

Im Verlage von Hermann Barsdorf in Berlin W 30 beginnt im Dezember 1912 zu erscheinen das groß angelegte Sammelwerk:

## Geheime Wissenschaften

Eine Sammlung seltener alterer und neuererWerke aber
Alchemie, Magie, Kabbalah, Freimaurer, Rosenkreuzer, Hexen, Teufel usw. usw.
Herausgegeben unter Mitwlikung aamhafter Gelohrter von A. v. d. Linden

Eryter Band, enthaltend die dem Wirttembergischen Prälaten Joh. Valent. Andreae zugeschriebenen vier Hauptschriftem der alten Rosenkreuzer.

1. Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz Anno 1459.
2. Allgemeine und General-Reformation der gantzen Welt.
3. Fama Fraternitatis oder Entdeckung der Bruderschaft des hochlöblichem Ordens des Rosen-Creutzes.
4. Confessio Fraternitatis oder Bekenntnis der löblichen Bruderschaft des hochgeehrten Rosen-Creutzes.

Wortgetreu nach den Originalausgaben von 1614-1616.
Eingeleitet und herausgegeben von Dr. med. Ferd. Maack.
Ein starker Band mit Abbildungen. In zweifarbigem Umschlag mit Benutzung des Rembrandtschen Faustbildes.
Elegant broschiert M. 4.- In Originalband M. 5.50
20 numerlerte Exemplare auf Hollằnd. Hand-Bïtten. Brosch. M. 10.-
Ferner hieraus als Einzelausgabe:

## Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz

Elegant broschiert M. 3.-. In Originalband M. 4.-
20 numerierte Exemplare auf Holländ. Hand-Bütten. Brosch. à M. 9.-
Der zweite Band der Sammlung - etwa im Januar 1913 erscheinend, wird von der theoretischen Kabbalah, der jüdisch-mystischen Geheimlehre, handeln und eine reiche Blütenlese der alten Geheimnisse der kabbalistischen Lehre aus ${ }^{n}$ Sohar ${ }^{\alpha}$ und ${ }_{n}$ Jezirah ${ }^{*}$ bringen.
Der dritte Band wird die Geheimnisse der praiktischen Kabbalah enthüllen, deren Künste in die "Weibe Magie" hinüberspielen.
Beide Bände werden aus dem Urtext übersetzt und herausgegeben von Dr. Erich Bischoff, einem der besten Kenner sowohl des hebräischaramäischen Idioms, wie dieses Spezialgebietes überhaupt.
Eine vollständige Übersetzung des ganzen „Sohar" ist in Vorbereitung!

## Geheime $\mathfrak{W}$ ifijenchaften

Eine Sammlung
feltener älterer und neuerer Sarriften
über
Hitenemie, Magie, Kabbalab, Rolenkreuzerei, freimaurerei, §exen- und Ceufelswelen etc.

Unter Mitwirfung nambafter $\mathfrak{Z u t o r e n}$
berausgegeben von
2. $\mathfrak{v}$. ১. Linden.

Dierter Band
Elias Zuttifta redivivus oder
(as §ud vom Gaiz und Raum DOIt

Dr. med. ferdinand 2maact
2Serlin W $\mathbf{0 0}$ Eermann Barsdorf berlag. 1913

## Elias Zattifa

 redivivusober

## Das bud vom Salz und Riaum

Don
Dr. med. ferdinand Mraade
らamburg.
$\mathfrak{M i t} \mathfrak{2}$ (bbildungen

Eermant Barsborf Deriag.

$$
C B
$$

2ule Redte, aud für 2 merifa, vorbebalten Copyright 1913 by Hermann Barsdorf

## 

## 

Inbalta= $\mathfrak{y c z e c i d n i ซ . ~}$
EinIeitung. (!)*
Gebanfengang des vorliegenden $\mathfrak{B u}$ bes. (!)
I. ©heophraitus Bombaitus von Eohenheim. ..... (d7)
A. Kunftworter bei paracelfus und den para= celfiften. (17)
$\mathfrak{P a r a c e l}$ fus= ..... (19)
Paracelifitiode $\mathfrak{Z u s d r u ̛ C e ~}$ ..... (20)
B. ©as Gyitem des Paracelfus. ..... (22)
C. Dropbezeiungen des paracelfus. ..... (25)

1. Ueber Propbezeiungen im $2 \mathfrak{u}$ gemeinen. ..... (25)
2. Paracelfus' Prophezeiungen. ..... (27)
Der $\mathbb{L}$ owe aus Mitternadt. ..... (29)
3. Weisfagungs=Modus bei paracelfus. ..... (34)
L. ©lias ber Zrtilt. (39)
Xiteratur úber $\mathfrak{E l i a s}$ 2ftifta. ..... (39)
Wôrtlide 2 (boructe uber $\mathfrak{E l i a s} \mathfrak{Z r t i f t a}$. ..... (4!)
III. Das Geheimnis vom Sal;. ..... (47)
A. ©as philofophifde $\boldsymbol{\sigma a l}_{\mathfrak{a}} \mathrm{l}_{3}$. ..... (47)
B. Ueber Uniperfalarzneien. ..... (55)
pantatropin. ..... (58)
 ..... (04)
CrinEgold. ..... (70)
Eiteratur ûber Uniberfalarznei. ..... (7!)
*) Die eingeflammerten Зablen geben die Seiten an.
－VI
C．Pantatropin＝Erfag． ..... （73）
1．Cbemifbe Galjwirtung ..... （77）
2．Osmotifbe Galjwirłung． ..... （80）
5．Eleftrolytifde Galywirfung． ..... （82）
4．Cbermifde Galzwirłung． ..... （83）
5．Ratalytifळe Galgwirfung． ..... （84）
a．Metalfolloide． ..... （84）
Gtereotherapie． ..... （80）
b．Sermente． ..... （95）
D．Defpezifizierte 引eilmittel． ..... （97）
IV．Diesfeits ùnd jenjeits vom Raum．（105）
A．Raumerweiterung．（l00）
1．Magifde Ouadrate．（100）
 ..... （110）
5．Raumidac．（1！！9），
4．Dierte Dimenfion． ..... （15！）
5．Gpiegelbilder． ..... （132）
0．2angewandte Raumerweiterung ..... （134）
a． 2 fitronomie． ..... （134）
b．Chemie．（134）
a．Disperfoiddemie． ..... （135）
及．Gtereodemic． ..... （130）
$\gamma$ ．Periodifdes Gyitem der Elemente．（14d）
ס．2ftombolumen．（14！）
c．Ariftallograpbie ..... （142）
d．Wiologic．（145）
e．Pbilorophie． ..... （147）
Das metaphyifde Eleg． ..... （147）
B．Das Gebeimnis der Sorm．（150）
1．Plato＇s Jocenlebre． ..... （152）
2．Wetbers 50 ormen． ..... （155）
3．Derwoaçfungs＝Prin3ip． ..... （100）
4．丂omunculus＝problem． ..... （109）
5．Das rabial＝zonale Prinzip． ..... （175）
C. ©FFultiftifde Raum= und Sormsforfdung. (178)

ErPenntnistheoretifbes. (178)

1. Ráumlide UmPebrung. (180)
2. Dierte Dimenfion. (180)
3. $\mathfrak{Z u r a}$ (180)
4. RáumlideSern=Wabrnebmung und Sern=Wirtung. (18!)
5. Wunnideltute. (182)
6. Aftrologie. (182)
7. ©beofophifac 2 fitral=Sormen. (183)
8. Mediumiftifóde Materialifation und Dematerialis fation. (183)
9. Gpiritiftifbe 2apporte und Gtoffourdbringungen. (185)
10. ひIdemiftifde palingenefie. (183)

1!. OPfulte Cbemic. (184)
Schluff. (188)
Erge̊njungen und Rưdblit. (188).

## 4515254525

## EZinleitung.

Gebantengang bes vorliegenden Buches.

Jm 1. Band unferer Gammlung uber "(Febeime Wiffenfdaften" batten wir uns mit ben Rofen= Preuzern befakftigt und, biftorif(d rưdfareitend, ibren Uriprung in einem genealogifden Sdema einerfeits auf das Cbriftentum, andererfeits auf orientalifde Myyte:


Uls den $\mathfrak{W}$ iederberfteller der $\mathfrak{W}$ eisbeit des Orients, als den Ueberbringer und 2 (usleger der alten gebeimen Sariften und als den befitger des daju nötigen "Sbluffels" faben die RofenPreuzer felbit den para= celfus an. "Cbeopbraftus Paracelfus ift der wabre $\mathfrak{W}$ iederberfteller diefes Reftes der $\mathcal{Z e g y p t i f d e n ~} \mathfrak{W}$ iffens fabaft, dem wir mebr $3 \mathfrak{u}$ danlen baben, als der leidte gemeine Saufen der Gelebrten weif, die fich nur gar $3^{\mathfrak{u}}$ gern uber $\mathfrak{i b n}$ aufbalten $\mathfrak{u n d}$ feiner fpotten; weil nidats leidter ift als diefes. 2fber in wabrbeit weit Elúger $\mathfrak{u n d}$ gelebrtex, sugleid aud viel geredter, artiger $\mathfrak{u n d}$ anftándiger wurbe es ausfeben, eines großen Mannes durd die ganje Welt fid exfrectendes Der: dienft einzufeben, und alle feine Sebler dagegen $3 \mathfrak{u}$ ùbers feben, wenn fie aud nod fo grok fein follen. Ein Cbemift und ein $2 \mathfrak{t r 3 t}$, der nicht einfieht, was er dem Paracelfus zu danken bat, bon dem Eann man augens Geł. Wiffenføaften. IV. Elitas Ưrtiita.
facinlid beweifen，daf er von feiner Wiffenidaft weiter nidts perftebt，als das 弓andwerl $\mathfrak{u n d}$ die blofe Em＝ pirie，wie fie jedermann bom Sodrenfagen baben Eann． $\mathfrak{w e r}$ es aber weif，wie viel er obne den Paracelfus nidt wiffen wurbe und wie unentbebrlich uns das von ibm aufgeftecte $\mathbb{L i d}$ f fei，und dem obngeadtet deg Mannes und felbit aub nur feiner nod folechteren Iadbfolger fpottet，der ift nidt wert，das $\mathfrak{z u}$ geniefen， was Paracelfus für ibn getban bat，und taglid nod ibm 3 u geniefen giebt．＂${ }^{*}$ ）

Daber betradteten die Rofentreuser den Paracelfus als einen der Jorigen，obwobl er nidt in ibre Sta＝ ternitat getreten war，und wir batten ibn bereits in die Reibe Der＂porandreatif（ben＂RofenPreuzer rangiert．＂\％）

Paracelfus wufte für fid und feine Seillunit ge＝ botrg die Crommel $3 \mathfrak{u}$ iclagen．Ery batte nein grokes weit aufgeriffenes $\mathfrak{M a u l}{ }^{\text {＂}}$ und verftand es，＂peine Gachen
 falauer weife befdeiden und 3urưabaltend．Swar fei f（bon Dieles bon Gott offenbart worben，aber das Meifte und jodfte fei nod verborgen．Das werbe nidt durd ibn，den Geringen，fondern dereinft durch einen $\mathfrak{G r o j}$ हeren als er fei，an ben ©ag gelegt．ELias Urtifta，der nad ibm Fomme，werde das groke Ge＝ beimnis（sc．der Metaluperwandlung）offenbaren．Diefe $\mathfrak{p r o p h e} e t u n g$ des paracelfus fpielt in der Ge： f曲idte der Zlldemie eine grofe Rolle．Wir werden fie genauer verfolgen．

Su ibr nabm $\mathfrak{H}$ ． 2 ．befonders $\mathfrak{F l}$ auber Gtellung， indem er den＂Elias＂in einer interefianten weife inters

[^0]
## - 3 -

pretierte. Klias werde $\mathbf{3 w a r}$ Pommen, aber er fei Feine Derfon, fondern eine Gade. ELIAS fei "magice" 3u $^{\text {u }}$ verfteben und bedeute, was durd $\mathfrak{W}$ mitellung der Bubs ftaben berausiomme: SALIA, alfo Gal3. Die Ers Fenntnis des $\mathfrak{w e f e n s ~ d e r ~ G a l z e ~ w e r b e ~ e i n e n ~} \mathfrak{U m i d}$ wung in der Cbemie berbeifübren.

Elad) Udelung freilid, der aber in feiner „(Ee= fabidte der menfobliden Narrbeit" auch manner wie Commenius und Jafob Bobme in die lifte „beruibmter GdwarjPínftler, Goldmader, Ceufelsbanner, Šeiden: und Viniendeuter, Gdwarmer, wahrfager, und anderer
 de Elia Artista wieder eine $\mathbb{E m p f e b l}$ ung feines $\mathfrak{W u n d e r}$ : falces*), denn aus Elias Pommt durch Derfegung der Bubltaben mit einer geringen Deránderung Salia ber: aน์".**)

Darnach liefe alfo die "magifde" Interpretation von $\mathfrak{E l i a s}$ auf cine Reflame fúr das $\mathfrak{E l a u b e r f a l}$ binaus.

Dod, wie dem auch fei, uns fübrt diefe drama= tifde Wendung des Elias= Problems jedenfalls bin 3 um Rern der Zatbemie. Denn „das ganje Geheimnis beftebt im Gal3 der Ratur" (Jobannes de Roque: taillade) und „niemand verftebt es, als der das Galz Eennet" (Gloria mundi). Die ganje Zldemie drebt fich
 wird Pein Gold gemabt", lautet ein alter Gprud. Des= gleiden: „In sole et sale existunt omnia".
 taufende vom biblifden Galjbund, den ©ott mit $\mathfrak{Z b r a b a m}$ gefdlofien und mit Mofes erneuert bat, und von Lotbs

[^1]vor Gobom in eine Galsfăule verwandeltem weibe ${ }^{*}$ ) bis 3 u den modernen radioaltiven Galzen, dem eleftroly:

 der verfobiedenften Dorftelungen und $\mathfrak{Z}$ nwendungen fich
 ift philofopbifd, aldemiftif(b, geologifd, あemifめ=phyfi= Ealifch, tednifd, biologif(d, phyfiologif( , therapeutifa auferorbentlid widtig und interefiant. Wir werden uns leiber mit einigen $\mathfrak{Z n b e n t u n g e n ~ b e g n u ̊ g e n ~ m u i f i e n . ~}$
$\mathfrak{W i e}$ nun Glauber vor einem Diertel Jabrtaufend dem Klias=Droblem "magice" eine $\mathfrak{w}$ endung gab, fo $\mathfrak{w o l l e n ~ w i r ~ b i e r ~ w e i t e r ~ d a s ~} G_{\mathfrak{a l l}=\text { Problem }}$ „geometrice" dreben. Su diefem Sweat múfien wir einmal fymbo: Liftifd=EOnftrultio denfen.

Saly bat das aldemiftifde Symbol $\theta$. Der boris jontale Gtrid bezeidnet die irdifde Oberflade, das flade $\mathfrak{G a n d}$, den jorijont des Meeres. $\theta$ bedeutet
 Ifun gibt es, fagen die Uldemiften, aber nod ein anderes
 if brembar, explofio, feurig. Es bat das Symbol (1. Der vertifale Gtrid 3eigt an, daj es von oben Pommt.
 unteren irdifden sum "Galniter" pereinigt, dann ents


[^2]
## - 5 -

fpan der $\mathfrak{W}$ eifen", "unfere $\mathfrak{M a t e r i e}^{\prime \prime}$, materia prima. $\oplus$ bedeutet daber aud bie indifferente, nod nid) fpes sifizierte und organifierte, primordiale Materie, కyle, die ungeordnete Maffe, furs: das Cbaos.

2Gber $\mathbb{C b a}$ as bedeutet nod etwas anderes als die verworrene $\mathfrak{m a f f e}$, rudis indigestaque moles, aus ber fíd die $\mathfrak{W}$ elt geftaltete. $\mathbb{E} \mathfrak{E}$ bedeutet daneben auch den


 unermeplide Weltraum, der suerft por 2 Ulum vor: banden war, der dunfle, Lebendige Urquell alles $\mathfrak{L e b e n s}$ in der Welt. (!) $\mathfrak{Z u s ~} \mathfrak{i b m}$ entftanden Gaia, dartaros und Eros. $\mathfrak{C b n o s}$ erjeugte das $\mathfrak{E r e b o s}$ (Die $\mathfrak{U r f i n f t e r =}$ nis) und die Fladt, Nacht und Erebos 3 engten 2ither und Semera. Gaia gebiert den $\mathfrak{U r a n o s}$, die Gebirge und den Pontos; Gata und Uranos zeugen die Citanen, Kyflopen und befatondeiren. Gpatere, namentlid auch die Pbilofopben, verftanden unter Cbaos (fatifds lid von $\chi$ हío $9 \alpha \iota$ es ableitend) eine verworrene $\mathfrak{m a f f e}$, aus welder fíd die $\mathfrak{w}$ elt geftaltete. Ovid. met.
 Seit (Cbronos) das Cbaos. Ilab einem andern pbi= lofopben ging $\mathfrak{C b a o s}$ aus $\mathbb{C a l i g o , ~ d e m ~} \mathfrak{U r d u n f e l}$, ber= vor und jeugte mit diefem Laddt und Cag, Exebos und 2(etber".") "(b)aos, in der altgriedifben, unter Sefiods Itamen gebenden Didtung ber leere, uner: meslide Raum welder vor (!) allen Dingen war und die $\mathbb{N a d}$ t $\mathfrak{u n d}$ den Erebus gebar; bei den Gpatern, wie Ovid, die verworrene, formlofe $\mathfrak{U r m a f f e}$ welde die roben Gtoffe der Runftigen Weltbildung und der $3^{\mathfrak{u}}$ erseugenden eingelnen Geftalten in fich trug".**)

1827.
**) Mepers Konverfations- $\mathcal{L e r i f o n . ~} 8894$.

## - 0 -

$\mathbb{E} s$ if num aufallend, dap die Oldemiften in ibren Bubbern niemals vom „Raum" reden! Zuch in den Regiftern ibrer werle fübren fie diefes uns fo geláu: fige wort niemals an. Um fo mebr operierten fie mit dem "(bhaos". Mit diefem Begriff verbanden fie 3 u= naddit die Dorftellung der "Materie", aber jugleid aud bie bes "Raumes", des dunllen, gabnenden $\mathfrak{A b}=$ grundes, des "2tbyfios".

Gelbit moderne Gelebrte maden 3 wifden Raum und Rauminhalt Feinen Unterfaied! Go fagt 3. $\mathfrak{S}$. Prof. Dr. Guftav Mie in „Die Iflaterie", Gtuttgart 1912 pag. 20: , ${ }^{(1)}$ Der leere Raum ift nidt etwa ein ITidts, fondern ein phyfifalifdes Objeft. Den leeren Raum $\left.\mathfrak{n e n n t ~ m a n ~ [ ~}{ }^{\prime \prime} \mathfrak{m a n}^{\prime} \leq!\right]$ als Objelt der pbyfitalifden Sorfaung aud Weltather".

Prof. P. Joh. Mutler bezeidnet in "Die welt= rattel im $\mathfrak{L i d}$ te der neueren phyfifalifd=あemifden und aftronomifden Soridung" (Ceipzig 1912) als Urfache der medanifben Bewegungen die ,"Raumenergie". Unter Raumenergie verfteht er „סas $\mathfrak{w i r l e n ~ d e s ~} \mathfrak{A c t h e r =}$ raumes in der $\mathbb{E r}$ (b)einungswelt ${ }^{\omega}$, wodurch der an fid Eraftlofe Stoff in $^{\text {in }}$ Sewegung gejett werbe.

Hod einen Raumenergetiper modate id bier nennen, dem idh ein Gedenten fibuldig bin, Profefior Jofef $\Theta_{\text {dilefinger. }} \mathfrak{E r}$ balt den $\mathbb{R a u m}$ fur cine reale $\boldsymbol{G}_{\mathfrak{u}} \mathfrak{b}=$ ftan3, die mit einer UltPraft verbunden ift. Diefe Raumfraft ift „ber Gitg fur das Gein und Bewegen aller Dinge der $\mathfrak{w}$ elt."*)
$\mathfrak{I n}$ dem wir bier den $2 \mathrm{KP}_{\mathrm{z}} \mathrm{ent}$ auf den zweiten Saftor jenes ©oppelbegriffes legen, gelangen wir vom "צalj" vermittelft des Chaos $3 \mathfrak{m}$, „Raum". Und damit eroffint fid uns eine gans neue Perfpeltive!

