^44]:    ＊）Dap der $\mathfrak{W i l l e}$ bejonders bei der $\mathfrak{A t t i o n}$ eine Rolle fpielt， ift，wie id（idon hervorgehoben habe，burd Sגopentauer nom Standpuntte feiner $\mathfrak{P b i l o j o p h i e ~ a u s ~ u n d ~ a u f ~ G r u n d ~ b e r ~ a u s g e = ~}$ Dehnten Bedeutung，die er dem Worte „Wiille＂beilegt，lehr eriergija betont worden．Gr fieht in den＂magnetiiden＂und jpeziell den unirerieits als＂telepathiij＂＂bezeidneten Worgängen eine＂⿹弋Uuf＝ hebung der indididuellen Siolation des $\mathfrak{B i l l} e n s^{\prime \prime}$ ．Dod ift feiner
     über Dasjelbe＂，fondern „Der Witle in jeiner Uripring lidfeit＂als ＂Ding an jiff＂wirtjam，－als ，ttiefeingreifendes Mgens＂．Er weijt bierbei unter anderem auf ein Erlebnis Sean $\mathfrak{P a u l ' s}$ （mitgeteilt in einem in ，，Wabrheit aus Sean Waul＇s Leben＂ab＝ gedruatten Briefe），das jedod meinem $\mathfrak{D a f u ̈ r b a l t e n ~ n a d ~ w e n i g e r ~}$
     ift．（Bergl．Sdopenhauer，＂über Den Millen in der Matur＂． थbjanitt：„2Animal．Magnetismus und Magie＂）．－Mad der ges wöbulid übliden Bedeutung des Mortes，＂Mille＂jpielt der（be＝ wußte） $\mathfrak{W i l l e}$ bei der telepatbiiden Sommunifation in vielen $\mathcal{F}$ ällen $\mathfrak{a b j o l u t g a r}$ feine Rolle．
     Gedantenfonzentration＂beim Erteilen mündlider Suggeitionen ＂mentaljuggeitiv＂belfen．

[^45]:    ＊）Dies hat，wie id ausdrüdlid hervorbebe und wie aus Dem Späteren hervorgeht， $\mathfrak{D u} \mathfrak{P r e l}$ mit jeiner erwäbnten $\mathfrak{U l} \mathfrak{g e}=$ rung aud（einerieits nidt vor＠ugen gebabt．

[^46]:     windende Slippe ift bie Ђăufig übergroße Guggejtibilität, bie ja aber andrerjeits, wie bies aus dem III. u. V. थbjanitt bervor= geht, unter jonjtigen geeigneten Umitänden allerdings das $\mathfrak{Z u j t a n d e =}$ fommen telepathifden Rapportes zu erleidtern vermag. Sjiniidt= lid derjelben hat Dr. Forel in feinem wiederbolt jitierten $\mathfrak{B u c h e}$ u. a. Zoolgendes gejagt: „Bunädif wäre bie interefiante Tatjade voranzultellen, daß bie obne $\mathfrak{h y p n o t i j d e ~} \mathfrak{P r o z e d u r ~ v o n ~ j e b e r ~ b e = ~}$ obadtete und befannte (Eigenidaft gewiijer Meniden febr leidt, wie injtinftiv und unberwibt, fiø von anderen beeinflufien zu laijen, auf Suggeition berubt. Bei gewifien Meniden ift dieie Eigen= i币aft hodgradig entwifelt, und zwar bei Männern wie bei Frauen. Sie fönnen dem (Finreden, dem Cinfluß derjenigen, die fid) mit ibnen abgeben, einfad nidt wideriteben, find daber ber Spiet: ball anderer Meniden und werden meijtens mibbraudt. Man nennt lie oit willensjdwad. Sie find dennod) oft redt intelligent,
     idaften gegenüber. Sie fönnen jogar grobe Singebung, Energie und $\mathfrak{A}$ usdaucr zeigen, find aber unfäbig, den Guggeitionen gewifier anderer Menjden $3 \mathfrak{u}$ wideritehen .... Ein $\mathfrak{B u} \ddagger$, ein Gedante tann fie aud äbnlid beeinfluifen." - Sierauf fäbrt Dr. Forel fort: „2्यnderjeits finden wir Meniden, welde es veritehen, andere Meniden unwideriteblid unter ibren Einitus zu bringen. Ess find dies grobe $5 \mathfrak{y}$ pnotifeure don Matur aus . . . Ein hiftorifder $\mathfrak{I y p u s}$ diejer $\mathfrak{M r t}$ war Mapoleon I."

