3meiman aptiariben! Die Gejdidte eines æipenkreuzers aus Dem XVIII. Эayrbundert.

Nach urkundiden Quellen, mit literarijden Belegen und einer $\mathfrak{\text { Ubhandlung über }}$ vergangene und gegenwarrtige Rofentreuzerei.
$\mathfrak{O}$ on
MAACK

Dr. Serbinand Maack

Samburg.

## Leipzig.

Oerlag von Wilthelm Seims.
1912.

$$
\begin{aligned}
& \text { PF1603 } \\
& \text { F } 71115
\end{aligned}
$$



Hum

## $\mathfrak{J n g a l t s v e r z e i d n i s . ~}$

Gette
Tabula Smaragdina Hermetis ..... 5
Ueber dergangene und gegentärtige Rofenkreuzerei. ..... 9
I. Das Rofenkreuzer=ßrinzip ..... 11
II. Theofophifde Sodjaule für Geiftesmifienidaft ..... 19
III. Societas roseae crucis rediviva ..... 29
IV. Die biftorifden Rofenkreuzer ..... 33
V. Sofrat Gdjmidt als Rojenkreuzer . ..... 43
3weimal geftorben! Die Gefdidte eines Rojenkreuzers aus bem XVIII. Jahryundert ..... 47
Uleberfegungen ..... 100
Nadiport ..... 104
fiteratur don und aber Gofrat Gamidt ..... 107

## Tabula Smaragdina Hermetis.

Diejes myjteriöle Gdriftituick bilbet Das trabitionelle $\mathfrak{F u n b a m e n t ~ b e r ~} \mathfrak{U l d}$ emie und mithin Der Rojenkreuzerei, bie aus der Ulddemie hervorgegangen ift. Da bie 3eiten längit voruber find, in benen ber hermetijde Sanon als allgemein bekannt vorausgefegt merben konnte, ftellen mir diefes widdtigfte aldemiftijde Dokument in eigener Ueberiegung unierm Bud) als „ $\operatorname{Motto}$ " doran.

Verum est, sine mendacio, certum et verissimum:

Quod est inferius est sicut id quod est superius. Et quod est superius est sicut id quod est inferius, ad perpetranda (praeparanda, penetranda) miracula rei unius. Et sicut omnes res fuerunt ab Uno, meditatione Unius, sic omnes res natae fuerunt $a b$ hac una re, adoptione (adaptatione). Pater ejus est sol. Mater ejus est luna. Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix ejus terra est. Pater omnis telesmi totius mundi est hic. Vis ejus integra est, si versa fuerit in terram. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter magno cum ingenio. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiet a te omnis obscuritas.

Wabr ift, ohne £uge, gemik und ganz mahrhaftig:

Das Untere ift mie bas Dbere. und Das Obere ift mie das Untere, um das Wundermerk eines eingi= gen Wefens (nämlid) Des „Eteins ber Weifen") zu vollbringen. Unb gleidmie alle Dinge pon Einem $a b=$ ftammen, burd) bas nadjbenkende Ginnen (Den Logos) bes Einen, fo merben aud) alle Dinge ge= boren don diejem einzigen Wejen, und zrar Durd (ăubere) Ünnahme Desjelben (burd) Einpfropfung). Des Wefens Water ift Die Sonne. Geine Mutter ift ber Mond. Der $\mathfrak{W i n d}$ hat es in feinem Baude getragen. Seine Ernährerin ift Die Erbe. Efs ift ber Bater aller Bollendung in ber ganzen Welt. Geine Siraft ift pollkommen, wenn es in Erbe vermandelt ift. Gdjeibe Die Erbe dom Feuer, Das Feine dom Groben (bas Gpirituelle dom $\mathfrak{M a t e r i e l l e n ) , ~ g e m a ̈ d l i d ~ u n b ~ m i t ~}$ groper ©efdicalidkeit. ©s \{teigt von Der Crbe zum Simmel, und miederum fteigt es zur ErDe herab und nimmt in (id) auf bie Sraft

Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, qua vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit. Sic mundus creatus est. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius mundi. Completum est, quod dixi de operatione solis.

Der oberen und unteren Regionen. Eo haft $\mathfrak{D u}$ bie Serrlidkeit Der ganzen Welt. Daher mird von Dir meiden alle Finjternis Der $\mathfrak{W e l t .}$ Diejes $\mathfrak{W e j e n ~ i f t ~ d i e ~ G r a ̈ r k e ~}$ aller Stärke, weil es jebes geiftige Ding befiegen und jebes körper= lide $\mathfrak{D i n g}$ Durdjoringen mirb. $\mathfrak{A l j o}$ ift die Welt gejdaffen. Bon da merDen ftammen munderbare $\mathfrak{Z n}$ paffungen, für melde biefes $\mathfrak{W e j e n}$ ein $\mathfrak{P u j t e r}$ und Beifpiel ift. Deswegen beipe id ber breiz mal grobe Sermes, ber id befige Die brei $\mathfrak{T}$ eile Der gejamten Welt weisheit. Wolljtändig ift, mas id) hier gejagt habe über bas 3uftandebringen Der Gonne (bes Goldes).

## Heber vergaugene uil gegenmärtige Яopenftruzerei.

„Mun friegen wir mit Lidt ideucnden wib im Tunceln maujenben ఇadt $=$ Raben zu thun, die fid aud idjeuen, igren Namen zu fegen, oder fich fund $z^{u}$ geben, aber unterm Titel ber hoderleudteten Bejellidaft Dez̧ heiligen $\Re$ Rojentreukezs bie lnnboriidtigen zu verführen tradten."
(ælatoni\{dabermetiides ©briftentum. 1710.)
 Dein reinese Ridgt bon oben her, Dap idy aljo idreibe, bamit bein §eiligthum und able æerle nidt ben §unben und Säuen vorgeworfen, jonbern, daß viele Magryeit und \&idtzoßegierige beine Majeftăt auf $\mathfrak{i f r e m}$ centralijden $\mathfrak{I h r o n e}$ erblifen, und bu burd) fie, und fie burd Did ergibyet merDen!"
( (Ricrocosimifおess Boripiel. 1782.)

## I．Das æujentreuzer＝刃rinzip．

 und eine gegenjeitige $\mathfrak{A b h a ̈ n g i g f e i t ~ a l l e r ~} \mathfrak{D i n g e}$ ．Die aldese miftifden，gold＝und rojenfreuzerifden Raturpjild oppgen bezeidneten biefe uniberfelle $\mathfrak{B u j a m m e n g e g o ̈ r i g f e i t ~ a l l e r ~ © r = ~}$
 Relativität，welde alle ß̧ănomene in Feffeln gält－ übrigens das Einzige，was wir mifferfdaftlid mit Siduerbeit feititellen tönnen－als bie＂goldene æette $\mathfrak{y o m e r s " ~}$ （aurea catena Homeri）doer ben ${ }_{n} \mathfrak{R i n g}$ beg $\mathfrak{B l a t o}{ }^{\prime \prime}$ （annalus Platonis）＊）．Das moderne Sdfagmort für bie Einheitlidfeit bez Maturgeidehensz ift befanntlid ，Monisz
 Die eingeitlide ©ejekmäpigfeit genau jo gut eine bualiftijdje， trialiftiode，pluraliftifde jein lann，wie eine moniftifde．Der moderne $\mathfrak{M o n i s m u s i}$ ift alte，beraltete Metapgyfit，obmogl er gerabe neue Raturmiffenjdaft fein will． Ob aber bem $\mathfrak{A l l}$ ein Geift，eine Rraft，eine Energie，ein Leben，eine
 fonft immer man ex nennen will，zugrunde liegt，das miffen
 gleidggültig，ob ber Welt ein，zwei，Drei ober zehntaujend Frinzipien zugrunbe liegen．Die Wauptjache ift bie ge＝
 unteren und oberen Sphären，bezs fiatbaren und unfiatbaren תosmoss．AUfio mir tönnen weder wiffen，ob ber Welt ein Monon zugrunbe liegt，nod tönnen wir miffen，wie be＝


[^0] zujammentălt. ©emeinjam, allgemein, allem gemein beift
 Gaben nun bie aldemiftifden und rojenfreuzerifden §hilo $=$ fophen in erfter \&inie vertreten. "Omnia ex uno." M(fes ftammt aus einer gemeimidaftliden Дuelle: תoiniftifder $\mathfrak{U} \mathfrak{n i s} \mathfrak{m u s}$.
$\mathfrak{U n}$ nere Erbe ift ein - jogar nur ein winziger - Teil Des Univer $\mathfrak{u m s}$. Daher erftrectt fidid ber uniftifide Roinos Medjanis̊mus auch auf bie fublunarifde Sp̧äre. Daş irdiffe Beidelyen ift abjängig vont himmlifden. Wie im Wimmel, jo auf Erben. Wie oben, fo unten. Mit diefer gödfiten hermetifden Weizheit beginnt aud eine ber älteften aldjemiftifden $\mathfrak{U r t u n b e n , ~ b i e ~ e i n i g e ~ t a u f e n d ~} \mathfrak{y a b r e}$ alte Tabula smaragdina Hermetis. ©ie prebigt die gefegride (Eingeitlidffeit Der Welt, bie $\mathfrak{A} \mathfrak{n} \mathfrak{l}$ ogie von $\mathfrak{M R a f r o}=\mathfrak{u n d}$ Mitrofosmos und den wedjelieitigen $\mathfrak{A} \mathfrak{x}$ saufd
 §immel und Erbe begegnen und nacd ifrer Bereinigung wieder zur Erbe fließen. Diefess interplanetarifde Rendezoouß Deş terreftrijajen und fiberifden "Bentralfeuerg" id) liegt eines ber größ̆ten Werde-(ভeheimniffe ein. So "gefdeben" nidt nur bie $\mathfrak{B}$ unber ber Matur, fonbern fie "bringen" aud bon oben ins indifde Dajein "himein". Denm die Lex̆arten ber Tabula find veridieder: ${ }^{n}$ ad praeparanda, perpetranda,
 terreftrijden sejdeenens forgt ofne weiteres סie Wayrheit Der aftrologie, bie niduts anderes alz tosmijde Roino= Meefanif ift. -
 hanogreiflidifter Weife die $\mathfrak{u n i = v e r j e l f e , ~ D . ~ W . ~ b i e ~ e i n = ~}$ beitlid gelentte (gedrefte), nad einem Fingeitbprinzip ab= laufenbe Gejeßmäßigfeit fundut, ift bie ßeriodizitat: $\mathfrak{T} a g$ und $\mathfrak{R a d f t}$, Sommer und $\mathfrak{B i n t e r} .$. Wer mill die unzäbligen $\mathfrak{T a t j a c ̧ e n ~ a u f r e c h n e n , ~ b e i ~ b e n t e n ~ e i n e ~ ß e r i o b i z i t a ̈ t ~}$ in bie Erjdeinung tritt? Seien es aftronomijide, meteoro= Iogitde, geologifde, biologifde, phyfiologifde, pathologifde, pindjologifide, joziologifae, politilife Borgänge; jeien eß Whänomene in der Weltgeidiate ober in ber §ulturge \{djicfte; jeien ex materielle ober firituelle $\mathfrak{P r o z e f i e}$; geiftige

megungen－überall herridit bas univerjelle ©efets ber Beriodizität．
 eine lex alchymica．Die Bereitung Deß＂Steins ber Weifen＂，Der demijde ßrozé bez Lapis philosophoram， $\mathfrak{z}^{2} \mathrm{Dem}$ bie jmaragbene $\mathfrak{T}$ afel eine tieffinnige $\mathfrak{2} \mathfrak{H z e}$ itung gibt，
 $\mathfrak{B i e}$ im Srojen，joim 凡teinen．Die Materie zum Stein ift polarifiert．Der bäterlidfe Teil ftammt bon Der Some
 philojophifjer Mertur）．Der Wind，d．g．bie $\mathfrak{Z u f t}$ ，bringt bie Materie（ $\Theta$ ，pgitopopgifiges Salz）in feinem Baudie bon oben Gerunter． $\mathfrak{I n}$ Der Erbe reift fie Dann aus zum Stein refp．zu beffen natürliden ßorftufen，die bann fünftlid weiter verarbeitet werben．${ }^{\mathfrak{W}} \mathbf{W 0}$ bie $\mathfrak{R a t u r}$ aufgört，
 elldemiften hat für bie ßolaritäten und das lapidiftifde $\mathfrak{J n d i f f e r e n z p r o d u t t ~ u n z a ̈ ̆ l i g e , ~ z . ~ T . ~ f i ́ d ~ ( a b j i d u t l i d ) ~ m i d e r = ~}$

 Ginein， $\mathfrak{u m}$ profane \＆efer irre zu fübren．Bor allem ift Der polare Merfur mit bem indifferenten Merfur nidit zu bermedfieln．Wenn ${ }^{8}+$ indifferent ift，bann ift ber
 Deşblb $\stackrel{8}{+}$ gleid $\oplus$（Salniter）．Wenn bie ßole mit $\Delta$ （Feuer）und $\nabla$（Waffer）bezeidnet merben，bann hat bas民polare bas Symbol \＃（Feuermaffer，ভdamajim）．Man Gat fixi $\stackrel{8}{+}$ ober $\bigoplus$ ober＊nidgt inaftiv vorzuftellen，fondern
 $\mathfrak{u n d}$ einer ${ }^{\mathfrak{B}} \mathfrak{B a j i z " ~} \mathfrak{j a}$ aud fein unmirtfames＂SaIz＂re＝ jultiert．

Sebe §olarität ift eine relatibe．EEB gibt feine abjoluten Sole．$^{\text {Die }}$ §ore unterjdeiben fid nur quantitativ， grabuell．2fles ift（土），D．ந．potentiell dualiftifd．Die at＝ tuelle ßolarität erideint entweber alz 一 十 ober alz ——，
 anbere abjotut veridimunden ift．Derijnige $\mathfrak{B o l}$ ，welder den $\mathfrak{U}$ eberbrut $\mathfrak{l a t , ~ e r j d e i n t ~ a l s ~ b e r ~ a f t i v e ; ~ b e r ~ a n d e r e ~}$ ift pafio．
$\mathfrak{R i m m}$ eine Қandodll feinen Sand，wirf ign in ein mit Waffer gefiilltez BylindergIaß，riifre um und laffe fedi＝ mentieren．${ }_{\text {＂}}$ ©deide！${ }^{(4}$ Rad）einer $\mathfrak{B e}$ eile $\mathfrak{b a f t} \mathfrak{D u}$＂oben＂ am pofitiven $\mathfrak{P o l}$ ， Geift＂$^{\text {und }}$ „unten＂am negativen $\mathfrak{P o r}$
 ＂Nostra materia est una．＂ $\mathfrak{H}$ ber nota bene：＂Materia nostra est－spiritas＂．Und Diefer philojophifde Spiritus hat unzählige slanten，welcfe feine potentielle Bolarität ans beuten，子． $\mathfrak{B . : ~ „ D o p p e l t e r ~ M e r f u r " , ~ " D o p p e l t e ~ S ø l a n g e " , ~}$
 roteß̉ $\mathfrak{W a f i e r " , ~ " g r i i n e r ~ © t e n g e l ~ m i t ~ w e i p e r ~ u n d ~ r o t e r ~} \mathfrak{B l u m e}{ }^{\prime \prime}$ uip．uim．
 fixum，fac fixum volatile＂．＂Bereinige！＂Dann er＝
 differenz．

Wiederfole bas Geperiment，fo gaft $\mathfrak{D u}$ die $\mathfrak{B i e b}$ ertegr aller Dinge，Die Regeneration．
 ift pafiib．Einerlei，ob bei pgyitialifd＝あemifden ßrozeffen， im Reagenzg「az，im ${ }_{n}$ philojopbifiden Ei＂4，oder bei pgyfio＝ logifden ober pindologifden \＄rozeffen；einerlei ob unter Qtomen oder Welttörpern，ob unter Seftirnen ober unter
 ein jpiritualiftiides，wie auf Яrieg Frieben und auf Dürre
 in meldjen Formen fie auftreten．Sdfieflicy ftrebt bodf
 ＂Chaos regeneratum＂，nad $\mathfrak{B o l f = E} \mathfrak{E} \mathfrak{n} \mathfrak{u n g}$ ．„Pater omnis telesmi totius mundi est hic．＂
 tann allein，＂aus fíh felbit berauz＂nidts maden．EEB
 und Entwiflung gehören mindejtens zwei Faftoren，bie fitb gegenjeitig befructen．Das Gefeg ber ßolarität wirb

 ber $\mathfrak{B e i f e n}$ ，ipieten feruelle Bilder und Borftellungen eine groze $\Re$ olle．


 fommt bon ausen, in leģter Rinie. „Bon oben", menn man jo will. Man fann aud fagen: " ${ }^{\text {Bon }}$ unten ${ }^{4}$. §ier ift Gott gleid Teufel.

Die $\mathfrak{U l l o m a t i f}$ führt meçaniftifd zum Senfualizamuß und Determinisanus und myftifd zur Dffenbarung, $\mathfrak{I n j p i r a t i o n , ~}$
 erwäblung, ©nabe, Erlöfung *).

Ofles berwandelt iid, aber nidts vermandelt und verändert fich naů fit felbft". $3 \mathfrak{u}$ jeber $\mathfrak{B e r a ̈ n b e r u n g ~}$ $\mathfrak{i f t}$ ein $\mathfrak{Z}$ weites erforderlid. Jebe $\mathfrak{T r a n z f o r m a t i o n ~}$ ift eine allomatifde. Das Mrittel ber aldemiftidyen $\mathfrak{U}$ mwandung ift ber Stein ber Beijen. Dies denifde Sräparat mupte zu Dem zu berebelnben Dbjeft von au $\mathfrak{e} \mathfrak{n}$

 und Leben. Affe Erfdeinungen find - nad Der Tabula - MDoptiv=和änomene. Db bas̊ nMagifterium" $\mathfrak{B l e i}$ in ©oid transmutiert, ob bas, „flicir" Mrante gefund madgt, ob ©grifti Blut bie rote Tinttur fïr Bollner und Sünder ift, ob eine anorganifde, organijde ober piydifde Tranzformation ftattfinbet - ftets fommt ber Segen bon oben, Daß §eil bon auken, bie æettung bom ঞidt=Selbit, bom Sindern. ${ }_{n}$ Mit unirer Madit if niftz getan, wir find gar balb berloren . . ." Die ©rlöjung aus irgend einem törper= liden, feelifiden ober geiftigen 8 uftand; bie 8 uftands=


 briafen, in alten ober neuen bebanfenformen ergegt) - die ${ }^{2}$ Wendung" fommt ftetz bon auken, ob bon oben ober bon unten, bon ©ott dber Teufel, bon ben Sinnen doer bon den $\mathfrak{U n t e r f i n n e n , ~ d e e r ~ b o n ~ D e n ~} \mathfrak{H}$ eberfinnen. श्यఝez, was




[^1]pafien ${ }^{4}$ ．AUle Erfduenungen find－nadi ber Tabula－
 Das Baradigma，ber tupifixe Modus．
$\mathfrak{D a s}$ Selbit ift nicta，bas ： nidts，bas $\mathfrak{D u}$ alless．Das $\mathfrak{D i e s j e i t s ~ ( c i s ) ~ i f t ~ n i x t s , ~ D a s ~}$ Senjeits（trans）alles．Sempeits bom Selbjt，bom §d，von Der Materie，bon ber Suinde，bon ben Simen，bon ber Belt－da liegt bie 2 ölung bes Meniden＝und Welt＝
 Gejeken dulbet；weil bag，was unten iit，aud oben ift；wir Gier unten aber nur einen medaniftifaen §rozés be＝
 rejultiert aus alledem ein transzendentaler Meda＝ $\mathfrak{n i s m m s}$ ．，Sic habes gloriam totias mandi．Ideo fugiet a te omnis obscuritas．＂

Wir gingen auş bon ber $\mathfrak{u n i t a ̈ t}$ ．Ueberadf jaben wir Feriodizität，ßolarität，Dualität．Das ©ine ift immer $\mathfrak{v o m}$ andern relativ abfangig．Das führte zum $\mathfrak{X 1 1 0}=$
 begriffen．Ueberall mill aus $\mathfrak{U l t e m}$ Reues merben；überall aus zwei 厄egenfäzen（ßater und Matter）ein Dritteß ent＝ Stehen（תind）．„Ex unitate per dualitatem ad trinitatem．＂ So beherridy bas Trinitätsprinzip affes． G（ber bas elte muf erft vernidtet merben，menn etwas Reues wiebergeboren werben foll zur höheren $\mathfrak{B o l l e n d u n g}$ dez Ganzen．

Das ift，nur grob fizziert，bie Duinteffenz aldemiftifder Rojentruzer－Weizheit．शus biefer $\mathfrak{U r q u e l l e ~ g a b e n ~ v i e l e ~ g e - ~}$ trunfen；aud ogne dan fie es mugten und mollten．Und biele，bie ex mujten，moltten bie auelle nigt fennen und nidft nennell． $\mathfrak{D}$ as $\mathfrak{R o f e n f r e u z e r = \mathfrak { P r i n z i p i f t ~ e i n ~ }}$ allomatif西e 马：，whillofophic bes sindern＂．Das herborragendite Mertmal ber allomatijden Weltanidauning ift，daj fie eo ipso etgifaift．Sie gat feine ， $\mathfrak{B e}=$ griiltoung＂Der Ethit nötig．Sie i it Efthif．Denn alles breft fif ja um das $\mathfrak{U n b e r e , ~} \mathfrak{u m ~ b a s ~} \mathfrak{D u}$ ．Exs gibt fier gar fein $\Im \mathfrak{W}$ ，fein＂Gelbit＂．

Ebenfallz ift bas allomatifde Prinzip ohne weiteres



Einerlei，ob man biefez äusere Uebergemidet ©ott，Teufel， Sajiafal，Milieu，Druaf oder jomit wie nennt．

Mecdunit und Mopfit，beibe Eytreme reiden fidy bier bie §and．Beibe find nur veridiebene Betradtungspeifen einer und berfelben Sbee．Sonjequente Meedanif führt zur Mryftif．תonjequente Miyftit führt zur Mecfanit．Denn Mechanif fowogl wie $\mathfrak{M y}$ ytif，beibe find prinzipiell allomatiid）

 gehörigfeit arker Dinge betonen，mögen fie bie goldene Rette 乌omers nod io feft idmieden，－ibr
 Welt，nidgt für ben Sabopfer felbjt．Demn Gott ift ein
 heraus．Dager berftegen wir ign ja gerabe nidt！Wix Meniden fönen uns nur etwas borftellen，was nidt aus

 in $\mathfrak{W i d e r j p r i u d f e ~ b e r w i f e l n ~ w i l l ) ~ n u r ~ e i n e ~ m e d j a n i f i t i f d e ~ f e i n . ~}$
（Ein Mledaaniğmus berlangt aber－logifa－einen Medanifer．Einen „erften Bemeger＂． $\mathfrak{R a ぁ b e r ~ g e g t z ~}$ „bon felbit＂．Sdeinbar． $\mathfrak{B o r g e r}$ war aber ein anderes Selfit，ein mirtlicfer $\mathfrak{H}$ utoz nötig．Sobald biefeg göttlicfe Selbjt－Iogiid－feine Sdulbigteit getan hat，fann e马 gehen．Wiffenidaftlid tönnen mir fein Selbit megr ge＝ braudjen，fein Qutom，fondern nur allome，D．h．unfelb＝ ftändige，alfjeitig beterminierte，allonome Snbibibuen． exteg，was bieje Individuen befiken，ift ignen von auken eingefloffen，eingepfropft，＂geoffenbart＂．Die $D f f e n=$ $\mathfrak{b a r u n g i f t ~ e i n ~ m e d a n i f t i f d e s ~ © ~}$

Der alduemiftifde＂Monismu®＂fängt erft beim Chaos generatum an．Die elfamiften waren eben feine Bantheiften，jondern Theiften．§hre ßunft，Die germetifde Spagyrit，beftand in ber §gerborbringung dez Chaos regeneratum．

Wenn bemnact unjere beutigen Mioniften，z．B．Saectel， nady berïgmten Muftern ben bualiftifden Segenjag zwifden Sott und Welt aufbeben in ber Meinung，Dás＂Die Welt

 lage＂nadzulidreiben und meinen，ben gtomen＂mofne＂be＝

 eine „medaniftifice". Ein Mecfanizmus hat gar teine
 und aus fif felbit"; jondern alles nur burch anberes. Die mechaniftifden $\mathfrak{A}$ tome find feine $\mathfrak{A}$ atome, jondern $\mathfrak{X H o m e}$. Jebe medanififde Meltanfanuung iftprin= zipiell eine dualiftifae; zmar eine "eingeitlide", aber leine, moniftifder.
$\mathfrak{D a s}$ birette ©egenteil dezz "allomatidyen" $\mathfrak{R o f e n =}$
 $\mathfrak{F r i n z i p . ~ D i e ~ i ́ m i e r i g e ~} \mathfrak{W e r a u ß a r b e i t u n g ~ u n d ~ F r e i l e g u n g ~}$
 Der Яorrettur zugejandt wird, jo bortrefflid gelungen, Dan id nidgt berfäumen mödte, barauf nod bitzuweifen. Man
 ( $\operatorname{Berlag} \mathfrak{v o n}$ Balter Marfgraf, Brestau 1912) Den $\mathfrak{U n t e r}=$ f(fied Der beiben (bier natürlid ander§ benannten) §rimzipien flar effennen. Der Bubdjizmus ift eine, , \$hillofophie
 (Ensergien). Der Bubdizmusift etgifá e $\mathfrak{A}$ utomatif. Denn er lefrt, wie bie jelbjtbewußten $\mathfrak{\Im n}=\mathfrak{R r a f t e}$ burch eigene freimillige Selbjtüberwindung und Selbjtentfagung zum ßerjdwimben gebradit werben tönnen. Die miffen=伿aftlide "श्सी fiti zwar ftetig verwandeln, aber babei summa summarum erbalten bleiben.

## II. Theopophipde sodjidule far Geifes: willentanft.

Seiber $\mathfrak{b a b e n}$ nun biefe rofenfreuzerifden $\mathfrak{J b e e n t}$ lein \{elbftänbiges (autonomez̉) Dajein, fondern find (allonom)

 ob einzeln oder organifiert, find - - Menidjen! Homo sum; nihil hamani a me alienom esse puto. Jdf bin
 müdje, feine ভünden, find mir fremb. Sm ©regenteil, jo redft $z^{2}$ eigen. Denn alle diefe Menfden bertefren bie $\mathfrak{y o g e n ~} \mathfrak{y b}$ een und Biele, welde fie im Mande fübren, burch ifre Taten ins ©egenteil. So mird aus etyifaer


 છerridfucty törperlidfe und geiftige . . .

Unter biefem automatifiden (im mahren Sinne besz $\mathfrak{B o r t e ß ̉ )}$ Berfalten hat nidft baß $\mathfrak{R o j e n f r e u z e r t u m , ~ m o g l ~ a b e r ~}$ bie $\Re 0$ penfreuzerbewegung zu leiben gebabt. So mar es früber. So ift es nod heute. -
$\mathfrak{F n}$ ben Sdriften Der Ropenfreuzer tommt fefr oft ber
 Oberft §enry Steel $\operatorname{Olcott}$, nadjoem einige fixitiftifde ©ründungen §reite gemady batten, anno 1875 in $\mathfrak{N e w}=$ Yort für feine oftultiftijde Mraujefalle einen neuen zugfraftigen
 Ieriton auf. Und fiefe ba, er fand bie edfe "Theopopgia". Selena §aulowna Blabatsty afzeptierte und die ${ }_{n}$ Theojopgifde Gefellidaft" murbe geboren. Das ఏorofop war günitig.


Europa. Dod, wie basi jo geft, mit ber Yußbreitung be= reitete fid zugleid ifr $\mathfrak{B e r f a l l}$ bor. Streitereien, ©dmindeleien, $\mathfrak{B e t r u ̈ g e r e i e n , ~ G e l d a f f i ̈ r e n ~ u n d ~} \mathfrak{W e i b e r f a c j e n ~ - ~ H u r z , ~ M e n f d ~}=$
 Die Foige war eine ganze $\mathfrak{U} \mathfrak{U} \mathfrak{z}_{\text {zabl }}$ fiđ brïberlid befämpfender $\mathfrak{R i d} t u n g e n$, jebe mit einem männliden ober weibliden §äupt= ling an ber Tête. Die §äuptlinge ftrebten naturrlid naç UMeinherridaft. Seder protlamierte ben $\mathfrak{B e f i g}$ Dez allein
 Sdjrift, Mgitationgreifen und Яongrefie, erlaubte und un= erlaubte Mittel fefter zu idmieden judite. Ein Stab blinder
 rimen jorgte für das Mebrige. -

Bu ben modernen theojopbifden $\mathfrak{W}$ furpatoren gefört u. a. Dr. $\mathfrak{R u d o l f}$ Steiner in Berlin, Der sheneraljefretär Der Deutjden Settion ber Theojophifden sejellidaft. Er Gält fich - und jeine Blindlinge halten ign - für ben

 Loge", einer tranzzendentalen Brüberidaft groker Geifter, welde angeblid die Welt und Meenfdgeit Ienten und Yeiten. Fiur einen Mafatma, einen Mreifter, der berufen ift, den Entwidungsfarren ber Menidigeit eine Streffe weiter zu \{шieben.

So lange ber Mentd an einen Sott glaubt oder an einen Teufel, fo lange glaubt er aud an $\mathfrak{B e r m i t t l e r}$ zwifden fix und ©ott=Teufel. Die irbifac Sphäre ift von der himmlifden zu veridjeden und zu weit entfernt, als bañ ber menjalide sslaube Mejenteiten entbegren tönte, welde zwifden einem Diesjeits und einem Senjeits bermitteln. Daber ipielen audy in allen religiojen und metapgyifiden Syjtemen berartige Bermittler - jei ex in Form von §oeen und Begriffen deer fei eß̉ alz Engel und Dämonen ober \{onftige ipirituelle $\mathfrak{I n d i v i d u a l i t a ̈ t e n ~ - ~ e i n e ~ g r o b e ~} \Re$ Rolle. Er= innert fei nur an bie Bermittlerrolle bon ©bottez "Sogn" צefus ©friftuzz.

Mandie philojophifden Syiteme ftellen fid bie trans= zendentale ßermittelung in Form bon \{pirituellen ફierarajien bor, in Denen ein Wejen immer gröjer und mädfiger ift als bas andere, bizz zum bödfiten sefift hinauf.