[^3]
## － 7 －

Die alte Chemie，die XIdemie，fteht unter dem Seiden＂Galj＂；die neue $\mathbb{C b}$ bmie unter dem 3eiden＂Raum＂．

Gewosbnlid pflegt man allerdings cine andere Gdeidewand $\mathfrak{z w i f d e n}$ der antilen und modernen $\mathfrak{C b e m i e}$ $3^{\mathfrak{u}}$ erridten，námlid den Sauerftoff．
$\mathfrak{M i t}$ der Entocefung des Gauerftoffs 1774 durd den Deutiden Gdeele und unabbaingig durd den Eng： Lander Prieftley fturzte die Gtabl＇íde phlogiftontbeorie зufammen．Des franzofen $\mathfrak{C a v o i f i e r ' s ~ D e r b r e n n u n g s : ~}$ theorie trat an ibre Gillle．Mit der Pblogiftontbeorie fiel aud die Sypotbefe von der „Sufammenfegung＂der Metalle und damit die MioglidFeit der Metallverwand： Lung．Die Zaldemie war exledigt．Man fpridt pon ibrem＂Derfall＂um das fabe des 18．Jabrbunderts．马eute wiffen wir，daf diefer＂，Derfalu，das ${ }_{\text {nEnde }}$ 正des Seitalters der Alldemie＂ein bisden voreilig prollamiert $^{\prime}$ $\mathfrak{w u r b e}$ ．Die Elatur Febrt fidh nidt an die Theorien der Gelebrten，fondern madit es，wie fie es will．Und fie „，verwandelt＂luftig weiter．Iadd wie vor．3．B． Radium in belium．＊）Demnad gelten aud beute die Rörper，die Metalle，die＂einfaden＂demifaen Elemente für＂„ufammengefegt＂，ergo für＂3erlegbar＂．WDenn
 oder aus dem pblogifton（Derbrennungsprinzip）plus etwas；fondern aus negativen＂Eleftronen＂und pofi＝ tivem „Ztomreft＂．（E）inen foldhen begriffichen Nonsens， daf ein unteilbares Ding，ein $\mathcal{X}=$ tom，teilbar ift， baben fid die ollen ebrliden XIdmemiften niemals ges Leiftet．Uber ein logifber $\mathfrak{L} \mathfrak{a p}$ fus，den man eingeftebt，

[^4]ift immer nod beffer als ein faftifder $\mathfrak{L a p}$ fus, den man Ieugnet.)

Da nun alfo feftitebt, dap die "Elemente" dod 3ufammengefegt (fo oder fo), mitbin zerlegbar, mithin verwandelbar find, fo Eann der , Sauerfoff nidt mehr die einfaneidende Rolle in der Gefaidate der Chemie fpielen, die ibm bisber suerteilt wurde. Man fiebt aud bier wieder, daf man die Dinge umfo ridtiger beurteilt, je grôßer die Diftanz wird.
$\mathbb{E s}$ gilt daber, an Stelle des Gauerfoffs - obne $\mathfrak{i b m}$ damit feine grope epodemadende bedeutung nebmen 3u wollen - eine andere trennende biftorifde Grenge 3wifden dem 2liten und Eleuen 3 f fegen; falls es $\mathfrak{u b}$ brbaupt notig $\mathfrak{i f t , ~} \boldsymbol{\delta a}$, wo alles flieft $\mathfrak{u n d}$ in einander übergebt, Gdranfen $3 \mathfrak{u}$ erridten.

Und da facint uns denn in der Tat die flare Ery Penntnis von der prinsipiellen Bedeutung des, Raums für alle ferfoeinungen in der Elatur, fpeziell fûr die demifden, widtiger und einidneidender $3 \mathfrak{u}$ fein als die relativ ridtigere Dorftellung vom Derbrennungs= projeß mit 弓ilfe des, Gauerftoffs'. Denn das Ope= rieren mit dem "Raum" ift wirflid etwas Eleues, was die alten (Idemiften*) nidt Eannten; wabbrend die alte Dorftellung von der Sufammenfetung der Metalle befteben geblieben ift und nux eine neue form ers balten hat.

Die Derbindung von, ©hemie und, Raum', die ${ }^{\text {"Cbemie }}$ im Ginne der rafumliden Setradtungsweife" ergibt die "Otereodemie (Dictor Meyer).

Die Gtereodemie zerfált in swei Teile: in demifde

[^5]
## $-9$

Gtatil oder Cebre pon ber ráumliden $\mathfrak{L}$ age der Otome im Holeful und in demifde $\mathbb{D y n a m i l}$ oder Sebre von der Sewegung der 2tome im Raum．Das mit ift die Cbemie sur Medanif geworden und damit
 Medanif ift，ift Wiffenidaft．Wues andere if Pbantafie，Eunft，Euanftelei，Kơnnen，aber Eein Wiffen． ＂Die demifan 飞rfacinungen find den aldgemeinen Grundjaten der Miedanif，den Gejegen des Gleidge： $\mathfrak{w i d t s}$［Gtatil］und der Bewegung［Dynamil］unter＝ worfen，und diefe EDnnen nurmit berudfidtigung des Raumes verfolgt werden．＂＊）

Der Raum bat alfo die Cbemie erft 3 ur $\mathfrak{W}$ iffen $=$ f（baft gemadht，nidt der Gauerfoff，und daber beginnt auch erft＂mit der Beruatifictigung bes Raumes＂das moderne，das wiffenfanftlide Seitalter der Cbemie．
$\mathfrak{W}$ ie alle groken Jocen und Entdectungen，fo batte auch die Stereodemie ibre vielen Dorláfer，die naturs Itd beEampft wurden，bewor im Jabre 1874 －gencu bundert Jahre naw der Entdectung des Gauerfoffs－ $\mathfrak{v a n \prime t}$ 丂off und $\mathfrak{L e} \mathfrak{B e l}$ der ©beorie und den nur durch fie erflarbaren $\mathbb{C a t f a d} e n$ 3um Siege balfen．

Sernten wir eben einen aldymifden $\mathfrak{b e g r i f f}$ Eennen－das $\mathfrak{C b a o s}$－der＂Sal3＂ $\mathfrak{u n d}$＂Raum＂in fich vereinigte，fo tritt $\mathfrak{u n s}$ in van＇t Soff eine Pexfon， ein demifder Sorfder entgegen，deffen gefamtes wiffen＝ f（daftlides und Cebensinterefie fid ebenfalls auf „Raum＂ und＂Gal3＂Fonzentrierte．
$\mathfrak{E S}$ mag daber geftattet fein，bier eine Befpredung wieder abjudructen，die id im „らamburger Srembens blatt＂yom 25．2uguft dgl2 uber Jacobus ben＝ ricus $\mathfrak{v a n \prime t}$ 弓○ff＊＊）veróffentlidt babe．
， 2 Am 5．Miatz l9！！wurbe der irbiface Reft des

[^6]großen hollándifben Pbyfito= Cbemilers pan't joff den Slammen im Oblsborfer Rrematorium ubbergeben. 2 Gber feine unfterbliden Gedanfen brennen fort und exleudten die Pfade gegenwartiger und jufunftiger exalter $\mathfrak{W}$ iffenfdaft. Geboren 1852 in Rotterdam, bilden Delft, Leiden, Bonn, Paris, $\mathfrak{U}$ tredt, $\mathfrak{Z m}$ fter= dam und Serlin die Etappen feiner $\mathfrak{u b b e r a u s ~ g l a n z e n = ~}$ den und erfolgreiden $\mathfrak{L a x f b a h n}$. EVr bat $\mathbf{3 a b l r e i d e}$ $\mathfrak{B u} d$ er $\mathfrak{u n d} \mathfrak{B r o f d} \mathfrak{u r e n}$ verfât, im $\mathfrak{I n l a n d}$ und $\mathfrak{Z u s}=$ Land viele Dortrige und Reden gebalten, eine $\mathfrak{U n}=$ menge $\mathfrak{U b b a n d l u n g e n ~ g e f o r i e b e n ~ u n d ~ v o n ~ f e i n e n ~}$ Gdưlern fareiben lafien. Ex war Mitglied reip. Ebrenmitglied von 52 (Gelebrten=(ణefellfaaften, befaß 3ebn $\mathbb{E}$ brendoltorate, erbielt $^{2}$ den erften Robelpreis, $\mathfrak{b a t t e}$ den Orden pour le mérite und war Senator der Kaifer= Will elms = நefellidaft. Dabei ein ein= facher, befdeidener Mann, der fíd mit weltidmers: Leri§dem Jumor in „סie unvermeidlide Notwendigleit von allem, was geicheben $\mathfrak{i f t "}$;u fügen wufte und der ${ }^{n}$ wiewobl als Elaturforider den religiofen Ueber: lieferungen etwas fernftebend, in faweren $\mathfrak{L}$ ebenslagen dennod dazu neigte, darauf suruidizugreifen". $\mathfrak{E r}$ fab in der Religion lediglid eine "seitweilige Stúte". Im übrigen bielt er fie im Munde von Sorfbern für eine "patbologifar Erideinung". Das wiffenidaft= Lide Seben und Streben van't Soffs bewegte fíh in ciner $\mathbb{E L I i p f e}$ um deren beide $\mathfrak{b r e n n p u n P t e : ~ " R a u m " ~}$ und "Galz". Das Raumproblem beftand fúr ibn $\mathfrak{i n}$ der „Z 2 usdebnung der gegenwairtig in der $\mathbb{C b}$ bmie gebraudten Grrulturformeln in den Raum" (1874). $\mathbb{E} \mathfrak{r} \mathfrak{w a r}$, wenn aud nidt der Xbnberr, fo dod der Dater ber Stereodemie. Die "放gerung der $\mathfrak{Z}$ tome im Kaum" oder die "『beorie des afymmetrifben Kohlen: ftoffo" (im Cetraëder) war eine ungemein frudtbare Joce, theoretifa wie praftifd. Зu gewiffen Seiten liegen gewiffe Joeen in der $\mathbb{C u f t}$ und fordern ge=

## - $1!$ -

bieterif円 eine DerE̊orperung, Diele vermógen fie $\mathfrak{3 u}$ erfdauen, dod nur wenige find berufen, fie $3 \mathfrak{u}$ er= Pennen, ibre $\mathbb{C r a g}$ weite $3 \mathfrak{u}$ ermeffen, ibre bedeutung $3 \mathfrak{u}$ formulieren und fie in die Draxis umbufeten. Das gelang van't 5off, als er Jomerie, optifhe 2 AF= tivitat und andere mertwurdige Eigenidaften demi=
 Fonnte. Es $\mathfrak{i f t ~ f e l b i t p e r f t a i n d i d a , ~ d a f ~ e s ~ l a ́ n g e r e r ~ 3 e i t ~}$ bedurfte, bevor fíh feine Raum= Joee fiegreid durch alle widerftainde bindurd rang. Nidt weniger wid)= tig als fein ftereodemifder Beitrag zur Morpbologie des Unfídtbaren war fein Galjproblem oder die "Ibeorie des osmotifhen Druds". Er wies nad, daß in verdunnten (!) Galglofungen der osmotifohe Druct identifa ift mit Fasbruat. „Der gelofte Rôrper ubt genau denfelben Druat aus, den ex als Dampf bei derfelben Didte und Cemperatur ausuiben wurbe;
 die durd Evante $\mathfrak{Z r r b e n i u g}$, "Jbeorie der eleftro: Iytifaen Difioziation" auf bas wirlfamfe ergángt $\mathfrak{w u r b e}$ - man nennt die pereinigten dbeorien von van't joff und 2 Urrbenius die „Cbeorie der verduinnten Cdjungen" - erwies fid auperordentlid folgenidwer, nidt $\mathfrak{n u x}$ für die phyfitalifiche Cbemie felbft, fondern aud für die Phyfiologie der Pflanzen und Ciere (Blut), fûr Pathologie, ©berapie und $\mathfrak{D i a g n o f t i P ~ ( \mathscr { E x } =}$ frierpunltsbeftimmungen). Jum Galjproblem muifen wir aud die Iangjábrigen Unterfucuangen uber "Ojeas nifbe Galjablagerungen" rednen, die 3 um "Derband für die wifienichaftlide Erforfaung der deutiden Ealifalglageritátten" fübrten. So wenig mun aber aum ১as van't 弓offibe Raum=Problem und Galj= Oder „XOfung" $=$ Problem áuferlid mit einander $3 \mathfrak{z}$ tun 3 u baben focinen, fo febr find fie innerlid mit cinander verłnúpft. Beibes find námlid Grensprob: Ieme, $\mathfrak{G l e}$ eidgerwidtoprobleme. Dort ift es der Heber:
gang, reip. die Dereinigung von den das polarifierte Lidt redtsdrebenden Gtoffen 3 u den linlsdrebenden, die "Rajemifierung" der optifchen $\mathfrak{Z n t i p o d e n . ~ J i e r ~}$ ifit es die "Jfotonie", der 2 Iusgleid des osmotifien Dructes diesfeit und jenfeit der jemipermeablen $\mathfrak{W a n d}$ (einer Rủnfliden Membran oder der naturliden Sellenwand). Etatil und Dynamil, mit einem worte MedaniP, medaniftifde ErPlarung aller Latur= und Lebenserfbeinungen, das war das eigentlibe wiffens f内aftlide Siel unferes berưbmten Sorfaers, bon deffen Leben und $\mathfrak{W}$ irfen fein Rollege und Sreund Prof. Exnft Cohen uns jeft ein fo lebbaftes bild, ja mebr, ein fo monumentales Gemdlde entwirft. Dabei trennt er nidt $\mathbb{L}$ eben und $\mathfrak{L e b r e}$ in pedantifher $\mathfrak{W}$ eife, fons dern seigt, wie beide innig miteinander verbunden find. Eine groke Reibe intereffanter $\mathbb{L}$ bensmomente und widtiger wiffenfdaftlider Daten sieben an uns poruber, won denen nur folgende bervorgeboben fein mogen: die Heberfegung der erften bolatndifben $\mathfrak{B r o f ø} \mathfrak{u r e n}$ über die ráumliden Gtrufturformeln (1874); feine Rede úber die Pbantafie in der $\mathfrak{W}$ iffen= (chaft (1878); fein Dortrag ubber die phyfiologifhe Bedeutung der neuen あemifф=phyfifalifфen Sorfळun= gen (1891); feine Rede uiber Sorfdungsinftitute (1895); fein $\mathfrak{H u f f a t} \mathfrak{u b e r}$ die neuen $\mathbb{E l e m e n t e}$ 2argon und Selium (1895); fein Reifeberidt nad 2(merifa (1901); fein 2 uffat $\mathfrak{u b e r}$ bic $\mathfrak{N o b e l}=$ Gtiftung (1902); die Gdilderung feines befudes beim Raifer (1902); die Ronflitte infolge $\mathfrak{L}$ adenburgs Vortrag auf der Haffeler ITaturforiberverfammlung (ber van't joff prdfibierte) ùber den Einfuz der ITaturwifenidaften auf die Weltanfbaung (1903); fein Dortrag im
 artifel $\mathfrak{u} b e r$ die driftididsfosiale politif ( 1907 ); die Ganatoriumsbetradtung (1908), worin er den Orga= nismus fatt mit ciner Dampfmafdine mit ciner
eleftrifden Mafaine vergleidt ufw．Rurz die por： Itegende Biographic eines der gróßten exalten foricher enthdil foviel Belebrendes und Gdônes，fie verfolgt To genau alle perfônliden Einfluffe（mit Portratts） und fachliden Umftinde，analyfiert uberbaupt das gange Milieu，das auf van＇t joff von Rindbeit an eingewirft bat，und fie fatldert fo cingebend，wie der $\mathfrak{G e}=$ Iebrte alles in fid verarbeitete und in welder vollen： deten form er es ummodelte und individualifierte und wieder von fíd ftrablte，daf es einen boben Genuf ge＝ $\mathfrak{w a b r t , ~ D e n ~} \mathbb{E n t w i d f l u n g s g a n g ~ e i n e s ~ M a n n e s ~ F e n n e n ~} 3 \mathfrak{u}$ Iernen，dem die Wiffenfacti fo viel verbanlt und deffen $\mathbb{C}$ eben ein ununterbrodener ©riumphzug war＂．

Su den $\mathbb{C a t} \mathfrak{a} d$ en，die $\mathfrak{3 u r}$ Znnabme einer fterifben Ronfiguration der 2 tome im Miolefúl fübrten，geboren mun in erfter $\mathfrak{L i n i e}$ die $\mathfrak{E r}$ fbeinungen der $\mathfrak{I} f 0 \mathrm{merie}$ ． Jfomer nennt man folde Rorper，die bei gleider あemifacer Sufammenfegung verichiedene Eigenidaften zeigen，phyfilatifde und demifぁe．

Oo gibt es 3．28． 3 wei verfabiedene weinfaren， welde beide die gleide demifde $3 \mathfrak{u}$ \｛ammenfetsung baben $\left(\mathrm{C}_{4} \mathrm{H}_{6} \mathrm{O}_{6}\right)$ ，bon denen aber die eine，die Redts＝1 Deins faure，die polarifationsebene des（idts nad redts
 $\mathfrak{I n} \mathrm{Es}$ dreht．Dereinigt man die $\mathbb{L}$ fungen beider，fo er＝ bdit man die indifferente，optifa inaftive Wlefoweinfăure．

Den phyfitalifa perfdiedenen Rechts＝und Linfss $^{2}$ Weiniáuren entipreden Pryitallograpbifbe Derfaiedens beiten．Die Eriftalle der beiden weinfaruren find Gpiegelbilder，die nidit 3 ur Dectung gebradit werden Fonnen．Der befte Beweis für die Der＝ fobiedenbeit ibrer rafumliden Strultur．（Gtereopbyfî）．
$\mathfrak{Z H}$ l Körper，weldbe es gibl，Eann man in 3 wei große Gruppen einteilen：in fymmetrifore und afym： metrifめe．Ein fymmetrifder Rospper dectif fid）mit feinem Opiegelbilde，ein afymmetrifder nidt．Warum nidt？

Warum Eann bie linfe jand nidt mit der redten jand sur Decfung gebracht werben ? Mit diefer Srage baben fich die gróften Pbilofophen befdaftigt, 3. W. Eant.

Und mit diefer Srage fteben wir vor der dritten $\mathfrak{w e n d u n g ~ u n f e r e s ~} \mathbb{C}$ bemas.

Söaner beantwortete fie bełanntlid dabin, daf ex die fxiftenz eines einbeitliden rafumlid úbergeoroneten, alfo in der vierten Dimenfion liegenden Gebildes annabm, deffen beide polare dreidimenfionale Projel: tionen die enantiomorphen Körper daritellen. Diefe Ers flárung bat jedenfalls den Dorjug, daf fie ráumlid, medanif(d), matbematifd, metapbyfifa bleibt und nidts Piydifdes oder Metapiycifaes bineintrigt. Gie bleibt $\mathfrak{i m}$ Gebiet des formellen, Grtulturellen, Morphologifden. Jur daß fie binter die fidtbare Gtrultur eine umiidt= bare, binter die befannte form eine unbelannte fegt. $\mathcal{O b}$ es unbedingt notig ift, jene metaphylifalifde $\Theta_{\text {trups }}$ tur vierdimenfional auf3ufanten, ift eine Gade fut fith.

Dielleidt gebt es aud nod anders. Wian Eanu da 3. B. an $\mathfrak{U}$ etherformen oder Xftralformen denfen, die den materiellen formen als Dorbilder, als Matrizen dienen und ibnen von aupen ibren Gtempel auforicten. Die Sauptfache bleibt ftets, daf man den medanifden Saden nidt verliert. Denn bie Mledanie bort durchas nidat mit der fidtbaren, finnliden welt auf, fondern fegt fich Pontinuierlid fort auf die umfidtbare, ùber= finnlide Welt! Oder vielmebr umgePehrt: Die transs zendentale Medanip ift das primate. Von ibr find fełundár die medanifden Pbånomene abbaingig.