[^47]:    *) Wie wenig Meniden befizen io viel Selbitperleugnung, wie jie etwa der תirchendater $\mathfrak{A u g u}$ itinus, ferner $\mathfrak{R o u}\lceil\lceil e a u$ in ihren "Befenntnifien" an ben Tag getegt haben!

[^48]:    *) $\mathfrak{B e r g l}$. $\mathfrak{I}$ rine's ,,(5barafterbildung durø (5edanfenfräfte", Deutide $\mathfrak{Q u s g}$. von Dr. Wf. ©hriftlieb (Etuttgart, 1907).

[^49]:    ＊） $\mathfrak{U m} \mathfrak{M i} \mathfrak{p}$ veritänonifien vorzubeugen，jei $\mathfrak{l i e r}$ зи der auf Seite 20 gemadten Bemerfung über den Dämon des Sofrates aber dow wenigitens einiges nadjgetragen．Nad Mlatons，，（5ait＝ mahl＂（Reclamide $\mathfrak{H u s g}$ ．）lãßt Sofrates die weije Mantinäerin

[^50]:    Diotima ertlären，daß „alles Dämonijde ein Mittelding zwifaen Gott und dem Sterbliden＂jei．Durch bies Dämonifae gebe alle $\mathfrak{W e i s j a g u n g}, \mathfrak{B a h r j a g u n g}, \mathfrak{B e} j a u b e r u n g$ uim．„Denn ein Gott verfegrt nidit mit Meniden；fondern aller Umgang und Geipräch Der（Gotter mit den Meniden gejdieht durd diejes，jowohl im $\mathfrak{B a d} \mathrm{en}$ als im Sdlaf．Wer fid nun bierauf perjtebt，der ift ein dämonif（t）er oder geiftlider $\mathfrak{M a n n}$ ，wer aber nux auf andere $\mathfrak{D i n g e}$ oder irgend auf תünite oder $\mathfrak{5}$ andarbeiten，der iit ein gemeiner． Solde $\mathfrak{D a ̈ m o n e n}$ dder vermittelnden Geiiter nun gibt es viele ．．．＂ So lautet die von jener weijen $\mathfrak{F r a n}$ gegebene und von Sofrates aud）„geglaubte＂Grtlärung Des ，＂Dänonifden＂und Der＂Dämonen＂． －Nadd dem beute non gewiijer theojophifder Seite gebegten Glauben itehen die „Meiiter＂Der angeblid jeit uralten 3eiten beftebenden Bereinigung der＂weizen Loge＂（bie aud als＂geitige $\mathfrak{S e l f e r " , ~ " g e i f t i g e ~ F ̛ u ̈ b r e r " , ~ „ M a h a t n t a s " ~ u i m . ~ b e z e i d n e t ~ w e r d e n ~}$ und die，wie es beißt，bemüht find，die（sejaife der Menjabeit im Sinne allmäblider geiftiger 5 ⿹̈b̧erentwidlung $\mathfrak{3 u}$ Ienfen）gleid） falls auf einer bereits übermenidlidelr Stufe．Nach anderer，
     lide $\mathfrak{W e j e n , ~ j o n d e r n ~ b l o z ~ w e i f e ~} \mathfrak{B e r j o n e n , ~ d i e ~ b u r d ~ e n t i p r e d e n d e s ~}$ Leben，Beobadten，Foriden und Maddenfen eine jebr hobe Madt und Einjidgt erreidft haben．Sie jollen $\mathfrak{u}$ ．a．aud bedeutende תenntniije binfiatlia der Telepatyie befizen，alio aud binfidtlid abjidtlider Seritellung des telepathifden Rapportes．Derartige $\mathfrak{W e i f e}$（„Eingemeibte＂）tönnte es ja eben auch zu Des Sofrates 3eiten gegeben haben，von Denen er（Der fein Eingeweil）ter gewejen fein joII）wenigitens einzelne der ibm，feiner Behauptung nat），zuweilen gewordenen gebeimnisoollen＂⿹弋Undentungen＂bezw．Warnungen erbielt．Die eigentümlicten Berbältniife jeiner 3eit tönnten jolde $\mathfrak{m y j t e r i o j i e}$ Mittel und Wege mohl geredtfertigt baben．Matürlid Iajien jid aum gegen biefe Mufiaijung des jotratijden Dämons