## -21 -

So glauben aud bie modernen Theopophen, dan es

 auf ©rben als Meiiter aufzutreten und als grobe Яultur=


Mande ibentifizieren jogar bie $\Re$ Rofenfreuzer mit diejer \{pirituellen $\mathfrak{B r u ̈ b}$ eridaft und balten eben den Dr. Steiner für \{o einen toxmifden - \{pirituellen Rojenfreuzer.
$\mathfrak{I n}$ Wirtlidfeit ift Steiner ein $\mathfrak{J}$ fuitenzögling, ber (ber= mutlid) $\mathfrak{b o n}$ feinen (nidts weniger als überfinnliden) "Dberen" ben $\mathfrak{A u f t r a g}$ hat, fid) einer geiftigen Bemegung zu bemädtigen, bie Entrwiffung zu bremfen und ben §arren auf ben $\mathfrak{y o l z m e g ~ z u ~ i d j i e b e n . ~} \mathfrak{D a z u}$ wirb baß alte $\mathfrak{y e}$ fuiten= mittel benuţt: Die Leate zu verbummen.
 fich in ben $\mathfrak{F r e i m a u r e r =}=$ Orben einldgmuggelten, ign allmäblidy verfendten mit iffen Qefren und io Die mabre Maurerei
 Elemente und ßjeubo=Dttultiften, welde beronjt doer un= $\mathfrak{b e m u g h t ~ b e m u i b t ~ f i n d , ~ b e n ~ b o n ~} \mathfrak{\xi}$. $\mathcal{B}$. $\mathfrak{B}$. Durd ifre Refren auggeftreuten Samen zu vernidten." (Bergleide "Die Rebren $\mathfrak{v o n}$ Dr. Steiner" in ${ }^{\text {Theojophifdeb }}$ Leben", Mai 1911.)*)
$\mathfrak{U n}_{\mathfrak{B}}$ intereffient hier zweierlei an $\mathfrak{D r}$. Steiner.
Der größte Feind Der Dummbeit, ber §lerifei und Sepuiterei ift bie Raturwifienidaft. §gr helles \&idt burdy $=$ Dringt bie tiefite Fimfterniß, in ber eine fímarze Loge un= zä̆lige ©seifter, Seelen und \&eiber aus niebrigiter §errid= juat und §abgier nod gefangen gält. Die ©bffuranten miffen ganz genau, bak fie gegen bie vorbringende Matur= miffenidaft abjolut madtlos find. Diess ift ja auch ber ©rund, weshalb dem "Monismus", Der Die organifierte Maturwifien=
 freibentende \&eute zulaufen (bie bon ફau\& aus nift natur= wiffenidaftlid gebiibet find und benen baber bie moniftifde

[^2]
## - 22 -

Olufmafung und $\mathfrak{A g i t a t i o n ~ i m p o n i e r t ) . ~ B e g e n ~ b i e ~} \mathfrak{R a t u r}=$ mifienidaft ift eben niduts zu maden. Das ift flar. Selbjt in Rom. Ober bielleift gelingt's auf andere Weife. Biel= leidft gibt's aud bier einen Yejuitenfniff.
$\mathfrak{W a s}$ ift Demn Das Mrittel, Das ber Maturmifienichaft zum Sieg verfilft? Die Empirie! Sei ezె Erfabrung burch blobe Beobadytung und einfacte תonitatierung von Tatjacien; fei ezz Erfahrung burd willfurlid) herbeigeführte und abge=
 bie Erfagrung auf bie überfimulidfe Belt, ja auf eine über= natürlid) ভp̧äre außbehnen; und fönte man weiter bieje transzendentale Erfahrung an die Berion, an bie Eigen=
 dialeftijd=jejuitijid viel gemonnen. Und das gejdieft. Man tut es bamit einerjeits Der Maturwifienidaft empirifa) gleid und verjduant fidy Dodi anbererfeits binter eine logifd un= eimefmbare Mauer. Wer bamn nifit intra muros fight,


 bermögen befigt, feime $\mathfrak{W u n d e r}$ erlebt, furz fein beborzugter $\mathfrak{T r a n s z e n d e n t a l = E m p i r i f e r ~ i f t , ~ d e r ~ b e r f e e h t ~ e b e n ~ v o n ~ d e r ~}$ Sadfe nidtz, Gat nidft mitzureden und darf die theopophifden
 fritifieren. Der Sfeptifer ift damit bialeftifa falt geftellt. Er war eben nidt in $\mathfrak{A r f a b i e n .}$

Indem man nun bell guten Qeuten [bejonberg foldjen mit einem großen offenen Geldbeutel und einem weiten liebe=
 fahrbarteit büherer Welten gibt; Dáb jebermann in fid latente תräfte befibgt, Die ign befähigen, 乌öhere Erfenntnis und göhere Madjt zu erlangen, sophiam atque magiam; mefr wifien und Rönnen als die misera plebs; indem man behauptet, Dá̉ bieje Yatenten individuellen תräfte nur fyitematiof ge= wectt und gefdult zu werben braudjen, um felber ein bebor= zugter Qdept $^{\text {und }}$ Meifter zu merben - indem man biejen geiftigen, feeliidjen und förperliden Bauernfang betreibt, beifmört man ©feafren aller Yrt herauf, mady Leute ber= artig frant und unglüfflidy (eine תajuiftif liegt idon bor),
 bireft alz groben $\mathfrak{U n f u g}$ bezeidgnen muß.

Wir mollen uns bier mit ber jabarzen Sopgie und Magie nidg länger aufbatten. Mag eß göjere ßräfte und Welten geben - und es gibt fie! - ihre fubjeftide Empirie ift mertloz; weil ja, gemäß dem allomatijden Prinzip, alleş Subjeftive wertloz ift. Die erafte Wifienidaft perlangt obieftibe, experimentell regiftrierbare Bemeife für igre
 hat bie ganze tranzzendentale Pbänomenologie aud nur $\mathfrak{W e r t ,}$ injoweit fie apindyologifd ift, reip. gemadft werben fann.
 $\mathfrak{B i}$ iffenfanften" ift unjere „Xenologie" (trangzen= Dentale Medjanif) ftets eingetreten. (Exs find aud faion bin=
 fein mirb, eime obieftive aftralforjanta, jelbjt im Sinne der ©eheimmiffenffaften, zu betreiben.

Bon einer berartigen objeftiven "(eiftez̉wifienifaft" modlen aber natürlidy bie Theojophen nidat miffen. Denn erfteng bient fie nidet ifren offulten 8 weefen und zweitens verftegen bie theopophifden Damen und $\mathfrak{y}$ erren felber nidts bon erafter WBifienidaft. ©EB ift bequemer, bie Refultate offizieller Wiffenidjaft herunterzureipen und mit albernen Pbrajen zu verjefen, als etwas Pofitives zu 【eiften.
 \{あule für © © Dort ungeitört ifren eigenartigen tranzzenbentalen Foridungen frönen zu tönnen. Ende Dttober 1911 erliés ber „ $\mathfrak{B e r}=$ waltungstat bes $\mathfrak{F o g a n n e s s b a u = ~ B e r e i n s " ~ e i n ~ \Re u n d = ~}$


 fähige Wiffen ber $\mathfrak{G}$ fabemien bort aufnehmen, wo feine offiziellen Bertreter $\mathfrak{e z s}$ geute im Materializmus eritarren Iafien und esz hinaufführen zu bem wifijen vom Geifte und $\mathfrak{b i n e i n l e i t e n ~ i n ~ j e n e n ~ T e m p e l , ~ i n ~ w e l d e m ~ f e i n e ~} \mathfrak{B e r e n i g u n g ~}$
 §ierzu hat (in bem mir vorliegenden ©remplar) ein $\mathfrak{u r b e}=$ fannter folgenbe treffenbe Randbemertung gemadt: "Daß heipt aljo mit andern Worten, man wirb bon ben $\mathfrak{Y t a}=$ Demien das wiffen entleiben und nun daza, was andere er= foridt haben, theojophiid veridandeln. Selgit tönnen fie nidets erforidicn. "
 Tgeofopgenzentrale in Mründen. So idjreibt bie

,"ßährend daz צefuitengefet und Deffen Yustegung Geute bei uns in ber $\mathfrak{P r e f f e}$ fo viel Staub aufoirbelt, Gerridt bezüglid eineş Unternehmens Sdfweigen, bas ungTeid midftiger recte gefäbrlidfer ift als daß §ejuitengefez, nämlid Der in $\mathfrak{M z u ̈ n c h e n ~ g e p l a n t e ~ b e z i e f u n g s w e i f e ~ b e g o n n e n e ~ B a u ~}$ einer theofophifjen Bentrale. Bayern, bas bielangefeindete fromme £and, joll ber $\mathfrak{A}$ uggang bubdjiftifde (?) Propaganda in ganz Europa - und umjer Minifterium, Das angeblid Der Bentrumßpartei angebört, unjere fatholifde תammermehrgeit, merben fie ruhig zufehen, wie herridjü̈dutige, gewifienloje Männer ez unternegmen, unfer ßolf zu betören, unferer Yugend den Blauben igrer Bäter zu rauben und fie zum gefährlidfiten Mberglauben zu erziefen?"
$\mathfrak{D e r}$ Berfafier meint weiter, daj́ bas $\mathfrak{U n t e r n e f m e n ~ b e s ~}$ Sdiwabinger $\mathfrak{B a u e s}$ naç unjeren Staatgrejegen nidt zuge= laffen werben tönne, ba das̉ Bereins̉redt nidft foweit geben tönne, einigen überipannten Meniden bas Яedt zu ge=
 zum 3wect, unjer Bolf burab beredte ßrediger irre zu fübren.

Run, wir \aufen nidft gleid zum תabi. Яber jo biel ift gemiß: Der Mündener §ohanneふ̊bau miro eine $\mathfrak{B r u t =}$ ftatte jubjettiviter $\mathfrak{Y}$ Fitral=§hantajtit werben. Die materiellen und ipirituelfen Einflüffe, Die Gier in Dem pentagonalen $\mathfrak{T h e} 0$ ophen $=$ Tempel mit feinen $\mathfrak{M y j f t e r i e n f p i e l}=$ Sälen und

 ejoterificen Burg zu metaphyififien und metapiydifden Servbildern verbidten, bor deren Srimafien Der gefunde
 $\mathfrak{G e b a n f e n f o r m e n ~ w e r b e n ~ b i e ~ a n ~ b e r ~ § o d i d i d u l e ~ f u ̈ r ~} \mathfrak{y}$ gpertheojopgie immatritulierten Stubenten ber aftralforiduung, §tatt glü̈flid) und miffend, elend und bumm madjen, arm und frant.
 Theojopgen, ein 凡endezdoußplag für mild gemorbene $\mathfrak{a j t r a l}=$ bemofner tut uns not, jonbern ein Wiffenfdaftlides
$\mathfrak{Y n f i t u t ~ f u ̈ r ~ X e n o l o g i e , ~ i n ~ b e m ~ b i e ~ W a b r b e i t e n ~ b e g ~}$ Oltultianus mit eraften Mritteln unterfuat und feftgeitellt werben, bamit die seheimmifienfaften endliditifen doiöjen ©harafter verfieren. Was $\mathfrak{D a}$ in Müncjen geplant wirb, ifäadigt bie oftultiftifaje Bewegung und madft fie【ächerlid; bemmt unjere überfimilide Grtemtniz, ftatt fie zu förbern.
$\mathfrak{B o r}$ allen $\mathfrak{D i n g e n}$ - ceterum censeo - $\mathfrak{A p} \mathfrak{p y d} 0=$ $\mathfrak{l o g i f i e r u n g ~ D e r ~ j o g . ~ p i n d i f i m e n ~ W i f i e n i d a f t e n ! ~} \mathfrak{D}$ ejub= jeftivierung ber Magie. Das Subjeft mus burdy an= organifac $\mathfrak{Z}$ pparate, $\mathfrak{I n j t r u m e n t e , ~ M a j a i n e n ~ e r i e g t ~ w e r b e n . ~}$
 für Xenologie" energifd eingetreten. Leiber hat fie fein ©eför gefunden und es mird in Cubjeftivizmen luftig fort getwurftelt.
$\mathfrak{W i r}$ alle fint Dffultiften. Denn bei weitem bas Mreifte $\mathfrak{i n}$ ber $\mathfrak{B e l t}$ ift $\mathfrak{u n s}$ unbefannt. $\mathfrak{B a B}$ mir miffen und fennen, ift eine $\mathfrak{B a g a t e l l e}$ gegenüber Dem, was wir nidy wiffen und nidit tennen. 3mei ${ }^{3}$ Sege hat man bon jeher eingejdfagen, ins unbelannte Feid einzubringen, Den intuitiven und den indultipen. Sie bienten aud ben jog. Gefjeimmifienjaften.
 auf objeftivem Wege erreidt morben. Gegenmärtig bemüft man fix, um nur ein Beipiel zu nennen, bas miditige
 tranzzenbentalen Medjanit geft auch gerabe bon Mündjen
 $\mathfrak{J n t u i t i o n s}=\mathfrak{F}$ anatifer $\mathfrak{a m} \mathfrak{W e r t e}$ find, ber überfinuliden $\mathfrak{W e l t}=$ anidauning mieder ifre fiderfte ©rumblage, bie Dbjettivitat, $3^{3}$ untergraben.

Wenn jebod mit einer objeftiven Geiitezimiffenjdaft Crmft gemadit merben foll; wenn תoinis̊mus, Xenologie,
 follen, bann muiffen mir auch noch bie legte und midtigite Ronjequenz zieben: uñ ,"eltber" aufgeben! Unjere ,,eigene" Eriitenz; Das, was uns als Meniden darafterifiert -
 wie alles andere, bon auben. Die Gebanten, wenigfteng deren pioxifde Efemente, treten faba alz \{0lde odnauben an uns geran. Wie mir törperlicye Speifen, fefte und fluifiige, in unifer Berbauungivitem ein=
führen, wo fie miteinander verbunben, verarbeitet, teils afimiliert und teila wieber auggeldieben werben; und wie wir luftförmige Speifen in unfer $\mathfrak{A}$ tmungsiyftem einführen, jo führen wir aud geiftige Speifen in unjer Rervenigitem ein, wo fie fid afioziieren, zu Begriffen und ほandlungen führen. Dem $\mathfrak{M a g e n}$ und ber $\mathfrak{Q u n g e}$ entipridt
 Gedanfenmaterial uns zuftrömt und durcfftrömt in Form bon Strablen ober Wellen ala Emanation oder Energie. Wie es eleftrifde, magnetifde, thermijaje, optifde Strablen gibt, jo gibt es aud, ,piymifde Strahlen", beren tranfitorifder

 $\mathfrak{B r i f j e n f d j a f t ~ z u ~ f e i n , ~ i o ~ h a t ~ f i e ~ b o r ~ a l l e n ~ D i n g e n ~ d e n ~ e l e m e n t a r e n ~}$

 Gehirnen, in der ,„fuft". "Portavit illad ventas in
 intrazerebrale. Daberiftife $\mathfrak{\sim}$ $\mathfrak{f u n f t}=\mathfrak{P}$ indologie mus eine interzerebrale werden. Erpit dannift fie Wiffenfdaft.

Wir fönnen bem $\mathfrak{A}$ flomatizmuz piydifder Prozefie bier nidyt näher treten. Da aber bieş midtige Thema neuerbings bon jürgeren Dffultiften ventiliert miro, mödte id zum Srioritath=Beweiß, daß id bier auf eigenen
 $\mathfrak{W e l t f a f t . ~ E i n e ~ D y n a m o j o p h i e " . ~ S e i p z i g , ~ D t t o ~ W e b e r , ~}$ 1897, wo id bie "piydifaen $\mathfrak{m e l f e n " ~ a l s ~ „ P s y c h o - ~}$ cyme" bezeidne und fie an bas anterfte (ultrabiolette) Enbe bes " $\mathfrak{U n i v e r f a l i p e f t r u m s " ~ v e r l e g e ; ~ u n d ~ 2 . ~ g i n = ~}$ weifen auf meine (aus äzeren Gründen leiber nidt boll=


$\mathfrak{U}$ uger Den bier in fefter, flüffiger, gafiger und geiftiger Form unjern ®örper pafifierenben ßraften gibt es noळ eine quinta essentia. Sie ipielt in ber M1demie die größte ๕olle, ba fie mit ber materia prima identifíd ift.
$\mathfrak{B e i}$ Diefer ©belegenteit fei bemerft, dáb bie befte Ein= führung in ben ©ejamtfomplex offultiftififer Difziplinen, auker ber an erfter Stelle zu nennenben 9lldemic und

（Wünfdelrute）eignet fid gut bazu．Weniger gut bagegen

 bie Theojophie．Wem man bon poetifden Weltanidauungen ausgeft，gelangt man niemalz in bie exafte Wiffenid binein．Da bieje nidy jebermanns Sadje ift，fo ertlart eß fid fegr einfad，baj̉ intuitive Ertebniffe，perfönlidge Daten， \｛ubjettive $\mathfrak{y a l l u z i n a t i o n e n , ~ e i g e n e ~ \mathfrak { T r a ̈ u m e } , \text { untontrolierbareß̉ }}$ Gelljeben und jonftige an bas Jnoividuum gebunbene myitidde und magifde Erlebniffe beborzugt werben，wenn ez gilt，für Die Erxiftenz einer überfinntidyen Welt einzutreten．Mit Subjeftivizmen fann aber nidtz bewiefen werben．
 ungebeuer，ja ungeheuerlid．Sie führen zur rabilalen
 ftruttion dezs ©eiftes fennen gelernt－bie ©sedanten $\mathfrak{f o m m e n ~ b o n a u f e n ~ - , ~ f o ~ m o l l e n ~ w i r ~ j e e t ~ n o d ~ f u r z ~}$ bie Desprganifation beß Rörpers ftreifen－bie 0 rgane lommen bon auben．

Mir fäll gerabe ©arl bu Prel ein．Sein＂transz

 matiter．Benau bas Segenteil legrt upier tranzzendentaler
 ganifierentommtyonaupen．

EEB gibt alfo meder eine felbjtändige＂Seele＂nod einen jelbitändigen Reib．

Die Drgane find nidts anderes alz niedrigere Tiere， Die zu Göheren ，＂bermadjen＂．Die ganze exbfammung ift
 widtung bon imnen beraus．民Cles fommt von auken．Exs

 zuftande．Während id Gierauf bereits in meiner ，＂Wiffen＝ ＂由aftliden Beitidyrift für Xenologic＂，Dttober 1902，pag．149， bingemiejen habe，mady gegenmärtig Dr．med．Ireibmann
 zum Gegenftand eines groken ifluftrierten Wertes：＂Ent＝ ftegung und Werbegang Deş Mreniden und Der Rebemefen
 mird bajelfft im ßorbort folgenbeß̉，，乞̌undamentalgefek ber
 Bflanze) ift aus ber Berwadjuing einer ganz beftimmen $\mathfrak{Q} \mathfrak{z z a h t}$ niebrigerer $\mathfrak{T i e r e}$ (rejp. \$flanzen) Derfelben $\mathfrak{A r t}$ Gerbor= gegangen. Dieje niebrigeren Tiere waren aljo einft ald $\mathfrak{B o r g e n e r a t i o n e n ~ b e r ~ h o ̈ l e r e n ~ T i e r e ~ j e l b i t a ̈ n d i g e ~ D r g a n i a ̆ m e n ~}$ und haben erft durd $\mathfrak{H}$ mgeftaltung zu Drganen des höberen Tierezs ihre ভelbitändigfeit aufgegeben. §urz, jedeş Organ eines göheren Tieres war eimit ein jelfftändiges Tier*)."

So bleibt alio vom "Selbit", vom $\mathfrak{A}$ utos, nidta mefr nacd. EEz ift "ausi feinem Wefen gejeß̨t", geiftig und törper= liag. Denfen und Drganifieren tommen bon außen. Solve radicaliter! Omnia de sursum!

[^3]
## III. Societas roseae crucis rediviva.

$\mathfrak{B i r}$ fommen nummegr zum zweiten Steinerijen $\mathfrak{B u n f t}$ Der mit Dem eben betractuten, ber jubjettiven tranzzenbentalen Empirie, eng zufammengangt.

Dr. Steiner will bem theopophifden פeerex̆bann feine unter= georbnete ©Sefolgidaft mehr leiften. Er will jelber führen und
 eine andere Wendung zu geben. Er will zu den bereits bor= Gandenen theofophifden æidtungen eine neue binzufügen. Wit einem Wort: er mill - und bazu hält er fitif als
 fopgie verrofentreuzern. Damit tritt bie Rofen= treuzerei aud zugleid in eine neue §gaje. Societas roseae crucis rediviva! So erfüll fich aud bier mieber baş Gejets ber ßeriobizität.
 Gielt Dr. Steiner am 16. Sttober 1911 einen $\mathfrak{B o r t r a g} \mathfrak{u}$ uer:
 $\mathfrak{i n}$ weldem Sinne find wir $\mathfrak{R o j e n f r e u z e r ? " ~}$ Mit \{einen $\mathrm{Q}^{2}$ gendorträgen befolgt Dr. Steiner aud äuberlid
 nur Gandidriftlid, majdineniduriftidy ald Manuftript ber=
 fie. Racfbruaf berboten. Wutor für ben $\mathfrak{F n g a l t}$ nidgt ber= antwortlid. ßrinzip ber offenen §intertur. Wir tönnen alfo ben $\mathfrak{B o r t r a g}$ felbjt nidy benugen, fonbern müffen uns an bas barten, was uns bon anderer authentifder Seite Dariuber beridytet murbe.

Radbem Dr. Steiner Daran erinnert Gat, סak fpirituelle Ertenntniffe nidgt burdy unjer cigeneş Denten zuftanbe tommen, fondern aus bö̆eren Sphären zu uns hernieber= und gerein=

aftes vor allem eine mürbige $\mathfrak{U m g e b}$ ang, eine gemeibte Tempelftätte unbedingt nötig jei, wendet er fif bem Rojen= $\mathfrak{f r e u z e r}=$ Srinzip und bem mit igm naぁ jeiner Meinung wejensidentifden ©hriftus = §rinzip zu. ©Ez jei notwendig, Den Berjand auf bie oftulten Wabrgeiten nur bann ans $z^{2}$ umenden, wenn fie bereita da find, nidft aber, um fie erft $\mathfrak{z}^{2}$ finden; dazu müfie der Beritand ganz augigejfarltet merben. Erit wenn bie offulten Wabrbeiten ba find, müßten fie bom Berjtand begriundet werden. Deßbalb folle man aud in gebetartiger Menitation fid verfenten und §arma bitten, Dáz der $\mathfrak{A}$ genbliaf der $\mathfrak{J n t u i t i o n}$ tomme. Damit

 heibe nidt, beftimmte Wayrbeiten durd alle $\mathfrak{J a g r h u n d e r t e ~}$ fortragen, fondern eş heife, den Simn für das entwidfeln, wase eine jebe Seit aus ber geiftigen Welt heraus Dem Menjden geben tönme. Dap veridiedene Dffultiften bag, was fie zu jagen $\mathfrak{g}$ äten, in ber (ddiebener Form fagten, fönne bon ber=
 nötig Gielten, bieies doer jenezs aus ben foj̄eren Wbelten $\mathfrak{h e r a u z z u b o l e n . ~} \mathfrak{D} \mathfrak{̉}$ Rojenfreuzertum fei aber eine höbere Sunderftrömung innerthalb ber allgemeinen theopophificen Strömung und babe mit der theojophifajen Bejelfidaft oder Organijation nidts zu tum. ©fz gandele fich babei ieboct nidft um $\Re$ openfreuzer als joldge, jondern um bag̊ $\Re$ Rojen= frenzer= ßrinzip. Die Blavabty Gätte uriprünglidg in ihrer
 aber fäter in ber „Geheimlefre" Seitenbahnen eingejdlagen, bie bann die theojopgiide © Gejellidaft bejaritten häte. Daber
 Den offulten $\mathfrak{R o j e n t r e u z e r ~}=\mathfrak{F o r i d j u n g e n ~ b e r g a n g e n e r ~} \mathfrak{J a h r}=$ $\mathfrak{h u n b e r t e ! ~ E x z ~ h a n b e l e ~ f i d ~ f r e i l i d y ~ n i d t ~ D a r u m , ~ \Re o j e n t r e u z e r = ~}$ tum, mie es im XIII. Yabrhundert war, heute zu lehren. Er fei ঞojenfruzer bes XX. Jahrhunderte! © $\mathfrak{n u r}$ darauf an, an jene $\mathfrak{B r i n z i p i e n , ~ d i e ~ b a s ~ \Re o j e n = ~}$ freuzertum gethabt $\mathfrak{G a b e}$, anzufnüpfen, fie im the 0 \{ophifaen Fortidritt nugbar zu madjen. Daß ©hrifuss=ßrinzip jtege Göter als die Qehren bon תarma und æeinfarnation.

Steiner berjuct jiti alio bon ben bižher gültigen Segren und $\mathfrak{D}$ ogmen ber $\mathfrak{I g e o p}$ ophie gelinde zu emanzipieren. ©r mill fie übertrumpfen, indem er einer höheren $\Re$ Rojen=
treuzer=Theojophie refp. $\mathfrak{R o f e n f r e u z e r = ® ~} \mathfrak{C r i f t o l o g i e ~}$ bas Wort rebet.
§war auf bie Steineride © $\ddagger$ riftußlegre näher einzugeben, mürbe uns bier zu weit fübren, aber eฐి ift bod jeltfam, Dá̉ gerade $\mathfrak{y c}$ fuß̉ ©hriftuß in unferer gegenmärtigen materiellen Seiftesfultur eine jo grobe $\Re$ olle ipielt. Die Einen Ieugnen feine Eriftenz übergaupt. Die $\mathfrak{A} n$ bern wenben fidy bon igm $\mathfrak{a b}$. Die Dritten bergötlliden ign. Die Bierten bermenid $=$ liden ifn. Die FFunften \{ymbolifieren ifn. Die Secdften begnügen fíd mit bem driftliden $\mathfrak{P r i n z i p , ~ m i t ~ b e r ~ L i e b e . ~}$ Die Siebenten ertwarten feine perjönlide wiebertegr als neuen
 ober jo .

Ouch in ber theojophijden Bemegung führt ©hriftus jegt eine Spaltung herbei. Die alten Dogmen 仙einen nidit megr zu ziehen. Da ftellt man eben neue auf. Denn Dogmen find überall vorhanden und ohne fie tann auch bie Theofophifge ©sejedfidaft nidt leben. Mlag fie aud taujend= mal bas degenteil beteuern.
$\mathfrak{A} n n i e \mathfrak{B e j a n t}$ glaubt an bie Wieberfunft ©hrift; an feine bevorftehenbe Reinfarnation. Sie bereitet ihre $\mathfrak{A n}=$
 Der berufen ift, ipirituell bie Entwiflung Dezz ©seiftestebens

 mit Der Theojophifden ©ejelfidaft nidtz zu tun bat. $\mathfrak{U}$ ebrigens bängt baş ©rfdeinen eines neuen Meffias von Fosmijden $\mathfrak{u r j a c h e n ~ a b . ~ श a c h ~ o f f u l t e n ~ R e g r e n ~ i f t ~ b a s ~}$ Eintreten beß̉ Friühing $\mathfrak{T}$ ierfreişzeiden vertnüpft mit Dem $\mathfrak{U}$ ffreten eineß $\mathfrak{y c i l a n d e ß ~}$ auf Erben. Befanntlidy meift die Sonne bon $\mathfrak{J a h r}$ zu $\mathfrak{J a h r}$ etwas in ber Effliptit zurü̆́ (ßräzeffion ber Mequinoftien) und zwar in 2160 §ahren um ein ganzes Tierbill. Der Fruiblingßpunft liegt jeģt längit nidt mehr, wie urppriunglid,
 Sonne bor einigen Taufenb $\mathfrak{J a h r e n}$ in bie Fiifde eintrat,
 num bie Sonne ben Waffermann erreidgt, erjfeint mieber ein neuer Meffias. Demnady befommt ber liebe ©sott in einem
 ${ }_{\text {n }}$ ©ögne". Dą Erideinen einez neuen $\mathfrak{M e f f i a s ~ g e f t ~}$
ferner Wand in ⿹and mit dem Erfdeinen eines neuen Rontinentes（zwifden Japan und §jilippinen，Mteuten und $\mathfrak{B o r n e o}$ ．So ì la \＆emurien und Qtlantiz）und mit Dem Erjdeinen einer neuen $\mathfrak{M e n f d e n r a f l e . ~}$

Dr．Steiner will bon einer berartigen zufünftigen Wiederfehr Seju ©hrifti nidts wiffen．Er will lieber jelber „Der＂Meifter fein．Bur $\mathfrak{F r o p a g a n d i e r u n g ~ b e r ~ S t e i n e r i d e n ~}$ あriftliden Sefte（benn um etmas andereş bandelt es fiid im Grumbe genommen nidgt）ift ebenfalls ein Bund gegründet morben，ber demnädfit offiziell getauft merben joll．Wir wollen ifn einftmeilen $\mathfrak{B u n d}$ für rofenfreuzeriføe $\mathscr{C}$ eifteswiffenidaft nennen，weil er，fitix zur $\mathfrak{U u f g a b e}$ ftellt，alle diejenigen $z^{4}$ vereinigen，welde rojentreuzerifde ©eiftezmifienidaft pflegen mollen＂．Die Drganifation jol eine ＂Gierardiíde＂merben．Die Berantwortung für bie $\mathfrak{Y}$ rbeit übernegmen＂（Saranten＂．，DDer Bund hat meder nach Form nod nad $\mathfrak{J n h a l t ~ b a s ~ g e r i n g i t e ~ m i t ~ b e r ~ T h e o j o p b i f d e n ~ © e = ~}$ felffayt zu tun；feine Mitglieber mögen ber Theojophifden
 beridt vom 31．Dez．1911）．
$\mathfrak{B e j a n t}$ joroogl wie Steiner，beibe find praftijide $\mathfrak{U t i =}$ litarier．Sie wifien ganz genau，warum ezz zoed̆mäßig ift， Dás igre neuen $\mathfrak{B u ̈ n d n i f f e}$ Eeine theojophifden find，trokbem fie theojophifde find．©ie tennen ihr ßublifum．民ber ifr §ubfitum temnt fie nidg．

 wieber attuell gemorben ift und im Begriff fteft，in eine
 ftänden buirfte es interefieren，aud einmal bie alten Rojenfreuzer genauer fennen zu lernen．Då joll geideehen： zunädft im allgemeinen und fobann an einem be＝ jonders prägnanten Beifpiel，dem＂Fall＂des rojen＝ treuzerifden $\mathfrak{U l d}$ emiften und $\mathfrak{A r z t e s} \mathfrak{g o f r a t ~ S a m i d t , ~}$ mit deffen \＆eben und Sterben wir ung jabrelang eingebend $\mathfrak{b e j} \dot{\operatorname{baf}} \mathrm{ftigt} \mathfrak{h a b e n .}$

## IV. Die biturifden æujentreuzer.

Was ift eigentli山 ein ${ }^{\text {Rojenfreuzer?" }} \mathfrak{D}$ aß $\mathfrak{R o j e n =}$ freuzertum ift aus der Mrdjemie herborgegangen. Die Rojentreuzerei ifturiprünglideine Mifdung $\mathfrak{b o n}$ aldemie und efrifentum; eine Berbindung
 trat bie Otldemie zuriüt und es blieb bon ifr mur nod Symbotif und æitus übrig. Das rojenfreuzerijáa ©hriften= tum war eine freie, gottergebene Frömmigteit, fein Dog=
 Broteftanten. Sie pallofien fide in gebeime ©sejelfidaften zufammen, $\mathfrak{b}$. $\mathfrak{y}$. fie organifierten fiad mehr deer meniger feft und hatten perjönlide Foüglung untereinander. श्xle Dann
 $\mathfrak{i n}$ bie $\because$ Bemegung Gimein, um jo bie ihnen gefährlid werdende תonfurrenz zu vernidten. Radfoem ipäter bie Freimaurerei aufgetommen war, ging bie $\Re$ ojenfreuzerei in bie maurerifden Sodgrabe über, wo fie nod Geute ifr bertannteß Dajein friftet und mit ben Rogen felbjt Den Sdlaf bes ©erecften teilt. Möglid, Daja bie freimaurerei Dereinft now einmal Dazu berufen ift, Dem borbringenben ultramontanismus einen $D$ Damm borzuidieben. Sedenfalls ift es intereffant $\mathfrak{z}$ fehen, Daß Geute miederum - auf $\mathfrak{u m m e g e n ~ b u r c h ~ b i e ~ T h e o = ~}$ jophie reip. Die bereits organifierten ₹jeojophen - von jefuitifder Seite reip. in jefuitifdem Sinme Der ßerjuch
 intranfigenten 8 wecfen dientibar zu madjen.
$\mathfrak{Y m}$ Bentrum ber aldaemie ftegt ber ${ }_{n}$ Stein ber $\mathfrak{B e i f e n}{ }^{\prime \prime}$, Lapis philosophorum. Der Stein war ein
 ein unbetannter, geheimnizooller $\mathcal{Z}$ ugigang $\ddagger$ toff, bie materia prima, und eine ebenjo gefeimnisbolfe, ăußerit langmierige
 forberlid) waren. O(ber auker ßrimmaterie und §rozeß war
 $\mathfrak{B e r}$ nid)t perjöntidy zur $\mathfrak{A c} u f i n d u n g$ des Steins bon sott gemurbigt murbe, Dem nuikte aud afleg andere nidts. §ein
 magnum, lam bann eben nidft zuftande.
$\mathfrak{A} u$ b biefem widtigiten, allomatifden, britten Faftor er= flärt fich num viefertei.
$\mathfrak{D e r}$ Lapis bejã ja bie Яraft aller §räfte. Er war der Bater aller Bollendung in der ganzen Welt. Mit feiner Wiffe fonnte man nidit nur frmut bejeitigen, fondern aud) Srantheiten heilen, emig jung bleiben, fidy unfiditbar machen, fliegen, belliegen und taujend andere "ßarerga" megr, naぁ Denen Der Menfa fid ftets gejegnt gat. Bejeelten nun
 woulte er bie Berwalt bes Steins mißbrauden, fid perföntid) bereidern ober finnlide Gsenüfie veridafien, bamm mißlang der $\mathfrak{P r o z e} \mathfrak{\beta}$ eo ipso. Denn die bimmlijide Giffe berfagte.

 cinen entweder fromm ober maft einen fromm. " Der driftlidy=allomatifde Fattor ber "beiligen" ${ }^{\text {Sumft }}$ braucdte nur etwaß jtarfer betont zu werben und bie ßojenfreuzerei war fertig.