Diefe trangsendentate Mechanif wúrde am treffendfen

 Medanil waire faon beffer. $\mathfrak{X m}$ beften ift aber ein ganz neues $\mathfrak{w o r t , ~ d a s ~ n i d t s ~ p r d j u d i z i e r t , ~ d a s ~ F e i n ~}$ faledtes "Marma" bat und bon dem man felber bes ftimmen Eann, wie es gemeint und aufzufafien ift.

## - 15 -

Owon frùber babe i由 die , Xenologie" (worts Itd: die , friembwifienfdaft") definiert als transjen= dentale Medanif, als Metamedanif; im Gegenfag зum "OPPultismus", der fíh als Metapiybip, als transzendentale Piydologie geriert und da= mit allen mogliden unwifenidaftliden Sypotbefen und Phantafien Cor und ©ur offnet.

Wie wenig die ${ }^{2} p$ iydifde Sorfdung vom alten unwiffenfdaftliden Sled Eommt, seigt deutlid das neuefte Bud bom Oberft Rodas: „les vies successives" ( $\operatorname{Paris}$ 191!), in weldem die Kưderinnerung (nregression de la mémoire") bei Genfitiven bis $3 \mathfrak{l}$ lo (!) vor= einanderfolgenden Praexiftensen gefteigert wird. Daß folder "pipdifder" $\mathfrak{U n}$ ninn nidts mit 2 ifiemidaft 3 u tun bat, bedarf Feiner Erwdbnung.

Go lange die Piychifer Feine Pbyfiker werden; fo
 tiven, bon andern Seuten Pontrolierbaren Refultaten fübrt; - fo lange wird der ©Pfultismus fagnieren und fein altes Obium bebalten.

Da nun fuir alle, die nidt auf Pantifbem oder Eantoidifdem Gtandpunft fteben, das ObjePtivite, was es gibt, der $\mathbb{R a u m ~ i f t ~ — c f . ~ D e n ~ G e g e n f a g ~ v o n ~ D e n s ~}$ Fen und $\mathfrak{Z u s d e b n u n g ~ ( = ~ R a u m ) ~ b e i ~}$ Cartefíus $^{*}$ ) fo wird der fubjeftiviftifiche OPFultismus auch nur סann $3 \mathfrak{u r}$ objeftiviftifden Xenologie - fo werden die "gebeimen" Wiffenfdaften aub nur $\boldsymbol{b a n n}^{3} \mathfrak{u}$ gebeimen ${ }^{[1}$ Wifienfacaten" - fo wird Metapiydil aud nur dann 3ur wabren Metaphyif - io wird transzendentale
*) Der von Descartes Patuierte Begenfaty von Denten und Jusbehnung, Jథ und 2lidt: Ja, Subjelt und Objeft bildet Grund. lage und $\mathfrak{Z}$ usgangspunit der neueren Philofophie. Das Refultat des faft dreihundertjährigen philojophierens hat im Groben und Ganjen bis jett ju einem Sieg des Jas über das 2lidt=Id ge: führt. Unfer Befireben if auf das Gegenteil geridtet: auf Die 2ubjorption des Subjefts durch das Objelt; alfo auf Die Befeitigung des "J̊ゅs". Das Einzige, mas "wirtliф" "if", if Raum.

## - 10 -

 (3duncer) und transzendentalen Medanif - wenn alles auf den Raum $3 \mathfrak{u r u t g e f u b r t ~ w i r d ~ ( f t a t t ~}$ auf das fubjeltive Ja); nidt auf den $\mathfrak{I n b a l t}$ des Kaums - nidt auf "®al3", "Materie", "21etber", "Energie" ober dergleiden -, fondern auf ben Raum felbft. Denn ob die "form" des Raums mit feinem "Inbalt" identifd $\mathfrak{i f t}$ - im Ginne eines alten Chaos duplex - das tit eine Gonderfrage der Gtereofophie.
$\mathfrak{w i r}$ múfien alfo den „Raum" in den Brennpunlt der Gebeimwiffenfaaften ftellen. "2tlles ift Raum!" Efidt, wie die Olten fagten, matles ift Galj". 2ates ift Raum und aus dem Ramm geboren. Unfer Derftand dient Iediglid daju, uns in dem Raum und uber den Raum $\mathfrak{3 u}$ orientieren. Das Denfen bat nur in= fofern Wert und Inten, als es uns praftifd und theoretifd (philofophifa) uber unfern Cebensraum Rechenf(daft geben Eann.

Hod eins, mit dem wir uns eben nidt unter= breden wollen! Huper der modernen "Stereo: あemie" gibt es nod eine andere moderne demifac $\mathfrak{W i f f e n f ( a f t , ~ d i e ~ e b e n f a l l s ~ u n f e r m ~ B e d u ́ r f n i s , ~ a l l e s ~}$
 loiddemie". Jbre $\mathbb{C b e o r i e n}$ und $\mathbb{C a t f a c h e n}$ werfen ein $\mathfrak{u} b e r r a f d e n d e s ~ \mathfrak{L i d t}$ ins aldemiftifas DunPel; namentlid aud auf das $\mathfrak{w e f e n ~ d e r ~ „ U n i v e r f a l = ~}$ arzenei"....

So baben wir denn unferm dbema dreimal eine wendung gegeben: erftens „magice", bom
 durd das $\mathfrak{C b a o s}$ sum Raum; und drittens "xenologice", vom phánomenalen Raum sum transjendentalen Raum.
$\mathfrak{I m}$ Solgenden wird es unfere $\mathfrak{Z u f g a b e}$ fein, ein=
 ausjufübren und $\mathfrak{3 u}$ beleuaten.

## 

## I.

## むbeophraftus Bombaftus von 弓obenbeim.

$\mathfrak{U}$eber Paracelfus (1493-1541) ift in den legten Jabrsebnten viel gearbeitet und geforidit worden.
 und Rarl Gudhoff erinnert. Dic Paracelfus=\{iteratur*) ift faft unuberfebbar und undurdlesbar. Hnd trogdem oder gerade deswegen berriden uber den Cbeophraftus Bombaftus - fowohl uber feine Perfon, wie úber feine Lebre - die verfaiedenften, ja die widerfpredenditen $\mathfrak{Z n f i} b t e n$. Gie gegen einander Pritifíb abjumagen, ift $\mathfrak{b i e r}$ nidt der $\mathcal{O} \mathfrak{r t}$. Nar einige furse Bemerfungen mögen den $\mathbb{L}$ efer orientieren.
A. Kunftwörter bei paracelfus und den Paracelfiften.
Utm meiften beim paracelfus gefallen und impo: nieren mir feine "Runftwôrter". Die Bildung eines einsigen, den $\mathbb{E l a g e l}$ auf den Kopf treffenden, $\boldsymbol{\delta}$. h. cine Reibe von eigenartigen GedanEengángen bes $\mathfrak{A u t o r s}$

[^7]
## - 18 -

praezife $\boldsymbol{3 u f a m m e n f a f i e n d e n ~ J e r m i n u s ~ b a t ~ m e b r ~ W e r t ~}$ als ein ganjes weitlåufiges Sud. Gerade Paracelfus $\mathfrak{i f t} \mathfrak{u}$ berreid $\mathfrak{a n} \mathfrak{d u f e r l i d}$ oft feltfam exfdeinenden, inner: Itb aber wool $\mathfrak{u b e r l e g t e n ~ A u n f t o o r t e r n . ~ S e k a n n t l i d ~}$ Lebrte und farieb paracelfus in deutider Gprache, nidt in lateinifder. Damals ein unerbortes $\mathfrak{U n t e r}=$ fangen. Daf diefer $\mathfrak{M a n n}$, der neben feinem Seitge=
 Sprade fíh fo grofe Derdienfte erworben bat, mit Dorliebe gerabe $3 \mathfrak{u}$, aus allen mogliden Spraden $\mathfrak{j u}=$ fammengeftoppelten, Sremowortern griff, wenn es galt, einen philofophifden oder medisinifden Gedanlen faarf $\mathbf{z u}^{\text {u }}$ formulieren, ift febr charafteriftifd.
$\mathfrak{A} \mathfrak{u s}$ paracelfus Ronnten die Seloten des "Deut: fden Spradpereing" viel Iernen. Die Dorliebe des Paracelfus fủr bunte termini technici bat eine ganze Reibe bon Paracelfus=\{exifa 3ur Solge gebabt, deren Gtudium febr intereffant und redt lobnend ift fur den, der in den Geift feines Gyftems eindringen will. Wix wollen einige diefer $\mathfrak{E}$ exifa bier angeben und eine Pleine Blútenlefe aus ibnen 3 fammentragen. Sreilid darf dabet nidt unerwabnt gelafien werden, daf von den Derfaffern der Lexica mandes bon mot dem Paracelfus fugefarieben wird, was diefer nidt ver= broden bat. §efonders icheint ©burneyfier darin ge= fûndigt $3^{\mathfrak{u}}$ baben, von deffen Onomasticis Gubboff") bemerlt: „Die Mebrzabl aller erflárten worte Fommt bei Paracelfus $\mathfrak{u b e r b a u p t}$ nidt $\mathfrak{v o r}{ }^{\omega}$. Mag fein. Oft fucht der Gณưler den Meiter $3 \mathfrak{u}$ übertrumpfen. Sưr uns ift die Sauptache, daf diefe worter im paracel: fifden Geifte erdadt find, wenn fie aud teilweife in paracelfifíben Cexten nidut angewand find. Se non è vero, è ben trovato.

[^8]
## － 19 －

## paracel／us－反exica．

غ́＠uクveia．Das if ein Onomasticum，Interpretatio oder erflerunge ceonbarot ©hurnepfiers $\mathfrak{z u m}$ ©乌urn．Dber die frembden wnd vnbefanten $\mathfrak{W}$ orter， Caracter wnd Namen，welde in den idrifften des Cewren philofophi wnd Medici dbeophrafti para＝ celfi won jobenbeim gefunden werden．Erfter $\mathbb{C}$ eil，Berlin $1574,12^{0}$ ．（5．©t．B．）－．．Sweiter $\mathbb{C}_{\text {eil，}}$ Berlin 1585，folio ${ }^{\circ}$ ．（5．Gt． $\mathfrak{b}$ ．）； 1587 ．
2nichael ©oxites．Onomaficum dheophrafti para＝ celfí etc．2argentorati 1574． $\boldsymbol{s}^{\circ}$ ．
© nomaficum．©beophrafi paracelfi eigne auß＝ legung etlider feiner woirter vnd preparierungen， 3 u＝ fammen gebradt durch Doct．Z18amen von Boden－ ftein．Bafel， $1575.8^{0}$ ．
（franciscus Epimetheus）．Pandora，das ift die edelfte Gabe Gottes oder der werbe und beilfame Gtein der Weifen．．．Bafel l582． $\mathbf{8}^{0} .-1588 . \mathbf{8}^{\circ}$ ．
 dium Alchymisticum novum sive Pandora．
Gerardus Dorneus．Dictionarium Theophrasti Paracelsi，continens obscuriorum vocabulorum，quibus in suis scriptis passim utitur，definitiones．Sranlfurt 1585． $\mathbf{s}^{0}$ ．（5．Gt．23．）－ 1584.
2 Martinus Rulandus．Lexicon Alchemiae sive Dictionarium Alchemisticum；cum obscuriorum Ver－ borum et rerum hermeticarum，tum Theophrast－Para－ celsicarum Phrasium，planam explicationem continens． Sranffurt 1012． $4^{0}$ ．（5．Gt．25．）－1001． $4^{\circ}$ ． （5．Gt．23．）－Dưrnberg 107！． $4^{0}$ ．
Guliemus 3obnionus，Lexicon Chymicum etc． Condon $1052.8^{0}$ ．－ 1052 （mit dymifden Cbaral＝ teren）．－1057．－ 1060 ．－ 1070 Srantfurt．－ 1078 Sranlfurt und $\mathfrak{L e i p s i g}$ ．（ $($ tebt aud in Mangets Bibliotheca chemica curiosa．1702．）

Baillif. Dictionariolum Paracelsianum. Genf 1058.

Ridtiger $\mathfrak{w e g w e i f e r ~} 3$ ur wabren philofophifden $\mathfrak{H l e d i c i n}$ und anderen demifden Gebeimniffen, nebft einer ridtigen Erflárung aller in den Gdriften bes Cbeophraftus Paracelfus vorlommenden Sieroglypbt= f内en Redensarten, $2 \mathfrak{u f s}$ neue an das $\mathfrak{L i d}$ gegeben von einem erfahrnen Wdepten. Wmiterbam 1784. $4^{0}$.

## Einige paracelfiftifac $\mathfrak{Z u s b r u a d e}$.

Abdiroth = das Gefübl, weldes ein Menfa in einem Glied bat, wenn Gewitter und Unwetter im 2 Unjuge ift. Abdzymsmacef = die 12 Monate, ein Jahr; enthdit „in aggptifder Rede" die $\mathfrak{Z n f a n g s b u}$ )faben der 12 Monate.
Abimi $=$ Geele, Geift und Leib eines jeden Dinges. Abonmilchem = Abonnilchkar =ein ©ing, weldes von 3 wei ungleiden Gaden bervorgebradt wird; 3. 25. ein Rind; oder Lapis aus Merfur und Gulphur; allgemein: (土) aus $+\mathfrak{u n d}$-.
Abribalzache = Maf, Gewidt und 3abl.
Acaricho $=$ das $^{\text {gefdenlte oder geftoblene Pulver }}$ (Lapis), mit dem nur fo lange tingiert werden Pann, als es ausreidt. (Der Befiter verfteht felbit nidts.)
Acimozargah = eine boble runde Rugel, in der etwas Rundes berumláuft.
Acolmogar $=$ ein $\mathfrak{I n}$ itrument, mit dem man fawere Gaften obne grope Zrbeit fortfaieben Eann.
Adibik $=\mathfrak{w d a f t}$ an Cotenidddeln und dient $\mathfrak{z u r}$ $\mathfrak{w a f f e n f a l b e ~ ( S e f t m a d e n ) . ~}$
Aduzaruzegi = தabn und 5enne. $\mathbb{C} f$. Abonmilchem.
 die drei Prinzipien Merfur, Gulphur, Gal.
Aladcipi = lapis rubens, rote ©inltur. Ein febr tief= finniges $\mathfrak{W}$ ort. Die erften fieben $\mathfrak{B u}$. $\mathfrak{Z n f a n g s b u b i t a b e n ~ v o n ~ w o i r t e r n , ~ w e l d e ~ d i e ~ f i e b e n ~}$

## －2！－

Metalle bedeuten．Der legte Bubjtabe bedeutet Sawefel．（2frfilode，【entus，2（bad，Didmab，Cbronos， Jowis，Pbosphor，Ignis elementaris）．
Aletochzag $=$ einerlei nation und trogdem peridie＝ denen Glaubens．
Almius＝ein Ding，woran Feine Sofnnung mebr ift （Patient，bófes Rind，etwas Derlorenes 2c．）
Alnabrachimor $=$ die ¡めarffinnige Gefawindigfeit， mit der ein $2 \mathfrak{l r} 3 \mathrm{t}$ aus den Gymptomen die Diagnofe fitellen foll．

Alphabetaria $=$ die Eunft $\mathfrak{z u f a m m e n j u f e g e n , ~} \mathfrak{z u}$ Pombinieren．
Alradh $=$ wird von alle dem gefagt，bei dem die弓auptfache feblt．
Aokalnidhbar＝eine Gpeife，welde geidwatig madt．
Aphicabtal＝Jd bin jegt Fein Elatr，nidt trunPen， nidt von Ginnen，fondern id wade．Ja bin ein $2 \mathfrak{P b b i =}$
 sophus），cab（cabilista），tal（talmudicus）．
Aschemesch＝aurum potabile，oleum solis．
Azoth $=$ sufammengefegt aus A ，dem lateinifden Z ． dem griedifdeen Omega und dem bebraifiden ©au．
B alahib $=$ Dollenoung，perfectio，$\tau \varepsilon \lambda \varepsilon i \omega \sigma \pi s$ ．［ $\mathbb{C} f .{ }_{n} \mathbb{C}_{e}$ liftil＂．］
Caballi $=$ Poltergeifter，Geifter von Menfaen，die etnes gewaltiamen Codes geftorben find．
Evestrum＝Windeglied $\mathfrak{3 w i f d e n}$ Materie und Geif bei Eieren und Menfden；Xftralleib．
Kabarchat $=$ ein wiffentlider Jrrtum，Bebauptung gegen befferes $\mathfrak{w i f f e n}$ ．
Leffas＝Bindeglied $\mathfrak{3}$ wifden Materic und Geift bei den Pflanzen．
Leharich＝bedeutet Sarbe，Gemidt und SixigPett Des Goldes，alfo deffen 弓aupteigenf（daften；daber ûberbaupt etwas Dollommenes．

Mamama $=$ alle $\mathfrak{D}$ ollfommenbeit; Gemidt, Mak, S̉ahl. Mumie $=$ oie an eine organijche $\mathfrak{Z u s f d}$ eioung ge= bundene Lebensfraft (Gamen, Menitrualblut 2c.) Para $=\mathfrak{u}$ ber, bobler, erbabener als . . 3. B. Para= celfus, Paragranum, Paramirum.
Stannar $=\mathbb{E r u p h a t}=$ Bindeglied $\mathbf{3 w i f}$ men $\mathfrak{M a t e r i e}$ und Geift bei den Mineralien.
Tartarus = Fiederididige aus Gaften, die in ge= fundem 3 uftande Eeine feften Ceile entbalten; 3. $\mathfrak{B}$. Blafenftein, Gallenftein. - ic. zc.

## B. Das Spitem des Paracelius.

Paracelfus war Dynamifer oder, wie man beute fagt, Energetifer. Ja, er war fogar energetifder "Hillo: nift". Gein bódites metaphyfifoces Prinzip ift der XItafter. Diefer aus $\quad \forall \lambda \eta=$ hyle und astrum $\mathfrak{j u}=$ fammengefegte Cerminus deutet aber faon fprachlid eine potentielle $\mathbb{D}$ ualitât an. Gymbolifd: plus minus in Rlammern (土). Der Lliafter oder bie Urlraft ent= widelte fíb 3um $\mathfrak{C b a O s}$. Das $\mathbb{C b a o s}$ fpaltete fíh (separatio) in $\mathfrak{Z}$ ftrum (Spiritus vitae, Geift) und 5 yle. Die Spaltung ift aber nidt einfad fo aufjufafien, daj
 fondern fo, daf beide, 2ftrum und aud 5yle, 弓unddif dynamifa bleiben. Exg gibt alfo nad der Gpaltung 3wei Gorten von Rrdften. Die aftralen Erafte bleiben dauernd "freie" Rrafte. Sie find nidt an Materie gebunden. Die bylealifden Rrafte dagegen materialifieren fid mehr und mehr. Durd diefen ©ric ift aus dem uripruingliden "Monismus" ein wirflider Dualismus geidaafen zwifden immateriellen Rraften und materiellen Eraften. Denn nun baben wir fowobl freie transjendente als aud gebundene imma= nente Krafte, deren Litatunterfdeidung refp. Derwed)= felung $3 \mathfrak{u}$ groken Derwirrungen in der Seurteilung des paracelfifden Gyftems gefúbrt bat.