[^51]:    *) Dr. D. Stoll der (a. a. D.) Den Begrifi Der Suggeftion, wie dies ja überbaupt meiit gefdieht, fehr weit fab̂t, fommt fogar子u dem Søfluife, daß „סie Suageftion die Zwangsjacte des Ge= Danfens ift, die wir alle tragen. bie unfer Tun und $\mathcal{L a f i e n}$ lentt und unjer Urteil über $\mathfrak{W a b r}$ und Unwahr, unjere $\mathfrak{U n i d}$ )aungen
     ftaltet".
    ${ }^{* *}$ ) Unter anderem mus ja nämlid aud bedadd werden, dás telepathijfe (Eindrüđe, die fid) oberbalb ber Bewuğtieinsfd)welle abe fpielent, beutzutage oft vollitändig falia) ( $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{B}$. als frantbafte Salluzinationen) aufgefagt werben.

[^52]:    ＊）Mad den Beobadtungen Seydweilers joll das Radium mit der Seit ein meniges peines Gewid）tes verlieren，obwohl viel＝ fach das（Segenteil angenommen worden ift．－Vergl．oben S． 73.

[^53]:    *) Giefes - übrigens febr anregend verfaßte - $\mathfrak{A x}$ führungen forbern bie Aritit mehrfact beraus und bürften wohl manden Wideripruc) erfabren.

[^54]:    ＊） $\mathfrak{E a u t}$ einer Mitteilung Der 3eitjdrift „Sosmos＂（1909） ift es aud den Bürider $\mathfrak{U r}$ raten $\mathfrak{B e r a g u t h}$ und $\mathfrak{J u n g}$ gelungen， Durd（Finidaltung des menfdiliden Rörpers in einen jehr fein
     Berjuøsperjon verjdieden große ひusjøläge am Galvanometer
     tränfung der Saut bezm．veränderte Qeitungsäabigfeit oder um ひbgabe eleftrifder תxaft bandelt，ideint nod nidt flargejtellt зu iein．

[^55]:    ＊） $\mathfrak{U}$ иf die Beobadtung $\mathfrak{F}$ ．de Tarぁanoffs，monaぁ bei ftarter $\mathfrak{B i l l e n s t o n z e n t r a t i o n ~ e l e t t r i j a j e ~ S t r o ̈ m e ~ e n t i t e ந e n , ~ Ђ a b e ~ i d ~}$ jajon wiederyolt bingewiejen．

[^56]:    ＊）Selbitverjtändlid tönnte es fid bier nidt，wie in vielen Făllen von telepathiider Gedantenübertragung，um von vorn＝ berein in Morten ausgedrüate und Gebörswahrnebmungen ver－ anlalfende Gedanten bandeln．

[^57]:     Dr. Walter Bormaun. Brofa. Mit. 4,-, geb. Mit. 5,-.
    
    
     ©
    
     gubtig XVL unb bie franzofifide Revolution. - Madmort.

[^58]:    $\bar{\square}$ мй