Endlid eridjeint es nummehr ganz felfftberfänolid, bás
 Dem §erftellungzprozé dez Steins der Weifen abjtrahiert $\mathfrak{G a b e n}$. WBir tönnen ظier Yeider auf biefen intereffanten ßrozeß mit feinen zaffreiden Materien und Qusbrüfen, $\mathfrak{W a n b g r i f f e n ~ u n d ~ S y m b o l e n , ~ B o r a r b e i t e n ~ u n d ~} \mathfrak{M a d a r b e i t e n , ~}$ nidt weiter eingeben, fondern miiflen uns beidränfen, zu erwähnen, Dap ber merbende Stein bie berjdiedenften Stabien
 termini ridyteten fiim mit ßorliebe nad dem jeweiligen

 Dabei bie sauptrolle: „weißer $\mathfrak{Y}$ der, Sdman, Tinttur;




Der "rote" und "weife" Safmefel. Otnalog iprac man bon






Damit baben mir (nach Semter) bie erfte §alfte bez Mojenfreuzer $\mathfrak{M a m e n ~ e r t l a r t , ~ D i e ~ „ \Re D j e n " ~}{ }^{*}$ ). Wir tommen

©z mürbe genügen, Daran zu erinnern, Daj̄ bie $\Re$. ©. ©hriften find, um dả Яreuz in ifrem Namen zu ertlaren. "Per cracem ad lacem."

Ober aub bas freuz hat, wie bie Rojen, eine demildge Bebeutung. EEz ift bas aldyemiftiface Symbol für Effig, acidum naturae, श्रceton, Der in Der Sefadidte Der grabemie biel zu fagen bat. "UUnjer © Effig", Der "Effig Der Weifen",
 Acidum universale.

Demmac beftegt bas ভnmbol ber $\mathfrak{R o j e n f r e u z e r ~ a u s ~}$ einem 凡reis als „Rope" mit aufgejegtem „Rreuz", aljo t. Der Areiz bebeutet zugleid: © Oilo, Some. Daher gebt Die bilrlide Darftellung Der "Aarea Catena Homeri" in dem bereitg ermägnten Rojenfreuzerifden ©rundbuade gleidjen
 Dr. תirdmeger, bat in Den Titel jeines anderen $\mathfrak{B u}$ dees (Microscopium Basilii Valentini, Berlin 1790) ebenfalla „Den großen Яreuzapfel ber Welt" aufgenommen.
\&eiber müfien wir eş unz gier verfagen, auf die genetifae und tomparutive Symbotit ber aldemiftifden Beiden näher einzugehen ${ }^{* *}$ ).

[^4] anberen Sinne, als in bem engeren aldjemiftijiden, inter= pretieren fann. Das Яreuz befteft aus einer bertitalen und einer $\mathfrak{y o r i z o n t a l e n ~ L i n i e . ~ E r f t e r e ~ b e z e i d n e t ~ D a s ~ 乌 e r a b = ~}$ fteigen deş Beiftes yon oben; Iegtere bie Materie. Das Sirenz ift alio ein ভnmbol für êdomatif (und §olarität).
 Das allomatifd=teliftifare ßrinzip auß, bas
 | иnd + bas männlidfe, $\bigcirc$ das weiblidfe ßrinzip.
 materia prima bat bann zur $\mathfrak{B e z e i d n u n g ~ b e r ~ n \Re o j e n = ~}$ freuzer" und aum zu dem mythologifden Eigennamen "Ebriftian Ropenfreuz" geführt, welder ber „Fama" (1614) zufolge bon 1375 biz 1450 gelebt gaben und „unjerer frater= nität $\mathfrak{y}$ aupt und $\mathfrak{A} \mathfrak{y}$ fänger ${ }^{4}$ geroejen fein foll.
$\mathfrak{F n}$ ber externen ©beididfte ber Ropentreuzerei ppielt
 Andreae (1586-1654) bie größte æolle. Er gat zafl= reidje $\mathfrak{B u ̈ d}$ )er verfagt („Fama Fraternitatis oder Ent-
 „Confessio Fraternitatis oder Befenntniz ber löbliden

 zuerft nur handjariftlid berbreitet waren und einige Sabre banach im Drud erfdienen. $\mathfrak{H}$ eber $\mathfrak{U l n d r e a e}$ und feine Sduriften ift biel geftritten worben. (Exz hanbelt fiw babei
 Sdriften ernft genommen ober hat er eine Satire auf ben Geift feiner Beit idreiben wollen?; 2. hat es fay bor $\mathfrak{A}$ ndreae $\Re$ ojentruzer gegeben oder haben jeine Sdariften fie erft ing Leben gerufen? Dhne Gier bie Striunde Pro et Contra bentifieren zu tönnen, entideiben wir uns dafür, danes dem ßerfafier im allgemeinen ernft gemefen ift und


[^5]Demzufolge unterideiben mir in ber Gejajifte bes Ropentreuzertums Dreigrofe Expoden:
I. Epode: $\mathfrak{R}$. ©. bot $\mathfrak{E n b r e a e}$, b. দ. bor anno 1610; bielleidyt bis̊ ins XII. Sajrgundert zurüaf.
II. ©pode: $\mathfrak{R}$. ©. $\mathfrak{u m} \mathfrak{H} \mathfrak{n d r e a e}$, weldje in zmei ©ruppen zerfallen, zunädif bie „alten" R. ©. und ettoas jpäter (1622) auftretend bie ${ }_{n} \mathfrak{w a b r e n}$ " $\mathfrak{R}$. ©

 Ropenfreuzer"). Sie fallen in XVIII. $\mathfrak{F}$ ahr $=$ hundert und berfieren fix inz und im XIX. Sagr= hundert.
Die $\mathfrak{A}$. ©. Der III. Epodie find am befannteften und interefianteften und fulturgejdidetlid von größter Bebeutung. (Exs braucht nur an belehrte wie ©S. Yorfter und ©. $\mathfrak{T h}$. Sömmerring; an Minifter, wie $\mathfrak{B o ̈ l n e r}$ und Wurmb; an Sdwinder mie Caglioftro, Sarobper, Saint=©゚ermain eximert $\mathfrak{z u}$ werben.

Ob eళ nod einmal zu einer IV. ©podje ber $\mathfrak{\Re}$. ©. fommen mird, ftegt bagin. Die meiften $\Re$. ©. Leben gegen= wärtig in Der Diajpora. (fn England und $\mathfrak{t m e r i f a ~ g i b t ~ e ß ̉ ~}$
 megen ifres miferablen תarmas - fie idmerlid jammeln. $\mathfrak{D a s}$ neue §raut, meldes ber Steineride Mder herborzubringen im Begriff ift, wirb, trokbem er bon ben $\mathfrak{S m p u l f e n}$ aus einer Göheren geiftigen Welt beftrafit und von helleherifaer ©r= fenntnis befructet wirb, nur rojenfreuzerifdes untraut fein. Und סom fajeint bie Beit für eine neue $\mathfrak{R}$. ©.=Epodje reif zu fein!

Salten mir eimmal an ber alten $\mathfrak{P}$ (jipziation zrif(den Gldaemie und ©hriftentum feft.

Die $\mathfrak{T r a ̈ u m e ~ b e r ~} \mathfrak{A}$ (demiften find heute zum Teil ber, mirflidft. Sgre megr intuitiven Ertenntriffe und theoretifden Epefulationen find bon ber modernen ©gemie experimentell
 Mabame Curie am 11. Dezember 1911 in igrer zu Stoct: Golm beim Empfang bezs Robelpreifes gejaltenen $\mathfrak{R e b e}$ (aljo am hervorragenditen wifiemidaftliden Plaze) bon einer „Lebens=

manblung" und "atomarer Deßsintegration", bon ber ${ }^{2}$ Berftörung Der Materie" und igrer „ßroduttion", bon Elementen, „Die fich in einer nod nidt bollendeten (!) Entwidfung befinben"; weun
 volftommen Definierte demifde Element $\Re a b i u m$ ein andereß, ebenjo Definierteß Element, Daß நeflium, erzeugt"; wenn fie auxfuight, Dás die rabioaftive Straflung gerabe ber $\mathfrak{A l u g =}$ bruat der elementaren $\mathfrak{u m m a n d l u n g}$ ift - io $\mathfrak{f a n n}$ $\mathfrak{M a b a m e ~ © u r i e ~ f i d g a r ~ n i d y ~ a l d e m i f i f i f e r ~}$
 leght: ©z gibt nur eine einzige Materie. Die Materie lebt. Sie entmidelt fid. Sie wanbelt fid, um. EE\& gibt teine einfaçen תörper. श्सke ®örper und Dinge find zufammen= gefegt und tönnen Daber naturrlid zerfallen und tünftlid aufgelöft merben. Gerabe burd den Berfall beß enten, burch Den Tob, entiteht bas ఇrue, baß ßeben. Die Deftruttion
 $\mathfrak{W i e b e r g e b u r t ~ a u f ~ e i n e r ~ a n d e r e n , ~ g o ̈ b e r e n ~ E n t w i d f l u n g § f t u f e . ~}$ Dajer vor allem: Solve! Solve radicaliter. Die „Elet= tronen" bemeifen Das "elffabelt".

תeine $\mathfrak{B e r w a n d l u n g ~ o f n e ~ S t r a f l u n g ! ~ O m n i a ~ p e r ~}$
 Sie ift allgegenmärtig. Wo fie (jdeinbar) erlofden ift, gört Die (beizendente) Berwandlung auf. 刃act æutherford ift Daß radioinaftive ftabile Enbelement ber transformierten Radiumfamilie oas̉ - Blei, alio juft berjenige תörper, mit Dem bie alten glajemiften ftets laborierten. Statt bon
 ,innern Feuer, bas bie Finger nidt berbrennt"; bom ,„Feuer der Weifen"; bom „Ridtprinzip". Sdjon bie (Kitel ibrer
 de lumine", uiw. uim. berweifen, melde grumblegende $\mathfrak{B e}=$


 Metalle find gefeffeltes Feuer. Feuer ift nidts anderes als Yether und Lidtt zufammen." (1774.) „Diefen SSlanz nnd $\mathfrak{G o b j f i t e z}$ Strahlen unferer Materie, Diejez $\mathfrak{y o g e}$ Qeumten tann man nifft genug mit Berwunderuug betracten. " (Slaube ©ermain. 1672.) „Scias igitur summum artis secretum in igne consistere." $\mathfrak{F a \omega}$ Eugeniuz $\mathfrak{P b i l a r e t h a ~ ( 1 7 5 0 ) ~ i f t ~}$

 fid gat, bas aber megen ber ©robbeit Der Materie nidt gejefen werben tann! Diefess innere \&idft ober Feuer, mit dem bie Sögne ber Weizgeit wajden, um banacy mit Waffer zu
 bezeidnet es tlipp und flar als "शetber", weldezs Wort er bon aei $=$ immer und bem Stamm ther = warm ableitet. Qetber ift affo bas immer märmenbe ßrinzip. Man ver= gleide bamit baş æadium als immerwägrenDe Wärmequelfe!
 mürbe, nodd bon anderer Seite ber eine Egrenrettung ber : Chemie, bie $\operatorname{Rolldid}=$ ©hemie und viele andere moderne $\mathfrak{D i f z i p l i n e n ~ f a l a g e n ~ - ~ o f t ~ o g n e ~ d a ́ z ~ f i e ~ e s ~ m i f f e n ~ u n d ~}$ moden - in bie aldemiftifde תerbe.

Befonder§ nabe fteht (horribile dictu!) bie geutige
 miften waren Nerzte, fei es rite approbierte, fei es
 therapeuten". Ontimon, शajen, Eifen, ©sold, Quetfilber, Salz, Sdwefel, Bitriol und biele andere zu gohen ©gren gefommene anorganifde „Arcana" gegörten $\mathfrak{z u}$ ifrem $\mathfrak{A r z n e i f d a k . ~ M i t ~} \mathfrak{A} \mathfrak{n t i m o n}$ (Symbol: を!) Gängen bie "Mönぁе" zujammen. Die monachi ridfteten mit Dem ©pieß $=$ $\mathfrak{g l a n z}$ fo viel $\mathfrak{U n b e i l}$ an, das man diejes giftige Präparat Antimonachum nannte. $\mathfrak{A} \mathfrak{r}\{\mathrm{e} \mathfrak{n}$ tannten bie © Ceheimärzte jo genau, ban fie ifre תumft jogar bamad benanten, refp. bamit in Berbindung bradten: ars senam, bie ßumft ber Olten. Der Titel eines Budjes bon ßirdmeger, bem $\mathfrak{A}$ utor ber A. C. H., lautet: ${ }_{\text {„ Ars }}$ senum seu Pandora redux." $\mathfrak{S m} \mathfrak{G r j e n}$ bermutete man bie materia prima. Daher ex $=$ perimentierte aud unjer $\mathfrak{y}$ ofrat Sdimidt mit diejem gefägr= liden Stoff und büste Durw beffen Däntpfe feine Stimme ein. Eifen=Tinftur wurbe bon Runtel göher gejfăkt als (Sold= Cintur. $\mathfrak{D u e d}$ Śdwefer bas eine polare Prinzip; Salz bas andere. $\mathfrak{D i e} \mathrm{Sal}_{z}=$ Therapie ift burch Bäder und Brunnentrinfen, Durb ఇäbrialze, Durdy ben eleftrodemifden Betrieb und
 Bordergrund getreten. Namentlid die medjelzmeife $\mathfrak{B e r}=$

## - 40 -

abreidung von „SaIz" und "Eifen" ift von uniberial= therapeutijijem Wert*). Der ©ijen = Bitriol jpielte (idon feines Farbenmedjels wegen eine große Яolle. 民ukerbem war „Witriol" ein midtiger Sammelbegriff. $\mathfrak{3} \mathfrak{j o s p h o r}$ Das handgreiffidye „Ridtprinzip", \{tellte zuerft ber $\mathfrak{X l d}$ gmift $\mathfrak{B r a n d t}$ in §amburg 1669 auß Dem $\mathfrak{U r i n}$ Dar. Spater ent=
 תunctel bon عöwenftern 1678 in Dresben zum zmeitenmal. תuncfel erfand auch bas rubinrote Sologlaz, in bem ©bold "aus Dem Wejen gefegt", rabital folbient war und Deffen Subatome bie moderne $\mathfrak{u t t r a m i t r o f f o p i e ~ a d ~ o c u l o s ~}$ Demonitriert!
 Gold tendieren in ifrer Entwiffung (nagm man bamals an) alle Metalle. Midyt=(fold=Metalle waren „unreif", undolkendet, imperfeft. Şrühgeburten ber ©ebärmutter Erbe. Da bie natürlidye Entridflung zu langjam ging, fuafte man fie fünftilid zu bejdleunigen, eben Durd ben "Stein ber Weifen". Ubi natura definit, ibi ars incipit.

Bor allem biente aber ©Sold zur 9rznei; und zwar ent= meder fnnthetiifjes Bold (Auram potabile) Doer analytifdes Gbold (Solutio auri radicalis; Essentia dulcis).
$\mathfrak{D i e}$ eigentlidue „Uniberjarmedizin" war aber ber Stein Der Weifen jelbjt. Wermöge feineş apotaren ( $\pm$ ), went aucl Deshalb burchaus nidyt inaftiven ©baratters wirtte er birett
 miftifden $\mathfrak{A}^{2} z_{z}$ te waren $\mathfrak{P o l a r =}$ Phyfiologen, $=$ Bathologen und $=$ Therapeuten. Bejundheit $=$ ©fleidgemidy (5armonie aller

 gefiigrt murbe bie $\mathfrak{y c i l u n g , ~ i n d e m ~ m a n ~ b i e ~ f e h l e n d e ~}$ ßolarität $^{2}$ ( $\boldsymbol{+}$ ober $\Theta$ ) erjeğte ober, wenn beibe §ole jømacy waren,
 für Den शrdacug. Daher mar ber Stein bas , Rebenselixir", Der ,,Rebensbaljam", ,umfer pgitojopgifder W3ein", Der bie geidmädgten ©̛lieder ftärtt und bie Lebenģgeifter ermurtert. Do f genug bez̊ $\mathfrak{Y}$ rfanologifden!

[^6]So jegen mir benn, bas bon ben beiben sab signo roseae cracis affioziierten Faftoren beute bie 民lcaemie geo redffertigt baftegt.
 Dem ©hriftentum, aus?

Die Chriftuszofrage (gat Sejus gelebt?), bie Maja regelungen liberaler ßajtoren, bie moniftidaen $\Re$ Religions $=$ bebatten; bie flut religibifer Literatur, ba\& Babel=Bibel= Problem und vielezs andere beweifen, bá̉ gegenwärtig eine tiefe religiöje Berwegung burd bå Bolt geht, bie in irgend= welden undogmatifden Formen nad $\mathfrak{B e f r i e b i g u n g ~ l e d j z t . ~}$

Wiffenfdaft und Meligion ftreben nad enolider Ber\{ögnung. $\mathfrak{U n d}$ bas̊ alte $\Re 0 j$ jentreuzertum war jafließflid auch nidts anberes als ein biftorifder Berjuø einer folden Ber= fögnang. Sollte, was den alten $\Re$. ©. mikgliidte, neuen auf einer 乌ögeren Stufe Der Entwiflung und Ertenntnis ftejenden $\mathfrak{\Re}$. ©. nidg möglidy fein? Freilid, bie ভdürung bon Citeffeit und פodmut, Egoismus und Erotif ift bazu nidyt ber ridtige Weg.

EEs ift nod zu friul zur Beurteilung, ob bie Wieder= geburt ber entarmie aum eine Wiedergeburt Des̊ Chriften= tums nad fid ziehen mirb. Heber Diefe תombination mag mander lädeln. $\mathfrak{t}$ ber man molle nidt bergeffen, baf wir Gier tosmifa reden, allomatifd. शud in ber
 medaaniftifde Borgänge. Man glaube nidt, bás bie Medanit mit ber Simmentelt plöglid auffört und abreißt. Tm Segen= teil, bie überfinulide $\mathfrak{M l e c}$,anit ift midtiger ald bie finnlide.
$\mathfrak{W e r}^{\text {bie }}$ biftorijde Rojentreuzerei fubiert, wird bald merfen, mie aukerorbentlidy jamierig es ift, fid ein riatiges Urteil über bie $\Re$. ©. zu bilben.

Bunäafit barf man niemals vergefien, dan bie $\mathfrak{\Re}$. ©. eine gegeime Gefellidaft bildeten. Was fie wollten und begmedten, was fie lefrten und taten, bas verbargen und berbeimliditen fie nidt nur, fondern fie enfitellten und ver= mirrten es jogar abjiatlid. Dajer ift es jo aukerorbentlid fatmer, igre Sprade und Symbotit, ibre Qegre und Tedgnit ridtig zu verftefen. ESz Ganbelt fidy bei ignen nidt nur um eine Scientia occulti, um eine Wiffenfdaft bez̊ Berborgenen; fonbern aud $\mathfrak{u m}$ eine Scientia occaltata, $\mathfrak{u m}$ eine ber=

## - 42 -

borgene Wiffenfdaft; ja jogar um eine Scientia occultans, $\mathfrak{u m}$ eine verbergende $\mathfrak{B i f j e n i d a f t .}$

Sobann, und bas gängt mit Dem ©ebeimmejen zu= \{ammen, fliegen die giftoriføen auelrenfegrtrübe. Sie find jogar vergiftet. Wer aus ignen trintt, wird franf, fald er nidt ein gutes @uantum $\mathfrak{f m m u n i t a ̈ t ~ m i t b r i n g t ~ E r ~}$ mird bie "Allomatik" bald bon einer fegr fatalen Seite

 unten" Gerauffommen und feine $\mathfrak{A r b e i t}$ ftören, fein $\mathfrak{B e r t}$ hemmen. Der Teufel fibt eben babinter. Ein Wibzolb

 Habent sua fata libelli. Die jeltjam\{ten Sdidfale aber erlebt ein $\mathfrak{B u}$ あ oft bor feinem ©riducinen ...

## 

$\mathfrak{B e i}$ ber literarifaen $\mathfrak{B r u m n e n v e r g i f t u n g , ~ b i e ~ b e r ~ a l - ~}$ कemiftifiden Rojentreuzerei eigen ift，muß e̊ um jo mehr begrüft merben，wenn es einmal gelingt，in einem fonfreten Fall－geleitet bon einmanbfreiem handidriffliden MRaterial und Urtunben－einen $\Re$ ojentreuzer in flagranti bei jeinen Sdfliden zu ertappen．Daß ift mir gelungen．Sd babe Die Eghre，meinen Lejern，jpegiell ben $\Re \frac{10}{}$ entreuzern in spe， und，fo coot will，aud Rojentreuzerinnen，Den §ow EDel
乌errn §errn জofrath und Doctor der Medizin æubotpy
 gevifiermazen als Beifpiel aufz Exempel，als $\mathfrak{y l u f t r a t i o n ~}$ fürs © Sanze．
 Sajrgumbert＂，alfo aud ber III．ঞ．©．＝EEpode，liegen tat＝ fäditide Ereignific zugrunbe． $\mathfrak{u m}$ aber bag jafrelang mü̆jam zujammengejucte Material in eine genie $\bar{b} b a r e r e ~$ $\mathfrak{F o r m}$ zu bringen，muften bie Tatfaden frei miteinamber vertnüpft und nebenber etwas auggefdmuidt merben． $\mathfrak{F n}$ meldem Maze bies geideben ift，möge berjenige，der fith fiur ben biftorifden Stoff intereffiert，an ber §and ber unten， peinfid genau，angefïgrten Duellen jelber vergleiden．Weitere Literatur，als unten angegeben，exiftiert（ godiftmahridecinlid）
 über biefen intereffanten Selefrten und bergeffenen gldaemiften übergaupt now nidy veröffentlidt morben．民udy wir be＝ ［仙ränten uns auf jein Rebenzenbe und beidäftigen uns
 bringen mir an anberer Stelle，menn mieber einmal ber bämonijde－mollte jagen：allomatifaje Einflús banad

## － 44 －

angetan ift．Sebody mirb angebradt fein，bier nod etwas über ভdumibt als $\Re$ opentreuzer mitzuteilen．

Er jelbjt bezeidnet fidy natürlidy nirgenop alx $\mathfrak{R}$ ．©．Weber in feinen iparriden $\mathfrak{D r u f f}$ fariften nod in feimen zablreiden Sandidriften，bie fidy auf ber §amburger ©tadtbibliothei＊） befinden und die id jämtlidy genau burdjfubiert babe und fenne．
$\mathfrak{W o h l}$ aber bezeugen uns einige feiner Beitgenofien，
 hodliöbliden Drbens $\mathfrak{v o m}$ Rojenfreuke＂gegörte．

1．©．©S． $\mathfrak{P r a g e n f t e i n , ~ ß r o f e f i o r ~ b e r ~ W h y j i t ~ a n ~ b e r ~}$ Univerfität תopentagen（1723－1795），ber ben §ofrat perjönlid genau tannte und mit ifm viel vertegrte，bes ridftet，Daß Samidt ben §openhagent 民potbefer（Sappel
 Diejer ©ejellidaft nad $\mathfrak{A}$ frifa reifte，und zwar nady $\mathfrak{M a r o f t o , ~}$ $\mathfrak{u m}$ in $\mathfrak{F e z}$ arabifdealdemiftifde Manusfripte zu ftubieren．

2． $\mathfrak{B}$ ． $\mathfrak{F}$ ．©S． $\mathfrak{R a r f t e n s , ~ ß r o f e f i o r ~ b e r ~ M a t h e m a t i f ~}$ und $\mathfrak{R a t u r l e g r e ~ a n ~ b e r ~ U n i b e r f i t a ̈ t ~ 乌 a は l e ~ ( 1 7 3 2 - 1 7 8 7 ) , ~}$ meint，Dás burch ©appelz $\mathfrak{U u f n a b m e ~ i n ~ b i e ~ B r i u b e r i d a f t ~}$ Defien Beugnifie［nämlia zuguniten ber Safmidtidien Ber－ wandlungexperimente von Waffer in Stein］bieles bon ifrem（Semidte berlieren．Er bentet an，dak Sdymidt fird Die Æezeption ©appelz gut gabe bezablen lafien．

3．J．S．Semler，ßrofefior ber Theologie an ber Uniberfität $\mathfrak{b a l f e}$（1725－1791），madit im zweiten Stüaf feiner＂Unparteiifden Sammlungen zur $\mathfrak{G i f t o r i e}$ ber $\mathfrak{R o j e n =}$ freuzer＂（£eipzig 1786－87）Seite 93 folgende $\mathfrak{Z n m e r f u n g : ~}$
„Dergleiden wirtlid pralende und anmafiende Sprade füren mefrere jolde Sdriften；gleidmol alle geradefin ogne allen Grunb，indem bie wabre praxiz［sc．ber tünftidjen Erzeugung bez ©oldes über der Erbe im ©egenfak zur naturlidyen ©ntwiflung bess coldes unter ber Erbe］bon niemand befdrieben mird；bie mirtliden Grundjäķe aber， find lange borber überall ifon zu finden．Die $\Re$ ojentreuzer ［sc．bie neuen］Gaben gar nidfts neues bieriiber in Scuriften

[^7]mitgetheilet; in megreren recht guten lateinifden und teutidjen Raduridten war lange borber alleß̧, für fäbige und berftändige £iebhaber, gejagt und ertlart. Sd neme ben D. Rub. §oh. Frieb. Sammid aus, ben id aus guten ©riunden fïr einen Rofenfreuzer neuerer Beit galte; Deffen Sdrift über bie all= gemeinen $\mathfrak{Q u f f ( b 0}$ fung ${ }^{\text {mittel }}$ [Enchiridion AlchymicoPhysicum etc.], teutid im erften Band Dezz Tübingifden $\mathfrak{M}$ agazing für bie bügere Raturwiffenfdaft, befindlid ift.
 Der meit entfernf ift bon aller §ralereg." [§f. aud a. a. ©. S. 112, \{ymertung.]
4. ©harl. Elif. תonjtantia von ber $\mathfrak{R e f}$ ©räfin von Medem (1754-1833), Deren Briiber mit Sdmibt eng befreundet maren, teilt mit, Dáp Sdmibt „in gebeimen Sejelfidaften jegr verwifétt gewejen ifit.
5. Seermann $\Omega \circ p p$ nennt in feiner „sefajiate ber
 $\mathfrak{R o j e n t r e n z e r t u m s ~}{ }^{4}$.
6. Indirette Beweife für bie Bugebörigteit Samiots zur $\mathfrak{\Re}$. ©. =Fraternität laffen fid nod in grober $\mathfrak{B a h l}$ beiz bringen. 民us Mangel an Maum und um ipäteren $\mathfrak{P u b l i =}$ tationen nidt borzugreifen, fehe id borläufig dabon ab.
 ${ }^{\text {„über bergangene und gegenmärtige }} \mathfrak{R o j e n f r e u z e r e i " ~ a u ß ̄ g e = ~}$ führt baben, genïgend vorbereitet fein, um bie ToDeßgeidiciten
 tönnen.

## 3weimul gefitorben!

Die ©efididft einez̊ Rojentreuzera auß bem XVIII. Sagrgundert.
"Solve! - et coagula."
„M1te gejdaffenen Dinge find in Ynjegung ibreş Weiens und $\mathfrak{U r j p r u n g s}$ nidt voneinanber unteridieben, jonbern alle haben einem einzigen Uranfang ihr Dajein zu banten. Da mun alle geidaffenen Dinge aus einem unb bemielben Mranfang entitanben jinb, fo müfin fie notwendig alle inģefammt aud igr einzigess eigentamlidesz $\mathfrak{Z u f}$ $\mathfrak{I B}\{\mathfrak{n g}$ gio und §oagulationsmittel haben."
„Wer biefez彐 Waijer befiģt (nämlid bas̊ Rabital-Diffolvenz, Das̉ $\mathfrak{U n i b e r j a l - M e n f t r u u m , ~ b e n ~} \mathfrak{M l f a k e f t}$, ber wirb niemalz megr an ber Bollenbung amierer Stunt zweifeln."

George Mipleq.





Paracelfus.


Diejeş Stirb unb Werbe,
$\mathfrak{B i f t} \mathfrak{D u}$ nur ein trüber ©saft
$\mathfrak{A} \mathfrak{H}$ Der bunflen Erbe." Goetbe.
„ไnd neues $\mathcal{L e b e n ~ b l u ̈ h t ~ a u s ~ b e n ~} \mathfrak{R u i n e n . " ~ © d i u e r . ~}$

## Crftes Rapitel.


 und prattifder $\mathfrak{N r}_{z t}$ in 乌amburg, lié berbugt dis Beitung aus ber §and fallen - und farre vor fidy hin
$\mathfrak{R a \dot { b }}$ einer Weile ergob er fidy von jeinem Sdreib= tild - lief wild, wie eine $\mathfrak{y} y$ äne in ihrem תäfig, im Orbeitzjimmer umber - trant bort in jener Effe ein cliäscen alten ßortweing - ftopfte bier bie erloidene Breife mit dem allerbeften $\mathfrak{T}$ obation rảuiperte fith, büftelte,
 Stube ftehen, blifte nady oben, murmelte ein ©ebet: —,omne bonum de sursum, optimum a Patre luminum qui creavit Aeschmajim"*) - ergob den mit einem toftbaren Siegels ring gejdmüutten Beigefinger, f(blug in ber $\mathfrak{L u f t}$ ein Sdnipp= cen und - brad in ein lautes (feeládter aus . . . . .

Ram's ifm aus ber Scele? oder tlang's wie aus ber §olle? Sdeu fay er fid um. Reiner hatte ign beobadgtet.

Dem §errn \&eibmebifuß war offenbar eine gute §bee aufgeftiegen. Gute $\mathfrak{J b}$ ben bürfen aber nidg fofort in bie Tat umgefegt werben; fie müfien ruben, fict entwifeln, ausireifen.
"Nonum prematar in annum", zitierte er ben Қoraz. Dr. Sdjuibt pprady übergaupt gern lateinifd, mie alle © es legrten jeiner Beit; am liebjten aber lateinifd und beutjd Durdecinanber.