Die an die Materie gebundenen Krafte, die $3 \mathfrak{u r}$ Materie verdidteten Radfte (alióo derjenige Ceil der $\mathfrak{U r}$ : fubftanz, bon dem wir beute fagen wurden: „Eraft und Gtoff find identifd") ppielen bei paracelfus eine ganz untergeordnete Rolle. Gie find durdaus abbangig von den freien Rraften, von denen fie geformt und dirigiert $\mathfrak{w} e r b e n$. Die materiellen Krafte Fónnen ohne einen von $\mathfrak{a x} \mathfrak{b e n}$ erfolgenden $2 \mathfrak{Z n f t o \beta}$ feitens der immateriellen Erafte abfolut nidts ausridten! Der Spiritus vitae $\mathfrak{i f t}$ der Spiritus rector. Kurz - und das ift für uns bier die 弓auptabe — Paracelfus ift „21IIomatiPer". $\mathfrak{W e n n}$ oft das Gegenteil der Sall $3 \mathfrak{u}$ fein fdeint, wenn弓obenbeim als "2tutomatifer" 3 u ipreden foeint, fo rúbrt diejer truigerifde Gdein eben davon ber, daf man Peinen Unteridied madt 3 wifden den freien, oberen, duperen, aftralen Rraften und den gebundenen, unteren, inneren, bylealifden Rraften. Exftere find mafrofosmifder Serfunft, „Limbus major"; Lettere milto= Posmifder $\mathfrak{A r t}$, "Limbus minor". Gewif bat alles fein geiftiges, סynamifdes Prinzip ,in fid", weldes feine dußere "Bignatur" beftimmt. Wber "nidhts ift voll= Eommen obne fein $\mathfrak{Z n d e r e s ! " ~} \mathfrak{U n}$ d diefes bóhere $\mathfrak{Z n}=$ dere wectt erft bon auken das Jinere. Das 2ndere, das $\mathfrak{U}$ eufere, $\mathfrak{i f t}$ in legter $\mathfrak{I n f t a n z}$ der eigentlide Motor.
$\mathfrak{W}$ ix wollen diefen großen allomatifben Sug bei Paracelfus nidt erft wieder verwifden durd Deben: dinge, die feine pbilofophie ausjeidnen, fondern fatt deffien lieber betonen, daf aub das medizinifare Gyftem des Paracelfus ganz und gar ein dynamifd= allomatifbes ift.

Gefundheit ift Gleidgewidt. WUle Rrafte im $\mathfrak{O r}_{\mathfrak{r}=}$ ganismus befinden fid in einem barmonifden Indiffe= renj3uftand. Eranlheit ift geftortes dynamifdes Øleid)=
 ftets von auben; und swar von den freien Rlatur=

Eraften ber. Die Pranfmadende Uufache ift aljo eine Pos= $\mathfrak{m i}$ íde. Der Rörper wehrt fíd dagegen. $\mathbb{E r}$ reagiert. $\mathbb{E r}$ tritt aus dem gefunden apolaren Indifferen33uftand in einen Pranlhaften polaren Suftand. Die oft unter fuirmi=
 nismus ift eben die "Rrantheit". Ifun Pamn man die Realtionen des Rorpers unterfutuen durch fpezififbe Seilmittel, „Arcana". Der urfpringlid Pranlmadenden, von aufen Fommenden Potenz oder Araft wird alio durd andere, ebenfalls $\mathfrak{v o n}$ aufen Fommende gefund: madende Potenjen oder GegenPrafte, die wir " $\mathfrak{Z} \mathfrak{r} 3$ neien" nennen, fo entgegen gewirft, dap ibr 区infuf paraly= fiert wird. Dann ift die Gefundbeit wieder bergeftell. Sbließlid ift die Depolarifierung aber nidt mehr mog= lid und es tritt der Cod ein.

Xifo 2etiologie und dherapie, beibe find allo=. $\mathfrak{m a t i f} \boldsymbol{b}$. - -
$\mathfrak{w e n n}$ man alfo den dynamifden oder energetifden "Monismus" des Paracelfus bei Lidte betradtet, fo Pommt man $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ dem Refultat, daf er ein verfappter Dualismus ift. Das deutet f(bon ipradlid der „Xliafter" an. Xuf der einen Seite fteben die mebr Oder weniger materialifierten Rraifte, auf der anderen die rein immateriellen Araffe. Kegtere folgen eigenen (uns nidt befannten) Gefegen und nebmen an dem Ereislauf und der Derwandlung der erfteren uiberbaupt nidt teil.

Seute gilt allgemein der Doppelfag fûr ridtig: „Reine Materie obne Eraft ; Peine Karaft obne Materie". (Rein Rôrper obne Geift; Fein Geift obne Rörper.) $\mathfrak{w}$ er beute $3 \mathfrak{u}$ bebaupten wagt, daf es $3 \mathfrak{w a r}$ Eeine Materie obne Rraft gibt, wobl aber Eraft obne Mas terie, der bat es mit den naturphilofophifden Wioniften grůndlid verborben. Efun erleben wir aber bas Gdau: fpiel, daf der ©bermonift wilbelm (1ftwald die Exiften von Energic obne Materie, alfo von "freier" Energic

## - 25 -

 Redt (bon tbrem Standpunlte aus betradtet) fallen andere Moniften*) ùber Profefor $\mathcal{O}$ ftwald ber und ver: dammen foldees "Spiel mit Ieeren Worten". \$ie Der: dammung ift an fich aber durdhans falid. Der $\mathfrak{w}^{\text {its }}$ ift dod der, daf © ftwald gar Pein Monifititund mit peinen ${ }^{\prime \prime}$ freien" Energien wollig aus der Rolle ges fallen ift! Der Energetifer ©ftwald if ein eben= folder Dualif wie der Dynamifer Paracelfus! Und paracelfus ift nur ein weiteres Beifpiel dafur, daf ber als exalter Sorider fo verbienitoolle $\mathcal{O}$ ftrald, der wunder was Neues mit feiner ganzen naturphilo= fopbifden Energetif erdadt und gebradt $3 \mathfrak{b}$ baben glaubt *\%), nur olle Ramellen auftifdt. Dasu wirlt feine dualiftifote Entgleifung doppelt erbeiternd.

## C. Prophejeiungen des paracelfus.

1. $\mathfrak{u}$ ber prophejeiungen im $\mathfrak{H}$ Ifgemeinen.

Das Propbezeiungen móglid find und daf es foldhe gibt, unterliegt Peinem Sweifel. Gdon jede arzt= lide ${ }^{\prime \prime}$ Drognofe ift eine $2 \mathfrak{Z r t}$ Weisfagung, ein zeitlides Sernfeben. Daf N. N. das groke $\mathfrak{C o o s}$ gewinnen wird, if aud eine Propbeseiung, eine wabrjagung. Wber cine folde von ganz anderer $\mathfrak{Z r t}$.

[^9]Demnad unterfdeiסen wir 3wei $2 \mathfrak{r t e n}$ von Pros pheseiungen:

1. Foldhe, bei benen bom gegenwartigen $\mathfrak{Z u g e n b l i d}$ der Prophesetung an bis $3 \mathfrak{i b}$ ibrer $\mathfrak{z u l u ̊ n f t i g e n ~} \mathbb{E r f u ̈ l l u n g}$ alle Swifdenglieder befannt find;
2. Foldee, bet denen es eine Reibe unbefannter Swifdenglieder gibt.

Erftere nenne id empirifde Prophezeiungen; legtere metaempirifde.

Bei den empirifden (wiffenid)aftliden) Prophezei= ungen Eann man auf grund von früberen Exfabrungen (eigenen und fremben), durd Ueberlegung und Bered)= nung vorber fagen, daf diejes oder jenes $\mathfrak{E r e i g n i s}$ dann Ober dann mit Beftimmtheit eintreten wird: árstlide Prognofe, Wetterprognofe, Gonnen= und Mondfinfter= nifie $2 c$. Sierbei ift die "Raufalreibe" vollitandig $g e=$ fbloffen.")

Die metaempirifden Prophezeiungen oagegen be= ruben nur teilwetife ober nur ftrectenweife auf $\mathbb{E r}$ : fabrung. Im ưbrigen ift ibre Raufalreibe nidt ge= fblofien, fondern weift mebr oder weniger große $\mathfrak{L} \mathfrak{u} \not \mathfrak{t}^{\text {en }} \mathfrak{a u f}$.

Gerade, allein diefe fúcten find es, die uns in= terefifieren: $\mathfrak{i b r}$ Dorbandenfein, ibr $\mathfrak{C b a r a P t e r , ~ i b r e ~} \mathfrak{Z u s}=$ fütlung. Gie bilden das $\mathfrak{w e j e n ~ d e f f e n , ~ w a s ~ m a n ~ g e = ~}$ wöbnlid unter einer "Prophezeiung" verftebt.

Der Prophet bebauptet alfo - und die, welde an $\mathfrak{p r o p h e j e i u n g e n}$ glauben, geben es obne weiteres $3 \mathfrak{u}$-daf jene Plaffenden $\mathfrak{V} \mathfrak{u}$ ©fen in der Raufalfette der $\mathfrak{E r}=$ facinungen durd eine irgendwie geartete beffere Einfidt in den allgemeinen Sufammenbang der ©inge ausge= fưlt werden lónnen. Damit ift zugeftanden, daf die Eaufale GejegmásigReit die Grundlage wie des gefamten

[^10]
## － 27 －

Weltgefぁebens，fo aub jedwelder Propheseiung ift． Denn wenn nidt die 3 ufünftige Raufalfette mit abfos luter IotwendigFeit fid fortfegen und weiterlaufen wurbe，wenn fie an irgendeiner Gtelle－wie durd） ein＂Wunder＂－abreipen wutbe，wenn Glieder aus＝ fallen wutben，fo waire eine Propheseiung unmoglid． Obne Determinismus Eeine Prophezeiung！ UmgeFebrt beweifen eingetroffene prophezeiungen die Ridatigfeit der determiniftifden Weitanidaunng．Das ber ibr grofer philofophifaer Wert．
$\mathfrak{S e i}$ jeder $\mathfrak{P r o p h e z e i u n g}$ intereffieren uns folgende Punfte：

2．Sie $\mathfrak{A r t} \mathfrak{t b r e s}$ SuitandeFommens；alfo die $\mathfrak{Z r t}$ ， wie die＂fưten＂angeblid ausgefuiat worden find： $\mathfrak{o b}$ סurd ©ffenbarungen，Geiftermitteilungen；Selfeben； $\mathfrak{a}$ itrologifae，diromantifde，geomantifde，Eabbaliftifhe $2 c$. Praftien；Oder wie fonft．

3． $\mathfrak{i b r} \mathfrak{J n h a l t ; ~ a l f o ~ d e r ~ G e g e n f t a n d , ~ a u f ~ d e n ~ f i c h ~}$ die Prophezeiung erftrectt：ob auf Einzelperionen，Gtadte， Dólier，Kriege，Seuersbrůnfte，飞rxdbeben，WDeltuntergang， Heue frde，Meffias z．

4．ibre $\mathfrak{Z u s l e g u n g , ~ f a l l s , ~ w i e ~ e s ~ o f t ~ d e r ~ S a l l ~}$ ift，die Propheseiung in dunfeln Worten，geheimnis＝ vollen $\mathfrak{Z n d e u t u n g e n ~ b e f t e b t . ~}$

5．ibre 区rfullung．Oft gibt die 飞rffullung erft eine 弓andbabe für die 2 uslegung und den $\mathfrak{I n}=$ $\mathfrak{b a l t}$ ， $\mathfrak{j a}$ fogar für die 2 art der Prophezeiung．

## 2．paraceljus＇prophezeiangen．

$\mathbb{E} \mathfrak{z}$ ift nidt unfere $\mathfrak{Z b}$ fidt，das eben $\mathfrak{u b e r ~ P r o p b e = ~}$ zeiungen im 2afgemeinen Gefagte nun im Gpeziellen auf die paracelfifden Prophezeiungeni Fritifd anzuwens den．Das wutrbe uns piel $3 \mathfrak{w}$ weit fûbren und liegt


Da aber die einft berůbmten Propbezeiungen des Paras celfus der Dergeffenbeit anbeim gefallen find - aud unter den ©PRultiften - fo fei bier Einiges mitgeteilt, зumal fie aud aldemiftifd (magice) gebeutet wurben.

Weldhe grofe Bedeutung fur die Gefoidhte der , (Eebeimen WWiffenidaften', \{peziell für die Entftebung der RojenPreuzer=Gepellfataften, den paracelfíden Weis= fagungen beigelegt werden muß, erbellt 3. B. aus dem, was Johann Gottlieb $\mathfrak{S u b l e}^{*}$ ) bierúber fagt:
"Gegen das Ende des fedssebnten Jabrbunderts $\mathfrak{b a t t e n}$ fid $\mathfrak{i m}$ ganjen weftliden Europa, namentlid in Deutfaland, die Kabbaliftip, Cbeofopbie und Zlde: mifterey auferordentlid verbreitet, unter den böberen $\mathfrak{w i e}$ unter den niederen Gtånden, unter den Gelebrten wie unter den $\mathfrak{L a i e n}$. $\mathfrak{Z u}$ §er vielen anderen Garift= ftellern batte 3 undaft am meifen $\mathbb{C b e o p b r a f t u s ~}$ $\mathfrak{p a r a c e l f u s ~ d a j u ~ b e i g e t r a g e n . ~ W i e ~ f e b r ~ d i e ~ W e r f e ~}$ diefes bei allen feinen Sdwairmereien und dorbeiten in den 2 Unnalen des menidaliden Geiftes febr merlwurrbigen Mannes damals gelefen find, und was fŭr $\mathfrak{W i r f u n g e n}$ fie gebabt batten, beweift faon die Geibichte des Jacob B8bme. Unter den Eabbaliftifden Grillen, die man aus den Propbetifaen Subbern des $\mathfrak{U l t e n} \mathbb{C}$ eftaments und worsŭglid der 2 (popalypfe berausdeutete, war eine der vornebmften und interefianteften, daf dem Hienfden: gefaledte mit dem fiebsebnten Jabrbunderte eine grofe Reform bevorfande, wodurd der Suitand desfelben ưberbaupt, befonders der Religion und Rirden= verfaflung, beffer werben, und die nod dem jüngiten Cage vorangeben wuirde. $\mathfrak{Z m}$ bedeutendften aber für die gegenwadrtige Unterfubung [sc. von der erften Der: anlafiung 3 ur Entitebung des Ordens der Rofentreuzer und den alteften ebten dabin geborigen bifortímen $\mathfrak{U x}=$

[^11]
## - $29-$

Funden] ift der $\mathfrak{U}$ mftand, daf insbefondere $\mathbb{C b e o p h r a f u s ~}$ Daracelfus, auser vielen anderen Sdrriftfellern, $\mathfrak{a} \mathfrak{u}$ $\mathfrak{a f t o l o g i f d e n ~ u n d ~ a p o f a l y p t i f b e n ~ G r u ́ n d e n , ~}$ bauptacalid wegen eines im Jabre 1572 erfdienenen Rometen, eine auferordentlide Reformation der Menid)= beit angeRundigt batte, die alfo aud bon den fanatilern $\mathfrak{i m}$ Publifum begierig erwortet wurbe. Eine andere Drophejeiung des paracelfus, die für mande Dornebme und Geringe, $\mathfrak{G e l e h r t e}$ und $\mathfrak{U n g e l e h r t e , ~ e i n ~ e b e n f o ~ g r o f e e ~}$ und nod beftimmteres $\mathfrak{I n t e r e f f e} \mathfrak{a l s}$ jene $\mathfrak{Z n}$ (fůndigung baben modte, war, daf drei bis dahin verborgene Gdatge bald nad 2lbgang des Raifers Rubolph wurden gefunden werden, um die Dúrftigen dadurd $3 \mathfrak{u}$ erbalten, bei welden Sddaben aud „bie wabren, unerborten Kunftbuber Iagen, daran die Menfaenlinder nod nie gedadt batten." $\mathfrak{U m}$ das $\mathfrak{J a h r}$ dolo eridienen nun zugleid $\mathbf{d r e i}$ Gdriften [sc. Reformatio, Fama, Confessio R. Cr.], deren $\mathfrak{I n b a l t}$ bier genauer erôtert $\mathfrak{w e r b e n ~ m u s * ) , ~ w e i l ~ \delta u r d ~ f i e ~ d e r ~ R o f e n t r e u z e r o r d e n , ~}$ als Orden, auf eine fehr sufáalige und feltfame weife verurfadt ift."

Oo war alfo durd die Propheseiungen des Para= celfus $\mathfrak{n}$. 2. der Boden fur die Entitebung und $\mathfrak{Z u s}$ breitung einer Rofenfreuzer=fefellfanft aufs befte porbereitet.

## Der $\mathbb{E}$ ówe $\mathfrak{a} \mathfrak{u s}$ Mitternad .

Zußer einer großen $\mathfrak{Z n} 3 a b l$, Prognoitica" und „Dractica", dic f(bon $3 \mathfrak{Z}$ 代ebseiten Paracelfi gedrudt $\mathfrak{w u r d e n}{ }^{* *}$ ) und reipenden $\mathfrak{Z b b a t}$ fanden, find es baupt=

[^12]fáclida drei $\mathfrak{w e i s f a g u n g e n , ~ d i e ~} \mathfrak{Z u f f e b e n ~ e r r e g t ~ b a b e n : ~}$ dic Weisfagung „von den drey Sadgen", „vom


Bejonders Leo septentrionalis bat lange Seit ex sylva gebruillt. Jeremias 5, Ders 0.

Die oft edierte Prophezeiung bat folgenden wort= laut:*)
$\mathfrak{Z u s}$ dem poft-Reuter. 1032.

## Die LI Weiffagung.

Doctoris Philippi Theophrasti Paracelsi, anno $!540$.
, (Dak id in meinem Grabe nidt gelafien werde, fondern man wird mid widerumb aup meinem Grabe gegen Morgen legen, wnid id fage eud): Drey groffe Gadge find verborgen, als einer $3 \mathfrak{M}$ Meiden in Sriaul. Der ander 3 wifden Gdwaben vnnd bayern, den $\mathcal{O r t}^{2}$ nenne id nidt, $\mathfrak{3 u}$ verbuten groß Dbel wnd $\mathfrak{B l u t p e r}=$ gieffen. Der dritte 3 wifden Gpannien bud Srandreid,

[^13]
## - 31

vnno denen fie befdaffen feyn, werden dardurd 3 u einem folden ©riumph gefübret, darob fíd jedermann verwundern wird. Jtem bey dem Gaage 3 wifhen Gdwaben vind Bayern, wird man ubberaus erfabrne Kanftbùder finden, darbey EDelgefteine, aud ein $\mathfrak{C a r}=$ functel liget. 引ierưber jareibe id von dem 2 Iter derer, weiden fie befbeeret, wnd fie finden werden. 2als der erfte feines 2 alters $\mathfrak{z w e y}$ vid dreifing, der andere fünffig, der dritte adt wnd zwangig Jabr. Vnd follen balde $\mathfrak{n a d}$ 2tbgang den legten Defterreidifden Rayferthums gefunden werden, wnd wird gefbehen, daf eben $3 \mathfrak{u r}$ felben Seit ein gelber $\mathfrak{L o}$ of won Mitternadt Pommen $\mathfrak{w i r d}$, der wird dem 2dder nadfolgen, pnd mit der Зeit $\mathfrak{u} b e r t r e f f e n$. $\mathbb{E r}$ wird aud gant $\mathbb{E}$ uropam, $\mathfrak{v i d}$ eing theils 2 fiitam wnd 2 fricam in feine Gewalt befommen, er wird Cbriftlider guter $\mathbb{C}$ ebre feyn, dem alles bald beyfallen wird. Exftlid wird er viel Múbe baben, dep 2 (dIers Rlawen auf dem Reid $3 \mathfrak{u}$ bringen, vnnd ebe denn foldes gefoiebt, werben in allen $\mathfrak{E}$ anden grofie Derwirrungen, wnd viel widerwertigfeit entiteben. $\mathbb{E g}$ werden die Dutertbanen wider jbre eygnen jerren ftreben, daf groffe $2 \mathfrak{Z u f f r u b r}$ badurd follen erwectet werden, dod foll das jaupt bletben, wnd die 2 Sobbeit geftraft werben.

Bey diefem wirds nidt verbleiben, fondern es wird ein groffes Seuer angeben, phd wird darunter grof Der= derben gefdeben, 2ber Gott wird den Geredten bey: fteben wnd jbn belffen, dod) foll ein Sünctlein der Ges redten bleiben, wnd daffelbe wird bernadmals grof feyn, daf man es mit groffer Surdt wird annemen, das wird was todt ift widerumb lebendig maden: Die Seinde Cbrifti werden fidh maddtig erseygen, wnd fie
 mit vis wird anfeben lafien, als ob es wurbe aus feyn, wenn nun der Seind in feinem bódjten Glùt fteben wird, fo wird Gott der 2umadatige durd ein

## - $\mathbf{3 2}$ -

Eleines לáufflein, fo dem ftarden lodwen auß Mitternadt nadfolgen wird, denfelben graufamen fampt feiner Clerifey gents aufrotten, dod werden fid viel beFebren, wnd an feinen Itamen vnd Humadt glauben. WDenn nun diefer $\mathbb{E}$ Owe def 2alers Gcepter befommen wird, werde jedermann darauff feben, vind ibm folgen, diefer wird maddig pon Chaten wnnd $\mathfrak{W u n d e r n}$ feyn, wnd werden jbn die Ditertbanen, fo jbn jegt nidt Pennen, mit grofien Srewden auffirmen.

Serner, daf der obgemelte Gdats 3 wifden Sdwaben onnd Bayern gefunden wird, welder maddtig an Baar= facaft mebr benn swoilf Rónigreid, alldar ein Car: functel als ein $\mathbb{E y}$, welden Pein Rayjer bezablen Eann, liget.

Uber der ander Gdat 3 wifaen Gpanien wnd Sranctreid ift wol febr groa pnnd madtig, dod ift der vorige weit drùber, wnd foll im Eintritt des Iowens, der von Mitternadt Eommen wird, welder den 2 dder tragen wnd fübren wird, offenbar werden, wnd als denn wird erfit gedadt werben, was id Theophrastus ge= wefen bin, ic. Wenn alsbann gemeldter Lówe von $\mathfrak{m i t t e r n a d t}$ feinen $\mathbb{C}$ uuff volfuibret bat, vind des 2 Uders Elawen gleidfamb ftumpff gemadt, alsbenn wird allenthalben Sried wnd EinigEeit Fommen, zuvor aber $\mathfrak{w i r d}$ er Seiden ididen, das die vorlauffenden Boten die 3 ufunft des $5 \mathbb{E R R R I T}$ anfůndigen werben.

Hod eing bitt id Theophrastus, daj jbr mir alle Peine fauld geben wollet, das id am Cage offenbare vnd anjeygen thu, denn id nidt wider den willen Gottes freben Ean, fondern babe feinen $\mathfrak{W}$ illen in der Natur verridten múfien, pand ift der Gaat pand die verborgene Seimlid,Feiten, die idh offenbaren muffien, $\boldsymbol{d a m}_{\mathrm{a}}$ diefer Odat die andern weit $\mathfrak{u b e r t r e f f e n ~ t h u t , ~ a n ~}$ gemeldtem Ort 3 wifden Gdwaben und Bayern, als am
 geheime Runft als die rechte transmutatio Metalloruns
def Furgen $\mathfrak{W}$ eges, def Universals, def plusquamperfecti, Godwurdigen Auri potabilis \& lapidis Philosophorum. $\mathfrak{W}$ em nun foldes $3 \mathfrak{u}$ finden, die rechte ©ut auffu: falieffen von Gott befdaffen ift, der wird an diefem Ort einen $\mathbb{C a r f u n c t e l f t e i n , ~ f a m p t ~ a n d e r n ~ \mathbb { E D e l g e f t e i n e n }}$ finden, wnd er ligt in einem $\mathbb{C r u ̊ b l e i n}$ perfalofien, weldes mit Wieniden=弓ánden gemadit ift, alles von Lautern EXdelgefteinen vnd Golde, der Galuiffel ligt oben drauff, wnd in einem gitldenen Garge, wnd der Gúldene in einem Gilbern, wnd der Gilberne in einem Sinnern Sarg vergraben, pad ligt an einem Ort, weldes Gott bie baben wollen. 2fber Gott der $\mathfrak{Z H}=$ madatige wird durd den, der diefes finden wird in $\mathfrak{a l l e m}$ Glůat vid Gieg mit feiner $\mathfrak{G}$ ottliden Madbt ftarcfen, wnd jbm Gewalt verleyben, damit alles bofe vnterdruidt werde, wnd alles gute eroffint, wnd dajes erfprießlid feyn wird, daburd aud die nöbtigen Dinge erlanget werden mógen durd den Gott, durd welden die Welt erfdaffen worden, aud wider jerbreden Pann, auch durd den Gobn wnd 5. Geift, wabrer (6ott, bod) getobet in alle EwigPeit, 2 (men. Zatum Galbburg 21nno $1540^{\prime \prime}$. -

Der ,mitternádtige $\mathbb{C}$ obwe bat die mannigfadhften Ouslegungen erfabren. Bald wurbe er auf Cbrifus, bald auf futber, bald (bauptaadlid) auf Guftav 2doolf bejogen; bald aldemiftiód gedeutet.
$\mathfrak{U n g}$ intereffiert befonders, daf aud die Rojens Ereuzer auf den triumphierenden dówen bezug nabmen. ")

Objon die "Confefiio" Pennt den $\mathfrak{L}$ ówen: "Vnfere Sadte werben wns vnberuibret gelafien werden, bis daf der $\mathfrak{L}$ ewe Pomme, whd diefelben fur fich fordern, einnebmen, empfangen, vind $3 \mathfrak{u}$ feines Reides Bes ftatigung anwenden wird"."*)

[^14]
## - 34 -

2ub 2xdam 5afelmeyer erwàbnt den dowen in feiner ${ }^{2} 2 \mathfrak{n t w o r t ~ a n ~ d i e ~ C o b w u r d i g e ~} \mathfrak{Z r u b e r f d a f f t ~ d e r ~}$ Cbeofophen vom Rojencreus": „Go fpuiren vnnd folieffen $\mathfrak{w i r}$, das jir (sc. die Rofentreuzer) diejenigen mun von Gott ertobren reyd, die die ewige Cheophraftiam pad gottliche Warbeit erweitern folten, wunderbarlider weip dif bieber refervieret, wielleidt auff die Seit des $\mathfrak{P r o p b e t i c i r t e n f l i a e ~} \mathfrak{U r t i f a c}$ juabten, weiln er Cbeophraftus in feiner Prophetia von feinen dritten verborgenen ©befauris (fo mebr denn 24. Rônigreid) $\mathfrak{w e r t h}$ feynd) meldet, das $\mathfrak{G o t t}$ ju redter Seit mit den feinen Pommen, den Geredten beysufteben, wnd den Gottlofen folgen binguridten, wnter denen dod ein Sünctlein der Geredten bleiben werde. Daffelbige Sündlein oder Pleine Safuflein wird alfo feyn bernad, das man es mit großer forft wird annebmen, denn es wird das Todte lebendig maden. 2luff foldes wird
 fampt feiner $\mathfrak{E a b y}$ onifden Reuterey wnd Soffbaltung) fidh mádtig empor erjeygen, pund grop Derberben bringen, wnd wird fid feben laffen, fampt bab er ges wonnen, wnd mit uns das $\mathfrak{L e b e n}$ auf fey. So wird $\mathfrak{i b n}$ aber $\mathfrak{G o t t}$ in feinem grofien (Gluta, durch das Pleine らáuflein (weldem der $\mathfrak{L}$ ów $\mathfrak{v o n ~ m i t t e r n a d t ~}$ $\mathfrak{v o r g e b e n ~ w i r d , ~ d e n ~ g r a w f a m e n ~ f e i n d ~} \mathfrak{z u}$ fturgen) fterblid vertilgen wnd aufrotten. Dod follen viel an feinen Damen glauben".")

## 3. Weisfagungs-2100us bei paracelfus.

Sevor wir 3 u derjenigen $\mathfrak{W}$ eisfagung Fommen, die uns am meiften intereffiert, die uber $\mathbb{E l i a s} \mathfrak{U r t i f t a}$,

[^15]wollen wir nod furs den modus prognoscendi des Paracelfus nad feinen eigenen $2 \mathfrak{n g}$ aben betradten ${ }^{*}$ ).
${ }^{n}$ Iun feind der Weiffagung drey: Eine duxa die $\mathfrak{X f t r o n o m o s}$. . . dergleiben ift eine aus der $\mathfrak{M}$ as gica ... Die oritt ift bie weiffagung $\mathfrak{C b r i f t i}^{\mu}$. (II. 2. pag. 574). Paracelfus madt cinen faaxfen $\mathfrak{U n t e r f a}$ ied 3wifchen den gewôbuliden 2 ffrologen, den "Calender: madern", die wobl faciem coeli, das $\mathfrak{W e t t e r}$ prognofti= zieren Po̊nnen, aber nidt die Signa temporum ausju: legen verfteben. Ueberbaupt balt er nidt alljuviel von der eigentliden 2 ffrologie. „Dann viel beicbidt, das der bimmel nidt juridt" (pg. 020). Ja, gerabe die vortrefflidften Dinge in der Welt bleiben vom 5 immel unangeseigt. „Darumb $\mathfrak{y}$ wiffen, mehr gelegen ift $\mathfrak{a u s}$ der Runft Magica $\mathfrak{s u}^{\mathfrak{n}}$ reden, vnd Astronomiam durd fie Declarim: Dann grundlid Opecificiert der Sjmmel nidts in den Dingen, die vber den Simmel find". (027). 2Ulfo die Magie fteht bobher als die 2 fitros Logie, wetl legtere „überbimmlijde" (transjendentale) Dinge nidt erfennen Eamn, fondern mur fublinarifoe (irdifde, phánomenale). Die aftrologifden Daten múfien aud gar nidt astrologice, fondern magice gedeutet werden: astronomiam durd magiam deflarieren! Nod viel bober aber als die Magie fteht Cbriftus, die Stbel, die Offenbarung! Daber Eónnen wobl die 2ftrologen die Conftellationen feitfellen, aber deren 2fuslegung bat mit らúlfe von Cbrifti $\mathfrak{W}$ ort $3 \mathfrak{u}$ gefßeben. "OO ift

[^16]einem jegliden 2 (ftronomo erflidh $3 \mathfrak{u}$ wiffen, daf ex nidt allein $\mathfrak{i n}$ des Simmels $\mathfrak{W i z c t u n g}$ lig, fondern aud betracht die Weeiffagung, fo wber dem Simmel ift, (bas $\mathfrak{i f t} \mathbb{C b r i f i t ) . ~ D a n n ~ f o ~ C h r i f u s ~ n i d t ~ b e j e u g e t e , ~}$ vnd seigte auff die Seiden wns $3 \mathfrak{u}$ einer Warnung, weer wolt dem Simmel glauben! Reiner. . . . Vnd was die Seiden bedeuten, das fagt Chriftus felbs, nidt der 2ftronomus (Gterngucter)". Der 2ftrolog liefert nur die $\mathfrak{a x} \mathfrak{j}$ eren Seidhen. ,,(Die (innere) $\mathfrak{X u} \mathfrak{\beta}=$ Legung begreiffen die Evangelii." (030). Daber gebort die 2fitronomie $3 \mathfrak{H x} \mathbb{C}$ beologie (033). 2flles, was weder $\mathfrak{i n}$ den Geftirnen am Simmel now in $\mathfrak{C b r i f t i}$ wort in der Xibel gefarieben fteht, gebort $\mathbf{3 u r} \mathfrak{M a g i e}$.

Sur ,magifden" Weiffagung rednet Paracelfus daber aud eine vernunft= und erfabrungsgemafe Dor= berfage, 3. 3. die afritlide Prognofe. Mnande alte 2futoren glaubten, dak die bellfeberifde Đefăbigung des Deritandes durch den befit des Gteins der Weifen gefteigert wuirde.
$\mathfrak{W}$ eisfagerifbe $\mathfrak{I n}$ fpirationen durb Geifter, die Beidwȯrungen und Befragungen der Coten (ETefro: mantie) baben weder mit den (Geftirnen nod mit Cbriftus


Intereflant ift, daß Rarl Riefewetter Paracelfus

 Paracelfus in diefem Suftande [sc., „wenn er des Dadts von feinen Gelagen total betruncten nad jaufe ge= Eommen titr, wie P.'s Gduiler Oporinus boswialig bes
 fabwindigleit, als ob der Ceufel aus ibm ipràde', dif= tierte, fo baben wir thn vielleidt als Eranceredner $\mathbf{3}^{\mathfrak{u}}$ betradten. Jd balte uberbaupt Paracelfus für me= diumiftifd veranlagt, denn Oporin erjáblt, daf der: felbe ftets ein benFerfowert bei fíd geführt babe*),

[^17]
## - 37 -

mit weldem er fid fogat falafen legte. Oft fei nun $\mathfrak{P}$. mitten in der Laadt aufgefprungen und babe mit dem Gdwert fo wutend um fid ber gefudtelt, daf Oporin für fein $\mathfrak{L}$ eben gefuirdtet babe. Oporin fareibt diefen Umitand der Crunffucht des $\mathfrak{p}$. $\mathfrak{3 u}$, aber, wie mid dưnft, mit $^{\text {Unredt. }}$. Dem $\mathfrak{Z b e r g l a u b e n ~ d e r ~ f r u ́ b e r e n ~}$ Seit 3 ufolge vertrieb man Gefpenfter und Spuigeifter durd Kreusbiebe mit einem Senkerfhwert . . . jatte fid $\mathfrak{m u n} \mathfrak{P}$. nidt won Pbantomen verfolgt geglaubt, fondern nur in der ExunEenbeit blindlings umberge= fudtelt, fo wutbe er nidt gerade ein Senferfawert ge= fưbrt haben, weldes ex weder im Bdlafen nod im Waden von der Geite lief. Ja will aud nod be= merlen, daf P. зeugungsunfǎhig war, welder $\mathfrak{U m f t a n d}$ die Entwidelung mediumiftifcher Deranlagung ungemein begun figt $^{\text {/" }}$ ).

2flle Dinge und Ereigniffe Pommen nad Paracelfus $\mathfrak{a u s}$ dem 弓immel und der Simmel ift wieder von Gott abhangig. ,"Wass der Menid felbft ertidt, ift nidts: ZUein der Simmel imprimierts pnd beftets, der ift aller Kinften $\mathfrak{D}$ atter ... Die Ding ftebnd in der jand Gottes. Der Simmel ift vnier Lebrmeifter, derfelbig $\mathfrak{i f t}$ ein Gduiler Gottes ... Der Simmel ift nidt feines eygenen Ropffs, fondern, der mehr ift dann der bimmel, derfelbig madt den bimmel $3 \mathfrak{u}$ feim Enedt. Dann wer fpridt, daf ein falfder $\mathfrak{G l}$ lauben fey, fo der $\mathfrak{P f a w}$ 3u feiner vnnaturliden Seit den Codt feines 马ausberrn verfundt, mit feym Gefarey! Die= weil nidt der $\mathfrak{P f a w}$ das thut, fondern der 2 (scendens dek Codts, der batt feine wirctung im Pfawen" (!)
 $\mathfrak{w e i f}$ nidt, ob es fruib oder fpait ift, fondern er Praibt, weil er $3 \mathfrak{u}$ Práben geswungen wird, námlid durd

[^18]feinen bimmlifden 2xocendenten. . . „2llio Pommen diefc ding all auf dem Simmel, auß bem Geftirn" (035) und das Geftirn Bommt aus Eott. Daber Bann der Simmel, die Geftirnfonftalationen, aud nur aus Gott= $\mathfrak{C b r i f t o}$ aus den Evangelien, gedeutet werben., $\mathbb{D}=$ $\mathfrak{x a u s ~ b a n n ~ f o l g t , ~ d a ß ~ P e i n ~ G e f a i d t f a r e i b e r ~ f a r e i b e n ~}$ mag die $\mathbb{C}$ baten der Menfden, er babe dann den Obern Simmel im wiffen, der diefer ontern $\mathbb{C b a t e n} \mathfrak{w a r b e i t}$ anjefgt". . . . 2Uljo ift Astronomia ein Particul der Cbeologey in verkundigung def $\mathfrak{W}$ orts $\mathfrak{G o t t e s}^{\prime \prime}$. (035) Da die WirPungen der Geftirne in Gottes Gewalt fteben, fo muffen fie aud aus Gottes $\mathfrak{w o r t ~ e v a n g e l i f a ~}$ und prophetif( erflart werden und nidt fadduceif( und phartifeif aus den Simmelzeiden felbit beraus! Das= felbe gilt von den $\mathfrak{W i r t u n g e n}$ der $\mathfrak{Z}$ (rzneien. Flidt der
 fund (,odie $\mathfrak{A r}$ (ntey gebt sum Mund ein, durch den Baub wider auf" 040), fondern Gott; denn in feiner Gewalt ift die 2 Orzenei. , (Gott ift Serr, der die Eranct= beit beylt". (640)., „Wir mogen dod nidts darbon und darsu thun".

ETbenfo wie alfo Paracelfus in feinem Posmos genetifden Gyftem alles don einer böditen Urtraft aus= geben, ausfließen, emanieren Lafft - mit den verfódie= denen Swifdemfufen: Lliafter, Cbaos, Elementen und Prinzipien - fo fübrt er aud alles wieder auf Gott 3uruct. WMes ift Gottes $\mathbb{C a t}$. WUfes $\mathfrak{I r d i}$ fhe ftebt in ben Gternen gefdrieben. 2fber da die Grerne Gottes $\mathfrak{w d e r P}$ find, fo tif thre Gprade aud nur aus Gottes wort, aus der $\mathfrak{B i b e l}$ dem alten und neuen $\mathbb{C e f t a m e n t , ~ f p e z i e l l ~}$ aus der Xpolalypfe, $3 \mathfrak{u}$ entratfeln.

Damit dofumentiert fid Paracelfus als Rabbalift ${ }^{*}$ ).