Der Consiliarius aulicus jegte fidy zufrieden mieber an jeinen Stubiertifd. Ger nagm bie eben gerauggetommene ${ }_{n}$ Staats = und geregrte 8eitung beg \{am=

[^8]burgifaen unpartheyifacnçorrefpondenten＂ bom 16．शuguft 1749 abermals zur 乌and und las fixy bas notifizierte Defret einez நoben Senatz，weldes ign ebenjo erregt hatte，nod einmal bor．
©䂞 Iautete：
„Demnady in Dem 58 und 59 个ten Stüafe ber biefelbit herausgetommenen neuen gelebrten Beitungen， respective p．461－464 und 468 － 472 bey ©felegenteeit deß̊ an＝ geblidy berftorbenen Sofann ©friftian Ebelmanng＂，．．．

Der $\mathfrak{y}$ pfrat blifte bom $\mathfrak{B l a t t}$ auf，wieberfyolte bedädtig： „Des̉ verftorbenen ⿹ogann Shriftian Ebelmann＂．．．． und fugr fort：
„ein Sdreiben，nebjt bier，theils rateinifden，theiles beuticion Sedidfen enthalten ift：in welden allen nidyt nur viele redtifaffiene Theologen aufz frebentlidfte berunglimpfet und angegriffen，jondern aud die gröffeften und abjoceu＝
 ber erfinulidfiten Rudilofigfeit auళgeftreuet：joldergeftalt aber bie fundbaren $\Re$ Reidsgefege，wie niat weniger bie allz bier zum ifftern wieberfolete und geidajarfte Berorbnungen und Mandate gödit fräfflid gefräntet moroen finb：als hat ©．ฏodedler $\mathfrak{R a t h}$ teinen Umgang negmen mollen，obberiühte zmeg Stuife megen ber gedadtermadifen Darim befindididen ärgerliden $\mathfrak{A u} \mathfrak{Z}$ briüfungen，für bie greulidjten Sdmäh $=\mathfrak{u n d}$ \＆äfter＝Єdrifften biemit iffentlidy zu ertlären，und jelbige beg̊ Endez，Den bosartigen Berfafiern zur immertwährenden ভdjande，burch ben $\mathfrak{F r o g n}$ auf bem efrrlojen $\mathfrak{B l o d e}$ ber＝ brennen zu lafien．Decretum in Senatu，§amburg ben 15． $\mathfrak{U}$ uguft 1749．4 ．．．．．

Der $\mathfrak{y}$ ofrat war in einer widtigen $\mathfrak{Z}$ ngelegengeit 【ängere Beit von 乌amburg abmejend gewejen und joeben zuruids gefefgrt．Die einen muntelten von einer rojentreuzerifden Miffion，Die anbern praden nur von einer ärztliden תons jultations̊reife．Wie dem audj jei，jebenfalas gatte ity bie Sadje gänzlid in $\mathfrak{A n j p r u d}$ genommen．Er batte bajer aud feime afynung von bem inzwifden erfolgten＂Tode feines Freunbez ©delmamn，zumal biefer（wie igm bei feiner $\Re$ Rüdi＝ fehr mitgeteilt mar）－erft bor einigen $\mathfrak{L a g e n}$ perfonlid in dess Doltors Woynung gemefen war，ben er bon ber Reife bereity zurüufgetegrt mäfnte．
§aftig fubte Dr. Scamibt aus cinem grozen Beitungş und $\mathfrak{B u ̈ d e r g a u f e n , ~ b e r ~ f i n g ~ m a ̈ h r e n d ~ j e i n e r ~ श b m e f e n g e i t ~ a n = ~}$ gefammelt batte, bie beiben Nummern ber ${ }^{n}$ euen $\mathfrak{y a m =}$ burgifden ©elegrten Beitungen " Gerbor, um bie Todesz nadgridt Ebelmanns felbit nadzulejen . . . . .
$\mathfrak{J n}$ ber Tat! Ebelmann war bor furzem ${ }_{n} g$ fitorben" und lebte nidtsbeftomeniger nod!
${ }_{n} \mathfrak{y m}!\mathfrak{y m}$ ! Solde Sterbegejdidten find aljo aud in ber guten Stadt $\mathfrak{y}$ amburg redt mogit möglid. Sie find Durdfiübrbar. Man mus es nur beim reaften Enbe anfafien. Dann aber tonjequent, rabital. $\mathfrak{y m}$ ! $\mathfrak{y m}$ !" \{o \{prady er bor fitif hin.

9Umäflid zeigte fein ©Sefidyt mieber jene ruhige Mürbe, welde feiner Stellung als angejebener $\mathfrak{A} \mathfrak{z}$ t und anerfannter chelegrter zutam und entiprad.
"Vir praenobilissimus, experientissimus ac doctissimus dominus, archiater meritissimus, practicus Hamburgensis celeberrimns" - \{o war er in dem Diplom feiner 1748 erfolgten Ernennung zum Mitglied ber hoct $=$ berühmten ,,Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Cariosoram Sacri Romani Imperii" angeredet tworben.

Man fah ess igm an, ber §err §ofrat war fid jeiner atabemifden Pofition voll berwigt. शaぁ æang und zur Sぁau getragener §ebensanfidt, nad ßermögen und $\mathfrak{U}$ mgang zähite er zu ben oberen (Sefellidaftatreijen ber faiferlich freien $\Re$ Reidisitabt . . .

Er \{dellte nad bem Diener.
Riemand fam.
Er fidelle nodmalz. Riemand melbete fid.
Sdion wollte er unmillig merben und aufbraufen, als igm einfiel, $\mathfrak{D a}$ er er ja feinen $\mathfrak{D i e n e r ~ i n s ~ d y m i f d e ~ R a b o r a = ~}$
 Medifamenten zu todien, bas feipt bon foldaen


Dr. Sdmidt fabrizierte, wie viele meltberiulgte Medici, 3. $\mathfrak{B}$. §offmann, Stagl u. a., bie bon ihm orbinierten
 Balsamum vitae fein Elixir polychreste viscerale, fein Elixir antipodagricam, feine Essentia antimiliaris, Essentia alexipharmaca, fein Liquor antispasmodicus
und biele andere $\mathscr{U r}_{\text {rzeneien }}$ und Arcana erfreuten fíd eineş guten $\mathfrak{R u f e s}$ und bradten igm reiden Semim.
$\mathfrak{I n}$ Salle, wo Sdimidt bem Stubium ber ©hemie und Medizin obgelegen, Gatte er Die in Der Waifengauxapothete bon Dr. æidter nad Burgitallers Mezept angefertigte „Essentia dulcis" und beren Deribate fennen gelernt. Dieje weltberübmte Effenz, welde ihren Beinamen, „dulcis" fügrte, weil bei ifrer ©eminnung noie berborleumtenbe ßrovidenk ©Sotteg fo füffe mar", entfielt auker Weingeift und anderen Ingredienzien angeblidg eine radifale enflofung bon chorb. Das bold war bei biejem ફeilmittel aů feinem Wejen ge= fegt, in ben $\mathfrak{U r f t o f f}$ redugiert, deftruiert, - befanntlidg ein biel idmierigereş aldemiftiddes תunitituif, als esord zu madien, zu fonftruieren. ,FFacilius est aurum construere quam destruere." Das mufte fifon Thomas oon Yquino. Die Essentia dulcis war eine $\mathfrak{u n i b e r}\{\mathfrak{l}=$ medizin, bas beift nü̈tlid umb beilfam bei allen Srantheiten. Sie startte nämlid Die menjoflide Matur und ergöhte bie allgemeine Rebenstatigfeit. Denn

> „ber Menid, ber Mein, bas solb, סie find einanber hold,"

Iautet ein alter ¢emiatrifder Spruci. Der ebenio geidäfts= funbige mie fromme $\mathfrak{A u g u j t} \mathfrak{b e r m a n n ~ F r a n d i e ~ f u ̈ t r t e ~ f e i n e m ~}$ Waifentauie burd ben in= und austandifaen Bertrieb ber $\mathfrak{y}$ alleiden bold=effenz, bon beren tonzentrietter Sorte ein
 große Summen zu.

Der praftifje Erfolg biefes farmunghaften und gott= ergebenen $\mathcal{A}^{2}$ remeifandels hatte aud Sdimidt veranlaft, allerlei Medifamente zu fabrizieren und zu bertaufen.
${ }^{n}$ Damit id aber mein ©femifien rein betabre" - jo
 $\mathfrak{b o n ~ D e m ~ r e c t t m a ̈ ß i g e n ~ © b e b r a u c ~ u n d ~ z u b e r l a ̈ f l i g e n ~ W i r f u n g e n ~}$ feimes $\mathfrak{L e b e n s b a l f a m s " ~ - ~ „ w i l l ~ i d ~ n i d t , ~ w i e ~ b i e l e ~ a u s ~}$
 $\mathfrak{M e d i c i n e n}$ auggeben, bielweniger meinen $\mathfrak{Q r b e n e g e n , ~ m i d e r ~}$ befferes Wifjen und ©emifien, §räffe und æürfungen, melde folde nidy haben, andidten: §d will nidgt ver= ftändigen Leuten Durd gebructe Bettul, in weldjen an einer bolftommenen tyeatralifden Winomaderey nur biejer un=
wabrtaffer $B$ ujak now mangelt, baE ifre Orbeneyen arte Leute wieder jung, und abgeidnittene $\mathfrak{R a j e n}$ und Dhren,
 madten, mid als einen treu= und Semiffen=lojen Martt= ibreyer barftellen, jonbern id will meiner $\mathfrak{U r g}$ geneyen wabr= Gaffte ß3üthugen und erweiplide Яräfte, mie aud berjelben

 vorber fehe, dás von einfältigen Qeuten, welden gemeiniglidy mit unwabrgafiten ßrablereyen und windidten Beridten mehr, als mit wagrgaffen $\mathfrak{R a d r i d t e n}$ gebient ift, nidyt $\{0$ groffen ©seminn zu getwarten habe, alz wenn bie Wagrbeit, gleid anderen berfdiedenen Merkten, bey Seite fegte."

S(fmidt braute in jeinem \&aboratorium nun aber nidft blop Mredifamente, jonbern er lag aud, nad wie bor, anberen wemiftifden $\mathfrak{U r b}$ biten $\mathbf{o b}$, in $\mathfrak{B e r f o l g}$ feiner früheren gleiden Tätigłeit am Darmitädter $\mathfrak{y}$ pf beim $\mathfrak{L a n o g r a f e n ~}$ Ernft $\mathfrak{a u b r i g}$, jowie in $\mathfrak{b a l f e}$, $\mathfrak{L e i p z i g ~ u n d ~} \mathfrak{J e n a}$. Sein treuer Diener $\mathfrak{Y o h a m}$ \{roam Sabler war zugleid fein erfter Laborant und famuluz.

 ber $\mathfrak{y}$ ofrat in godit eigener $\mathfrak{B e r j o n}$ fid jelbjt zum $\mathfrak{A u} \mathfrak{B}=$ gegen.
$\mathfrak{I n}$ langem blauen Sdoprod und jorgfältigft ge= fräufeltem Spigengemb, mit roter Wefte, hellbraunen Bein= fleidern und Stulpftiefeln, bedecft mit graumeikem $3 \mathfrak{y}$ linder= Gut und in ber §and einen Spaziertod, beffen תriulfe aus aldemiftijdem Silber gefertigt war, betrat er bie Strake. Sofort wurbe er bon allen Seiten gegriīpt. Ex war ia all= gemein betannt und beliebt; ein freund ber Reiden und Wogitäter ber $\mathfrak{Y x m e n}$.
$\mathfrak{H}$ ntermegs auf dem Gropneumartt traf Dr. Sdimidt feinen Sollegen, ben Dr. Roffau, ebenfalle $\mathfrak{y}$ ofrat und Reib=
 $\mathfrak{v o n}$ EDelmann, welde Qoffan igm lädelno beftätigte. $\mathfrak{D a} a=$ nad brefte bag sefpräd fidy dann weiter um bie neuefte atheiftifae siteratur, beren befonberer \&iefhaber Dr. \&offau war. Ex bejā́ eine große Sammiung gottlojer Mranuftripte unb Buabjer und Gatte gerabe in jüngiter Beit einige inter=

nehmen er jeinen §ollegen einlub. Beibe gingen zufammen weiter über ben Reuen Steinveg und ben Beughausimartt. Dann tegrte Dr. £ofiau um, mährend S爪miot burds Miillerntor fid nad XItona begab, um ben gefitorbenen und wiebergeborenen Ebelmann aufzufuden und mit ibm über Deffen freimilligen $\mathfrak{X o d}$, amuifante EErlebniffe im Senjeits und hoderfreulidy Wiederauferftegung bes Räheren zu ton= ferieren.

## 3wcites Rapitel．

Der „乌amburger Berg＂lag vergolbet im Nadmittags： jonnenfdein．EEin Gerridifer ©ommertag hatte jung und alt aus ben engen Straken ber Stabt heraugetoft auf bie freien Feelber，weldue fi申 vor $\mathfrak{y}$ amburgs Feftungßbälen meit＝ Gin erftrecten bis an bie Tore extonas．Bur Linfen er＝ glänzt Der Elbftrom．Die flut fam und braçte herauf grone
 mit $\mathfrak{F}$ ntereffe betradgtet und fritifiert wurben．§ier ließen תnaben ibre Draden fteigen，bort fielten fie תriegen ober Marmel．Daneben tangten bie fleinen Miädaen Ringel＝ Яingel＝Rojentranz ober maditen תetten und תrujebullen aus
 blumen．Rahe beim 乌auptweg，welder von Dem zwifdien ben Baftionen ©aiparus und ૬imricus liegenben Mrilerntor bireft na山 bem elltonaer $\Re_{\text {Robisitore führte，ftanden bereinzelt }}$ Buben mit alferlei auständijden Sehensmürbigfeiten und תuriojitäten，jowie Rilide mit Buferjadjen，Badwaren und
 Eine alte Fibel liés betannte Weijen ertönen und jogar ein Soculator vergnügte bas hodigeehrte $\mathfrak{B u b l i f u m}$ mit jeinen ¿uftiprüngen und Runftituifen．Weiterbin lag redto bas
 über bie grünenben und blühenden Felber flang．

Selbft babyloniidic Tapeten，
Die eine tluge $\mathfrak{R a b e l}$ ftidt．
Ein grüner $\mathfrak{B a l d}$ ，mit ©Sold verbrämet，
Mit $\mathfrak{B e r l e n ~ u n d ~} \mathfrak{F u b i n}$ befämet，
Wirb burd ben clanz，ber unfre Wiefen \｛dmüft， Wie ©las burd Diamant beidämet＂；
§o bejang ber §amburger Matyberr Brodes bie beimatliden $\mathfrak{F l u r e n}$ ．

Unbefümmert um bas ganze jonnige und monnige Seben und bunte Treiben brauken borm Tor, weldesి ftellenweife einem fleinen $\mathfrak{J a y r m a r l t ~ g l i d , ~ u n d ~ b i e ~ i g n ~ b i e ~ u n d ~ b a ~ e f r e r = ~}$ bietig grüßenden Bürger taum beadtend, idritt mitten burd bas ßolf eilig Dahin ber છerr §ofrat Sdpmibt.
,"lnil §err Dofter!" raunte ein alteß Weib ber neben ihr ftegenden $\mathfrak{F r a u}$ zu, indem fie auf ben boriubergegangenen
 Dotter Smidt. Min Miann fin Smeitertind bett ge fo jajeun $\mathfrak{G u l p e n}$ und efgr nod barto Speelfaten identt und Sufter= tüten. Dat is en flofe und gode Mrann. De lebe ©ott gev em langes Lemen und fin Sceligteit."
(Ein תind war bem $\mathfrak{y}$ ofrat an bie Wand geprungen. ©dimibt ftreidelte fliid)tig bie roten Baden und hoIte medjaniif aus ber Taidje einen Sdjilling. Die fleine bantte frendeftrablend und redete lebhaft auf inn ein. Pber er war nidy bei ibrer widtigen ©ade, fonbern eilte in eigenen Ge= banfen verjunten ruiftig borwärtş.
 einen Menfidenauflauf. Er ftugte. Sefdrei und Sejogle wurden laut. $\mathfrak{A}$ nfangz glaubte er, man umringe einen $\mathfrak{B e}=$ trunfenen. Aber ala er bem Tumult näher fam, fa̧ er, wie bie 凡eeplalägerjungens wieber einmal binter feinem frreunde Edelmann her maren.

Sogan Chriftian Edelmann war ein befannter Freigeift. (Er war [d)pn biel in ber Welt umbergereift und batte fith naぁ alleriei geiftlidem haber und theologifaem Bant nad Ultona, Dem getobten $\mathfrak{L a n b e}$ allgemeiner $\Re$ Retigione $=$ und Slaubensfribeit, begeben, wo er bei dem Dr. med. Sottfried Folycarp ßunad wohnte. Die äußere Beranlafiung jeiner Reiie naw bem $\mathfrak{M o r b e n ~ w a r ~ b e r ~ b o r ~ e i n i g e n ~} \mathfrak{T a b r e n}$ erfolgte
 er zur leģten $\Re$ Ruhe hatte begleiten mollen. Mit Brocfez vertnüpte itn eine $\Re$ Religionsanjdauung, melde, logeriffen
 Der Betradtung der $\mathfrak{R a t u r}$ ergab.

EDelmanns umfangreide Polemif - etwa anderthalb= $\mathfrak{h u n b e r t}$ Streitjdriften waren jeitens ber Serthodorie faty gegen ifn mobil gemady worben - hatte ifn turzlidy auf bie feltjame Sbee gebract, fī) einmal periönfidy babon zu iiberzeugen, welden Einoruat mogl fein plöglides atbeben
auf bie Gemüter feiner Feinbe madjen mürbe；was mogl
 nad feinem Tobe über ign reden mürbe．Das mollt er gerne felbft nod mal erfabren． $3 \mathfrak{u}$ biefem Bweafe liê er in $\mathfrak{R r}$ ． 58 und 59 Der＂ $\mathfrak{R l u e n}$ gelegrten Beitung＂eine $\mathfrak{U n}=$ zeige bon feinem joeben erforgten eigenen Tobe exjdeinen． Er begleitete feine $\mathfrak{T o D e x a n z e i g e ~ m i t ~ b e u t i f i c n ~ u n d ~ l a t e i n i f d e n ~}$
 und bie §amburger ©seiftlidfeit jo beftig angegriffen murben， bás fíd eben ber Senat zu jenem befannten Defret beran＝ lapt \｛ah．

Exs mar nun bie setbobnheit Ebelmanns，fich bon Oltona über bie weiten freien Felder nad）§amburg zu be＝ geben，um fixd bon bort feine Soitiacjen zu bolen und feine Freunbe zu befucten．Dabei fuihrte ifn Der Weg ftets bei
 Gatte ing zur tägliden Biel［djeibe Des Spottes ber $\mathfrak{R e e p e r =}$ jungens gemadg．

So geidah es aut beute，alx §ofrat ভdjmidt ign traf．
 gefleibeter 乌̧err ben fäabigen Ebelmann auf baş herglidjfte begrïßte，ließen fie bon ibm ab und widen fcheu zuridi．
„Wiafommen auf Erben！Wie mar＇s dean ba oben？！＂ rief Sammibt Ebelmann zu，inbem er ihm bie 乌and entgegen＝ ftredte，in die biefer 【ädelnd einfalug．
${ }^{7} \mathfrak{D h}$ ！Das，was unten，ift aud oben！
Bfaffen brunten，ßfaffen droben．＂
＂Erit heut＇erfugr id Euren Selbitmord und Eure grüdi＝ lide æふiedergeburt，bie Euc凶 ja gut betommen zu fein faeint．民uck habe idy eine neue und widtige Radrid．t．＂
＂，lun bie 【autet？＂
„§gr feib berbrannt morben！＂
＂，W－a－8？＂
，， $\mathfrak{W}$ ier ftegt＇s gefdrieben！＂bezeugte Sdimidt，mährend er unter Laden bie 马eitung aus ber æoctajaje golte und fie Edelmann நinreidfte．„Eure Tobexanzeige und Gedidte Gaben ben ehrlojen Feuertod erlitten．＂
＂O sancta stupiditas！＂
Ebelmann laş bie Beitung．．．．
${ }_{n} \mathfrak{Q}$ ajfet uns nidut länger bier ftegen bleiben，＂meinte er． „Wir tönnen einen tleinen Spaziergang madjen．＂

Die beiben $\mathfrak{F r}$ reunde bogen in ben Ginter bem Reeper: mäldden $\mathfrak{l a u f e n b e n ~ § t u ̈ t j e n f t i e g ~ e i n , ~ g i n g e n ~ b a n n ~ a m ~ § e f t = ~}$ Gof borbei und quer über's §eiligengeiffeld auf bie תorn= mü̆le zu.
„ $\mathfrak{y g r}$ jeid jekgt alio tot, mein lieber Ebelnann, und liefert mir burd) Eure ©egenwart zugleid ben ftärffen $\mathfrak{B e}=$ weiz ©urer $\mathfrak{U n j t e r b l i d f l e i t . " ~}$
"Ein faniojer $\mathfrak{U n}$ jterbliafteitzbeweis!" entgegnet ©belmann. ${ }^{2} \mathfrak{J} \mathfrak{m}$ übrigen zweifle id durdaans nidt an ber $\mathfrak{B i r f =}$ lidfeit unferes Dajeing nad bem Tode."
 $\mathfrak{u n f t e r b l i d f ; ~ m i d ~ z w a r ~ n i d t ~ n u r ~ g e i f t i g , ~ f o n b e r n ~ a u d ~}$
 baren, unfterbliden, ewigen ©fanzen, bon Dem nidtz verloren gehen fann; jondern aud fpeziell alz §serjonen, als $\mathfrak{J n d i =}$ bibuen."
" $\mathfrak{u n d}$ nur eine perfönlide, eine indibiduelle $\mathfrak{U n f t e r b l i d g =}$ feit fann uns befriedigen. Nur fie fann unjerem fittlidjen Wollen und Berbalten eine braudbare Unterlage geben. $\mathfrak{A}$ ber Ieiber ."
,Reiber reiden, um forde indivibuelle $\mathfrak{U n}$ fterblidfeit zu bereifen, philojophifdye ©srunde nidy aus - molltet $\mathfrak{J h r}$ \{agen, mein lieber Edermann."
"So ift eহૂ. Sedody die göttliage Dffenbarung? Sft fie nidgt ftidybaltig und unfeglbar?"
"Sie gilt mir bezuiglid diefer Frage gar nidtz. Fine perfönlide $\mathfrak{U n f t e r b l i d f t e i t ~ m u f ~ n i ø t ~ p h i l o f o p g i i d , ~ o a r f ~ n i d t ~}$ religiöz, fondern fie fann $\mathfrak{n u r} \mathfrak{b u r d}$ (f) $\mathfrak{f a h r u n g ~ u n d ~}$ Experiment betwefen werben oder fie tann übergaupt nidft bewiefen werben."
"(But. Aber auf meldje Weife?" fragte EDelmann.
,,2Uf demijaje Weife", antwortete ber $\mathfrak{y}$ ofrat zuber= fidutlid. ,"Die Quferftehung mit berflärten Qeibern tann ad oculos demonftriert werben."
"Da bin id aber neugierig."
, (Gabet $\mathfrak{F h r}$, mein lieber freund, benn nod nidt bon Der Balingenefie gefört?" $^{\prime \prime}$
 Эd bin mahrbaft geppannt."
,,Wit $\mathfrak{B a f i n g e n e f i e ~ b e z e i d n e t ~ m a n ~ b i e ~ f u ̈ n f t l i d e , ~ d . ~ \mathfrak { ~ } . ~ . ~ . ~}$ demifide Wiederaufwectung von berbranaten ober fonft wie
gänzlid vernidteten Sflanzen, Tieren und Menjden. Se plöglidyer und je bolftändiger die vorgergehende $\mathfrak{B e r b r e n n u n g ~}$ doer Bernidtung, ie rabifaler die $\mathfrak{Q u f l o f u n g}$ beg Zebenden war, befto reiner erbebt fid bie Quinteffenz, Defto Gerrlider ift die forgende Wiederauferftehung Dezి Toten im bertlärten Leibe."
„Wie bewerfftelligt man Denn eine foldje Wiedergeburt?"
, $3 \mathfrak{u}$ allen palingenetifaen Experimenten find gewiffe demifife ßräparate notwendig, meift in flüfigiger Form. Bon ifrer ©üte und $\mathfrak{B o W f o m m e n g e i t ~ g a ̈ n g t ~ d e r ~ © r a b ~ b e r ~} \mathfrak{B o l}=$ Iendung ber 民uferftehung ab. Der befte \&iquor für bie corruptio et regeneratio omniam rerum wird ex proprio phlegmate sui ipsius bereitet. Ridt immer ift bas ganze $\mathfrak{I n d i b i d u u m ~ n o t w e n d i g , ~ j o n d e r n ~ o f t ~ g e = ~}$ nügen aud jabon midtige Teile Despelben zur Balingenefie, jo z. $\mathfrak{B}$. Der Samen ober bag Blut."
"श्(uø) baß Blut eines now Zebenden? ${ }^{4}$
${ }_{n}{ }^{n}$ (Semiß! Ex gibt aud phantasmata spiritualia viventiam. Mir ift ein gewiffer \&iquor befannt, ber, wenn er bei gemäpigter Wärme auf Då Blut eineß Menijen oder Tieres gegofien mirb, bie ganze sejtalt bes Memidjen ober Tiereß̨, und zrar bie Deş Meniden durdfidatig, borftellet."
 Gat bas Blut biefe Rraft? ${ }^{*}$
nBlut ift ein bejonberer ©aft. Darin zu arbeiten, ift nidy $\mathfrak{z}^{2}$ raten; namentlid nidt in nod lebenswarmem $\mathfrak{B l a t}$. $\mathfrak{D e m}$ efutor ber "Aurea Cateni Homeri" ift es begegnet, Dañ, alz er burd bie Retorte bie fizeren Teile bom $\mathfrak{B l u t}$ abbeftillieren molte, ity fomogl von ben Menfjen als anberen Tieren bas evestrum fegr monftrös in ber $\mathfrak{B o r l a g e}$ erjdien. Dasjenige vom Menjden fing in ber Retorte ein csepolter an, als menn ein sefpenft barin wäre. Soldep war jebr entjeglid zu gören und garftig anzujeben. $\mathfrak{U}$ nd mein alter $\mathbb{M}$ epgiftopheles erzäglte mir einmal folgenbe Geididite bon einem gemiffen Qaboranten: Der Qaborant Gabe aus bem Blute einess defolierten armen Sunderz etwas zubereiten wollen. Ex habe ba\$felbe in einen Rolben getan und feinem Sandlanger befoglen, zu beizen und gut adit zu geben auf den Grad beş Feuers. Der müde ફandlanger Gabe fiid aber zur $\Re u b e$ gelegt und fid nid) meiter um bas Feuer geftummert. Saum fei er eingejdlafen gewejen, io

Gabe er gemertt，dak etwas an jeiner Decte zupfe．Ex fei hierauf wad gerworben und habe die seftalt des armen enthaupteten Suinders bor bem Bette ftehen fegen．Das Geipenft habe ängittid gefeufzet und zu ibm gepproden：„थीd wie quälft $\mathfrak{D u}$ mid），ge马e Dod und fieg＇nad Deinem Feuer．＂ Der Wandlanger fei bierauf boller Sbreten aus dem Bette gefahren，能be feinent §errn geweát und igm bas Erlebte
 ratorium gegangen und da hätten fie zu ihrem größten Er＝ ftaunen in bem auf dem feuer ftehenden Polben，morin bas $\mathfrak{B l u t}$ berifllofien gervejen war，bie Geftalt beg armen Sünbers erblift，wie fie fidy ängittidy bewegt und $\mathfrak{L u f t}$ gefucht bätte． Sie gätten Gierauf dab Feuer gemifbert und je tüfler eß gemorden，Defto fleiner jei aud die ©eftalt gemorden，biz fie endidid gar nidgt megr zu fehen gemefen wäre．－Jgr be＝ greift alfo，lieber EDelmann，dak man demija bie Exiftenz einer Seele während bes ¿ebens mie aubl nach dem leib＝ liden Tode nadyweifen und bamit die Unfterblidfeit per experimentum bemeijen tann．＂
 gefüfrt．乌inter ber Delmuible erbliatten fie bie Baftionen ber Sternidjanze．Sie ließen aber bas nad Rorben bor＝ geidjobene Feftungswert lintz liegen und pafierten den ，，Durdidnitt＂，um it bem am Rotenbaum liegenden Didf＝ meldgfrug einzufefren und bann burdjs Dammtor mieder zur Stadt zuriiffuugehen．
＂§ֹd tann nidyt leugnen＂－entgegnete Ebelmann，ber Dem $\mathfrak{y}$ frat mit gejpannter $\mathfrak{A} u f$ merffamfeit zugehört gatte－ ＂Dán bielez bei diefer traurigen Morbgeididfe zu bedenfen borfommt；infonderbeit，wie ber arme Sünder，ber fo ängit＝ lid in dem Rolben geidmig̨t gat，ex möglid maden tonnte， au円 aukergalb besjelben bor bem Bette beş Sandlangers $\mathfrak{z}^{2}$ eridjeinen und mit ifm zu \｛predjen．Sndefien，wenn bie ©eidicife fid mirtlid jo zugetragen hat，jo ideinet fie einen Der ftärffen Beweife von unjerem Dajein nad bem Tode abzugeben und id mödte nur müniden，aud einmal eine folde ©rfabrung mit eigenen $\mathfrak{A}$ gen anjeben zu fömen． ふ̛́ felber
＂Etras Qegnlidees felber erleben zu wollen＂－unter＝ bract ibn ber $\mathfrak{y}$ ofrat－，hat allerbing $\mathfrak{z}$ immer feine Sdfwierigfeiten．©z fajeinet faft，als ob dazu nidt aubz
 nötig mären．Denn bisweilen gelingt der Berju円 und bis＝ weilen im Beifein anderer ßerjonen gelingt er wieder nidt． थfber man foll es̊ übergaupt nidt verfudjen，bieweilen ez̊ fegr periculözs ift．＂
 Seifter＝Erjdeinung alfen anderen borziehen，und zum $\mathfrak{P r e i B}$ unjeress grojen ভגjöpfers̊ Der Radjwelt mit ben glaub＝ mürbigiten $\mathfrak{u m p t a ̈ n d e n}$ hinterlafien．Q（ber bie göttlide $\mathfrak{W e i z =}$ Geit hat mogl mit effitibt einen $\mathfrak{B o r b a n g}$ bor bie Szene ge＝ zogen，bie fíd nact unferem Tobe erft eröffnen mirb．Wir forren nidt wiffen，was nach bem tobe eigentlid）mit uns borgeben mird．Wix follen ess nidf darauf antommen laffen， andern $\mathfrak{B}$ ロfes zu tun，weil ess nadyher vielleidit mit uns ausi ift und wir fo ber Berantmortuag entgegen；anbererfeity follen wir aud nidt besbalb ©utes tun，um nad bem Tobe bielleidgt felber bafür belognt $\mathfrak{z}^{4}$ merben；jonbern mir follen Den Weg der Tugend igrer felbft willen beldreiten．＂
，， $\mathfrak{F a}$ ，mein lieber EDelmann，Sittlidfeit und $\mathfrak{U n j t e r b l i d j = ~}$ teit find zwei ganz veridiedene und voneinanber unabfăngige Dinge．Jede £andlung－ob gute ober böje－hat ibre Folgen；benn ber $\mathbb{B u j a m m e n t h a n g ~ b e r ~ M a t u r , ~ b i e ~ a u r e a ~}$ catena Homeri，lann nidft zerriffen merben．Unis alle um＝ fおlingt ber eferne annulus Platonis． Ob aber bie Folgen umferer eigenen Sandlungen uns felber－Gier ober bort oben－wieder treffen werbent，das ift eben die groke $\mathfrak{F r a g e}$ ． Sedenfalle müfjen wir fo hanbeln，als ob wir jelber bie Forgen zu tragen haben，weil es ja immerbin mögliø ift， báa wir fie felber zu tragen gaben merben ．．．So müß̧ten wir handeln，menn－wir ez tönnten＂，fügte ber $\mathfrak{y}$ grat zögerno now நinzu．

，＂Rein，Sgir gabt recft，wir fönnen es nidyt，magen wir nidyt Gerr unferez Selbit find．Andere beberriden uns．Etmas $\mathfrak{A n b e r e s s ~ u n d ~ f r e m b e ß ~ b e f t i m m e t ~ u n d ~ b e e i n f l u ß t ~}$ ung．ßon ber Ratur und unjerer $\mathfrak{U m g e b u n g}$ find wir $\mathfrak{a b}=$
 ； daungen $^{2}$ fiferer Erzieber． $\mathfrak{U n d}$ baher hat aud biefez andere frembe Etwas，weldees uns beherridit；weldees uns

find-die $\mathfrak{A n d e r n g a b e n ~ d i e ~ F o l g e n ~ m e i n e r ~}$

"Das ift ja eine eriduredlide Moral!" rief Cbelmann entjebt.