[^19]

## II.

## SEliag der $\mathfrak{2 x t i f t}$.

Citeratur aber Elias 2 rrtifa.
paracelfus. De Mineralibus. 1570. - De tinctura physicorum. d570. (Die betreffenden Gtellen find zitiert bei Heliophilus a Percis.)
Alexander von Suchten. De secretis antimonii. Erfte $\mathfrak{Z u s g a b e ~ ! ~} 575$.
Heliophilus a Percis. Nova disquisitio de Helia Artista Theophrasto: in qua de metallorum transformatione adversus Hagelii et Pererii Jesuitarum opiniones evidenter et, solide disseritur. - Erfte $\mathfrak{X u s}=$ gabe: Marburg 1000; 3 weite: Marburg 1008 [Heliophilus Philochemicus]; dritte: Marburg 1012. Die erfte und dritte 2 uflage ftebt im Theatrum Chemicum 1015. IV. 25d. pag. 247-270; pag. 357-307. - Deutíd 1772 im I. 20 . pag. 181 - 200 von 5 r. 3. W. Gdirobers "ITeue aldymiftifde bibltotbep für סen Naturtundiger unferes Jabrbunderts ausgefudta unter dem ©itel: R. 区. J. D. 氏lias der 2 Urtift, eine 2bbhandiung von der Funftiden Metallverwandlung. (Gf. unfer Exzerpt.)
Nicolaus Niger Happelius. Cheiragogia Heliana de auro philosophico nec dum cognito. Marburg 1012. Gtebt im lat. Theatrum chemicum 1013. IV. 20. pag. 299- $\mathbf{3 2 J .}$

## - 40 -

Helias. Speculum alchimiae. Sranffurt 1014. ちeliag tertiug, ס. i. Urtbeil oder Meinung von dem
 Geftelles durch 2 IDam Bruxium. $1010 ; 1018$.
 Elias Xrtifta, d. $\mathfrak{i}$. woblmeintlibes Urtheil
 30han. Rubolph. Glauber. ©beutfalands wobl= fahrt, dritter ©heil. Darinnen gelehret wird, wie... ein guter Galpeter 3 u bereiten . . . . Ileben Furger
 racelfi, wie dak nembliden ein Cew von Mitternadt lommen, ein Monarchi, wnd gute Polici anridten, wnd Er Paracelfus in feinem $\mathfrak{G r a b}$ nidt gelafien, aud) grope Odatse gefunden werden follen. Wwie dann
 andere geweifiaget, weldher $3^{u}$ den letgten Seiten Pommen, wnd groffe Gecreta offenbabren folle, fůr einer fein werbe. Dem menídliden Gefbledt $\boldsymbol{3}$ иm
 geftelt, wnd an Cag geben. 2ambfterbam l059, $\mathfrak{z}^{0}$. Helvetius. Vitulus aureus. 1607 .
3ohan. Rubolph. Glauber. De Elia Artista oder $\mathfrak{w a p} \mathfrak{E l i a s} 2 \mathfrak{Z r t i f t a}$ fix einer fey, wnd was $\mathfrak{E r} \mathfrak{i n}$ der welt reformiren, oder verbeffern werde, wann $\mathfrak{E x}$ Pombt! ETemblid): die wabre fpagirifde Medicin, der alten 2 eegyptifden Pbilofophen, welde mebr als taufent Jabr verlobren geweft, wnd Er wiederumb berfübr zieben, folde renoviren, wnd durd newe Inventiones berrlid illuftriren, viel ontuidtiges Gubet= werct abfabafen, wnd einen nabberen, whd befferen weg, dardurd viel leidtlider, wnd aud pntoftider (al bißßbero gefdeben) $3 \mathfrak{u}$ gutter Medizin $3 \mathfrak{y}$ gelangen, $\mathbb{E r}$ mit fid bringen, wnd folden der jetigen verirretten Welt zeigen wirdt. Der EDlen, wnd vnbefubelten Reynen Gpagirifden Medicin $\mathfrak{L i e b b a b e r n ~} 3 \mathfrak{\mu}$ gefallen,

## － 41 －

befbrieben，wnd an tag gegeben durd Joban Rubolph $\mathfrak{G l a u b e r} \mathfrak{3 u} \mathfrak{Z}$ mfterbam．Bey Joban waesberge，
 （ $\mathfrak{C} \mathfrak{F}, \mathfrak{u n}$ fer Excerpt．）
Saturni Trismegisti seu fratris Eliae de Assisio libellus．Sranlfurt 1085 ．
 vom Weifenftein．Jamburg 1692.
Kerentapuct ：Pofannen Eliae des Kúnflers oder deutfdes Segefeuer der Gdeidefunf． らamburg 1702.
$\mathbb{E l i a s}$ 2atifta．Hermetica：Das Gebeimnis von dem Salz $_{\text {als dem edelften }}$ wefen，der bodfiten Woltat Gottes in dem Reide der ITatur，betdes in feinem Wefen und feinen Eigenfdaften unterfudt．
 IV．Bd．pag．47－71．Berlin 1779.
 250－252． $\mathfrak{E l i a s}$ in der 2lldemie．
Kiarl Suohofi．Veriud einer Eritif der Edtheit der Paracelfifaen Gdriften．Berlin 1894．Sd．I pag．49！． 499.

Wörtliche Zubrucfe uber Elias Urtifa．

，Silipp Bombaft，diefer Gdweizerifae Eremit，Der fid 2 Uureolus $\mathbb{C l}$ beofraft nennt（vielleid）nad afabemi＝ fher（Gewobnbeit wegen feiner getriebenen tunft），und 3war Paracelfus（mutmaplid）von dem deutfonen Worte 弓obenbeim）ift，fo viel id weif，der erfte，der von einem nad ibm Eommen follenden Elias der Kunft in feinen Gdriften von der Cbymie und mineralifden Dingen 飞rwadbnung getban bat．Diefem ift Zlexander $\mathfrak{v o n} \boldsymbol{G}^{\boldsymbol{u}} \boldsymbol{u}$ ten $\mathfrak{i n}$ feinem bub bon den Gebeimnifien
des Gpiefglafes nadgefolgt，weldem der neuerlid exf aufgelegte aber viel ditere $\mathfrak{b a f i l i u s}$ Dalentius bey＝ ftimmet，und \｛agt，daß der Cbymiften Bưber durch
 Ja babe daber die Gelegenbeit ergriffen，diefe 2（bband＝ $\mathfrak{I}$ ng vom $\mathbb{E l i a s}$ der Kunft und von der Derwandlung der Intalle $3 \mathfrak{q}$ idreiben，und $3 \mathfrak{u}$ unterfuben，was der 2lldymift mit dem Elamen $\mathfrak{E l i a g}$ fagen wolle，welde Seit ex ibm beftimme，und welden Nuten mam fid von $\mathfrak{i b m} \mathfrak{j}^{\mathfrak{u}}$ verfpreden babe．．．．
$\mathfrak{w a s}$ alfo feinen $\mathbb{E l t a s}$ den 2 artiften betrift，fo redet $\mathbb{C}$ beofraft in feinen $\mathfrak{S u j d e r n}$ auf $\mathfrak{3 w}$ weyerley ver＝ faiedene Weife von ibm．Einmal uberbaupt，als in dem adten Kapitel des $\mathfrak{Z u b s}$ von den Mineralien， da er vom $\operatorname{Ditriol}$ alfo fareibt：${ }_{" 1}{ }^{2} \mathfrak{W}_{\text {as }}$ gering $\mathfrak{i f t , b a t ~}$ Gott laflen offenbar werden，das widtigere aber（ $\mathfrak{n d m}=$ lid die Derwandlung in Gold）ift nod im Dunfeln，
 Bommt．＂＂Denn，fuigt er，um es $3 \mathfrak{u}$ erláatern，binju： ＂nDie Eufnfte baben eben fowol ibren Elias，als man es fonit nimmt．＂＂Man fieht deutlid，daß diefes，was bier unbeftimmt und uberbaupt gefagt wird，won ciner gewiffen Зeit gemeynet werbe，in welder jedes Ding $3 \mathfrak{u}$ feiner $\mathbb{E n d}$（daft，Reife und Slor gelanget．．．．

Denn ebenfo，wie der evangelifde 代lias，durch deffen Reaft und Geif alles wiederbergeftell werden foll，befdaffen ift，wie er in dem Dorldufer des Serrn， Johannes dem さafufer，durd den das erfte 代angetium $\mathfrak{i m}$ neuen Ceflament ausgebreitet wurbe，sum bellen Dorfdein geFommen ift，aber am Ende der Welt eben＝ falls weit und breit geiftlid im vollen Glanz erfdeinen $\mathfrak{w i r d}$ ：fo mablt uns auf dbnlibe $\mathfrak{Z x t}$ Daracelfus einen
 genes an Tag bringen foll，wenn bas jenige，was jefgo nur now $\mathfrak{w}$ urzel faffet，mit grofiem Gewinn $\mathfrak{z u}$ feinem vollen wadsstbum und Slutbe ausfdIagen wird，
wovon bernad mebreres. Ein andermal finden wir, ©aß Paracelfus won diefem Klias der Kuinfte ganz be= ftimmt und insbefondre redet, und, was er uberbaupt davon gefagt, auf eine befondre Vorausfegung und auf einen gewiffen eingelnen Menfoen $3 \mathfrak{u}$ bezieben fбeinet, nidt um die allgemeine Bedeutung dadurd aufzubeben, fondern $\mathfrak{s u}^{\text {u }}$ zeigen, dak der allgemeine 2fusbruat flias fid bis auf einen gewifien befonderen Mann eigentlidh erftrecte. . . .

Cbeofraf druidt fid aber bon diefem Klias der Kûnfte und der Cbymie insbefondre in dem exfen Cbetl feiner mineralifden $\mathfrak{b u d}$ er alfo aus, und fagt:
 das id fo wenig, als andere, weip. Denn das weif id, dak (Gott nod viele Wunderdinge offenbar maden $\mathfrak{u n d}$ viel mehreres ans lidt bringen werbe, als wix alle vorber gewuft baben. Wud ift es wabr: Niduts ift verborgen, daf nidt offenbar werden foll. Und das ber wird einer nad mir Pommen, deffen SerrlidPeit nod nidt am Leben ift, der vieles offenbaren wird." " Dies redet er deutlid bon einem gewifien eingelnen Manne, und eben dabin fbeinet er su deuten, wenn er im vierten Rapitel feiuer fyfifめen Einctur fagt: ","Oolder Gebeimniffe find nod mebr, weldhe die Der= wandlung bewurlen, ob fie gleid wenigen belannt find. Denn wenn fie von Gott jemanden geoffenbaret werben, fo wird dod ibr $\mathfrak{C o b}$ und Ruf nidt gleid gemein, weil (6ott mit der Eumft aud die Elugbeit, fie beimlid 3 u balten, verleibet; bis $\mathfrak{j u r}$ 2nnfunft flias bes $2 \mathfrak{r t i f t e n . ~}$ Dann wird offenbar werden, was verbsrgen ift."" Go fagt ex, wnd verbeiffet alsdann das goldene Jabrbundert der Gnade, indem er annimmt, daf alsdann die Gaben des Geiftes fid fo deutlid offenbaren werden, daf man niemalen von der gleiden Weisbeit wnd wiffenfaft gehort baben folle; wovon nadbero. UE $\mathfrak{i f t i m ~ E x n i t ~}$ eine wunderbare Profeseybung des Mannes, wenn ex

## - 44

3umal bon einem gewiffen eingelnen nad ibm $\mathfrak{z u}$ er= $\mathfrak{w a r t e n d e n}$ Ifenichen redet, defien Serrlidłeit, wie er fagt, bey feiner $\mathfrak{L e b j e i t ~ n o d ~ n i d t ~ a m ~ L e b e n ~ f e y , ~ o d e r ~}$ nod nidht in der Datur fíd finde . . . .

Wie if aber Cbeofraft $3 \mathfrak{u}$ diefer befondern $\mathfrak{P r o =}$ fezeybung gefommen! wober vid von weldem Geifte bat er die perfónlide 2 (ndeutung, idh weif felbit nidht, $\mathfrak{w a s}$ fŭr eines fůnftigen $\mathfrak{E l i a s}$ ! らat Cheofraft burd einen befondern Geift, oder aus der Kienntniz und dem Einflus des §immels und der Geftirne, oder aus natur= lider Gadarfinnig Feit, vornebmlid einer durd den $\mathfrak{G e}=$ ' braud deg natůrliden Gteins und Cinctur gereinigten Geele, diefe Weiffagung von feinem $\mathfrak{E l i a s}$ der dymi= fohen Kuinfte und Ileifter der Inatur auf eine dbnlibe $\mathfrak{Z r t}$ bervorgebradt, wie $\mathfrak{Z}$ (dam Iademojer in feinem theologifden $\mathfrak{P r o g n o f t i f o n ~ e i n e n ~ W e l t r e f o r m a t o r ~ v e r = ~}$ beiffet, den er den fiebenten nennet, und von ibm im fedfen Rapitel feines vierten $\mathfrak{S u}$ (bes des vierten ©beils verfídert, daf er vólig und obne 2 usnabme den Geift $\mathbb{E l i a s}$ baben werdes $\mathfrak{E x}$ foinnten nod mehr bierber gebórige Dinge aus dem paracelfis und Subien unter= fubl und erwogen werden: aber weil id ibnen Feinen Glauben gebe, und es Derwegenbeit fein wîdoe, von Dingen $\mathfrak{3 u}^{\mathfrak{u}}$ urtbeilen, die man nidt verftebet, fo will id gern davon nidts weiter erwaibnen". . . .

## b) $\mathfrak{U u s}$ : $\mathfrak{G l a u b e r : ~ D e ~ E l i a ~ A r t i s t a . ~} 1008$.

,(Gvnitige $\mathfrak{L e j e r , ~} \mathfrak{3}^{\mathfrak{u}}$ Ende deffen Jungitaufge= gangenen 3uiblleins von der 5ollifden Gottin Proserpina tractirende, babe id erwebnet, dap der von den Philosophis vor lángit Propheceyte Elias Artista vielleidt $\mathfrak{b a l d t}$ nad meinem Codt fur den $\mathbb{a}$ ag Pommen, wnd ein groffes $\mathfrak{K i e c h t}$ der finftern $\mathfrak{w e l t ~ f e l b i g e ~ d a r m i t ~} \mathfrak{j u}$ erleuchten, dardurd das bofe abgefdafft, wnd bergegen das gutte in den plat geftelt witroe, mit fid bringen

## - 45 -

werbe. 2(uch daf grofie veránderungen in egliden Rönigreiden, wnd fonderlid im Rómifden Reidentiftehen, der eine Potentat den andern $\mathfrak{u} b e r w i n d e n$, fein Reid einrebmen, $\mathfrak{v n d}$ fíd $3 \mathfrak{u}$ einem Monarchen daruiber maden módte. Ђabe aud angewiejen, waß Paracelsus von foldem Monarchen an tag gegeben, vnd etlider groben Tieniden vagegruindte auplegung, fo fie darủber fatifd= lid aufgeitrewet, in des Deutichlands woblfabrts Dierten Ceil gruindlid wiederleget, wnd erwiejen, daf folde Propheceyung nidt nach dem Зuaftaben $3 \mathfrak{u}$ ver: fteben, wnd auf groffe Potentaten der Welt $3 \mathfrak{u}$ deuthen, fondern daj Elias Artista Magice $3 \mathfrak{u}$ verifteben webre. Ond fo viel die beyde Woirter betreffende, fo laten fie nach verferzung ber $\mathfrak{b u d}$ ftaben Elias, $3 \mathfrak{u}$ rudte gelejen, Salia, wie denn gleicherweife aup dem $\mathfrak{W}$ ofttlein Elisa aud Salia beraußFombt: Welder beiden Wortter be= deutung idh vor viel Jabren in meinem Tractätlein de Natura Salium, aud ertlaret, derobalben albier vnnotbig $3^{\mathfrak{u}}$ wiederbolen, dod Furstlid) davon $3 \mathfrak{u}$ reden, fo bedeutet Elias Artista bey den Philosophis vngemeine, wnd der Welt nod wnbePandte Salia, dardurd grofie, ja vigláub= lide dinge $3^{\mathfrak{u}}$ verridten. Wann nemblid folde Secreta Salia einmabl der welt belandt werden folten, obne 3 weiffel eine groffe veránderung darinnen entteben wird, dann durd diefe der Welt nod vnbekande Salia Artis in Philosophia, Alchimia, wnd Medicina Secretiori groffe dinge getban werben. $\mathbb{E s}$ baben 3 war die alten Philosophi diefe beyde Salia gefandt, aber folde nidht anders angezogen, als daf der Lapis Philosophorum dardurd múft bereitet werben; Davon in Turba Philoso $=$ phorus zimblid Plar gefdrieben. . . Dnd ift bier= mit Plabr erwiefen, daf der Propheceyte Elias Artista für anders nidhts $\mathfrak{3 u}$ balten, alp fuir das Sal Artis, dardurch des Goldes Rothe, pnd des Gilbers $\mathfrak{W}$ eiffe in Tincturen erbobet, oder exaltiret werden. Datumb ift diefes Galg von debnen Philosophis, welde

$$
-40 \quad-
$$

es gefand baben, Monarcha Salium genandt worden; dann alle Dinge jbre Monarchas baben, welde andere durd ibre wortreffenbeit, oder excellirende Kunft, vnd $\mathfrak{v n g e m e i n e ~ W i f i e n i d a f f t ~ u ́ b e r t r e f f e n . ~ D a b e r o ~ i f t ~ P a r a - ~}$ celsus, weiln feines gleiden bey feinen lebzeiten nidt in der welt gewefen, Monarcha Philosophorum, Medicorum \& Chymicorum genand worden. Dnd dieweilen $\mathfrak{v n}$ ier Sal Artis feines gleiden in der welt nidt bat, darmit mehr, oder grofifere Dinge in Alchimia $3 \mathfrak{u}$ ver= rid)ten, fo ift es nid) wnbilidid, dats man foldes mit dem $\mathbb{E b r e n}=\mathbb{C i t u l}$, Monarcha Salium verebre, dann mit foldem Galtz viel winder Dinge $3 \mathfrak{u}$ verridten feyn, weldes albier $3 \mathfrak{u}$ erseblen nidt nothig ift. EEs ift genung, daß erwiejen, dás Elias Artista, wenn er Pommen wird Fein grofier Rónig, nod ander Potentat, fondern wnfer Sal Artis, alk ein Monarch, oder Ober= berr $\mathfrak{u} b e r$ alle Salia feyn wird. Sbwar nidt uiber alle, fondern $\mathfrak{n u r}$ ein einiges aufgenommen, weldes diejes beforiebene to weit ůbertrift, als Elias fein Diener Elisam ůbertroffen bat. . . ."


## III． <br> Das ©ebeimuí bom Galz＋

A．Das philojophiche Saly．
 Anonymus Eremita．Splendor Salis et Solis．Uin Discurs von der wabren Quinta essentia und $\mathfrak{A r y}=$ neytraff der Degetabilien und Mineralien；fonderlid vom auro potabili．ذanau 1077 ．
Ali Puli．Centrum naturae concentratum，oder ein $\mathbb{E}$ ractat bon dem $\mathfrak{w i t e d e r g e b o b r n e n ~ G a l g e ~ d e r ~}$ Hatur，ing gemein uneigentlid genannt Der Weifen Gtein．Deutich von I．©．弓elbig． 1082.
Gregorius Anglus Sallwigt．Opus mago－cabalisticum et theologicum．Vom Ubriprung und 飞rjeugung des Galges，deffen Ratur und Eigenfaaft，wie aud deffen Iuts und Gebraud．Sranlfurt a．M． 1719.
Tractatus mago－cabbalistico－chymicus $\mathfrak{v o n d e s}$ Galges Uriprung und fryeugung．Galjburg 1729 ． Georg von welling．Opus mago－cabbalisticum et theosophicum，darinnen der $\mathfrak{H r f p r u n g}$ ，Latur，区igenfaaften und（Gebraud des Galtees，Gdwefels und Mercurii befdrieben ．．．jomburg p．ס．5． 1735. －Sranlfurt 1700．－Seipzig 1784.
2tupiement．Dom wabren $\mathfrak{G a l}_{\mathbf{3}}$ der pbilofophen． Gebeimniffe eines wabren Adepti．Dresden 1757.


## - 48

,1Was nun die innerliche $\mathfrak{W}$ efenbeit diefes trefliden Gefகópfs [ $\mathbb{Q}_{\text {uintefien3, }}$ Gtein der Weifen] anbetrift, fo
 Uriprung und erfter 2 fnfang liegt im Galj; aller Dinge
 Peit und Elarbeit beftebet im $\mathrm{Gal}_{\mathfrak{a}}$; aller Dinge Sixitát und Seftándig Feit rubet im Gal3; im Galz ift das grôte Gebeimnis verborgen; im Gals liegt der Grund Praftiger Wiedergebdibrung aller Dinge; im Galz find $\mathfrak{a l l e} \mathfrak{E}$ Lemente wefentlicher $\mathfrak{w e i f e}$ befolofien, $\mathfrak{j a}$ der $\mathfrak{Z n}=$ fang aller $\mathfrak{W e t a l l e}$. $\mathfrak{I m}$ Gal3 liegt nur geiftlidees und Práftiges wefen verborgen, weldes der geiftide Hiagnet aller Dinge $\mathfrak{i f t}$, das ift nidts anderes, als unjer Mercurius universalis in coagulirter reiner $\mathfrak{F e}$ ftalt'. . . . 2andere nennen es das Gal3 $_{3}$ der $\mathfrak{Z a t u r}$, und das Salarmoniac der Weifen, den wahren erquidenden bat= famifhen Spiritus mundi. Diffes Naturfal3, ob es gleid) in allen Dingen ift, Eann es dod aus allen ©ingen nidt gleich leidht erbalten werden. $\mathfrak{E x}$ ift febr flidtig... $\mathbb{E} \mathfrak{E} \mathfrak{i f t}$ die oberfte geflugelte Bdlange. .. Der Spiritus mundi. . . Mercurius Philosophorum duplicatus. . . $\mathfrak{A} \mathfrak{u s}$ diefem doppelten Galz der Katur find mun alle $\mathbb{C r e a}=$ turen gebaut. . . Das Galz ift ber erfte Gtoff gewefen $3^{\mathfrak{u}}$ der $\mathfrak{W}$ elt $\mathfrak{Z n f a n g}$ und derfelben Sundamentalfal3... Galz war der \{rbenfloß, ans dem Gott den Mtenfoen gemadbt bat. . . Diejes unier lebendigmadhendes Gal3
 die verborgene Kebensfpeife, welde wir des. Nadhts $\mathfrak{C b a u}$, des $\mathbb{C}$ ages ein verdínntes $\mathfrak{w a f f e r}$ nennen. Wenn die $\mathfrak{U u f t}$ nur furse Seit diefes balfamifben Galjes mangelt, was entiteben nidt da fưr Aranlbeiten; wobl gar die Deft. Denn diefe mit beilfamen aftralifoben 2usfliffen gefdradingerte $\mathfrak{G u f t}$ ift eben die $\mathfrak{U r f a d}$, daf die Datur nidt in eine allgemeine fafulung gerath. , Darum find die Gterne allen Gefळópfen und Rreaturen Gottes, wegen ibrex Influens und Eaturfalzes, 3 um

Leben georonet, demn thre $\mathfrak{Z u s f i x f f e}$ bringen uns ein febr balfamijaes Gal3. . . , In dem Element der Ruft find alle Dinge ganz und gar durd die Einbildung des Seuers und ift boll gottlider Cugenden und Rraft, denn in ibm ift der Geif des auderbobaften einge: faloffen.' . . Diefer aftralifde Geift oder Spiritus mundi ift nun die prima materia aller Dinge der ganzen welt, $\mathfrak{u n}$ fer aller Leben und Bewegung, ex wobnet in der Cuft, und durd diefe geniefien wir ibn felbft, durch das Zathem bolen.' . . ذieraus feben wir nun, daf ůberall, wo wir nur binfeben, diefes doppelte Gal3, diefer $3 \mathfrak{w e y f a c h e ~ G a t u r n , ~ d i e f e r ~ f l u ́ d i t g e ~ u n d ~ f e u e r b e = ~}$ ftandige Merfux, welder ift $G_{a l z}$ und Pein $\sigma_{a l 3}$, uns aufborlid wor umfern 2 ugen gebet,' ftebet, lieget, flieget, flieffet, fowwimmet, mit fúsen getreten, und fogar auf den Mift geworfen wird. Denn das Sal celestris, da= von alles waddit und lebet, fawebet vor jedermanns $2 \mathfrak{u g e n}$, und dennod wills niemand Pennen, fondern jeder preift, wie ibm der Bdnabel gewadjen. 2alfo ift úberall in der Iatur nidts als Gal3, NB. es fei nun unfidtbax und Aesch-Majim oder in den untermonds liden Gefぁópfen geronnen und geftaltet. NB.: Gall

 bey allen Dólfern fo beilig gebalten worden! Ja Ponnte diefes weitláufig erweifen, will aber nur bey denen ges beiligten wabrbeiten fteben bleiben. . . (folgen bibel= ftellen)." ( $\mathfrak{Z}$ us: „Eompan der Weifen", 1779; pag. oben 200-274; 300.)

Unjaflige Sitate ließen fíh bier beibringen, die immer von $\mathfrak{N e u e m}$ und in andern ©ónen und $\mathfrak{Z u s}=$ drůcen das $\mathfrak{L o b l i e d}$ „unferes" Galzes, „unferes" $\mathfrak{W}$ affers, "unferes" Seuers fingen. 践bandelt fid ftets um das eine gebenedeiete philofophifche Ding, um den ,"My yrionymus", den taufendfad benannten der großen and Eleinen Weit.
 Geb. WDiffemjaaften. IV. Elias 2uttifa.
primaterialifden $\mathfrak{C b a o s}$ fagt alfo：„Unfere $\mathfrak{M a t e r i e}_{\text {ift }}$ das erfte Welt＝2anfangs＝1 $\mathfrak{w a f l e}$ ，daraus alle materielle Dinge ibren exften $\mathfrak{H r i p r u n g}$ baben，es ift der wetien Univerfat＝Exde， $\mathbb{L}$ eim und waperiger Gdleim oder fめleimig $\mathfrak{W}$ affer．代 ift eine famierige SeubtigPeit， die in wafler，fuft und ¢euer fets werbarret und be＝ ftándig bleibet． $\mathbb{E s}$ ift das naturrlide humidum radicale der ganjen grofen Welt．Es ift das Sentrum in dem mittlern Galzpunft der gangen welt，aus dem alles in der welt und Iatur berfleukt．Exs ift der $\mathfrak{u r a l t e} G_{a t u r n u s, ~ d a s ~ g e b e i m e ~ B l e y ~ d e r ~}^{w a t i e n . ~}$
 madende Natur ift，das $\mathfrak{N a t u r f a l}$ ，obne weldes nidts wadifen nod gruinen Eann ；denn die grunnende Iebensvolle Exaft bes Galzes madt alles lebendig und gruinend．（Diefes $G_{\mathfrak{a l}}$ nimmt der Geift des jerrn an， der $\mathfrak{u b e r}$ dem $\mathfrak{w a f f e r}$ f（w）ebet，er wird in demfelben Porperlid，und aus thm der Gtein und das Elixir der $\mathfrak{W}$ eifen verfertiget：es ift die $\mathfrak{W u r}$ el aller demi＝ fめen Wärzungen und Werfe， $\mathfrak{j a}$ das nidt negende troctene $\mathfrak{W a f i e r}$ der $\mathfrak{W}$ eifen．Wobl dem，der es Pennet， und Punftid $3 \mathfrak{u}$ bereiten weip：denn in ibm und feiner Golution beftebet das ganze Gebeimnis．Diefes ift das allgemeine，in Bergen，©balern，Meeren，Geen，waffern und frben famt ibren Sruidten $3 \mathfrak{u}$ findende Gal $_{3}$ ， obne das nidts beftebt．．．．＂（2fus des Patris Spiess Concordanz $\mathfrak{u b e r}$ des Nuysement Sal coeleste； 2．2．C．bom Gtein ber weifen， 1782 ．II．pag． 33 ff．）
$\mathfrak{w}$ ir wollen von weiteren 3itaten úber das pbilos fopbifae $\Theta_{a l 3}$ abfeben und verweifen auf die umfang： reide aldemiftiche Eiteratur，von der wir nur ein paar Gdriften，die das $\mathfrak{W o r t}$ Gal3 $^{2}$ gerade im ©itel fübren， angegeben baben．
$\mathfrak{Z}$ Ue jene $\mathfrak{Z u t o r e n}$ ftimmen nåmlid darin $\mathfrak{u b b e r e i n}$ ，


1. Der $\mathcal{U r i p r i n g}_{\text {all }}$ Dinge ift, die daotifde $\mathcal{U}_{r}$, fubfan3, aus der Gott alles gefbaffen bat;
2. 3ur 飞rbaltung aller Dinge dient, fie vor Derwefung fautst;
3. cine aldgemeine ober $\mathfrak{U n i v e r f a l a r y n e i f i t , ~}$ die aus der $\mathfrak{X u f t}$ ftammt;
4. Die prima materia 3 ur Serftelung des $\sigma_{\text {teins }}$ der $\mathfrak{w}$ eifen refp. diefer felbit ift.

Daju Fommt nun nod als cin befonders widtiges Mertmal binsu, daf das Gal3
5. Feinem Weien nad $\mathfrak{l}$ idt $\mathfrak{i f t}$, Seuer, Blit; daf es eleftrifa ift, "radioaltiv", wie wir beute fagen.
$\mathfrak{W}$ egen der gropen Bedeutung diefes Umftandes mögen now einige Sitate als Belege folgen:
${ }^{\prime} \mathbb{D a s s}^{(G a l}$ ift dreierlei $\mathfrak{Z x t}$ : volatile, acidum, alcali (flúdtig, flubdigsfir, fix). Das Sal alcali, fixum, radicale, ©as in der $\mathfrak{E r b e}$ und 2 (fbe fiedt, aus allen Roppern Eann erboben werben, bat in feinem Mittelpunft das

 feuer, das werbende Geyn, gebeime Galz der ITatur, der Weisheit des ewigen Bundes.". . „Das Sal volatile $\mathfrak{i f t}$ das $\mathfrak{U r l i d} \mathfrak{t i n}$ der obern Region, welde man die ftille nennt. Das Sal acidum ift das $\mathfrak{E} i d t$ in den wirfenden Rreifen. Das Sal alcali ift das $\mathfrak{I}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{d}} \mathrm{t}$ in der Didtheit, in der Erbe und allen wefentliden aus den Elementen Pommenden Dingen." . . Das Sal acidum ift ein verdidtes Gauer von Sonne, Mond und Gternen . . . mit weldhem die $\mathfrak{K}$ uft gefobwangert, die Erbe fermentirt, eingetrånlt und incerirt wird. Diefer bimmlifae Seuerfaft if ein allentbalben gegen: wartiges Wefen oder Geift, ber die Mabt bat, alles $3^{\mathfrak{u}}$ befeelen und $\mathfrak{3 u}$ beleben, $\mathfrak{j a}$ in der Bewegung $3 \mathfrak{u}$ erbalten." (2us: Elias $\mathfrak{U r t i f t a , ~ d a s ~ G e b e i m n i s ~ y o m ~}$ Gal3. 1770.)
„21ifo ift der Kinflus des 弓immels, Gonne, Mond
und ©eftirns, ein Gals, Seuer, wafler, unfer afges meiner $\mathfrak{H e r f u r . ~ . ~ . ~ D i e ~ f a m m t l i d e n ~} \mathfrak{E l e m e n t e} \mathfrak{W}$ affer, Erbe $\mathfrak{u n d} \mathfrak{L} \mathfrak{u f t}$, find mit diefem sarten bimmlifden falzigen Balfam angefüllet, ja aud der ©bau, Regen, Gduce, Keif und らagel, Llebel und Dunfte. Gonft fónnte weder Leben, Gefundheit, Gedeiben und wachs= thum erfolgen: die gefundeften Seiten find, wenn die $\mathfrak{L u f t} \mathfrak{u b e r f f u} \mathfrak{u}$ fig mit diefem geiftigen Lebens= $\mathfrak{B a l f a m}$ und bimmiliden Geitfal3 erfült ift. Durd foldes gottlide Seuer und Galy wird alles gewurset: weldes auds der $\mathfrak{m e n}$ (ch $3 \mathfrak{u}$ feiner $\mathfrak{L}$ ebensipeife geneuft. . . Itun $\mathfrak{i f t}$ betradtet, daf das wefen aller Wefen, in feinem erften $2 \mathfrak{H z s f u f f e}$ Schamajim, das ift ein geift feurig falsig $\mathfrak{W a f f e r}$ fey, alles obne Unterfbied 3ugleid: denn das $\mathfrak{w a f f e r}$ ift Seuer und Galz 3ugleid, das Seuer und Gal3 aud alfo, Peines getbeilet oder unterfbieden bon den andern, und dod aud drey unteriditedene Dinge 3ugleid in einem." (2fus: $\mathfrak{w}$ elling, Opus mago-cabalisticum. 1735.)
 des $\mathfrak{B l i t g e s}$ und Wetterftrahls vor eine befondere ges beime wefenbeit in fid fübret, und wie deren grund= lide Erfenntnis aus ben tiefen Einfidhen der Iatur $\mathfrak{n u} \beta$ bergeleitet werden, ift aud nod von den wenigiten eingefehen und erlannt worden, denn in diefem $\mathfrak{L}^{\boldsymbol{L}} \boldsymbol{d} \boldsymbol{t}$ ift der Grund des ganzen $\mathfrak{N a t u r g e b}$ eimnifies verborgen, dieweil der 2 (nfang und das Ende der ganjen Ifatur und Rreatur darin befdlofien ift. Denn alles, was da Eann gedadt und gefagt werben, bat von diefem ge= beimen und verborgenen, mit 弓ite und Kadte pers mifdten Seuer feinen $\mathfrak{U r i p r u n g}$, dieweil die erft prima materialifde Rafaft aus demielben gezeuget, und aus= gebobren worden". (J. G. Jugel: $\mathfrak{E}$ eneralpbyfil).

Don Rirdwegers "Aurea catena Homeri" ( 1723 ) und $\mathfrak{W}$ ellings ${ }^{\text {OOpus }}$ mago-cabbalisticum et theosophicum" (1735) - Gdriften, die einerfeits die Bex
deutung des univerfellen Jufammenbangs aller Dinge betonen und andererfeits die univerfelle Bedeu: tung, die Posmifde Gtellung des Galzes - von diefen und verwandten aldemiftifden Odriften infpi= riert war aud Jobann Sriedrid von Meyer $\mathfrak{u n d}$ feine magnetifbe Geherin, deren „Wabrnebmangen" 1827 und 1828 in 2 Bánden in Jamburg erfdienen. $\mathbb{E} \mathfrak{E}$ beift dafelbft I. pag. 380 f.: „Jat gebe Jbnen ein fchwades Bild won der Entiteliung der Materie . . EF ging Leben von Gott aus, Leben, das von Ewigfeit in Gott wat. Wie fid dies $\mathbb{L}$ eben von feinem $\mathfrak{H r j p r u n g}$ entfernt, und fich dem Swed nabhert, der dadurd er= reidt werden foll, wird es anders als es in Gott war. $\mathfrak{Z u s}$ dem $\mathbb{L}$ eben entfand ein $\mathbb{D u n f t r e i s , ~ a u s ~ d i e f e m ~}$ ein Raudbampf, der foon grober ift als jener und falzartige Ceile enthatt (fabon der Dunittreis enthailt $\boldsymbol{Q}_{\mathrm{a}} \mathrm{l}_{3}$, aber ungleid feineres), und aus diefem Raud)= dampfe ging der Exdflof oder das fefte Galz ber= por. Ulles Rorperlide ift faljartig, alles Laft fíh in $\boldsymbol{\sigma}_{\mathfrak{a}} \mathfrak{l}_{3}$ auflofen, wovon das eine diefen, das andere einen andern Gefdmadt bat". Dasu be= mertt Meyer: „Der Grand aller Materie ift Galz, $\mathfrak{w i e}$ fid durd jede Derbrennung und 2 uslaugung der $\mathfrak{Z}$ (fde erweift; $\mathfrak{u n d}$ die Derklárung der groben Materie gebt wieder durd Derwandlung in Gal3, woraus nidt nur Marc. 9, 50, fondern aud der bebraifde Zusbruat Jefaj. 5 ḍ, 0 su erliáren $\mathfrak{i f t , ~ n a ́ m l i d ~ n a d ~ f e i n e r ~ t i e f e r n ~}$ Bedeutung, welde Etelle mit obiger 2eukerung nod darin ubereinftimmt, daf fie eigentlidh beift:,"(Die Simmel werden wie Raud $3 \operatorname{erfal} \mathrm{gen}^{\prime \prime}$. Die Geberin fáhrt fort: „OO wie das $\mathbb{Z}$ eben fixh durd den Dunft= Freis, den Rauddampf and die falzigen Ceile bewegt, entiteht zulett materielles Seuer. Salz ift Seuer, das fid aber nidt von felbit entzúnden lann. Unfer fithtbares Seuer ift ein 2 bbdruat des ewigen Seuers, das in Gott $\mathfrak{i f t}$. . . In allen Rörpern ift Seuer". Daju

Meyer: "Da jeder Rorper Galz entbdit, fo ent bdlt er aub Seuer". Das ift unfer minneres" Seuer, im Gegenfats zum duferen Rưbenfeuer. Wer diefes feurige $\mathfrak{W}$ affer oder wadferige Seuer (Aeschmajim) Pennt und $3 \mathfrak{l}$ bandbaben verftebt, der bat die Runft. "Wiffe, daj das grôjte Gebeimnis unferer Runft im Seuer beftebt; wer foldees $3 \mathfrak{u}$ regieren weip, wird $3 \mathfrak{u}$ der Dolfommenbeit des werles gelangen. Denn ignis et azoth find 3 ureidend". (De arbore solari). ,Dies Seuer ift ber 2 anfang aller wadfenden Dinge, alfo aub der 2unfang in unferer Runft. Diefes Seuer ift das Wir: Fende der $\mathfrak{G u f t}$, dayon alle Gefbipfe famt dem $\mathfrak{M e n f b e n ~ d a s ~} \mathfrak{L}$ eben baben, die redte $\mathfrak{E}$ ebensppeife, ein unfibtbarer Gpiritus, der fich coaguliert" (Gloria mundi.)

Uuffallend ift, daf Chaos, Primmaterie, Galz ge: radezu „eleftrifक" genannt werben.
"Drum baben die Weifen nidt unbiaig diefes wunderbare Galz der Datur in unferm vergrabenen $\mathfrak{a l g}$ gemeinen ©bau beforieben, daf es fey der exfte $\mathfrak{Z n}=$ fang aller Gaden, ein allgemeiner Gaame der Vatur und der Welt, gezieret mit einem falsig fowefelig feurig merfurialifonen Geift, in unfer tbauig eleftri= fibes $\mathfrak{C h a o s}$, oder in die andere entfernte Materie vom $\mathfrak{X n f a n g}$ derer Gachen eingepragt, jur Dollendung und Sufammenfügung aller Dinge, von dem bödften gottliden Werlmeifter beftimmet . . . Die daotifde eleftrifde uberall befindlide Materie bat $\mathfrak{p}$. Rirder vernúnftig befdrieben. . . Unjer $\mathbb{C b a u}$, unfere Materie ift bimmlifd (permatif(b) thauidt electrifd jungfráu: lid allgemein". (2fus des Grafen Marsciano Gariften, 1744).

Sreilid bat "Electrum" nad paracelfus, dem die Xldemiften folgten, zunådif nur die Bedeutung von etwas "Sufammengefebten" (Darac. Opera. I. 903. 1058.) und 3 war in feftem Suftand. Flectrum ift ein

## - 55

Compofitum aus allen 7 Metallen. ${ }^{*}$ ) Xber bald wourde es auf Dinge wie Cbaos, Galz 2c. úbertragen, bie aus allem sufammengefegt waren, weil aus ibnen alles ent= ftand. Opater nadbert fíd ber aldemiftifde Begriff „eIeltrifd" offenbar den Dorftellungen, die wir beute das mit perbinden. Das gebt íhon daraus bervor, dap „unfere Materie", der Cau des bimmels, nidt in metallenen Gefâanen aufgefangen werben durfte, weil diefe als Eleftrizitdtsleiter den eleftrifden 3uftand des Euftaljes vernidten.

## B. Ueber Uniderfalarzneien.

Der beutigen Medizin ift nidt nur bas Dorbandens fein, fondern fogar der Begriff einer "Univerfalargnei" fremb. Die modernen 2 arsneimittel wirlen entweder „Eaufal" (fpezififa) oder „funltionell" (fymptomatifa). Don „univerfal" fit Reine Rede. UUlenfalls Pōnnte man die "Eonica" (Eifen, Cbinin 2c.) als Univerfalmittel in
 miften erblicfen in dem Gtein der Weifen als 2 Urgnei aud ein ,"allgemeines Conicum", ein uniberfelles Eraftigungs= und 2(nregungsmittel 3ur „Derftartung der vitalen 2ftivitåt" (Papus). Dabei ftellen fie fíd) den $\mathfrak{W}$ irtungsmodus des Lebenselixirs „fermentativ" vor; wie es aud foon die aldemiftifden 2erste taten. Der Grund, wesbalb in der modernen Medisin fur ein Uniberfale Pein plat ift, ift ein doppelter. $\mathbb{E r f t e n s}$ leugnet $\mathfrak{m a n}$ (empirifd) feine Exiften3, weil man nod Peins gefeben und Pennen gelernt bat; und 3 weitens leugnet man (phyfiologifa und philofophifd)
*) Wer aus einem ,eleftri\{哌en" Beder trinlt oder von einer ,eleltrifぁen' Sdiffel ift, lann nidt vergiftet werden, weil er mit allen planeten in Spmpathie if. Ein "eleltrifder" fingerring faikt vor ©pilepfie und 21poplerie. Parac. Opera. II. 2. 568.