,„Jeber ift Sind \{einer $\mathfrak{Z}$ eit. Der Beitgeift trägt bie Berantroortung."

Mittlerweile batten fie die ©sartenmirtfijaft erreidt.
Wäbrend fie ibren Leib reftaurierten, fam Edelmann noćmalz auf bie geheimen Fräfte und berborgenen Fägig= feiten, weldje im Blut ftecfen, zurüd.
,,Whir ift ein Prozej befannt" - jagte der §ofrat in Ergänzung jeiner vorferigen blutigen Sejaidften - ,mo = $\mathfrak{n a d}$ aux Dem menjalidjen Blut ein leudjender Riquor zu madjen ift, mittelz Deffen man zu jeber Beit miffen fann,
 präpariert ijt, befinde, er möge fo weit entfernt fein, ale er immer molle, ob er gejund oder frant, fröblid oder traurig, Iebendig oder tot jei. Wenn er frant oder traurig ift, fo Ieudftet dieje \&ucerna oder \&ebenslampe duntel, ober nimmt auch eine jamarze oder jonft ungewöhnlide Farbe an; menn Der betreffende $\mathfrak{M R e n j a}$ \{tirbt, bann berliert bie Lebenzampel ifr Lidft oder zertriummert Das ©efäß, darinnen fie aufbe= wahrt ift. Wenn aber ber Menid fröflid ift, Dann nimmt fie einen helleren Sdxein an; wenn igm ein $\mathfrak{U n g l u ̈ a}$ bebor= fteft, Dam zeigt ber leudjtende Liquor große Bewegung und auperordentlidje Wallung."
 \{tatt", entgegnete Edelmann. „Zwijaen bem Mlenijjen und feinem Blat, weldues mit feiner Eigenart imprägnieret ift, befteht eine bauernbe gebeime Berbindung, aư) menn bas Sanze und fein Teil getremnt find."
,"(Sewiflid mahr! Ebenjo ift ex bei Dem Philtrum ex sanguine humano productam; ferner in der Medicina diastatica, bei ber Transplantatio morborum uim. Je= סod, wir müffen unz beeilen, die Stabt vor Toregiøఝluß zu erreidjen."

Unter Dergleidjen philopophifd=あemifden © Sejpräden ge= rangten bie beiden burd das Dammer mieder in bie Stabt.

## Drittes Sapitel．

 in aller §̧errgottsfriühe bie gofrätlide ఇaroffe．Shr einziger $\mathfrak{Y n}\{a f f e$ ，Der Befiger bezz Gubrwerts jelbit，war in ein bon ifm entworfenez Mamufript bertieft，weldez bie Ueberidrift trug：${ }^{\text {Digpofition wie eg mit meiner } \mathfrak{B e}=}$ erbigung foll gehalten werbent．Sdmidt molle $\mathfrak{n a d} \mathfrak{R a g}$ fitebt $\mathfrak{z u}$ feinem intimpten $\mathfrak{F r e u n b e}$ ，bem $\mathfrak{E e r r n}$ ßajtor ©briftoffer Bứ，fagren，um ign von feinen Begräbniz＝ plänen in תemntniz zu jeģen． 3 war fühlte er ald 50 jähriger nod teines̊begs ben Tod herannajen，aber man tonnte ja nidit wiffen，wozu niebergeifuriebene Dispofitionen nod ein＝ $\mathfrak{m a l} \mathfrak{z u}^{\mathrm{a}}$ gebraudjen mären．Er laz fíd bas Manuftript nod einmal mit lauter Stimme bor．©5s gatte folgenbeu Wortlaut：
${ }^{n}$＂Mein Sarg und 爪Teibung betreffend，weil idy alle mettide झradt und Thorbeit，welde fípn in meiner Sugend berladit babe，bermeibe：So will idf in ben Sarg， welden id in meinem Reben bey vollem $\mathfrak{B e r f t a n d e}$ felfgit Gabe madjen laßen，gelegt und in mein $\mathfrak{Z e g r a ̈ b n i ́ ̄ ~ g e i f a f f t ~}$ werben．

2．）Meine Leidye foll niemand zu fegen friegen，ponbern gleid in ben Sarg gelegt und beß $\mathfrak{g}$ ．paftor $\mathfrak{B u} \mathfrak{f}$ 㲘fitidt und weiterer $\mathfrak{B e r o r b n u n g ~ u ̈ b e r l a g e n ~ m e r b e n . ~}$
 in ber תirchen beym 民ittar bajelbjt，mobey id mir au ${ }^{\mathrm{B}}=$ briutlicid borbegalte，bás foldje zu emiger Beit niemagis wieber geöffret werben foll．

4．）Weil id bermöge begి mir von bem ⿹odfürftl．
 $\mathfrak{B e t w e g u n g ~ b e r l i e h e n e n ~ © G a r a c t e r i ฐ ~ a b e l i c t e ~ S u r a ~ h a b e , ~ u n d ~}$ mir bie benen bon Æeidsfiurften ©garacterifirten ßerjognen

## － 64 －

zutommenben ©seredtigfeiten aud zu tommen，jo mill id，
 alles תlofen＝ⓔläute，Geremonien und Sefolge auf eben jolde Weife aun ber Stabt gefahren werbe，wie es in §inauß $=$ Sdaffung anderer 民blider Reiden gebräudflidy ift， und zwar beß Miorgens bey Deffinu bes $\mathfrak{T h o r e s s . ~}$

5．）Soll an benen 6 Gauptpaftoren und aud நerrn
 fagung meiner ©̛ott gebe fanfit und Seel．Qufib̈fung ．．．． wie aud bem Thitrmer auf ber Mid．＝Sirden fein ©ebübr mit 4 mard bezahlet werben．

6．）Soll bey meiner Durdfagrt bey ber Madjen，wenn diefelbige bie bey joldjen $\mathfrak{u m j t a ̈ n d e n}$ gemögnlidge Egren＝ $\mathfrak{B e z e u g u n g e n}$ madjen，babor an ben $\mathfrak{F} . .$. entridtet werben．
乌aur，foll baben
$\mathfrak{y}$ ．Magifter $\mathfrak{B o l f m a n n}$ foll haben
Die $\mathfrak{W}$ ．ßrebiger an ben 4 ఇeben＝Яirchen jollen baben
$\mathfrak{B e f r i e \delta i g t ~ f t e c t e ~ D e r ~} \mathfrak{y}$ prat Das Sdrifftuiaf in feine Tajde，lefnte fid ermübet in bie weiden §olfter bes Wagens zuriuf und träumte bon bergangenen 马eiten．．．
$\mathfrak{B o r}$ ihm auf taudyte in wefmütiger ©rinnerung die fafanfe ©seftalt feiner längit verlorenen $\mathfrak{F r a u}$ ©beliebften．Sie war an ber Sdmindiudt geftorben und meber bie Essentia dulcis nocif jonft eine andere Univerfalmedizin hatten fie
 um feinen ভdimerz zu iiberwinden，乌ena，wo er an ber $\mathfrak{U l i v e r f i t a ̈ t ~} \mathfrak{B o r r e f u n g e n ~ u ̈ b e r ~ © h e m i e ~ g e j a l t e n ~ h a t t e , ~ u n d ~}$ trat eine längere Reije ins $\mathfrak{A u s l a n d} \mathfrak{a n}$ ．Ex begab fich nad Яurland zu ben 厄ebriibern von Medem，mit benen ifn freundidaftlidje und freimaurerifare Banbe berfnüpften．

 $\mathfrak{B l e i b e n t}$ entidilo $\mathfrak{y n}$ furzer Beit war er aud einer ber gefudteften $\mathfrak{A l e r g t e}$ ．Er gewann eine vornegme ßracis．Der g（tel in Stabt und Rand fonfultierte ifn mit Borliebe．
 $\mathfrak{G e f j e n = D a r m f t a ̈ d t i f a j e r ~} \mathfrak{y}$ flaborant $\mathfrak{a}$ ． $\mathfrak{D}$ ．

Raci bem Tobe feiner Frau, bie aud er immer nod mit bielem ©gagrin betrauerte, Gatte ber gute Johann ben Sofrat nad §amburg begleitet, um bier mit ifm meiter zu aldemeien. Ex war ein gefdidter dymijder $\mathfrak{P r a f t i t u ß b}$, ber feine labores und rotationes auß bem $\mathfrak{F F}$ veritanb. $\mathfrak{R a m e n t l i d y ~ a u c b ~ b e z u ̈ g l i d ~ b e r ~ B o r a r b e i t ~ z u m ~ g r o k e n ~ W e r t , ~}$ Der ©infammilung und Bubereitung bon Rogitoffen zur Dar= ftellung ber materia prima, hatte Gabler entidieben einen anjalăgigen תopp - wenn er nämlid in feiner Betrunfen= Geit gegen bie Wand fiel.

Beim Wandzbecfer Sđloffe wurbe vorgefahren. Wäg= rend Babler und ber Яutider fid in ben Sefinderaum be= gaben, um fich bort geiftig zu ftärfen, ftattete ber $\mathfrak{y}$ ofrat

§err Baron §ay bon §iejflingftein war enragierter Rofenfreuzer, ebenjo wie ber 乌ofrat. Aukerdem intereffierte Der $\mathfrak{B a r o n}$ fich natürlid, wie jeder $\Re$ Rojenfreuzer göberen Srabeş, für uldaemie.

Megr aber nod als der alte Baron laborierte beffen jajöne junge ©fattin - mit und ofne Sdmidt. Unter jeiner $\mathfrak{A}$ Mleitung Gatte fie es bereitg zu aderlei herrliden $\mathfrak{P a r t i =}$
 föftliden und toftbaren Polydreft=Mledizin, einer gemiffen Rorallentinttur, jein teures unerje\&bares Qeben.

Seiber ließ aber das $\mathfrak{u n i b e r f a l e ~ i m m e r ~ n o d ~ a u f ~}$ fid warten; jeDó
${ }_{n} \mathfrak{B}$ Bilft bu ein $\mathfrak{P b j i l o j o p h u z ~ f e i n , ~}$ fo lak 厄ebuld bei bir ziegen ein."
Die Baroneffe und ber $\mathfrak{Y}$ ofrat berftanden fidi auß $=$ gezeidgnet. Seine bornegme Eridjeinung, fein weltmännifdes $\mathfrak{B e n e g m e n , ~ j e i n e ~ B e f a n n t i d a f t ~ m i t ~ a l l e r l e i ~ \& a n d ~ u n d ~} \mathfrak{Q e u t e n}$ und beren \&iteratur und Spradje, jeine bielfeitigen mifien= idaftliden Renntriffe, namentlid aber fein umfangreidees ©eநcimbiffen und furiofes תönnen, feine Bertrautheit mit Den berborgenen $\mathfrak{U r f a c f e n}$ und $\mathfrak{W i r t u n g e n}$ ber शatur in ber Rörperwelt und feine nahen Begiefungen zur ©eifterwelt, alles bas waren $\mathfrak{B o r z u ̈ g e , ~ w e l d j e ~ b e r ~ j u n g e n ~ F r a u , ~ b i e ~ m i t ~}$ Dem $\mathfrak{B a r o n}$ nur eine Geld und Rangheirat eingegangen war, imponierten und fie über bie Sabre beß §ofratß gimmeg= fegen ließ̈en.

Rać einem $\mathfrak{S m b i n}_{\text {und }}$ angenegmiter $\mathfrak{U n t e r g a l t u n g ~ b e r = ~}$ abjaiedete ber ⿹ofrat fid im Sdjloß．Er hatte jebod berfprecfen müffen，auf bem Rüdmeg bon Rahffedt nod einmal wieder einzufegren．Dent bie gnädige frau mollte nod widtige aldemiftifale Dinge mit ibm verbanbeln．－
 nid）t weit von ber nady $\mathfrak{R a h}$ โtedt fübrenben Qanditraje ent＝ fernt． $\mathfrak{Y}$ uf bem freien Felde zwifden ber Straje und bem
 aufgeitellte $\mathfrak{B a f f e n}$ ，bie oben burd Querbaffen berbunden und bon einer $\mathfrak{G a l b g o b e n ~ B r e t t e r w a n d ~ u m z a ̈ u n t ~ w a r e n . ~ D e r ~}$ Galgen war von ber Randfrake aus fitbtbar．
$\mathfrak{Q} \mathfrak{m}$ friiben $\mathfrak{M o r g e n} \mathfrak{h a t t e}$ eine $\mathfrak{\xi i n r i d i d u n g ~ j t a t t g e f u n b e n . ~}$
（Fin Weib war，weil fie im Ormenhaufe ibre $\mathfrak{B e i}=$ ¡djläferin im $\mathfrak{B e t t}$ ermordet batte，mit bem Sdimert bom Qeben zum Tode gebradgt morben．Sie war fehr berwegen
 jpik̨en Yfabl gefteaft unb ber ®örper，wie üblid，unter bem ©balgen beridarrt morden．Eigentlidg war ez eine Doppelfinriftung gewejen；belm bie Malefizantin befand firib in gejegneten $\mathfrak{u m j t a ̈ n d e n . ~ - ~}$
$\mathfrak{R a d j b e m}$ ber Dottor in $\mathfrak{\Re a h}$（ftebt angetommen war，
 mann．Diefer fei ploblick＂geftorben＂und habe bann in
 Iozgelafien，z． $\mathfrak{B}$ ．wie er auf dem Wege zum நimmel die Wobe 乌amburger ©eifflidfeit in ber §olle Gabe idmoren jehen und wie die ßjaffen felbft aus bem Berbammnisort noळ Æeipaus nafmen，alz fie den abgefdiedenen und ber＝ tlărten Seift Edelmanns anfommen jaben und ignen Das Ebangelium predigen hörten ufw．民llebann habe ein $\mathfrak{y}$ gher Senat die Beitung zum Feuertod berurteilt．Ebelmann jei nod in $\mathfrak{A l t o n a}$ geblieben．Das ganze godegrwurbige Minifterium Deş Beiftez müffe aber offerbar ben Sdnupfen $\mathfrak{h a b e n}$ ，weil fie ign，den geftorbenen Rebendigen，Den fie fonft immer jo ftinfend bejarieben gätten，nidgt geroden Gätten． Uebrigens fei es dodi－der $\mathfrak{y}$ frat jpradi langiam und bedädfig，indem er jedes Wort betonte－\｛olange feine äztlidje \＆eidemidau bon Einem §oben Senat an＝ befoblen merbe，fegr leidy zu fterben und trobbem zu leben． Er tente aus ber Gejdidite eine ganze æeihe bon Fällen，

- 67 -
in benen jemand geftorben jei, um aus biejem ober jenem Grumbe meiter zu leben
$\mathfrak{D e r ~ § a f t o r ~ j a g ~ b e n ~ \{ i n d e r n ~ f r a g e n d ~ a n . ~ D e r ~ § o f r a t ~}$ fing feinen $\mathfrak{B l i f}$ auf und zwinterte mit ben $\mathfrak{A}$ ugen. Die beiben $\mathfrak{F r}$ reunde berftanden fiag.
"etbgemaft! "
Sie reidten fix bie ظänbe
 mit umb fugr bald barauf naぁ Wanbsbed zuruit, um mit ber Baronin zu aldemegen.


## Bierteş Sapiter．

 erwartete mit Ungebuld bie Rüaftegr bes $\mathfrak{y}$ ofrats．

Sobald fie ben Wagen tommen \｛ah，eilte fie igm freubig erregt entgegen．
$\mathfrak{D e r}$ Dottor begrü̈̆te bie Baronin $\mathfrak{H e r}$（lid，bot ifr galant ben $\mathfrak{Y r m}$ und führte fie burd bie grobe alte $\mathfrak{A}$（fee ins salo

Man ging jofort zur Bibliotbet，wo ber Baron，von bidfen Folianten umlagert，ftudierte．$\Re$ Rings an ben Mänden liefen bohe Büderregale，nit §underten bon ©dmeinぶeder＝ und Bergamentbänden belaftet．Meber ben $\mathfrak{B u ̈ d j e r n ~ b i n g e n ~}$ an ben Bänden lauter bunt bemalte und beralbifa aum＝
 ba unterbroden bon alten §orträts in Del．Mitten im 3 immer，umgeben von einigen hodlegnigen mit Leber be＝ zogenen Stühlen，ftand ein groker Tija，welder mit allerlei Manuffripten，myiteriöjen 马eidnungen，rofentreuzerifaen Figuren und Emblemen bebefft war．
 ¡ogleid auf dag̊ gemeinidaftlide Rieblingstbema，bie Mldemie．
„Die Sonne ber 民lldemie＂，begaun ber alte Baron， „erleuthtet und ervärmt altes．Sie fendet，gleid dem wirtliden Tageşgeftirn，igre belebenden Straglen iuberallyin． Nidits entgegt ibr．Sie erbellet bie annod bunflen Seiten Der $\mathfrak{R}$ aturfunde，Der $\mathfrak{M e d i z i n , ~ D e r ~} \mathfrak{B g i l l o j o p g i e , ~ b e r ~ © e j a i d i t e , ~}$ Der Theologie．Sie bejdeinet die Seelentegre，Prorallehre， Runitlegre，Eryiegungふlegre，Staatzlegre uim．－furz alle $\mathfrak{F a ̈ c h e r}$ und Difziplinen．Bor allem aud bringet fie Lidt in bie gefeimen \＆efren und furiojen Wijfjen［daften：in die
 Dem bie ひfdemie $\mathfrak{h a t} \mathfrak{a} \mathfrak{n u r}$ bie eine einzige
 berbolltommaen. Daber ift bie Rumft Der ఝlamemie $\mathfrak{u n i b e r f e r l . ~ D e n n ~ a u f ~ m e l d e n ~ s e b i e t e n ~ g a ̈ b e ~ e x ~ n i d t s ~}$ $\mathfrak{m e h r} z_{\mathfrak{u}}$ verbeffern, zu berebefn, zu ergögen? $\mathfrak{y n}$ der ganzen Natur fehen wir ben Fortiditt. 氏uç bie Natur will ja verbeffern. Natara semper intendit ad perfectionem.
 §unft ber ఇatur zu §iffe tommen. Sie muß da anfangen, too bie $\mathfrak{R a t u r} \mathfrak{a u f g} \mathrm{prt}$; fie muf bie $\mathfrak{R a t u r}$ zeitigen und boll= enben. Ubi natara definit, ibi ars incipit."
${ }^{\text {In }} \mathfrak{J a}$, und folde Berbefierung gefdieget burd) $\mathfrak{B e} \mathfrak{r}=$ wandlung", präzifierte ber நofrat ben Baron und

 ift im $\mathfrak{B e j e n}$, Effienz und $\mathfrak{R r a f t}$ einerlei. Omnia ab uno, ex uno, in uno, per unum et ad unum. Wif bin bollz fonmen überzeuget, סaß bas ভגjamajim bå einzige wahr= $\mathfrak{b a f t e}$ Brincipium alfer ©reaturen wirflic ift, in weldess auć alles zu reduzieren ift, nämlid ein feuervafier, ein humidum radicale centrale, baß Salz der $\mathfrak{B e l t}$, $\mathfrak{B a l j} \mathfrak{a m}$, תraftreejen, Quinteffenz, ba\& Bentrum ber Weifen. Diefes $\mathfrak{h a b e n}$ bie alten Magi graecoram Pan, aud Proteus ge= nannt, weil foldez in jo bieferlei Geftalten und formen
 einen Srincips Sal beren zwei an: Mercur und Sulphur; andere $b r e i$ : Sal, Mercar und Sulphar; andere vier: Feuer, $\mathfrak{L u f t}$, ßafier, Erbe; andere fünf, nämlid) nod bie Quinta essentia bazu. , શber alle diefe §rinzipien diffe= rieren $\mathfrak{n u r} q u a \mathfrak{n t i t a t i o}$, fie unterideiben fiø nur ftufenmeife, es find nur beridiebene © $\mathfrak{s a b e}$ der $\mathfrak{B o l a t i l i t a ̈ t ~}$ oder Spiritualität und der Fifitäat ober §orporalität. $\mathfrak{F m}$ Srunbe find alle §rincipien bon (inem $\mathfrak{u r p r i n c i p}$ entiprungen, in bas alle Dinge mieber aufgeloft werben, um bann bon neuem wiedergeboren zu werben. Daher bie $\mathfrak{W i d}$ tigteit unjeress Chaos regeneratum. Und weil num alle fublunarididen Dinge aus demfelbeneinzigen und allgemeinen $\mathfrak{U r g r u n d}$ entitanden find, igrem Bejen nad ibentifd find, besbalb muifien notwendigermaken eritens auch alle Dinge ein einzigeß̊ $\mathfrak{Q u f l o b j u n g ß ̊ m i t t e l , ~ e i n ~ U n i v e r s a l - ~}$ Menstruam, unfern थlfageft haben uld zweiten ein ge= meinfameß̊ Roagulations̊mittel, einen Universal-Limus, umjer
©fiten gaben, und besbalb tomen brittens aud alle Dinge ineinanber berwandelt merben. Diefe allgemeine Bermandiang legrtaundie Uldemie. Und zmar ift bie Olddemie eine uniberfelle ars transmatatoria mit
 transmutatio ftegt im Dienfte einer perfectio! „Pater omnis Telesmi totius mundi est hic", jo geipt es $\mathfrak{j a}$ in unjerer Tabula smaragdina Hermetis. Das mill jagen: "Diefer Steinder ßeifen ift bie $\mathfrak{M r j a d e}$ after
 baher bie Alchemia ober ars spagyrica ald eine ${ }^{2}$ telifitiidje" $\Re_{u m f t}$ Definieren. Das teliftifde $\mathfrak{M o m e n t}$ unterifecibet fie ja gerabe bon ber gemeinen Subel= oder Opptgeter = ©hemie. Mfjo furz unb gut: 9idemie ift $\mathfrak{T}$ elit."
 $\mathfrak{y}$ ofrat", jftimmte die Baronin igm lebjaft zu. ${ }^{2}$ Die
 Denz. Durd bie ganze aldamie geht ein Bug nad oben, naw borvärt及; ein Drang ine Feine, Reine, Ergabene; ein Streben zum Guten, EDTen, ફoben, Geiftigen; ein Beriangen

 ift igr fremb. Sie ift eine gobe, ariftofratiode, eine tönig=
 תünfte!"
„Bravo! meine Gnaädige!" applaubierte ber §ofrat. , 3 uforge biefer $\mathfrak{H o h e n}$ 民uffaffung bon bem Wejen unjerer תunft tönten wir ben Begriff der Qlaemie fogar nod etwas genauter formulieren. Weil nämlid bie aldjemiftifde תumft im Dienfte einer progrefiben Berbolltommnung fteft und weil zugleid bie gödifte Bollendung audy eo ipso bie gödifte Sarmonie in fitid fuliest, fo tann man bie gldjemie aud $\mathfrak{a l s}$ bas naturlide und tüntlide Streben naw yoll = endeter $\mathfrak{G a r m o n i e}$ in aften Dingen bezeidnen. $\mathfrak{I n}$ biefem Sinne buirfte bie $\mathfrak{M l d}$ emie fid ber bejonberen $\mathfrak{y u l d}$; döner $^{5}$ Frauen erfreuen."
 überförte bie Baronin bie Sdmeidelei bes §ofratz und fugr fort:
${ }^{n} \mathfrak{U n d}$ gerabe meil mir es mit einer jo Gegren ßumit zu tun $\mathfrak{g a b e n , ~ b a h e r ~ i f t ~ a u d ~ f e i n e ~ M u ̈ ̆ g e ~ z u ~ g r o ß , ~ u m ~ z u m ~}$

Ceqten Biel zu tommen, zum Lapis philosophorum; und
 Des gropen werts zu gelangen, zur materia prima und beren greifbaren $\mathfrak{R o g}$ gitoffen."

 fei nur eine bloje ©orbmadertunft, eine ars aurifera. $\mathfrak{B i e l m e g r ~ h a t ~ f i e ~ i f r e ~} \mathfrak{Z u f g} \mathfrak{b b e}$ in allen Raturreiden. Sie berfuめt nidt nur gemeine Mretalle in toftbare zu berwandeln, fonbern aum trante Leiber in gefunbe, ja jogar jøflecfte

 Ieģter Stelle. Berwandlung und Berbolfommung im un= belebten Reid b. h. © oldmaden; Deggleiden im belebten Reid d. G. © efundmaden; und beĝgleiden im befeelten Reid b. G. © $\mathfrak{G t m a c i a n}$ - bas ift bas breifache §aupt= ziel ber aldajemie, abgefeben bon taufenberlei Parergis. $\mathfrak{A} \mathfrak{r m u t}$ und $\mathfrak{F r a n t g e i t}$ und $\mathfrak{B e r b r e d e n , ~ b i e f e ~ b r e i ~}$ Geiseln ber Mrenfageit, wollen mir als discipuli et filii hermeticae sapientiae befämpfen. Daß ift unjere grope $\mathfrak{Q u f g a b e}$. Laus et honor Deo nostro, in saeculorum saecula, Amen."

Daş Biel ber bollendeten Mrifterjaft in allen Dingen und "Ruftänben," fagte Die Baronin, "Das perfectum magisterium ift gevia ein hobes, ja bas yojafite und ebelite, monad wir Meniden tradten tönnen. Qber aller Anfang ift famper. $\mathfrak{u n d}$ bajer meine if, baj́ in praxi bie Frage nady ber materia prima, ihrer $\mathfrak{4}$ rt und ©eminnung und Reinigung, obenanftegt. Jd mödfe baber unjeren lieben © saft bitten, uns über bie greifbare cruda et vera materia lapidis jeine jegige $\mathfrak{M i}$ einung aufzubecfen. Bwar ift bie ßracis unjerer Яunjit ja bon alterß ger in ein ge= Geimnis̊bolleş Duntel gegült gemefen und fie joll ez benen $\mathfrak{B r}$ rofanen gegenüber auch auf ewige Beiten bin bleiben. Wir Gier aber baben ben $\mathfrak{B o r y o f ~ z u m ~ æ e m p e l ~ b e r ~ a r s ~ h e r m e t i c a , ~}$ in beffen suerbeiligitem Das sumel der Weifen funtelt, bereits

 zuteil werben. DDenn ogne ifn fieft man nidtz, hielte $\mathfrak{m a n}$ es̊ audx in §änben.

## - 72 -

,Lapis candens fit ex tribus.
Nalli datur, nisi quibus
Dei fit spiramine,
Ex matris ventre quos beavit
Hanc ad artem destinavit
Sacroque sancimine ${ }^{\text {', }}$
jo fingt ja §ohann von Tetzen mit Redt. Deşalb bürfen Sie, lieber $\mathfrak{b e r r} \mathfrak{y}$ ofrat, getroften Mhtesి ausipreçen, wie Sie über bie materia cruda jegt denten. Demn ogne gött= lidyen Beiftand berftegen wir Sie body nidat."
"Sie wiffen, allergnädigfte Frau Baronin, baß ez unter Der Erbe, auf ber Erbe und über ber Erbe nidts gibt, mas nidt ifion bon Den 2 ertiften als materia prima in $\mathfrak{U}$ njpruç genommen wäre. Denn unfere $\mathfrak{M a t e r i e} \mathfrak{i f t}$ $\mathfrak{u}$ berall; wenn aud gier in einem braudbareren und reineren $\mathfrak{B u j t a n d e}$ als bort. Sie ift auf ben Bergen und in ben てälern; auf bem Lanbe und auf bem Meer; in allen ©fen und Winfeln ber safien. Sie wird aller Drten unb nirgends gefunden (nämlid nirgenos fiditbar); zu allen Beiten und bei allen Mieniden. Reide und Mrme beiiben fie. Wix gehent alle Tage bamit $\mathfrak{u m}$. Fbom hat fie føゅon aus bem $\mathfrak{P a r a b i e z}$ getragen und ber legte Menfd nimmt fie mit ins ©rab. §d, meine ©snädige, bin gegenmärtig $\mathfrak{z u}^{2}$ Der $\mathfrak{U}$ eberzeugung gefommen, baß́ unjere erite Materie am vorteillgafteften Der $\mathcal{L u f t} \mathfrak{z u}$ entnefmen ift refp. Den in Der $\mathrm{Luft}_{\mathrm{t}}$ enthaltenen Sadjen, Den jog. Meteoren, worunter
 fteft. Diefe Meteore geben namentlid beim © $\mathfrak{G}$ itter eine wirfiame materia prima ab. $\mathfrak{D e n n}$ gier in der $\mathfrak{L u f t}$ mildit fid ber Tau bes §immels mit bem Fett der Erben; bier findet die Bereinigung bes von oben tommenden himmlifden feuers mit bem bon unten auffteigenden irdifdjen 3 entraffeuer itatt. Scias enim sammum artis secretum in igne consistere. $\mathfrak{H m}$ nun aber bas (id) Durc Die Bereinigung Des oberen und unteren Feuers bilbenbe ¢aotifde Waffer zu fammeln, um ben baburd zwifden ફimmel und Erbe entitehenden semen macrocosmi (bas ift ia unfere Materie) aufzufangen, dazu bedarf eş nod einesb befonderen $\mathfrak{M a g n e t e n}$. Derbeft $\mathfrak{M a g n e t} \mathfrak{i f t}$ ber $\mathfrak{R e n f d}$. Quod petis in te est, ne quaesiveris extra. $\mathfrak{J} \mathfrak{m} \mathfrak{M e n i d j e n ~ f l i e j e n ~ a l l e ~ o b e r e n ~ u n d ~ u n t e r e n ~ \Re r a ̈ f t e ~}$
quinteffentialijథ und mitrotosimijd zujammen. Homo est centrum centrorum concentratum. Der Menid atmet bie Ruft und was an fremben Mreteoren barinnen ift, ein
 Santaura genannt wirb. Die Suft ift umjer Meer, Darinnen angeln wir bie ©olds und Silfer=\{ifdlein ©dineiß und Remora, welde feine Gräten Gaben. Die @uft ift unjer Balb, Dariunen jagen wir bas flüdtige 3 witter=Wirt ber Diana. Wie num
 $\mathfrak{B o g e l f i t e l f e r , ~ b e m ~ J i i j d e r , ~ b e m ~ S a ̈ g e r , ~ b e m ~ M r e n i d e n ~ z u ~ e n t = ~}$ $\mathfrak{n e h m e n ~ i f t , ~ b a s ̊ ~ i f t ~ e i n e ~ © b e b e i m s = a d j e ~ f u ̈ r ~ f i d ~}$
${ }^{n}$ Die mir aber gerabe bie §auptaache ift!" marf bie Baronin bazmifden.
 ein uniberjelles, nidy ipezifiziertes ©twas, ein einigez, ein $n=$ Geitliめes Ding, jebow bon zweifeitigem, herm= apgrobitificten ©garalter. Daber mirb fie aud genannt Rebis, das ift ein Ding, meldees bon $\mathfrak{R a t u r}$ (re) eine zweifade (bis) Eigenifaft in fidy berborgen bat. Shr männlider, folariføer Teil beipt ©ulphur; igr weiblider, $\mathfrak{I} \mathfrak{n a r i f} \dot{\text { a }}$ er Teil Geipt Merfur. Sie jelber ift ein Myrionymas, ein taujembfältig benanntes Ding; je nadf Werfunft, Daritellung, Farbe, Stufe, 及wed, Eigenidaft, $\mathfrak{B r i t f u n g}$ etc. शat ididflidften wirb ber aphroditijde છermes Sal genannt. - Die છauptjacte bei ber Bereitung Des Lapis Philosophoram ift nun", \{o bogierte ber §ofrat weiter, ${ }^{n}$ bie jogenannte Borarbeit. Sie ift am jamierigiten. Die §auptarbeit und bie $\mathfrak{R a d a r b e i t}$ find bagegen ein ®inber= piel. Wir wollen alle brei furz betraften: Die $\mathfrak{B o r}=$ $\mathfrak{a r b e i t ~ b e f t e f t ~ i n ~ b e r ~ S u c u l ~}$ prima". शactoem fie aus bem paffendfen $\Re$ Rohmaterial, aus ber materia tertia ober bem subjectam cradum extragieret und gereinigt ift, in weldem gereinigten $\mathbb{Z u j t a n d}$ fie bann materia prima crada remota vel secunda heipt, wird fie in zwei einander entgegengefegte Teile gefpalten-Solve! -, melde fpäter wieder zufammengefügt merben - et coagala! - um ífließ̉lid aubgetodit zu merben. Der männlidye Teil ober Der $n$ philojopjifde Mertur," Der Silberfamen, vereiniget fíd Gierbei alfo mit Dem weibliden Teil, dem philopopgifden Sdymefel, Dem ©̧oldjamen, zum ungejaleditiden nMlertur
ber $\begin{aligned} \text { Shilopophen＂，zur materia prima im engeren und }\end{aligned}$ eigentlidjen Sinne．Est in mercurio quidquid quaerunt sapientes．Der ${ }^{n}$ Mertur ber Wgilopopgen＂barf Gierbei naturrid nide mit bem ${ }^{2}$ philo mit bem gemeinen ${ }_{n}$ Mertur ${ }^{\prime \prime}$ ，Dem fliuffigen Quedfitber ber Qaien，verwedjelt werben．Er ift unfer $\mathfrak{u n i b e r f a l m e n = ~}$ ftrum，unjer Glfabeft ober bas Generaldifiolvens omnium rerum sublunarium．Diefer Doppelte Mrerfur， unjer Binnober，ift ba§ philopophifde Яinb，weldess bem EGebett ber Beja und beß Gabriciuß entiteigt．Den ©egen＝ \｛ag von $\mathfrak{M a n n} \mathfrak{n} \mathfrak{n b}$ Weib fiegt manja $\mathfrak{i n d e r ~} \mathfrak{R a t u r}$ ，in allen Reiden，und ogne ign ift aub unfere $\mathfrak{A r b e i t w e d e r ~ z u ~ v e r f e g e n ~ n o d z u ~}$ verriøten．Darin find fid bon alters ber alle Weifen＝ meifter einig．Sdjon ber breimalgrößte §ermezి fagt：„Pater ejus est sol，et mater ejus lana＂，und fäbrt fort＂Portavit illud ventus in ventre suo＂，scilicet quia generatio geniti nostri fit in aëre；et nascens in aëre sapienter nascitar．${ }^{\text {＂}}$
${ }^{n}$ In ventre suo ．．．＂wiederfolte bie Baronin．
Der Wofrat war aufgeftanden und an ein Büberboro getreten，weldes er juchend burdmufterte．Er nagm einige Bände heraus．
 ream Vellus＇：，Bur Erzengung eines neuen ©eidjopfes gat Die Ratur ftets ein wirtendes und ein reibendeg，bas ift $\mathfrak{y}$ immel und Erbe，Same und $\mathfrak{Y a f e r , ~ M e r t u r ~ u n d ~ S u l p h u r , ~}$ welde fidh zufammenmifden，um ein britteß，eine Srudit zu zeugen＇．Item 〔ugenius 『bilaletha im ，Lamen de Lamine ： , $\mathfrak{R i m m}$ unfere zwei Sdilangen［nämlid die geflügelte b． $\mathfrak{b}$ ． Den weibliden Merfur und bie ungefligelte $\mathfrak{b}$ ． $\mathfrak{b}$ ．Den männ＝ lidgen Sctmefel］，meldye allenthalben auf bem Eroboben zu finden find．Sie find ein lebendigez Männlein und ein lebendiges Meiblein．Berbinbe fie beibe mit bem Band ber £iebe und beridliefe fie［nämlid im pgilojopgiiden ©i］．

 geben aus einem ßrumen，und leiten zu einem Biel； beide müfien die Яunft bolloringen．［Ein ©egenfag allein fann ess nidt．］Ein einiges compositum，bas anfangs zweifad \｛卉einet und rebis heipt，einerlei Ratur，

Die Durç Bereinigung ein Ding und Elixir merben. Sie find nidut unteridiebene Dinge, jondern eiterlei: roger unzeitiger Mertur und gefodter zeitiger Sdiwefel, bie boć bem Wejen naw nidt unterimieden. Welde
 10 Lange bearbeiten, bis alles vertegrt morben in ein zartes Bulber, in ben Stein ber Weifen.'

Sid miebergole turz: materia nostra est ana. Ex unitate fit binarium; ex binario fit triunitas, id est trinitas. Nihil est in mando, nisi in trinitate. Materia nostra est in aëre, unde in microcosmam, unde in vas philosophorum. 0 divinum, o mysticam instrumentum! Solve et coagula! Fac volatile fixam, fac fixam volatile! Sapienti sat dictum.

Die $\mathfrak{B o r a r b e i t ~ u m f a ß t ~ a l f o ~ b i e ~ P r a e p a r a t i o ~ m a t e r i a e , ~}$ igre Parificatio, Separatio und Conjanctio. Damit ift bas Sal philosophoram, Die Materia prima praeparata proxima, scilicet proxime lapidem, fertig.
$\mathfrak{R u n}$ fommt zmeitens die Yeidte $\mathfrak{y}$ auptarbeit: Coque! Die Materie durdläft die befannten Farben in

 aldgemiftifden Farben entipreden Den jeweiligen Feuergraben. ఇacybem bas philo jophifde Febervié borübergeflogen ift, b. $\mathfrak{g}$. nad $\mathfrak{K b j o l v i e r u n g ~ D e r ~ N i g r a t i o , ~ A l b a t i o ~ u n d ~ R u b i - ~}$ ficatio, fணfließ̄t bie fyauptarbeit ab mit bem Stein ber $\mathfrak{W e i f e n}$, welder eine $\mathfrak{u n i b e r f a l a r z n e i , ~ b a s ~ A n r u m ~}$ potabile, barftellt. Nec enim hic thesaurus in scholis Medicoram traditar, sed absconditus prae ocalis illorum remanet. $\mathfrak{F} \mathfrak{m}$ ©Segenjak zu ben $\mathfrak{Y r z n e i m i t t e l n ~ b e r ~} \operatorname{Apothefer}$ menbet fif unfer arcanum universale an ben Archaeus. Medicus curat, archaens sanat.

Endlid forgt bie $\mathfrak{R a d a r b e i t , ~ b i e ~ M u l t i p l i t a t i o n ~ b e s s ~}$
 $\mathfrak{H}$ niberfals $\mathfrak{t i n t t u r}$, bas Magisteriam, weldes $\mathfrak{i m}=$ ftanbe ift, unedle Metalle in edle, in csorb doer Sitber, $\mathfrak{z}^{4}$ verwanbeln; je nach feinem Bollenbungsigrab. Diefer philojophifde תarfuntelftein ift bå §leinod ber Weifen, bag
 Dinge austridten, menn man ifn füglid zu brauden meib.

Sein Befitg madt rei申, gefund und glüafici. Procal hinc omnes impii et non electi!"
$\mathfrak{D e r}$ Baron und feine Frau hatten bem $\mathfrak{y}$ frat auf= mertiam zugegört, ogne ifn in feinem interefianten Bortrag $z^{4}$ unterbredjen.

Die Baronin vermiß̂te aber immer nod nähere $\mathfrak{O n}=$ gaben Darüber, wie man denn praftifd bå pgilojophifde $\mathfrak{S u b j e f t}$, Den semen macrocosmi, wieber aus bem Mlagneten, аиฎ̆ Dem Microcos̊muş, dem Menjden, gemimen tönne:
 unb terreftiide Feuer, unfer Electramfalminans, magnetiid angebäuft. Wie tann man bas feurige \&idtrejen nun in berbidtetem 3 uftand wieber aus bem Mreniden ectrabieren, um esz dymiid zu berarbeiten? $\mathfrak{W o}_{\mathrm{o}}$ ftectt benn eigentlid) im Menjden ber $\mathfrak{U n i b e r j a l m a g n e t ? " ~ f r a g t e ~}$ Die Baronin erwartungsboal.
${ }_{n}$ Die fimpelfte $\mathfrak{U r t},{ }^{"}$ erwiberte Der $\mathfrak{W o f r a t , ~}{ }^{\text {Die }}$ materia tertia concentrata auss dem mitrotosimose zu eryalten, geificeft burd $\mathfrak{A} \mathfrak{u} \mathfrak{z} \mathfrak{t m u} \mathfrak{n g}$. Went man einen glajernen Rolben nimmt und bei frïher $\mathfrak{M l o r g e n z e i t ~ n o d i t ~ g a n z ~ n i u ̈ d e r n e r ~}$ Weife ben 9 Item barein läbt, io erlanget man in etliden Stunden beinahe einen Qöffer doll bes lauteren luftwaffers. Diefe $\mathfrak{A r b e i t}$ mus im $\mathfrak{F r u ̈ f l i n g}$ begonmen und bann alle Morgen ein paar Mlonate lang fortgetrieben werben, bis man genug Materie beifammen hat. ©E ift aber eine müh= fame $\mathfrak{Q r b e i t}$ und der feurige $\mathfrak{L u f t g e i f t}$ ift in biejem erfpirierten Waffer nod jegr biluiert; Daber mäble man ftatt deffen
 mafier, Sdiweiß, Uxin, Sot, Samen, monatlidess ßlut, Radgeburt ober am beften - cinen ganzen Mifro= fosmos, einen fleinen Foetus! Dam geft man
 श्यtiften mit Erfolg gearbeitet, z. $\mathfrak{B}$. . . . . ."

Die $\mathfrak{B a r o n i n}$ warb unrubig unb trat and Fenfter .....
Sedoa jaff ber Baron Dem Sofrat über feine tleine Berlegenbeit baburw binweg, dak er fíd bei ibm für bie Iegrreiden $\mathfrak{A}$ useinanderjegungen bedantte und ign einlud,
 Dann fönnten fie ja nod lange bebattieren. शad ફamburg

 an, worauf ber $\mathfrak{G o f t a t}$ Die Cinlabung bantend annabm.

Racb bem abenbbrot begab man ficy ins \&aboratorium, wo ber §ofrat feinen ©aftgebern nod eine §eibe praftijifer $\mathfrak{y}$ and $\mathfrak{u n d}$ 尺umitgriffe, jowie Partilular=ßrozefie zeigte.

Bor allem aber fübrte er ifnen fein Brabourftiat vor: Die $\mathfrak{B e r m a n b l u g ~ b o n ~ M a f f e r i n ~ S t e i n . ~}$

Des Ertaunens und Fragens war fein Enbe. Ofber


Darnađ ging allezz zur ßube.

## శūufteß̊ ®apitel.


Rur eine fonnte ben Sdlaf nidf finden - Eleonore von תißlingitein.
$\mathfrak{W a r}$ eß̉ Der Sturm ba brauken, Der die ßaumtronen Des Sdloggartens idüttelte? Waren ess bie Fegenidauer, weldje gegen bie Fenfterläden praffelten? War eş ber Rettenhund, Der mertmürbigerweife eben angeiflagen? Dber war es ein innerer Sturm, welder bie Reibenjaften ibret Seele aufrütelte und fie feine Rube finden ließ? Dber waren ez gar alduemiftifde Meditationen und $\mathfrak{A r b e i t ß p l a ̈ n e , ~}$ bie ifren (Seift wadjbielten?
$\mathfrak{H n r u b i g}$ marf bie junge $\mathfrak{F r a u}$ fíd auf ifrem $\mathfrak{E a g e r} \mathfrak{g i n}$ und ger. (Endid) eryob fie fif und tleibete fidy wieber an. Sie tonnte fither fein, bás zu biefer Stunde alle Betoogner Dess ভdlofjes feft føfiefen - auct Er.
$\mathfrak{T}$ einen diden $\mathfrak{M a n t e l}$ gehült, in ber einen $\mathfrak{y}$ and eine
 einen Spaten und ein ©lag̊efäß - jo ausgeriffet falid bie Baronin vorfidtig auss dem Sdlok binaug.

Sdynellen Sdrittes eilte fie bie grope eflee entlang, weldje auf bie Straße mündete - überquerte ben Rirabgof $\mathfrak{b o g}$ redfe ab - und gelangte fo auf ben nady Rablitedt fübrenden Faatrweg.

Eridüpft lehnte fie fid erft einen शagenblif gegen einen $\mathfrak{B a u m i t a m m}$. Sie zog ben Mantel fefter um iffe
 und flatterte will ums blaffe befidt.

Wind und Wetter \{dienen ein wenig nactigelafien zu $\mathfrak{G a b e n , ~ f o ~ d a \tilde { B }}$ Der Mond bizmeilen zwifden den zerpeitfaten $\mathfrak{W o f f e n m a f i e n ~ h e r b o r l u g t e ~ u n d ~ m o m e n t a n ~ b i e ~}$ Landfrake bürfig eryellte.

Sun ging＇sి meiter．
Sajon erfannte fie bas̊ tleine ©efölz —－jeğt aud
 ben aufgeipieften，bluttriefenben §opf ber ほingeriditetent． Ein Monditrabl tüpte gerabe ber Entgaupteten bas ge＝ brodene atuge．

Eleonore \｛dauberte zufammen．
Sie mufte fid erft wieber jammeln und auşruben， bebor fie ibre encfict ausfübren lomnte，gewiffe frifde Reiden＝ teile für primmaterialiftijde 3 medfe zu entwenben．－－

Sie legte ihre Sadjen aů den §änden－－ju円te

 －eime buntle ©eftalt hatte fid bor ibr aufgeriftet－und $\mathfrak{b e f i n n u n g s i o s ~ t a u m e l t ~ b i e ~ B e r w e g e n e ~ z u r i u f ~ u n d ~ b r i d y t ~ i m ~}$ Grå zufammen．－－－

民is fie wieber aus ihrer Dgnmadit erwade，thiete bor ifr ber $\mathfrak{y}$ ofrat und füjpe ifre Stirn．

Eleonore umiditang jeinen yalz und zog ifn jelig lädelnd zu fi凶 nieber．
${ }^{n}$ Rubolp ${ }^{\text {＂}}$ ！－－
Wand in 乌and burdidaritten fie bas ઉeffölz．
Ein $\mathfrak{F u} \mathfrak{z}$ beg führte bie beiben sfiufliden mieder nad bem S风lo $\mathfrak{z u r u ̈ f . ~}$

## Sedftes Rapitel．

Seit jener feligen Riebes̊nady unter bem ©algen bess Sodgeridts waren etwa zegn Sabre verfloffen．Miander $\mathfrak{B l u t g t r o p f e n ~ h a t t e ~ u n t e r d e f i e n ~ b i e ~ S t a ̈ t t e ~ D e s ~} \mathfrak{U n g r i a i z g ~ g e = ~}$ tränft，Die einft－einmal und nidt wieber－zweien Menichenfindern zur Stätte Dezి gömften ©liuldz gemorben mar．

Die unrubigen Beiten Des Siebenjä̧rigen \＆riegess Gatten
 Stadt felbjt neutral mar．
$\mathfrak{A M e s}$ fegnte fix nady Frieden．
Der Sofrat war feit jener Beit mieber Gäufig auf Reifen gevefen，namentlid）in תopenbagen．Doぁ zog eş ign immer mieder na屯 ફamburg zuriut．

In leegter Beit fuhr er fogar bfter nact Rablitebt hinaů alz früher．W3idftige Ongelegenheiten idmeebten offenbar zwifiden igm und Dem ßaftor $\mathfrak{B u d}$ ．

Jedoc im Wanozbefer ভdló wurbe teine $\Re$ Raft megr gegalten．Stet§ ging e§，nad turzem $\mathfrak{U}$ 人fentgalt im \＆übjajen Baum，ftrafiz nad $\Re a b l[$ tedt．
$\mathfrak{J m}$ Salo $\mathfrak{j a t t e}$ fifi inzwifaen allezz verändert．Der alte Baron hatte bas Beitlidye gefegnet．

शber aud bie junge Єdlopjerrin bon biejer Melt ab＝ zufordern，hatte bem §ödfiten gefallen．

Die Rebensampel，bie ber §ofrat aus Eleonorens Blut feinerzeit angefertigt hatte，－Das Biolydynium hatte inn nidgt getäuldit．民（b ber leudtenbe \＆iquor einez Tagez an＝ fing，fif mit duntlen Wolfen und idmarzen ©dleiern zu trüben，Da unterbrad ber $\mathfrak{E}$ frat jofort jeine $\Re$ Reije und begab fif mieber nady 乌amburg．民（ber noぁ unterwegs er＝ Iojí Die $\mathcal{A}^{2}$ mpel gänzlid und bas ©efä̃ zerfprang．

Bu fpät！．．．

Man fand bie Baronin eines MRorgens tot auf ber
 ；
 Eeide．Shre zarte $\mathfrak{y}$ and umflammerte nod feft bas bon Sammibt 1739 berfaßte $\mathfrak{B u b}$ ：＂Enchiridion Alchymico－ Physicum sive Disquisitio de Menstrais Universalibus vel Liquoribas Alchahestinis Philosophoram＂．Der ge＝ liebte $\mathfrak{M a n n}$ Gatte ifr feinerzeit diejes ©remplar hand＝ idriftlid gewidmet．Ein ebenfallz bom §oprat bejariebenez Blatt，bas als Lefezeiden gebient yaben mag，war heraugz gefallen．©Ez enthielt die Strophe：
${ }^{n}$ Mrein S丸ak，mein liebes̊ §ind，
mein Engel，mein Bergnügen！
す西 fah ben meiben Sdanee
$\mathfrak{a u f}$ Deinen $\mathfrak{B r i u f t e n}$ liegen．
Er ballet fix reøt fä̈n
und ift bon guter $\mathfrak{U r t}$ ．
Dorum gönne meiner Gand
nur eine Sdflittenfagrt．＂
 zu totem Eiz erftarrt．शuø eine aldemiftifde＂گirmadung＂！

Den 9xrbeitsraum erfülten ఇualm und תnoblaud $=$ dünfte．Eleonore von 凡iblingftein Gatte mit eben demfelben giftigen Stoff laboriert，burd welden Sdmidt in Jena feine flare Stimme eingebüßt Gatte．\｛̛uß biefem Grunbe mufte er bamale faflieplidy feine Borlejungen an ber $\mathfrak{u n i =}$ berfität gänzlid eimitellen und tomnte fortan nur nody mit Ieifer Stimme ipredjen．

Die đldemie war ja eine alte §unft，eine §unft ber alten Weifenmeifter，eine＂ars senom＂．Mande bermuteten Daher bie materia prima im $\mathfrak{H r j e n}$ und unzäblig waren bie $\mathfrak{U n f a ̈ l l e , ~ w e l d j e ~ b i e f e s s ~ © i f i t ~ u n t e r ~ b e n ~} \mathfrak{t d}$ depten antidutete． Oud bie junge Baronin war ihm zum Dpfer gefallen．－

Das praitijde $\mathfrak{R e f u l t a t ~ b e r ~ b i e l e n ~} \mathfrak{u}$ uterrebungen mit Dem ßaftor Bud war nun，daj Dr．Sdamidt baldigit jein Teftament maden follte．Beftimmte woblerwogene ©́rünbe beranlajten ben $\mathfrak{y}$ ofrat，zu biefem Broefe bie Form eines „Testamentum nancupativam in scriptaram redactum＂ zu wäblen．Daş gejfă am 7．Yebruar 1761，an weldem

Tage Dr. Sdimibt vor Beugen, bie bom Senate beputiort waren, $\mathfrak{m u ̈ n d i d}$ feinen leģten Willen entlärte. Ere be= ftimmte bie Grben feiner umfangreiden aldemiftifden Biblio=
 mente, $\mathfrak{A p p a r a t e}$ und Sräparate; feinez $\mathfrak{R a c h l a f f e s ~ a n ~}$ aldjemiftijaem ©fold und Silber und feģte nody eine Reitge anderer periönfidjer $\mathfrak{B u}$ ünfdje feft. Seim mündlid offenbarter leģter wille murbe bann nadfräglidy in eine jarifttide $\mathfrak{u r}=$ funbe gebradit.

2ber idion vier Tage nad ber Erridtung bex Tefta= mente, - aljo am 11. Februar 1761 -, wurbe Da§felbe von Redts wegen im Behntenamt mieder eroffnet und verlejen!
 Segntenamt zu befalten, ferner bem Protoldolarden einen
 und bem §efthof einen jolden über ben igm vermadten Racdla $\mathfrak{\beta}$ zuzujtellen.

Diefem ßejdfluz gemäß̃ murbe in bas ,,Protocollum Testamentorum de anno 1761" pag. 67b folgenbes eingetragen: „Mercur, b. 11. Feebr. In praesentia Dnor X denar. murbe das̊ coram Dnis. Depatatis Ampl. Senatus vom ©. T. ⿹ocffürfitl. Weffen=Darm=
 erridftete $\mathfrak{I e f t a m e n t ~ p r o d u c i r e t ~ u n d ~ b e r l e j e n . ~ D n ~ E g r i f t i a n ~}$
 et ego $\mathfrak{m}$. Sajele L.-C. Detur bas priginal Teftament Dno Archivario, um es bermabrlid beyzulegen, et adservetur copia bey der 10 d.'z Qabe. Uebrigens aber Detur
 Extractus Testamenti, fobiel deß §E. Testatoris Bibliotheque betrifft; bem $\mathfrak{P e f t = 5 0 f e} \mathfrak{a b e r}$ Extractus, ratione Deş demielben von $\mathfrak{G C}$. Testatore geidjenatem und legirtem übrigen Radlaßes.".

Der für bie ⿹amburger Stadtbibriotgef beftimmte Teftamentanazzug gatte folgenden Wortlaut:
,Extract
 $\mathfrak{F} \mathfrak{E}$. $\mathfrak{R u b o l p h ~} \mathfrak{S o h a n n}$ Friederid Scinibt am 7. Febr. 1761 coram Deputatis Ampl. Senatus erridteten reftaments:
$\mathfrak{D a ß ~ j e i n e ~ ( b e ß ~} \mathfrak{y c}$. Testatoris) mit bieler Mühe feit 30 und mefgreren $\mathfrak{J a b r e n}$ gefammItete $\mathfrak{B b t g}$. nebjt allen vor= Ganbenen Msstis, worunter viele ©uriofa und rare Sadjen fiid finden mürben; ingleiden ber eine nad feiner, beg தes. Testatoris, eigenen $\mathfrak{A n g a b e}$ von befonderer $\mathfrak{J n b e n t i o n ~ b e r = ~}$ fertigte fupferne Diffilier = und Sdpmeld=Dfen, fammt ber igm gegobrigen monitreujen ©feburt mit zween תöppen etc. ber Giefigen Stadt= $\mathfrak{B b t h}$. zu feinem, De $\mathfrak{E C}$. Testatoris $\mathfrak{Q} \mathfrak{n}=$ gedenfen legirt und geidendet fenn jollte; weldez Regatum
 und Sdariften, weldee Er aus ber MBildeniden, Rosjauiden und $\mathfrak{M i b}$ belton'jaen Büder= $=$ Yuction zu fauffen gewillet, und
 miffion gegeben, extendiret haben mollte, joldjergeftallt, ban jothane Bïdjer und Sdrifften bon gedadtem ßels bem $\mathfrak{Y} \mathbb{E}$. 乌auptmann תörner zugeftellet bon biefem aus bę $\mathfrak{G E}$. Testatoris $\mathfrak{R a d j l a} \mathfrak{p}$ bezaflet, und jodann auf bie biefige Stabt Bbth. abgefiefert und gegeben werben folten. Bon ben beiben Englijden Thermoscopiis jollte eines ber biefigen Stabt $\mathfrak{B f t h}$. gewiomet werben."

Woprat Scfmidt war alio plöglid zroifden bem 7. und 11. Februar $1761 \mathfrak{i n} \mathfrak{b a m b u r g ~ g e f t o r b e n ~ - ~ - ~ - ~}$ und als erfter, melder bas nur muindlid erridtete Teftament nad beffen amtlider Eröffinung beanftandete, melbete fid

 $\mathfrak{D r e s f y}$ am 6 . $\mathfrak{M l a ̈ r z} 1761 \mathrm{im}$ Senate bor, baß fify ber=
 ftedt, gemelbet gätten mit ber Befauptung, fie jeien bie redtmäßigen ©rben bez̉ verforbenen $\mathfrak{y}$ ofrata Scmmibt.

Der Senat bejdilo barauf, ben Mrofurator Fixici an= zumeifen, bie Sadye beim $\mathfrak{\Re i e b e r g e r i d t ~ a n g a ̈ n g i g ~ z u ~ m a d j e n , ~}$ bamit biefes ein ßroclam erlaffe.
$\mathfrak{A m} 9$. März probuzierte fobann Senator $\mathfrak{D r e s ̧ f y}$ bå Teftament im Senate, Der ez salvo jare tertii beftätigte. Ferner teilte Senator $\mathfrak{D r e x z f y}$ mit, Dr. Sdgmidt babe nach Erridtung bes Teftaments fid ausgebeten: erftens daE jein beionberz guter Freund ber Fäfndrid §örner bod bei erfter Gelegengeit weiter beförbert, und zweitens dás jein $\mathfrak{B e d i e n t e r , ~ b e r ~ i g m ~ l a n g e ~} \mathfrak{J a g r e}$ treu und egrlid gebient,
zum תonftabler (b. ந. ßüajenmeifter bei ber Yrtillerie) ge= madft werbe.
$\mathfrak{D a s}$ Riedergeridyt erließ Dann am 13. Spril 1761
 (Sourierg":
 Friberid Sdfmidt Med Dr. mit $\mathfrak{T}$ obe abgegangen und vermittelft Testamenti nuncupativi feinen Racflán, nur mit $\mathfrak{A}$ (unnabme ein ßaar tleiner Legatorum, zum $\mathfrak{B e f t e n}$ dez biefigen Publici gemidmet, inbem or feine Bibliothed und (suriofa der offentlidyen Stabt=Bibliotbett, Den $\mathfrak{U}$ eberifun hat. Und dann weiln forol bem Publico übergaupt, als aud) Dem Löbl. Segnpfennig $=2=2$ mte gar fegr baran gelegen, bebor alles an bie Begobrde ausgetefrt wirb, bor allem etwanigem $\mathfrak{A n j p r u d e}$ an ben Radlá bes Defuncti
 toris Fisci bon ©. Wollobl. शiedergeridte biejelbjt allen denjenigen, welde ex quocunque capite vel cansa an den
 Sohann Friberid Sdumidt Med. Dris zu maden uno felbigen $z^{\circ}$ juftificiren bermeinen mögten, terminus auf ben 8 ten fommenden Monat $\mathfrak{M a y}$ sub poena praeclusi et perpetui silentii per publicum Proclama ift anberagmet morben;
 Iid befanntgemady. Samburg, ben 8. April 1761."

Diefes publicum Proclama wurbe am 20. und 23. Tppril mieberfylt.
$\mathfrak{I n}$ einer fpäter anberaumten Sikung murben bant alle eingelaufenen Einmänbe und fremben शapprüde, aud bie
 nidtig eettlärt.

Den bon Sdamibt felfft nambaft gemacten Erben murbe Darauf ber gefamte $\Re$ Radlá ausgetefrt.

Der befannte ફermann Samuel $\mathfrak{R e i m a r u s , ~ p r o ~ t e m p o r e ~}$ rector gymnasii, bermertte bazu in feinen $\mathfrak{e l t e n}$ :
„Ad Bibliothecae publicae accessiones memorabiles, post vetera donaria, et recentius omnino insigne Wolfianum, refero legatum Consiliarii aulici Darmstadiensis Rud. Jo. Frid. Schmidii M. Doctoris et Chemici peritissimi, qui suo notu libros ad MM selectos, sui fori,

## － 85 －

moriens，testamento haic Bibliothecae reliquit ati－ nam locum aptam usumque commanem inventuros． Articulum testamenti，qui hoc legatum continet，de－ scriptum addidi fasciculo documentorum．＂

Ery mar geboren 1702 in Celle und gejtorben 1761 in §amburg．

Sein Teftament mar bon Recto megen erridtet und bon Fechts megen eröffnet morben；fein Tod mar bon Freunden und bon Beborden befannt gegeben； feine 乌interlaffenjaaft mar von pribater und von öffentlider Seite angetreten morben．

Deß Erblaffers eigenen Beftimmungen gemäß mird ber berblidene ふörper beß peeligen 乌errn 耳gofrats mit allen Eyren und Beredtigfeiten，wie fie abeligen Leiden zu＝ fommen，in ber $\mathfrak{R} a \mathfrak{j l f t e d t e r ~ \Re i r c h e ~ b e i ~} \mathfrak{E}$ age begraben morben fein．

Friede feiner $\mathfrak{A} j$ de．

## Eicbentes Rapitel.

Bon alter her pflegten bie M(duemiften fid auf Reijen $z^{4}$ begeben.

Einerfeits molten fie mit ben $\mathfrak{E b}$ epten ber verfaiebenjten Qänder in periönlidge $\mathfrak{B e r i ̈ h}$ rung tommen, um bon ifnen

 feits lagen in ben Bentren ber Wiffenidaft, in ben §löjtern und $\mathfrak{u n}$ neerfitäten, handidriftlide Sdjảe verborgen, bie nur an Drt und Stelle ftubiert und abgejarieben merben fonnten.
 um ifren ©bolbjamen auszujäen, Sie taudten pröplid bier und ba auf, legten bor allerlei Beugen eine ßrobe ibrer tönigliden 凤unjt ab und veridwanden bam unertannt ebenjo ploblidy und gebeimnisboll, wie fie getommen maren; niats als bas unfontrolierbare $\mathfrak{R e j u l t a t ~ i b r e r ~ T r a n s i m u t a t i o n ~ u n d ~}$ eine zweifelgafte Regende zuriudtafiend.

So war aud §ofrat Sגmibt jagrelang umbergereift:
 Ropentreuzerei.

Ouf תoften ber Societas Roseae et aureae Crucis mar er in Marofto, befonders in Fez gewefen, um bort alte Manuftripte ber arabiiden Mldemiften aufzuiudean und $z^{3}$ erzerpieren.
(Er bereifte ferner $\mathfrak{A u r l a n d}$ und 9 Mägren.
Wiebergolt Stattete er aud Ropenbagen einen Beju円 $\mathfrak{a b}$, um bort auf ber תönigliden und $\mathfrak{U n i v e r f i t a ̈ t s = B i b l i o t g e t ~}$ Manuftripte zu ftubieren.

So aud jegt.
Er logierte fier wieber im §rämertompagniefaufe, Gielt fiid aber, wie früher jo aud biesmal, meiftens bei jeinen
$\mathfrak{F r a u n b e n , ~ D e m ~ S p o t y e f e r ~ u n d ~ \Re o j e n t r e u z e r ~ S o a đ i m ~ F r i e b r i d ~}$ ©appel，Dem Etatizrat Friebrid Egrijtian Mahling，dem $\mathfrak{U}$ niberfitätsprofefior ©griftian ©ottlieb Rrazenftein und an＝ beren auf．

 gemefen und jegt ßrofeffior ber §gyfit an ber Univerität ©openjagen，inditglied vieler gelegrter ©́ejellidaften uim．

Mabling war ein gefdidter Raturforider und ©appel in Der ©bemie fegr erfagren．
$\mathfrak{Y}(\mathbb{8}$ num bie Freunbe cineş Tages mieber beifammen waren，erjưate ber 民pothefer ben $\mathfrak{y}$ ofrat，ifnen bas längit beriprodene bexülgnte Experiment ber Berwandlung bon Waffer in Stein borzufübren．

Die ©oagutierung ober FFixierung beş Maffers－aquam etiam limpidissimam，et si placet vel decies per destil－ lationes ab omni faece liberatam，in veram fixam et insipidam terram mutare－galt bon jefer als eins der jamierigifen aldgemiftijden Probleme．EEs war Das experi－ mentum cracis der $\mathscr{U}^{2}$ riften；Der ßrobierftein für bie in Die Göbere ©hemie Eingemeibten．Ynno 1672 zuleğt hatte
 burg biezs feltene Experiment augefübrt．Seitbem war es Feinem sixtiften mieber gelungen．§ur ber $\mathfrak{y}$ ofrat ftand in Dem $\Re u f e$, Dies Wafferverwandungesexperiment ausfügren zu toinnen．Die tünflidye Fizierung beß Wafiers verbantte übrigens aud nod einem anderen Esunbe ibr bogez $\mathfrak{A n}=$ fegen．Das（Experiment Gatte nämlid eine tosimogenetifde $\mathfrak{B e b}$ utung．Demn bie Bercitung beg Steins ber Weifen， wie überbaupt eines̀ feften 凤örperz aus etwas Ffüfigem und Ffiudtigem，waro bon ben Rapibiften als ein eqnalogon zur Entitehung ber Erbe aus dem Weltenwafier angejehen．Die Entitehung ber Welt erfdien ignen ald nidts anbereş benn eine Wafferberwandung im ©rojen．Was aber vom Srrojen gilt，fagten fie，bas gilt aud bom 凡reinen．Quod est in－ ferius est sicut id quod est superius，et vice versa． Slatrotosmos und Mitrotosmos find verbunben burd bas Gefeß Der $\mathfrak{Z n}$ nalogic．

Den $\{$ Ipotheter ©appel intereffierte bießి Experiment um \｛o megr，weil er felber eine gelegrte etbhandlung über bie
 gefdrieben hatte.
 ment, weldes die concordantia coeli cum inferiori mundo fo \{djön bemonftriere, anzuftellen.

Er ließ fix bom $\mathfrak{Z}$ pothefer ein Weinglas voll gemögn= liden Waffers bringen und gós einige wenige Tropfen eineß £iquors bazu. תaum war bieş gefdehen, als das waffer fiid plödlitif auf bie §äfte feiness frïheren Botumens zu= fammenzog und fiid in einen תriftall verwandelte. Der תriftall ján feft am ßoden dess clajes, jo dás biefes zer=化lagen merben mugte, um ifn zu befreien. Er war jo
 fílagen tonnte.

Die Freunde, unter beren fadberftändigen Ougen $^{\text {bie }}$ Wafiermetamorphofe foeben bor fiif gegangen war, waren auf ă ungerite überrafdt und erftaut. Trog ifrer in= ftänoigiten $\mathfrak{B i t t e n}$ legnte jedoc ber $\mathfrak{y}$ prat $\mathfrak{e s} \mathfrak{a b}$, ignen den $\mathfrak{L i q u o r , ~ j o w i e ~ b i e ~ b e r m a n d e l t e ~ h a r t e ~ M a f f e ~ z u r ~} \mathfrak{M n t e r f u d j u n g ~}$ zu iiberlafien.
$\mathfrak{B e i}$ ifrer nädfiten $\mathfrak{B u}$ ammenfunft führte er ignen ver= mittels feines Uniberfalmenftruums bie rabifale $\mathfrak{O l f l}$ fofung Desz Colbes bor. EEs entitanden am Ende Des ßrozeffes locfere federleidte braunglänzenbe Sduppen, in Denen tein Gold mefr gefunden werben fonte und beren Redultion zu Gold unmöglid war.
©banz bejonbers pries Samidt aber ben Fraunben fein Rebenselirir. ©® jei bieß ein rubinroter Riquor, mit deffen 乌iffe man nidyt nur ben $\mathfrak{Z}$ od bemeiftern töme, felgit= verftänolidy nur biz zu bem bom Sajopfer feftgefegten Biele, fondern aud Tote wieder auferwecten fönne; jei es in ber= flärter, fei $\mathfrak{E B}$ in greifbarerer Geftalt. Er merde bei paffender Selegenteit $\mathfrak{B r o b e n}$ feines Theriats ablegen.

Die Stubien auf ber Bibliothef feffelten ben $\mathfrak{y o f r a t}$ länger in תopenhagen, alz er gedady gatte.
$\mathfrak{H}$ (B borfidtiger Mann faufte er fid bajer ein Stuid Zand auf bem Felbe zu feinem ebentuellen Begräbnifie. (Er
 gebohrt werben follte und dag man burd biejes $\mathfrak{L o d}$, bedor
er in bue Grube berfentt merbe, eine beftimmte in einer Bouteille entbaltene flüfige Mraterie auf feine Seide giefen follte.

Die Borfiat bes §ofrats war in ber Tat am ßlag getwefen.

Denn wirflid extrantte Dr. Sdmibt furze Beit barauf in תopenjagen und ftarb aud bajelbjt.

Er murbe boridriftsmäßig beeroigt. ఇadoem ein 20 d in feinen Sargbectel gebogrt und aus einer von ibm hinterLaffenen Bouteille ein roter \&iquor in ben Sarg gegoffen und bas god wieber verftopft morben war, wurbe ber Sarg in bie Erbe gelaffen und bie Grube zugeifüttet.

Ofber nad einigen Tagen fitieg ein beftändiger Dampf aů ber Errbe Des ©rabhügels empor.

Die Bauern betamen es mit ber Ongit, ertlärten ben Berftorbenen für einen §erenmeifer und molten ibn nidut länger unter ibren शexdern baben. Sie manden jif bajer bedaperbefübrend an bie Dbrigfeit und fegtten ez aud Durd, bás ber Sarg wieber augigegraben werben folte.

Der Tag ber Exhumierung erjaien.
Snzmifden hatte fid bie ફiftorie bess verftorbenen und
 תopengagen verbreitet und eine Maffe Boltz ftelle fiid zur bejagten Feierlidffeit ein.

Die ©
Die Erbe wurbe bejeitigt - ber Sarg Geraufbeforbert geöffint - aller Uugen ridfeten fid auf ign - alle நälje ftrectiten fid - ber Sargwar-—Ieer!.... oder vielmegr ber ®örper war in einen tleinen §lumpen Sdleim berbandelt, ber feine Spur einer $\operatorname{Drganijation~megr~zeigte.~}$

תopfidüttelnd und mit erftaunten ©sefidtern zerftreute fíd bie Menge.

Den Sarg aber \{egte man ind Beintaus.
Soendete alfober $\mathfrak{J o f r a t ~ S x m i b t . ~}$
Er war geboren 1702 in Gelle und geftorben in תopentagen.

Das genaue Datum 【äb̆ fity nidt angeben, aber am 10. September 1761 batte er nod laut jeiner eigenen

Notizen, bie fid in feinem $\mathfrak{y a m b u r g e r ~} \mathfrak{R a d j} \mathfrak{l}$ ás befinden, allerlei labores gemadt.

Seine aldamiftidden Experimente, feine plöglidge §ranls Geit, fein jäher Tod, fein myiteriöfes̊ Begräbnis - alles das war bon feinen angefegenen תopentagener Frounden als $\mathfrak{A} u g \operatorname{conzeugen~bejtatigt~morben.~}^{2}$

Sein leerer Sarg ward nod lange צahre binburd zur Erinnerung an biejen Serenmeiter gezeigt. Wenigitenx ftand er noळ 1784 im Beingaus zu Ropentagen.

Friebe feiner $\mathfrak{A} f \dot{d j e}$. ————

## 20)tes Rapitel.

## , 豸uadheibi! Dibeldumbei!

Mir ift alless einerlei!"
rief in jeliger $\mathfrak{B e}$ einlaute ber Dr. theol. Rarl Friebrid Babrot,
 tlirrten.

Diefer abenteuerlicige $\mathfrak{\Re r o f e f f i o r ~ e m e r i t a s ~ u n d ~ v e r f u m p f t e ~}$ $\mathfrak{G}$ eneralfuperintenbent a. D. war immer now in animierter Stimmung von bem Einmeibungsfeft jeiner Schantwirtidaft Ger, bie er auf bem bor turzem, im $\mathfrak{J u l i}$ 1787, bon bem eftuarius Mrbonico gefauften Weinberg in ber Mähe von §alle gegründet batte.
$\mathfrak{F i e r}$ oben verjammelte fidy ein afabemifder Freunbess= freis, ber zwifiden ©sejang und Bedertlang in feudt=fröflider Weife über alles, was in galle und barïber binaus fid er= eignete, bebattierte und distutierte.

Der §err Birt felgit, ber fict im Qauf ber §abre in Saden ber Religion bon redts über lints bimaus gemaufert und bis vor furzem nod an ber Univerfität vielerlei $\mathfrak{B o r}=$ rejungen gegalten gatte über Whilojopgie, Whilologie und 9Roral - Daneben ein aud ben Frauenzimmern zugänglidies Collegiom privatissimam über bie Theorie ber Detla mation - Diefer fibele $\mathfrak{W i r t}$ felbft rebete, jbyakgte und frafegite am ftârliten. Frech und gottexfürdtig, wie er war, miģig und geiftreid, mugte er alleg, was ign und bie Welt bemegte, ins berfegrte liidit zu jekgen.
ßrofit, ⿹err Doftor! Qui bene bibit, bene vixit!" trant itg ber vorzeitige Magifter ber $\mathfrak{P b i l o j o p h i e ~ F r i e b r i d ~}$

 Der zudtlojeften $\mathfrak{A r t}$.
„Silentium pro patre Bispink! Da fommt unjer Mentor!" eridallte ez.
§erein trat, bepact mit einem §aufen Büdjer, ber frübere $\mathfrak{F r a n z i z f a n t e r m o ̈ n d ~ u n d ~} \mathfrak{P r o f e f f o r ~ b e r ~}$ Pbilojopgie im תiofter zu Marendorf, Bißpinf. Der ßater hatte mit ber römifden §irde gebroden und lebte nun als §rivatgelegrter in Salle. Er war gerabe babei, eine Qeibbibliothef belle= trifitidjer, geographiffer und biftorifder Werte anzulegen, worin bie Univerjität ign unteritiugte.
" $\mathfrak{b i e r} \mathfrak{G a b t} \mathfrak{F b r}$ die $\mathfrak{B e m e i f e ! " ~ r i e f ~ e r ~ t r i u m p h i e r e n b , ~}$ indem er feine Büdjer auf ben Tifid warf.
 , „לier mird getrunten!" - „Wir brauळen teine Beweife!" - ,,Wir glauben alles!" -, ,Mir glauben nidts!" -

${ }_{n}$ Silentium pro patre nostro!" Der $\mathfrak{y}$ err $\mathfrak{P r o f e f f i o r ~}$ Bizpint hat bay $\mathfrak{B o r t " : ~}$
,"Wir batten uns geftern, meine allerfeits geliebten Freunde, über Die göhere ©hemie unterbalten. Esz tam zu= fällig bie Rebe auf bie beriufmte $\mathfrak{x}$ ransmutation in unjerer Waifentausapothefe anno 1750. Der Spotheferlegrling Reufing hatte von einem unbefannten $\mathscr{A}$ bepten, wabridideinlid Sefferb, eine Spur grauen $\mathfrak{B u l b e r}$ ergalten, mit Dem er in Qbwefenteit bes Scjenters Silber in Gorb verwandelt.
 wollte, war diefer nady $\mathfrak{Y}$ rtiften=थrt bereity über alle Berge.
 dás er fíd feinerzeit vergeblidy an ßrofefior Beireiz nad $\mathfrak{y}$ elmftäd gewandt habe mit ber Bitte $u m$ ein $\mathfrak{F}$ artifular zum ©bormaden. Magifter Qauthard belegrte unt jobann über Då Baron bon ફiridjemidue $\mathfrak{L u f f j a l}$. Er habe aus Dem Munbe unjerez ßrofefiors Semler geちört, baß es eine
 $\mathfrak{B i r}$ \{praden bann nod von manden andern aldemiftifden Sumfittüden, bie fid nidgt nur auf bie Metallberbefferung, [ondern übergaupt auf bie Melioration in allen Reiden er= ftrecten. Gar jeltjame ßarerga Yernten wir babei fennen; jolde mineralijder, vegetabilijifer, animalifder und magifder
 Edelfteine und ßerlen zu fabrizieren, verbrannte ßflanzen wieber zu erwecfen; bie 马eugungafraft mieber herzuftellen;
 fegend und unfidibar zu madgen，©eifter zu bammen und
 mertwürbigiten eridjien uns allen aber bas berügmte funft＝ ftuad，æaffer zu Stein zu figieren．Ein gewiffer $\mathfrak{W}$ frat Scmibt，der auby bier in balle zuerft fura，dann Mredizin ftubiert bat，foll biefes groje wunder bollbradt baben tönnen．Ueber ben $\mathfrak{z o d}$ biefes gelegrten Manneß turfieren ja bie feltjamften Љ̧erüdite．Die einen jagen，er ift in §am＝ burg eines natürliden Tobess geftorben und alloa auch mit $\mathfrak{G i n t e r I a j f u n g ~ e i n e r ~ g r o b e n ~ B i b l i o t h e t ~ u n d ~ r a r e r ~ M a n u f r i p t e ~}$ begraben morben；bie anderen dagegen behaupten，bafe er plöglid in Ropengagen mit dem æobe abgegangen fei und Dajelbjt unter myfteriöfen $\mathfrak{U m}$ ftänden beerbigt jei．FFiur beibe Meinungen lafien fid in gleider Weife einmandsfreie $\mathfrak{B e w e i j e ~ f u ̈ b r e n , ~ b i e ~ i d , ~ E u d , ~ m e i n e ~ F r e u n d e , ~ i n ~} \mathfrak{B e r}=$ folgung unjerer geftrigen Disfuffion bier mitgebradt babe．＂

Alde Onmejenden Görten Dem ねebner aufmertjam zu und rüatten mit ernften Mienen näher an ign beran．
 er eins ber mitgebradten Büder auficilug－„Den §am＝ burger „丹elation $=\mathbb{C}$ ourier＂mit bem $\mathfrak{B u b l i c a n b u m ~}$ Deg̨ Riederngeridts anno 1761．Und hier find bie von \＆orenz ©rell herauģgebenen nึeueften Entbedifngen inder ©hemiea vom Jahre 1781－84．Raథ dem amt＝ liden $\mathfrak{B r o c l a m}$ ift Sdmiot in $\mathfrak{G a m b u r g ~ g e f t o r b e n ~ u n d ~}$ naథ Den von ©rell mieberbolt beroffentliditen authentifdien
 rat in ®opengagen geftorben．Waß ift num ridftig？ Feibez̊？Eingె？ober תeinz̉？＂

Gule faben fidy erftaunt an und faüttelten bie תöpfe．
＂Dann find Gier now ßrofefior 凤arftens eben er＝
 neuere Sdififen bon germetifden arbeiten beranlafiet，＂（yalle 1786，monady Sdmibt ebenfalle in תopengagen begraben murbe．－Jid forbere Eubl jeģt auf， über ben ${ }_{\text {„Fall }}$ ©dmibt＂Eure Mrinung zu jagen．＂
${ }^{\text {WMix }}$ Find wogl alle Davon überzeugt，＂begann ber §err Wirt，＂Dajo ber Menfa，nur einmal ferben fann und nidft zweimal；obgleid ja ein jeber bas $\mathfrak{\ell n g e n e h m e , ~ w a s ~}$

Daş Leben mit fid bringt，recft gerne wiebergolt erleben mödte．－ $\mathfrak{P r o f i t !}$ ！＂

Dottor $\mathfrak{B a h r d t}$ nabm einen gemaltigen Sdfuff und fugr fort：„Der $\mathfrak{y}$ ofrat ift alfo entweder in Samburg ober in תopentagen geftorben．Aat－aut．Tertium non datur．－ ßrofit！－§̌a entjdeibe mid für ®opengagen．Denn Dan Dr．Sdmidt in jamburg mirflid begraben morben ift－und darauf tommt esz dody faflie戶lidy an－Dabon ift nidats überliefert．马ur Disfufiion fteht aljo blo $\mathfrak{b}$ ，aus weldem ©rumbe hat ©dymidt bie 乌amburger Beförben ges täujat？ $\mathfrak{U n d}$ getäulat gat er fie．झ3rofit！＂
 überein，＂fagte darauf $\mathfrak{L a u t h a r b t , ~ " D a ́ s ~ m i r ~ n u r ~ e i m m a l ~}$ fterben fömten．Der $\mathfrak{y}$ ofrat ift jedod meiner Meinung nad nidgt in תopentagen，fonbern in $\mathfrak{y a m b u r g ~ g e f t o r b e n ~ u n d ~}$ begraben．Denn niemand hat ifn in §openhagen im ©arg
 fiif dort．Und wie 马ätte ber 乌amburger Senat Das Tefta＝ ment eröffnen tönnen und wie gatte er bie Grbjdaft bes jeligen $\mathfrak{y e r r n} \mathfrak{y} 0$ prat\＆antreten lafien fömen，wemn er nidit zubor bon dem wirflid）erfolgten Tode felfenfeft überzeugt gewefen wäre？能d wie gäte Sdimiot jelfft fich von allem， was er liebte und was ihm bas ¿eben angenegm madte， freimillig trennen fönnen：von feinen $\mathfrak{F r e u n d e n , ~ j e i n e n ~ B u ̈ d e r n ~}$ und Manuftripten，feinen Defen und ßräparaten，wenn er Die $\mathfrak{A b j i d q t}$ gehabt bäte，weiterzuleben？\｛uzerbem bat ja fein $\mathfrak{F r e u n d}$ ，der $\mathfrak{B a f t o r ~} \mathfrak{B u c f}$ ，gerabe daburd），dás er das
 ftorben war．＂
＂Meine $\mathfrak{W e r r e n ! " ~ r i e f ~ e i n ~ © t u b e n t . ~ „ \Im は 1 ~ b a l t e ~ b i e ~ g a n z e ~}$ ars alchymica mit allem，was brum und bran ift，fïr ein non ens，eine vanitas vanitatum，einen error errorum． $\mathfrak{R o d}$ niemals bat eine ftidfyaltige $\mathfrak{P r o j e f t i o n ~ f t a t t g e f u n d e n . ~}$ Sagt bodi idion $\mathfrak{H}$ riftoteleß：${ }^{\text {species }}$ in speciem non matatur．＂©rgo muk bie ganze Metaltranximutation $\mathfrak{L u g}$ unt Trug fein． $\mathfrak{u n d}$ was jpeziell den $\mathfrak{y}$ ofrat Sdimiot be＝ trifit，fo hat er meines befdeibenen Eradtens fomogl bie
 genaßfütrt；Denn ．．．＂



પegrten！＂．．．＂Die Xugenzeugen！＂．．．，＂Daß Teftament！＂

 bon allen Seiten burcheinanber und bie 2 ufregung ber ©e＝ müter legte fitib erft，als cin bis bagin unbeaditet gebliebenter feltfamer © Gaft fix bemertbar madte．
 Wort ein furiojfer Frember，Der fid bißher nody abjeit\＄ge $=$ Galten，aber jegr genau aufgefordft hatte，als der $\mathfrak{R a m e}$ bes §ofrats Samibt genannt wurbe．Man fah ifm trog feines Gogen alters und feiner etrwas reduzierten ®leibung getegrte Bildung，Weltgerwandtheit und Bielgereitftein an．，mit Ber＝
 Budí－Ge，鸟e！－ideint mir mit bem §ofrat unter einer Decie geftectt zu baben． $\mathfrak{H}$（f $\mathfrak{P l a n n}$ von Diftinttion und
 bezeugen，dan das Behntenamt tein Bedenten trug，daß eben erjt erridutete Teftament wieber $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ eröffnen． $\mathfrak{J a}$ ，meine Serren，bastefamentmarjagerabedaspittel $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}} \mathfrak{m}$ 3wedi！－⿹\zh26e，he！－Mit beffert Wilfe tonnte ber乌ofrat forglos ，＂fterben＂，um „nadi bem ToDe＂befto unbe＝ belligter leben zu tönnen und um genau fo lange ，tot＂zu fein，als ex ibm gefiel－ $\mathfrak{g e}, \mathfrak{h e}!$－und er esp für jeine Bwecte bienlidy bielt．Buat ergob bann nadjer gegen bas $\mathfrak{n u r} \mathfrak{m u ̈ n d i d}$ erridftete Teftament Einipradfe， $\mathfrak{m m ~ f u ̈ r ~}$ feinen $\mathfrak{F r e u n d}$ ভdmidt mieber $z^{2}$ retten，waß nod $\mathfrak{z u}$ retten war．－ $\mathfrak{b e}-\mathfrak{y e}$－！＂
，， $\mathfrak{A b e r}$ mein $\mathfrak{y o c}$ zu refpeftierenber $\mathfrak{W}$ err，＂entgegnete Lauthardt，„Das̊ märe boch ein gefährlicueş Borbaben gewefen， weldes benn ja aud in ber tat einen für ben §ofrat un＝
 Guts genommen bat． $\mathfrak{u n d}$ welde 3 wectie mag benn ber $\mathfrak{y}$ frat mit feinem fingierten $\mathfrak{y}$ amburger $\mathfrak{T}$ od verfolgt $\mathfrak{g a b e n}$ ， weldge Motive Gat er denn gebabt，in 乌amburg pro forma $z^{2}$ \｛terben？und in Ropengagen re vera zu verif）leimen？＂
＂Sefr einfad！！＂antwortete ber Frembe，indem er eine
 für einen wisiffenden－he，he！－für einen Wiffenden Seidgt $\mathfrak{z}^{1}$ Durdifauen．Seine Bemeggründe gingen aus jeinem $\mathfrak{F n n e r n}$ und feiner Weltanidauung berbor． $\mathfrak{U n D}$

§ofrat ift ein Weltmann gewefen．Er gatte biele＠änber bereift，viel gefegen und gegört，viel ftubiert und gelejen． Exempla docent．תurz，er hatte ßorläufer und beriblmte Mufter，bie ez ägntid madten und benen er es nadgmaden mollte．＂
＂©o nennet uns̊ bod feine Exempla！＂
 Rifolaus Flamellus，welder als erfer feine Sdriften mit allegoridden Birbern und פieroglophen idmuüdte und fpater fo viele Radjagmer fand？glamell wurbe 1330 ge＝ boren，verwandelte jeit 1382 \｛ueffilber in fo viel Sold，ban er bamit zaflreide $\mathfrak{y} 0$ pitäler，תapellen und תirden bauen tonnte．Mach Qusteilung feines groben Bermögens farb er dag erfte Mal 1413 in §ariß̊，ward aber noळ mitfamt feiner guten ßernelle 1700 in Dftindien gejeben．Soldees $\mathfrak{h a t t e}$ er feiner ßanacee $z^{2}$ verbanfen．Mennt $\mathfrak{J g r}$ ferner niat ben $\mathfrak{R o j e n f r e u z e r ~} \mathfrak{F}$ rederico $\mathfrak{G u a l d o}$ bon $\mathfrak{B i n c e n z a , ~}$ alias $\mathfrak{F r i e b r i d}$ Walter，welder $1724{ }_{\text {＂geftorben }}{ }^{\text {ift，}}$ aber jegt， 600 Sajre alt，noct lebt？תennt $\mathfrak{F b r}$ nidy ben 1025 §ahre alten $\mathfrak{t r t e p h i u s}$ ，alias $\mathfrak{X p o l l o n i u s ~ v o n ~}$ Tyana，ber im XII．Sahrhundert befinitio geftorben ift， nadjbem er jeinen beriugmten Tractatus de vita proroganda geldrieben hatte，bie ältefte תumit＝Sdrift，bå Qeben zu verlängern？Яennt Shr nidt den Reidggrafen bon $\mathfrak{T} \mathfrak{a} \mathfrak{t}=$ $\mathfrak{m a n n s b o r f}$ ？Er war ein Eremit．民lx Freberico ©ualbo ifn befuate，Ieututeten bie Wände feiner buntlen ßiauje wieder von ben Strablen jeiner Lebenstintur．Remnt $\mathfrak{S h r}$ nidyt ．．．＂

Der $\mathfrak{A l t e}$ gielt inme－סapz Sprecfen jaien igm faper zu fallen－und fag fiff im 今̂reife um，ob aud alle ign trog feiner heiferen Stimme verftegen tonnten．
，＂Erzählt meiter！＂rief man igm ermunterno zu．＂MBeiter！ Berehrter Mlter，meiter ！＂
 war．Er fonnte auram radikal folbieren．Er tonnte aquam destillatam coagulieren．
，Wört！乌ört！＂
，ǰa，bas tonnte er，wie fein anderer．Er fonnte medicinam universalem fabrizieren und war im Befize eineş Lebenselizirs．Ex molle nun mit jeiner ßanacee Die Probe aufz Exempel madjen und nagm fid bazu feinen
eigenen $\mathcal{L e i b}$ vor．－ $\mathfrak{y e}$ ， $\mathfrak{g e}$ ！－Wär＇s gegłïăt，fo märe Sdmibt ber adeptus adeptoram omniam saeculoram ge＝ worden．Darnad tradfete fein Simn．Egrgeiz！Egrgeiz！ domini reverentissimi．Er täuidite aljo bie Einmogner Der guten Stabt ફamburg über fein $\mathfrak{A}$ bleben und veridipand nad תopentragen．Das war nidt idwer．Sn §amburg
 gelang vorzüglid，bizz auf Die Erbidaft．Sie ging igm Ieiber verloren，die jø̈̈ne Erbjぁaft，die bielen Büぁer，die Manu＝
 trog ber $\mathfrak{B o r f i d i t ~ b e z s ~ t e s t a m e n t u m ~ n u n c u p a t i v a m , ~ b a ~ b a s ~}$ $\mathfrak{R i e b e r g e r i d t ~ b i e ~ E i n i p r i a d e ~ n i d t ~ a n e r f a n n t e . ~ S d m i b t ~ m o l l t e ~}$ ，＂terben＂in Gamburg，um bereinit „berveijen＂zu tönnen，
 bāß er gar＂miedergeboren＂fei．©r＂，itarb＂in §amburg， um fpäter bon Ropenhagen ber auß dymifden Gründen feine $\mathfrak{U n j t e r b b a r t e i t ~ b e n ~ 乌 a m b u r g e r ~ \mathfrak { B u r g e r n ~ a d ~ o c a l o s ~ }}$ Demonftrieren zu tönnen．Qeiber batte er bie 凡edgnung ogne Den $\mathfrak{W i r t}$ ， $\mathbf{\delta}$ ． ．Den mirtliden $\mathfrak{T o d}$ gemadit．Statt bereinft nad છamburg zurüffegren zu tomen，wurbe er in תopen＝ hagen bald barauf frant und farb nun wirflid bajelbft．
 zweiten $\mathfrak{T o d}$ nidf irre madjen．－ $\mathfrak{E c}$ ，he！＂
„Was wollt $\mathfrak{F g r}$ bamit fagen， $\mathfrak{U l t e r}$ ？＂rief jemand Dazwifן这．
 $\mathfrak{B e t r u g}$ fein poftmortalez Weiterleben als Menic in

 erftegung in einem vertlärten \＆eibe．Su diejem Broefe fiē er eben feine Reide beridifimen．Der menjaflide תörper bejduräntt ja bie Sele im ©̧ebrauç igrer §räfte und gindert fie，baß fie fid völlig，ifirer geiftigen Natur gemäß，tätig beweifen tann．Tod und Bervefung befreien bie Seele aber bon biefen materiellen Banden．Deshalb muß man Sorge tragen，Dás nađ erfolgtem Tode cineß Meniden Die ßerwefung feines תörpers \｛o jehr als möglid beffleunigt merbe．Denn bie $\mathfrak{F u t r e f a t t i o n ~ i f t ~ D i e ~ Қ a u p t p f o r t e ~ u n d ~ b e r ~ S đ f l u f f e l ~ b e r ~}$ $\mathfrak{R a t u r}$ ，ber $\mathfrak{U r b e b e r ~ b e r ~ B e r f t o r u n g ~ u n d ~ W i e b e r g e b a ̈ r u n g ~ a l l e r ~}$ natürlidjen $\mathfrak{D i n g e}$ ．Daß̉ gemeine，beftig bremnende §üiden＝ feuer aber ift an fid mit jeiner äukeren Wärme allezeit zer＝
ftörenb. Dajer lieben bie $\mathfrak{H l d j e m i f t e n ~ v i a m ~ p e r ~ s a x a ~ e t ~}$ ignem nidut. Darunter leibet nidft nur ber grobe fidtbare, fondern aud) Der unfiditbare $\mathscr{P}$ (ftralförper. Das barf man nidg vergefien. Derowegen fudft man mit innerer Wärme, b. ⿹. auf djemifdem Wiege, eine idnelle $\mathfrak{P u t r e f a l t i o n ~} \mathfrak{G e r b e i}=$ zuführen. Durd) den Samidtiden Riquor wurbe feine Leide in bas unipezifizierte, allgemeine ©gaoz, in ben $\mathfrak{U r}=$ \{б) waden erft wieber möglidy ift. Das bylealiide ©gaos ift bie alleinige $\mathfrak{H r q u e l l e}$ aller ;ublunarifden $\mathfrak{J n d i v i b u e n ~ m i t ~}$ ifren vielerlei Eigenidaften. $\mathfrak{U n O}$ wer ben Proteus nidit fennt, Der gehe zum ßan. Qui Proteum non novit, adeat Pana! Befagter Liquor-menstruum aber mird auß Sdmidtz eigenem $¥ \underset{y}{ }$ legma beftanden haben. Nulla solutio fieri debet, nisi in sangaine proprio. $\mathrm{Ob}_{\mathrm{n}}$ nun diefe Solutio radicalis cadaveris per sui ipsius phlegma
 wie Die resurrectio Schmidii auggefeben gaben mag he, he, - bas̉ fann nur ber beurteilen, welder mit ver= thärten Leibern fitd eines vertrauteren $\mathfrak{u m g a n g s}$ erfreut, als id es tue."

Der Frembe war wägrenb feiner Explifation vor Er= regung von feinem Sit aufgeftanden und fant nun eridguppt und ermattet auf ben Stuhi zuriư. Das lange Sprecmen $\mathfrak{G a t t e}$ ign angegriffen. Er nabm einen Sdluf $\mathfrak{B a f f e r}$ und jag banm bie andern prïfend an.
 erften $\mathfrak{M a} \mathfrak{l}$ auf Brund einmandsfreier perfönlider und amtliffer Beugniffe, jozufagen aftenmäßig, ein zu alde= miftijden Bwedien betrügerijaerweife erfolgter "ToDesfalu", ein casus mortis alchymicus, feftgeftellt morben. $\mathfrak{e}$ (ber ber zweite wirtliche $\mathfrak{T O D}$ folgte zu finnell auf ben fingierten erften $\mathfrak{T o d}$, als dán diejer entiprectend hätte aus= genukg und berwertet werben fönnen."
${ }^{\text {Denn }}$ bon einer berflärten $\mathfrak{A}$ uferftegung mollen mir nidets miffen," lekte ein anderer ginzu.
"ভo ift eß!" bejtatigte ber Frembe, trant feinen Wein aub, zablte bie Bedfe und ging raid von banmen.
 war ein efrlider $\Re$ Ropentreuzer und diejer $\mathfrak{F r e m b e}$ ba ift ein — Sejuit!"

## - 99 -

,Darüber reben mir, gelieft es ©sott, morgen meiter", bejdmidtigte ifn Bayrdt und fajentte bie Släfer mieder voll.
, ${ }^{\text {Profit! }}{ }^{\prime}$
,Wer war bena überbaupt Der $\mathfrak{H}$ (te ?"
", Was fümmert bas̉ unzి! ßrofit! jage ia.."

",Srofit auf Das emige \&eben!"
$\mathfrak{D a z}$ (Sejpräd mandte fich fegt andern Dingen zu, mährend ber Wirt bie auf den Tijden herumjtegenden Bläjer mit ben $\mathfrak{R e j t e n}$ von Wein und Waffer, momit bie (Säfte igren Wein verbünnten, Ginmegräumte.
$\mathfrak{A} \mathfrak{z}$ er Des Fremben $\mathfrak{B a j f e r g l a s ̉ ~ a u s j a j u t t e n ~ m o l l t e , ~ - ~}$ - mar jein Snbalt zu Stein erftarrt.

## Heberjegnngen．

$\mathfrak{U}_{\mathrm{m}}$ ber $\Re$ Rebeweife，welder fitid bie Gelegrten und थlduemiften bess XVIII．Sagrgunderts bedienten，möglidfit nate zu fommen，ließen fidy lateinifide Termini technici， Sprüde und æhrajen nidft vermeiben．Der Sngalt ber Gejaidite ift zwar aud ogne fie berftändid．Sedoci moge bie Ueberfekung einiger Stellen bier forgen：Seite：
49．श्रMeş Gute tommt von oben，bas $\mathfrak{B e f t e} \mathfrak{v o m ~} \mathfrak{B a t e r}$ beß
 geidaffen hat．
49．©fz foll neun $\mathfrak{y a b r e}$ lang unterbrüct merben．
51．Ein aug̃erorbentlid vornebmer Mann，ein fegr erfabrener und febr gelegrter ⿹err，ein fegr verbienter Dberarzt， ein beriibgter praftifider $\mathfrak{A r}_{\boldsymbol{z}}$ in $\mathfrak{y}$ amburg．
52．EEz ift leidter，©fold zu maden，als zu zerfören．
59．Die befte Flüfigteit für bie Bernidutung unb $\mathfrak{B i e b e r}=$ geburt aller Dinge mirb aus bem Sdleim bes felfft＝ eigenen Яörper̊ zubereitet．
59．Beifter＝Erideinungen Iebender ßerjonen．
59．©eipenit．
62．\＆iebestranf，Gergeftellt aus menidifidem Blut．－Fern＝ mirfenbe 民（zzni．－Berpflanzung ber §rantyeiten．
69．Die Matur frebt immer zur Berbolfommnung．
69．Wo bie Matur aufgört，ba fängt bie ßumft an．
69．民以fes bon Einem，aus Einem，in Einem，burd ©ine马 und bin zu Einem．
70．Berwandlung $\mathfrak{f u m f t .}$－ $\mathfrak{D i e}$ aldyemiftifde Berwandlung ftegt im Dienfte einer Berbollifommung．
 £ob und Egre jei unjerm ©ott, in alle Ewigleit, $\mathfrak{A m e n}$.
71. Die roge und wagre Materie Deş Steins ber Weifen.
72. Unjer Ieudtenber Stein wirb aus brei Dingen gemadyt (aus Sabpefel, Mertur und SaIz). Ex mird niemanbem berliegen, es fei benn folden, welden er burch göttlide Eingebung zuteil wird; folden, weldge er bom Mhutter= Ieibe ber Dazu beglüft gat; und \{olden, welde er durd) heilige $\mathfrak{B e}$ rorbnung für biefe $\mathfrak{\Omega u n f t}$ beftimmt hat.
 im Feuer beftegt.

73. Der Menid ift baş lonzentrierte Bentrum aller Bentren.
73. Die erfte, robe und entfernte Materie ober bie jog. zweite Materie.
74. $\mathfrak{J m}$ Mertur ift bas entgalten, was die Meifen juden.
74. Das General = \&öjungazmittel für alle Dinge unter bem Miond (auf Erber).
74. Der Wind Gat es in feinem Bautje getragen, weil nämlidy bie ©eburt unferes̊ תinbes̊ in ber \&uft geidieft. $\mathfrak{u n d}$ baß, was in ber $\mathfrak{L u f t}$ geboren mirb, bå mirb meife geboren.
75. $\mathfrak{U n j e r e} \mathfrak{M a t e r i e} \mathrm{ift}$ eine. $\mathfrak{X u s}$ ber Eingeit mird Die 3 weigeit ; aus ber 8 weibeit bie Dreieingeit, b. $\mathfrak{y}$. bie Dreibeit. Niduts exiftient in ber Melt, ez̧ fei benn in Der $\mathfrak{D}$ reieinigfeit. $\mathfrak{u}$ nere Materie ift in ber $\mathbb{L u f t}$, bon Da gelangt fie in ben Mitrotosmos (Menid), bon ba inß pgilojopgiidee ©fefäß ( (Rolben, Retorte). © bu gött=
 fammen! Madje bas Flüdrtige feft und baß Fefte flüdtig! $\mathfrak{D e m} \mathfrak{B e i f e n}$ genügt Då̊ ©efagte zum Beritänbni̊.
75. Die Borarbeit umfaßt alfo bie $\mathfrak{B u b e r e i t u n g}$ Der Mlaterie, igre æeinigung, ifre Trennung und Berbinbung. Da $=$ mit ift Daß̉ Salz ber PGilojophen, bie zubereitete, nädfite erfte Mraterie fertig, nämlidy bie bem Stein am nädiften ftegenbe Materie. - Rode!
 biefer ভגak wird feineşmega in ber offiziellen ভdul=
medizin gelefrt, fonbern er bleibt Den Ougen jener (pro=
 mendet fid) an ben Archaeus ( (ebensfraft). Der $\mathfrak{U} \mathfrak{z r}^{\mathrm{z}}$ turiert, Der Archaens (Die $\mathfrak{M a t u r ) ~ G e i l l . ~}$
 Galten!
 trum. - Die fonzentrierte britte Materie.
 über bie $\mathfrak{H}$ niberfallöfungs̊mittel ober exfageft = Ffluifig= feiten ber $\mathfrak{P g}$ ilo 0 ophen.
81. Ein in ©segentart bon Beugen mündfid) in alfer Form augigefprodjenesి Teftament, weldeş erft nadyter idriftlid) firiert wird.
84. $\mathfrak{B u}$ ben bemerfenşwerten Grwerbungen Der Deffentliden $\mathfrak{B i b f i o t h e t}$ regiftriere id, nädfit ben alten ©ejdenten und näcif dem neuerding erfolgten ganz herborragen= Den $\mathfrak{B o l f f i d e n} \mathfrak{B e r m a ̈ d t r i z , ~ D a ß ~ L e g a t ~ D e ß ~} \mathfrak{D}$ armftädti=
 jehr erfabrenen ©hemiterz, welder nad feiner eigenen

 liotbet binterlafien bat, damit fie einen pafienden ßlak $\mathfrak{u n d}$ offentlide $\mathfrak{B e n u g u n g}$ finden mödten. Den be=
 enthält, babe id abjariftlid Dem gltenbündel beigefïgt.
87. Sogar bas allertlarite und, wenn es beliebt, felbjt bas zefymal burd Deftilation bon jeder $\mathfrak{U n r e i n t i d f e i t ~ u n d ~}$ jedem $\mathfrak{B o b e n j a g}$ befreite Waffer in eine wirtlide fefte und gejdmadioje Erbe zu verwandeln.
88. Die אarmonie bez̉ §immelz und ber Erben.
91. Wer gut getrunfen hat, hat gut getebt!
92. Rube für Bater ßispint.
94. Entweder - ober. Eine britte Miöglidffeit gibt es̊ nidyt.
 Exiftierenbeg, für eine gebaitloje Windbeutelei, für ben größten aller $\mathfrak{J r}$ rüumer.
94. Die eine $\mathfrak{A r t}$ fann in eine andere $\mathfrak{A r t}$ nidat bermandelt merben. (Sonftanz Der OXrten.)
96. Beippiele unterri凶ten.
98. Wer ben ßroteus nidt fennt, ber gebe zum ßan. Jebe \&öjung muß im eigenen $\mathfrak{B l u t e}$ geidehen. - $\mathfrak{R}$ abifale Ouflöung ber \&eidje burd ben eigenen Sdfleim. Wiederauferftefung Sdjmidtz.
98. Ein aldjemiftifder Todep=Fafl.

## Madmmort.


 Golt "geftorben" find und trogoem weiter gelebt Gaben. Wlit und ohne §ilfe eines̉ "Lebenzelixirs", bas irbij凶e Uniterb= lidfeit verjprad. Gexber alle bieje Fälle beruben auf Sagen und Legenden und unfontrolfierbaren lleberlieferungen.
 erftenmal den aftenmänigen Bemeiseinezzu aldemiftifden 8wedenabjidtlidinfzenierten ToDes. Er bürfe baker in ber ©sejdidte ber צutuemie einzig Daftehen!
 in Samburg geftorben. Bielleidt gat er jogar aud in Ropenthagen mit feinem Tode theatrum chymicam gefpielt und ift bann jpäter berjabllen. Darnad märe er aljo eigentlid dreimal geftorben; zmeimal angeblid und cinmal mirflid. -

Der "rote Faben", ber fid burd Wofrat Samidts
 Dem uniberfelfen \&öfemittel. Solve! solve radicaliter! "Sek auz Dem Wejen!" "Dejtruiere". \&öje bie Materie in ifren indifferenten $\mathfrak{U r f t o f f}$ auf, in ben daptifden $\mathfrak{U r}=\mathfrak{S} d l$ leim.
 Deß univerjelfen Bindemittels oder $\mathfrak{U r}=$ Qeims. "§onjtuiere". Coagula! Die elementare Diffolution mar æiir und Wurzel der Germetijaen §unft: "Atrop" (porta) atque „Xidar" (radix) artis. Bon ifr handelt ja auぬ Sdmibtz "Endiribion".
> ${ }^{\text {© }}$ ©dfiej $\mathfrak{a u f}$ (jotbiere) und mieber zu (foaguliere), Seģe eine jebe Terram zu feiner $\mathfrak{R u t}$ (madje indifferent), meines Eradtens, bie Яumf (Der શldjemie) haft Du!"

( $\mathfrak{c h} \mathfrak{m} \mathfrak{n}$ funfel von £ömenftern.)
$\mathfrak{U n d}$ Geute? Das Gerborragend\{te ©harafteriftifum ber modernen phyfitarifaden ©hemie ift ja juft bie De ftuftion Der Materie! Rur Daß, wie jdjon erwägnt, unjere modernen "Sdeibetünfiter" bon "Dififoziation" Der Elemente, bon "§onifation", von ",atomarer Desintegration", bon ,,Eleftronen"

 mit beren $\mathfrak{H m m a n d l u n g}$ und Reubildung. Eine Begleiterjdeinung biefer elementaren $\mathfrak{u m m a n d l u n g}$ ift eben Das, „Ridut" Der alten Feuerphilojophen und eltajemiften, Die $\mathfrak{R a b i d a f t i b i t a t ~ b e r ~ m o d e r n e t ~ f o r i d e r . ~}$

So bilbet benn unjer $\mathfrak{B u}$ (a) nidft nur einen $\mathfrak{B e i t r a g}$ zur ©efididte ber $\Re$ ofentreuzerei und ber aldemie,
 $\mathfrak{J n}$ ber $\mathfrak{Q}$ öfung liegt bie $\mathbb{Q}$ fung! -

Wir find uns bemuft, ein jeltjames̊ Bud geidrieben zu Gaben. Mandem wird eß anmuten, mie ein vergilbteş Blatt aus bergangenen Jabrgubberten. Exs ift auळ mirflich anti= quiert. Otber zugleid ift ez attuell, modern, zeitgemäß! © find alte Gebanten in neuer Form. \&ängit waren bie alten §been geftorben, "aufgelöft". NGer jeber corruptio folgt eine regeneratio. W3ir haben verfudt, oder vielmegr nur angebeutet, wie aus Medanil Mytif gemadt werbentann und muk. Dabei find wir von medjanifiti=
 Ronjequenzen getommen: $\mathfrak{z u}$ Trinität, $\mathfrak{F n j p i r a t i o n , ~ D f f e n b a r u n g , ~}$ Berfiörung beg geiftigen und leibliden Selbit, beß eigenen


So ftefon mir benn mit unferer allomatifden
 if für $\mathfrak{U n}$ noorfidatige eine $\mathfrak{W a r m u n g s t a f e l ~ j e g e n ~ m o ̈ d f t e . ~ M a n ~}$ fann fegr fider einen gefägrlidjen Weg gefen, wenn man nur ftets beffen eingebent bleibt, daß man fiürzen lann!
 Desa $\mathfrak{Z n d e r n ~ b o r ~ e t w a g ~ " l u n e r g r u ̈ n d l i f e m " , ~ w i e ~ b i e ~ a l t e n ~}$ Weijenmeifter vor ifrem „Abyssus", saperior et inferior, ben bie rofentreuzerifige ", Aurea Catena Homeri" ober
 flärung Der Ratur nad ifrer Entitebung, Erbaltung und Beritöfrung" im $\mathfrak{B i l l d e ~ b o r a n f t e l f t ~ u n d ~ a l i o ~ e r t l a ̈ r e t : ~}$
„(Ein Mbgrund ben andern ruft beraus, Sie machen zufammen einen garten Straup: -
$\nabla \mathfrak{D a z}^{\mathfrak{z}} \mathfrak{F l u ̈ d t i g e}$ ganz fix folt werben, Dampf und Wafier fid tegren in Erben. $\mathfrak{D e r}$ §immel felbjt múa irdifá fein, Sonjt tommt ins Erbreidy tein Reben ein. Das Dberfe follt bas unterft fein -
$\triangle$ Das $\mathfrak{u n t e r i t e}$ wieder das Oberfte fein.
Das Fire foll ganz fliudfig merben,
Ein Waffer und Dampf follt fein bie Erben.
Die ©rbe muß hödfit zum $\mathfrak{y}$ immel auffliegen,

So muß verfegrt fein §immel und Erben,
Solle das Unterfte zum Dberfenmerben: -
Der flüdtige $\mathfrak{D r a d}$ ben firern tödtet,
Der fire zum Tode ben flüdutigen nöthet. -

* Qlfo mus offenbar tommen an Tag

Die Quinteffenz, und wą fie vermag."
O. C. D. A. N. S. E.

## Qiteratur



## Qabinettiaretiben sefiocuten bou gretuta in grautfurt am :ixain.

Fotsobam, 11. Ypril 1753.

Seine §öniglide Majeftät, unier allergnabigiter ફerr, maden Dero $\Re$ efibenten und §riegsrat von freytag bierburd in Graben beo fannt, wie baf ber von Boltaire mit ebeftem Franturt am Mlain pafiren mirb, ald ift Seiner Röniglichen MRajeftät Befehl, bak er fidh mit $\mathfrak{3 u z i e g u n g ~ b e z ~ b o r t i g e n ~} \mathfrak{j o f r a t ~ S d m i b t ~ z u ~ i g m ~ v e r f u ̈ g e n , ~}$ Dem Boltaire im Mamen Sciner §bnigliden Mrajeftat ben RammerGerrnidlüffel mie auch baş freuz und Band pour le mérite abforbern, unb ba aud ber bon Boltaire alle feine bon Gier abgebenbe Batete und Emballagen bortbin abbreffiret, worunter bon Seiner Pöntigliden Majcität gỏdjt eigenen Gảnben viele Briefe und Stripturen fid befinben werben, als follen gebacte Patete und Emballagen, aud jeine bei fich habenden ©batullen in Sbrer Begentwart gebfinet werben, und allezs Bejdriebene abgenommen werben, ingleiden ein Bud, weldeş Einlage bejaget . . . M Menfaひz er fíh mit Gutem ©bigezz nidt mollen abnegmen lafien, foll er mit $\mathfrak{A}$ rreft bebrohet merben, und io Diefer nidtz Gelfen mbidte, muf Er mirtlid arretirt werben, und ogne תomplimente alleza genommen, $\mathfrak{F h n}$ aber alabann reifen lafien..."
 Erlafien." Bon Buftav Mrenelæjogn Bartgoloy. Maunden. 1912. pag. 254.

## Sdxiften bon gofrat edmmid.

1. De Haemorrhoidum fluxu nimio. Snaugural- $\mathfrak{D i f i f e r t a t i o n . ~}$ Jena 1730.
2. Enchiridion Alchymico-Physicum sive Disquisitio de Menstruis Universalibus vel LiquoribusAlchahestinis Philosophorum illorum aeque ac Tincturae et Lapidis Philosophorum nec non viarum ad Tincturam metallorum ducentiam distinctam cognitionem generatim suppeditans, et hoc modo totius philosophiae pyrotechnicae fundamenta philosophorum auctoritate, experientia, pariter et firmissimis rationibus fulta ante oculos ponens in philochimicorum gratiam non minus ac pyrosophiae secretioris incrementum adornatum atque editum a Rud. Jo. Frid. Schmidio medicinae doctore et practico. Jenae ex officina Buchiana. 1739. (XVI +160 pag. \{tein $8^{\circ}$.)
3. D. Rubolph Sokann friebrid Samiots \&urger Beridyt von bem
 Balfams und Glicirs Polychresti visceralis. ( 16 Seiten. 80. Ohne $\mathfrak{O r t}$ und $\mathfrak{J a b r}$.)

## Siteratur uiber gofrat ©dmid.

 aug. Differt. Erfurt 1739. $4^{\circ}$. pag. 28.
Reuer Beitungen von (s) elegrten Saden auf basi fabr MDCCXLI. N. XVIII £eipzig 2 März pag. 167.

Ad nova acta eruditorum, quae Lipsiae publicantur, Supplementa. Tomus IV. MDCCXLII. Sectio VIII. pag. 352-354.
 bon bem $\mathfrak{u r j p r u n g}$ ber Stadt, Stiftung ber univerfität uiw., beo fonders aber bas Leben und ভdrifften ber selegrten boultändig erzeglet mirb. Sena. Bey ©eorg Midael. Mlarggrafen. $8^{\circ}$. pag. 208.
 und જunite uiw. 35. Band. Leipzig und §alle. Berlegtz Johaut §eimid Bebler. 1743. gr. Fol. pag. 419.

Qieconymu\& 2ubolf. Der in ber 9ledicin fiegenden © Sedftes Stüd. Erjurt 1748. 40. pag. 9.
 $\mathfrak{B o r t h e i l e}$ in Bereitung einiger jebr bewäbrter $\mathfrak{A r}$ gnegmittel uito. Erfurt. 1748. $4^{0}$. pag. 34.
Chriftoph Subreas shangold. Fortgejebte ©gymijae ©rfahrungen und Bortheile, beitehend vornemidid in einer gründliden und abgenöthigten Wiberlegung ber bizhher fiegenden, nummegr aber in ben legten ßügen liegenben ©hymie bez jerrn
 8. 25. 33.

Fricbrid sarner. Madridten vonden dornegmiten Rebenze, umftänden und Sdriften jeßtlebender beriubmter Rerzte und Raturforider in und um Deutidland. Wsoljenbüttel. 1752. III. 880 . pag. 251.

Acta Physico-Medica Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Curios. Vol. IX. 1752. pag. XXVII.
Academiae sacri romani imperii Leopoldino-Carolinae Naturae curiosorum Historia conscripta ab ejusdem praeside Andrea Elia Buichnero. Halae Magdeburgicae MDCCLV. $4^{0}$. pag. 513. 524. 535.

Chrifian submis von ©riesheim. Die Stabt Gamburg. §amburg 1760. $8^{0}$; 9nmertungen und $\mathfrak{B u g a b e n}$. 1759. pag. 302.

C. G. Kratzenstein. De transmutatione aquae in terram Commentatio. Acta Literaria Universitatis Hafniensis. Anno MDCCLXXVIII. pag. 202. $4^{0}$.
Soreng Crem. Die neueften Gntbedungen in ber Chemie. Teil 1-12. Leipzig 1781-1784. $8^{0}$; II. pag. 59. 60; VIII. pag. 103. 104 ; X. pag. 137-140; XII. pag. 151-153.
$\mathfrak{A l}$ gemeine $\mathfrak{D e u t i d e ~ B i b l i o t b e l . ~ B e r l i n ~ u n d ~ S t e t t i n . ~ G r i e d r i d ~}$ Ricplai. 49. Band. 1782. pag. 430. - 61. Band. 1785. pag. 442.
gagazin far dic babere saturtoiffenidaft und chemic. Tübingen. Erfter Band 1784. pag. XVI; pag. 1-216 (Fub.
 pag. 249; 252; 257; 289; 323.
 $\mathfrak{G a n b l u n g e n}$ burd neuere ©dyriften bon bermetidjen Erbeiten und andere neuere Unterfudungen veramlafiet. I. ذeft. jalle 1786. $8^{0}$. pag. 83-92.
\&orens Crell. (EGemifde $\mathfrak{A n n a l e n}$ 1786. II. Bb. pag. 468.
Chatlotta Clifabeth sonftantia pon ber grede, geb. Gräfinn bon Mebem. Radridt von bes beriidtigten cagliofto $\mathfrak{A} u f e^{2} t \mathfrak{h a l t e}$ in Mitau im Jahre 1779, und von beifen Dortigen magifden ©perationen. Berlin $\mathfrak{u}$. Stettin bey frriebrid Sicolai. 1787. 80. pag. XVII $\mathfrak{u}$. XVIII; pag. 2-6.

Toh．©alomp Eemier．Unparteiifde Samiungen zur fiftorie ber Rofentreuzer．2teş Stüff．Leipzig．1787．pag． 94 und 112.
 1798．II．Bb．pag． 327.
 fämotiden evangelifd）proteftantifaen sirden und Geiftliden ber freyen und Sanieftabt Wamburg ．．．． fowie über beren Johanneum，（symnafium，Bibliothet ufw． ほamburg．1826．40．pag． 491.
Sarl Chriftoph ©dunicocr．Gefaidyte ber MIdemie．Galle．

seterfen．Gejdidte ber Gamburger Stabt－Bibliotget． ذamburg．1838． $8^{0}$ ．pag． 80.
\＆etmant Sppp．©efdidte ber（Chemie．Braunidmeig． 1843 biz̉ 1847．III． 8 Bb．pag． 254.
 idyrieben．Beitfdyrift für hiftorifde Theologie．1846．III．pag． 462.
 geidjrieben 1752．Berlin．\｛arl Wiegandt．1849．pag．314－ 317． 442.
F．G．Gampis．Gefdidite ber Stabt Gamburg．§amburg． 1853．II．Bb．pag． 589.
Cotary Behfe．Geididate ber beutiden $\mathfrak{G B}$ fe feit ber Fe－ formation．XXVII．Bb．জamburg 1853．pag．353．\｛ym．
 Ébelmann．⿹勹aburg．1867．pag． 175.
 $\mathfrak{F a m b u r g s . ~ 今 u l t u r b i f t o r i f d e ~ S t i z z e . ~ S a m b u r g , ~ M a u t e . ~} 1869$. $8^{\circ} . \quad$ pag． 318.
 （Gegenmart．§amburg 1873． 6 8b．pag．615．OXnm．
Qraim ©racicl．Repertorium zu ben Acta und Nova Acta ber 尺aiferl．Reop．©arol．Dentiden Utabemie ber Raturforider． II． $\mathfrak{B b}$ ．Galle 1899．pag． 197.
©uftab sicubelsfoha sartholdy，Der Ronig．Friebrid ber Brofe in feinen Briefen und Erlafien uim．Ebentaujen bei Mtünden．1912．Seite 254.

## Sdxiften von ferdinand $\mathfrak{M a a c t}$.



Praeliminarien zum Berfucm einer Philofophie beş Geaittos. Ein Beitrag zur Ertemtnistheorie. Leipzig, 1885.


 formen, Folgen und Bebandung. Berlin-Reubieb, 1890. *
 Wahrheit ertennen? III. Rie Guttebung Deś memidl. Geifteż. VI. Der bierfacte ⓔgeriak. V. Die mectan. ©egenjäße. Leipzig, 1894-95. *
§eimbeh und Berbredicn. (Ein Beitrag z. Strafgejegbuch. Leipzig, 1894. *
 Bormort über Die $\Re$ gutgen-ভtrablen. Leipzig, 1897.
 II. Bur Entbedung Der beiben neuen demijden Elemente Urgon und Erbobelium. Rebfit einer neuen ©ruppierung Deả periodifaen ©yftemz Der Elemente auf einem magiid)=quabratijden $\mathfrak{B y I i n d e r}$ - 1 lantel bon
 gangảpuntt für bynamopophifde Betradtungen. Berlin, 1897.
Dftultiemus. Waa ift er? Waz will er? Wie erreidt er jein Biel? Eine unparteiiide $\mathfrak{M u m b f r a g e}$ mit 72 Antmorten, Borroort, Madmport und $\mathfrak{A n t j a n g ~ i t b e r ~ D e n ~ \Re l e o ~ © f t u l t i z m u s . ~ B e r l i n , ~ 1 8 9 8 . ~ * ~}$

 jog. offulten Tatjachen und ber zur Beit nod fremben Energieformen im Menjden und in ber Matur. 乌amburg, 1899/1902.
Wie feht's mit bem Epiritismusi? Blofien zum ©fandal $\mathfrak{A n n a}$ Rothe. Mit $\mathrm{Albbilbungen}. \mathrm{Samburg}, \mathrm{1901}. \mathrm{**}^{*}$
Biblionraphia Xenologica. Riteraturblatt für Frembs, Grenz- und Gegeimuvifienfdaften. §amburg, 1903/05.
Die golbene Rette §omerge. (Ein zum Stubium u. zum Berfānoniß der gefamten bermetifden Literatur unentbehrl. Silf
 Leipzig, 19(5. *
 intereifante und theoretifdivid)tige Erweiterung Deg zweiDimenfionalen ©(bad)brettipiclả. Mit jiguren u. Diagrammen. Pot3bam, 1908. *

Mitteilungen über Banmidad, wifienidaftlide ©djadforiduung unb verwandte raumwifienid)aftlide $\mathfrak{P r o b l e m e . ~ \mathfrak { b a b b u r g } , 1 9 0 9 \text { fi. ** }}$
3 weimal geftorben. Die Bejdithte einez $\mathfrak{R o j e n f r c u z e r s ~ a u s ~ b e m ~}$ XVIII. Jahrhumbert. शach urtumbliden Quellen mit literarifden $\mathfrak{B e l e g e n}$ und einer $\mathfrak{Q b h a n d l u n g}$ über vergangene und gegembärtige Rojenfreuzerei. Leipzig, 1912. *
NB. ©s bebeutet * nur burø ben Dudbanbel ju bejieben; ** nur burd Dr. gRaad, Gamburg ${ }^{6}$ of bejieben; eventuell in tauid gegen alte aldemiftifde Buder unb Thanuftripte.
!.


Digitized by GOOgle

# Wilhelm Seims $\approx$ Berlag ® Leipzig． 

$\mathfrak{I n}$ meinem $\mathfrak{B e r l a g e}$ find eridienen：

## $\mathfrak{M D D e r n e} \mathfrak{T h e d j o p h e n ~}$ und ifre Theofophie

$\mathfrak{W o n}$<br>Sans Freimark

gr． $8^{0}$ ． 72 Geiten．Leipzig 1912
$\mathfrak{P r e i s}: ~ \mathfrak{P r k}$ 1．25．

## ロロロ

## Die othulititiilide Memegung

（E）ine $\mathfrak{A} u f$ tärungsfdnrift
pon
Sans $\mathfrak{F r e i m a r k}$
gr． $8^{\circ}$ ． 79 Geiten．Reipzig 1912
Preis：Mrk．1．50．
回口

Druct von Dskar Bonbe，Miltenburg．
3558-18:


[^0]:    ＊）©゙．„Die ©olbene ®ette §omerる．Ein zum Stubium und zum Berftänbniz ber gejamten hermetijden \＆iteratur unentbehrlides
    

[^1]:    
     $\mathfrak{M r}$. 9, Ditober 1902. - Ferner: „Eoldene Sttte §omerß", pag. 36, Ornmertung.

[^2]:    *) $\mathfrak{I n}$ ben "Stimmen auş Maria-Raadi" (1912, 6. Weft) beipridyt Dtto $\mathfrak{B i m m e r m a n n , ~ S . ~ J . , ~ e i n ~ t h e o j o p h i c h e s ~ B u a d ~ d o n ~ S i o d a n n i ~ B u s n e l l i , ~}$
     Sdriften bezieht, Den er bei diefer ©elegentheit alg einen „abgefallenen
     feitgeitellt.

[^3]:     $\mathfrak{G a b e}$, befindet fid) nod unter ber $\supsetneqq$ Prefie. Qeiber ift fein origined Denfenber Beriafier tuirslidh geitorbent. Daz bebeutiame Wert ift oon $\mathfrak{F r a u}$ Dr. Streibmann, Mltona, zu bejichen.

[^4]:    *) $\mathfrak{J d}$ mbdte nidft unterlafjen, zu bemerten, ban mir bei meiner
    
     Ieitung Semlers ein, io das wir ibr folgen. - $\mathfrak{U u f}$ bie vielen anberen $\mathfrak{A}$ (eitungen bez̉ $\mathfrak{A u z b r u đ e z ~ " \Re o j e n t r e u z e r " ~ ( b o m ~ a n g e b l i d ) e n ~ S t i j t e r ~}$ ©hriftian $\mathfrak{R o j e r t r e u z ; ~ v o m ~} \mathfrak{B a p p e n} \mathfrak{T r b r e a e ' z ; ~ v o m ~ S i e g e l ~ L u t h e r z ; ~}$ $\mathfrak{v o n}$ ros = Tau, in Beziegung zur §olarität: Tau Deş §immelả und Fett ber Erbent; uim.) gety mir nidt näber ein.
    ${ }^{* *}$ ) Cf. meine $\mathfrak{G r t i f e l}$ in ber $\mathfrak{B i e n e r}$,"(fnofiž 1903: „भojenfreuzerijde ©ebeimigmbole", „Uleber Struttur und finitrultion bon

[^5]:    ©egeiminmbolen", „शtaz einem alten Roientreuzers Manuifript". -
    
    
    

[^6]:    *) Mäそereza cf. meine ,Polarchemiatrie. Ein Beitrag zur ©into gung alter und neuer $\mathfrak{y}$ eilfunfi". £eipzig 1905. Max eltmamn.

[^7]:    ＊）๒ふ ift mir feinerzeit geftattet worben，mein auf ber Gamburger Stabtbibliothet geiammeltes̉ 9）
    

[^8]:    *) Die $\mathfrak{M e b e r j e g u n g ~ e i n i g e r ~ l a t e i n i f d e r ~ S t e l l e n ~ f o l g t ~ b i n t e n . ~}$