## $-50$

feine $\mathfrak{M}$ öglidPeit, weil $\mathfrak{m a n}$ pein Xngriffsobjelt, die felbftidindige 【ebenstraft, den „2trcbaeus" leugnet.

弓ören wir einmal, wie fich ein moderner $2 \mathfrak{A r} 3 \mathrm{t}$ bie „(Grundlagen der Zarzneibebandlung" porftellt:*)
 des normaten 2blaufg phyfiologifoer Prozeffe. Wber
 ganismus befitt cine $\mathfrak{Z r t}$ 2npafining, eine Menge von Regulationseinridtungen, durd die er befabigt ift, ge= ftorte Sunftionen wieder berjuftellen oder durd andere 3u erfegen, Gifte und Eranlbeitserreger unfdadidib 3 u maden. Exft wenn diefe unjablbaren Regulierungs= vorgánge, die man als Daturbeilltaft bejeidnet bat, fidh als madtlos erweifen, fpreden wir bon ErPranfung, und je fawerer sie Gtorung, je unvolllommener die Re= gulation ift, um fo idmerer exfbeint die Eranlbeit. Dtefer Gtorung entgegenjuarbeiten, das beilbeftreben des Organismus $3 \mathfrak{u}$ unterftuben, das ift der Swect, den wir mit der $\mathfrak{Z n w}$ endung der 2 Ursneimittel verfolgen. Je mebr wir zinfixt gewinnen in die den erwábnten Regulationen zugrunde liegenden demifben und phyfi= Palifden Prozeffe, je tiefer wir in die Erfenntnis der fetnften durch die 2 arzneimittel im Organismus bewirlten Deránderungen eindringen, $\mathfrak{u m}$ fo fíherer und zielbe= $\mathfrak{w u f t e r}$ wird fid die $\mathfrak{Z r}$ zneibehandlung geftalten. Die $\mathfrak{Z n w e n d u n g ~ d e r ~} \mathfrak{Z r z n e i m i t t e l}$ ldat fidh von $\mathbf{3}$ wei $\mathfrak{G e}=$ fidtspunften betrachten. Ein Siel, deffen Exreidung in allen Perioden der beilfunft mit beifem Derlangen erftrebt wird, if das Suden nadb "ipezififden" $\mathfrak{Z u r}=$ neien. $\mathfrak{J b m}$ entiprang die Goldinitur der 2Ildimiften, ibm verdanfen die 2arcana des Paracelfus ibr Dafein. Seute ift fur jene myftioden Beftrebungen ein fefter Boden gewonnen worden. In dem Make, als die praf=

[^20]tifac Medizin in die ErPenntnis der Kranlbeitsurfachen eingedrungen ift，ift die getråumte Raufaltherapie $\mathfrak{j u r} \mathfrak{W}$ irflidPeit geworden．Wei diefer 2 art der $2 \mathfrak{A r z n e i}=$ bebandlung bandelt es fid um die Entfermung oder Dernidtung oder Bindung von belebten oder unbelebten Eranlbeitsurfaden．Sühren wir Gifte，die von aufen in den Körper gelangt find，in unfaddlide Derbin＝ dungen uber，bebandein wit alfo 3．B．einen mit Rlee＝ falz vergifteten Menfoen mit Eatsiumpaljen，eine
 Cberapie，ebenfo wenn die durd abnorme Stoffwedfer＝ vorgánge im Organismus entftandenen Gifte durd $\mathfrak{Z r} 3$ neimittel $u n$ iddolid gemadt werben．Beim faweren Diabetes mellitus bilden fich reidlide Mengen von Gauren，wodurd die 2lfalesjens des $\mathfrak{S l u t e s}$ fatt per＝ mindert werden Pann，fo das die gleiden Symptome entifeben，die man experimentell durd Gafurevergiftung am Cier erseugen Pann．Die Jufübrung von Zalatien Pann，namentlid wenn fie propbylaftifd ftattfindet，von lebensrettender Wirkung fein．らier bandelt es fid um die Unterftutung des dem Organismus innewobnenden Entgiftungsvermógens，fich סurd 2（mmonialbildung vor der drobenden Găurevergiftung $3 \mathfrak{j u}$ iぁutgen＂．

Raufale beilmittel find darnad ferner die $2 \mathfrak{A n t i =}$ feptica， $\mathbb{C b j i n i n}$ bei Malaria，Ouectfilber bei Sypbilis， die らeilfera，die Organpraeparate $2 c$.
，＂Den - Mitteln，die der Belámpfung der Aranfheits＝ urfabe dienen und die man deswegen aub als atio＝ trope Seilmittel bezeidnet bat，ftebt als eine andere， nid）weniger bedeutfame Gruppe von jeilmitteln jene gegenúber，die auf die Rranlbaft veranderten Organ＝ funftionen einguwirPen und fie der Dorm wieder ndber： 3ubringen vermögen．So fônnen wir 3．B．die bei $\mathfrak{p b t b i f i l e r n t ~ u ́ b e r m a ́ n i g ~ g e f t e i g e r t e ~ G e F r e t i o n ~ d e r ~ G d w e i f = ~}$ orufen durch Pleine 2 tropindofen mafigen oder den pathologifd erbobten ©ruct bei Glaufom durd phyfo＝
ftigmin berabjegen oder den atonifden Uterus post partum durd XorenalininjePtionen 3 ur energifden Rons traltion anregen．Man Pann diefe Gruppe von Mitteln als funftionelle oder beffer organotrope bezeidnen＂．

Sunddft Eonfatieren wir，das dic Definition von Gefundheit，Aranlbeit und Seilung beute nod diefelbe ift wie anno dajumal bei den＂Gebeimársten＂．Denn es bandelt fid um＂Otorungen＂eines vorber beftan＝ denen Gleidgerwidtsjuftandes，d．b．Des ${ }_{\text {„ normalen }} \mathfrak{Z}$ bs laufs phyfiologifder Prozeffe＂und um＂Regulierungen＂ nad dem polaritats＝Gdema S．，die entweder der Ors ganismus nod aus cigener Rraft vermoge feines nらeits beftrebens＂oder feiner＂ETaturbeillraft＂vornebmen Pann oder woju er frembe arzneilide jilfe nótig bat．

Sodann bewoeif aber die parallelitellung der aldes miftifaen＂（夭oldtinPtur＂mit den paracelfíden＂2trlanen＂ eine große UnPenntnis der Gepididte der Medizin，fpes ziell der PbarmaPologie．Denn die Tinctura auri，das Aurum potabile，die Solutio auri radicalis ift $\boldsymbol{d} \mathfrak{a s}$ di＝ refte Gegenteil einer＂ipeztfifben＂（particularen）
 geblid）jede Ranalbeit beilt und fich and den ganjen Organismus wendet．

Die $\mathfrak{Z n w}$ nendung der $\mathfrak{Z r g n e i m i t t e l}$ ladpt fich daber nidt blop von ， $\mathfrak{j w e i}$ Gefidtspunften＂betradten， fondern von folgenden drei．Ef gibt：
d）organotrope，
2） $\mathfrak{a}$ tiotrope und
3）pantatrope 弓eilmittel．
Der Begriff des Drebens und Wendens（bom griechis faen：tropein）ift rebr gut，da er ein medanifber ift． Jab bejeidne daber die Univerfalarjnei alsein pantatropes jeflmittel oder lurz als mpanta－ tropin＂．

Sůt die aldemiftifde Univerfalarznet，für die $\mathfrak{p a =}$ nacee der $\mathfrak{p b i l o f o p h e n ~ i f t ~} 3$ weeeriei daralteriftifd：

## - 59

(1) Sie ift ibrem Wefen, ibrer Serfunft und Bes f(baffenbeit nad, ,nidbt \{pesifiziert", indifferent, apolar. Obne desbalb inaltiv $3 \mathfrak{u}$ fein. $\mathfrak{I m}$ Gegenteil! Gie bat einen ",daotifden", aus allen Reiden su|ammens gefegten, "eleftrifden" Cbaralter. Gie beftebt aus Seuer, $\mathfrak{W}$ affer, Erbe, $\mathfrak{f u f t}$ aus $\Delta, \nabla, \nabla, \Delta$. Gie tit daher die Ouintefiens; Gie beftebt aus Gal3, Oゅwefel, Quectiflber; aus $\theta$, 全, (1) und $\theta$, ift daber $\oplus$.
2) $\mathbf{D e m}$ menfaliden Rörper einverleibt, wendet fie fidh nidt gegen eingelne Kranlbeiten, fondern gegen afle; nidt gegen eingelne Rranlbeitsurfaben, fondern gegen alle; nidt gegen eingelne Gymptome, fondern gegen alle; nidt an einjelne Organe, fondern an den ganzen ©rganismus ober ridtiger an das prinzip, weldees dem Gefamtorganismus 3 u Grunde liegt, an
 verfalarznei, nidt=\{pezifiziert, tndifferent, apolar. $\mathfrak{Z x}=$ dåus und Univerfalarznei find alfo wefensgleta, homoiousios. „2ULfo gefellet fíd $\mathfrak{G l e i d} 3 \mathfrak{u}$ feines $\mathfrak{G l e i d}$ en, und ziebet ein Gleides das 2fndere $3 \mathfrak{u}$ fid, wie der Gprub ift: natura natura gaudet, natura naturam ambit et amplectitur; die Elatur erfreuet fid in ibrer eigenen Iatur, die Datur umfaffet ibre eigene Natur und um= gibt felbige". (Aurea catena Homeri).
$\mathfrak{w a b r e n d}$ alfo die ,"2arcana", „ipezififa" wirPen ("Opecialia"), polar, indem fie die FranPmadenden Rrafte durd Gegentrafte paralyfieren, wodurd das gefund= beitlide barmonifde Gleidgewidht wieder bergeftellt wird - wirlen die ,,Univerfalia" nidat fpezififa, fondern apolar, direlt auf den $\mathfrak{A r d}$ afus, indem fie ibn farten und in feinem Rampfe gegen die Zranlbeiten $3 \mathfrak{u}$ Súlfe Eommen.
,,Diejenigen, welde Peine allgemeine $\mathfrak{Z r z n e i}$ зи= laffen, werden bier laden und ubber foldhe, als eine unmóglide Gabe und Unding, fpotten. Wullein wabre bermetifhe 2fer3te lebren fich an diefes Gefpott nidt
$\mathfrak{i m}$ geringiten; denn fie wiffen aus unferer gegrúndeten Weltweirbeit, daf alle Kranfbeiten aus einer ein= 3igen $\mathfrak{G r u n d u r f a d e , ~ n a ́ m l i d ~ d e r ~ g e f a w a d d e n ~ o d e r ~}$
 geiftes, entipringen; mithin aub durd dergleiden be= fagtem Cebensgeift gleidwefentlide ̧úlfomittel, die diefe $\mathfrak{W i r f f a m p e i t ~ w i e d e r b e r s u f t e l l e n ~ v e r m o ́ g e n d , ~ g e b e i l t ~}$ werden Pơnnen. . . . Denn die Pranfe Elatur oder der gebredlide $\mathfrak{Z}$ rbáns bat nidts vonnothen als eine Sei= hullfe, eine Gtírle, dieweil ibn die Kranlbeiten úber: wunden $\mathfrak{u n d}$ befieget und er alfo unterliegen muf, bis er eine 弓uilfe beFommt, die da madatig ift, dem Seind $\mathfrak{W i d e r}$ tand $3 \mathfrak{t h}$ thn, als denn fo gebet der 2 radáus inggefamt mit allen nod ubrigen naturliden Radften und der darju Pommenden Súlfe der EranPbeit ent= gegen und fangen an miteinander $3 \mathfrak{u}$ frreiten, bis die Rrantbeit uberwunden ift: er aber als Obfieger fángt feine 马erridaft aufs neue wieder an, bis ers wieder in borigen Gtand bringet. Denn ein gelehrter $\mathfrak{Z r 3 t}$
 Pungsmittel vonnothen bat, durd weldes fie fhon felbft maddig wird, fid $3 \mathfrak{u}$ belfen; folde Stårfungsmittel aber Ponnen beffer nidt erlanget werben, als durd) eine folde (Půnflide) Wiedergeburt in ein fưnftes wefen, da alles pur nud rein, und eine fire und doch geiftige $\mathfrak{Z y z n e i} \mathfrak{i f u}$. (Annulus Platonis. 1781. pag. 370, 409.)
,,Da die Ouinteffens oder die bobdite 2raney aller Eranfbeiten mit dem SIute eine fo nabe Der: wandidaft bat und von einer wunderbaren Seinbeit und Keinig Peit ift, fo mus fie, fo wenig aud davon eingegeben wird, fduell ins $\mathfrak{S l u t}$ bineingeben, das: felbe durdlaufen, erfrifden, erfreuen und bódit munter maden. Subem, damit diefes allgemeinen Mittels Wurfung defto wabrideinlider ins 2luge falle, fo ift su bemerfen, das bie Natur oder derjenige feurige Geift, welden Sippolrates den $\mathfrak{E e w e g e r , ~ 2 t v i c e n n a ~}$

## - 01 -

den Colfodow oder Naturberrn und einige neuere 2frdaeus nennen, welder bie ganze thierifde 5aus= baltung fübret, und in feiner $\mathbb{L}$ Lebhaftig Peit, fo lange er nidt verbindert wird, fowobl fúr die Labrung als Ge= fundbeit forgen muß, felbfen die Exanfbeiten betlet, indemibm die medizin nur als eine Dienerin 3 ur fuilfe Pommt. UMes alfo, was diefe Elatur frey bandeln madet und fie madmtig fitarlet, bat die Raraft einer Univerfalmedicin und Pann folg= lid alle Kranlbeiten tilgen". (Didinfon's "Odreiben von der GoldHunt" 1085).
„EXin Rind Eann begreifen, daf ein foldes $\mathfrak{W}$ ejen [sc. die mit der menfaliden Elatur gleidmefent= lide, gleidartige Univerfalarznei] das aller: ftarfendite feyn múffe, das nur erfunden werden Pann. Und aus diefem Begriffe des bódften Stårlen= den denfe ids meine Gatse $3 \mathfrak{u}$ beweifen. $\mathfrak{A b e r}$ freylid leyder wiffen unfere Pbyfiologen nidt, was die thieri:
 alfo aud nidt fagen, was es mit der Stairtung des Lebens für cine Sewandnif bat. Jaben fie gleid pon alten Weifen etwas von einem gewiffen bewegenden Cebensgeifte [\{radaeus] im Blute geboret, fo baben fie ood lángit die 弓offnung aufgegeben, diefe Eraft 3 u erPennen; und fie Pónnen daber laum nod den Namen von diefen ibnen fo dunfeln Segriffe aus: ftebn. ... Jd glaube, esift offenbar, daj die thierifde Kraft bauptfadlid indem leidten treibenden wefen im $\mathfrak{s l u t e}$ beftebe, weldes in der allerfeinften סblidten und dunftigen $\boldsymbol{G u b f t a n j}^{\text {un }}$ des $\mathfrak{B l u t e s}$ feine $\mathfrak{W}$ obnung bat. Go bald diefes $\mathfrak{W}$ efen durd die red teund woblgemifate Sefdaffen= $\mathfrak{b e i t}$ feiner 引ulfe, [sc. des Blutes] worinnen es ftedet, feine rechte Sreybeit $\mathfrak{z u r}^{\text {un }}$ gemajfigten Bewegung hat, fo bald ift der thierifae Rorper farl, gefund und wobl. Will man alfo ftarten und gefund maden, fo
muf man diefes Wefen in feiner ganjen Befaaffenbeit nidt allein vermehren und 3 u erfegen wiffen, fondern aub bauptáalica durd reine gleidartigte Dinge in feinem redten $\Theta_{\text {tand }}$ der $\mathfrak{W}$ irlfampeit erbalten. Wer aber begreift nun nidt von felbft, daf eben die gedadte Goldtinltur dasjenige Ding fey, weldes wegen feiner bobften Gleidartigeeit [mit dembe= wegenden $\mathfrak{Z x d a c u s} \mathfrak{i m} \mathfrak{B l u t}$ alles das thut, was bier notig ift, und bor allem andern Dingen die Stårfung zuwege bringe? ... Wans beilet die Rranfbeiten und felbft die wandens Nidt mabr? Die thierifde Natur felbit thut es Der Dorfdub, den ibr diefer Elatur mit allerband Mitteln thut, ift geringe. Uber wenn ibr fie felbit 3u ftarfen und $\mathfrak{z u}$ verbeffern im Gande feyd, wird fie dann nidt viel mebr thun, und oft fogar euren $\mathfrak{u}$ brigen Vorfaub nidt nothig baben! Wird fie dann nidt aub in fawehren faillen fo viel thun, סak ibr euळ berwundern múfiet? Dod es argert mid, mid
 weifen aufzubalten. . . Jd muf eud zeigen, daf $\mathfrak{n u r}$ eine allgemeine $\mathfrak{Z r t}$ fey, die Rranfbeiten grundid 3 ubeilen, und dap alle eure ubrigen弓eilungen, wenn fie die tbterifde Katur nidt felbft ver: ribtet, nidts find, als Slictwerfe und Ungewifheit. Jd rede bier nidt von den eingelnen Plei= neren 3ufdilen eingelner $\mathbb{C}$ beile desmenfd = It ben Korperg. Sür diefe Bann man leidt eingelne弓ưlfe faaffen, und muß fie aub fchaffen. Damit bat die Panacee nidtseigentlid $3 \mathfrak{u n d}$ dit 3 u fdaffen. Uber bergleiden Зufdlle find aud Eeine eigentidae tranfbeit. Das folltet ibr allemal búbid unterideiden, anftatt daf ibr alles kaan = beit nennt, was die Seute eubl flagen. Id nenne efne Reanfbeft, wenn der ganze Kofperan= gegriffentif. Und vondiefer nur bebaupte
id mitallenalten weifen, dap fienurdurd einerley $\mathfrak{U r t}$ Mittel, durd ein allgemeines, grutidiad geboben werde; und daf dabey alle eure Slitereien nidts belfen, wenn nidt die Natur fid felbft bilft. Diefes lakt fid febr leidt beweifen und einfeben. Wenn der ganze Rorper bon Rranfbeit an= gegriffen wird, wo fehlt es? nidbt wahr in der $\mathfrak{M i f d u n g}$ der aufrubrerifden Safte $\mathfrak{u n d}$ Qebensgeifter! [es feblt an der ridtigen Blut= mifdung; - "Dy\{aemie"]. Wie wollet ibr diefe $\mathfrak{m i f d u n g}$ verdndern und wieder 3 uredt bringen, woenn ibr es nidt durd ein anderes gutgemifhtes [auferft feines] Wefen oder [Univerfal=] 2frjtneymittel
 effens wirfet niditanders, als daf fie eine genafere Verbindung des Seineren und GIeidartigteninder mifdung fuwege bringt und dadurd das $\mathfrak{G r d b e r e} \mathfrak{u n d}$ ungleid)= artigte ausfdeidet und bon der guten feineren Mifdung abtrennet. So wirfet die Univerfalmedizinimthierifaen Korper, woodurd alfo in dem lebendigen Rorper eine $\mathfrak{Z u s f u b r u n g ~}$ des abgefbiedenen Groben suwege gebradt wird, obne welde Peine EranPbeit grundid geboben werben Pann. Daf es Wabrbeit fey, dajdurdeinfeineres bei= gemifders wefen das Grobe gefdieden werde, Iebret die an fidh begreiflide Matur der Gade und das allgemeine Gefet der Datux, daß Gleides mit feines $\mathfrak{G}$ leiden fich genauer verbinde". (Jofephus $\mathfrak{w e f t p h a l u s . ~ D o n ~ d e r ~ G o l d t i n f t u r ~ d e r ~}$ $\mathfrak{W}$ eifen aus den Mretallen. Neue $\mathfrak{Z l d}$. liotbeP. 1774. II. 2.)
„Dasfelbe Praeparat der Runft, weldes in Gold tingirt, $\mathfrak{f f} \mathfrak{v o r}$ feiner $\mathfrak{v S l l i g e n ~} 2$ usfertigung eine der woobltatigften $\mathfrak{Z}$ ryneien, eine $\mathfrak{p a n a c e e}$ des $\mathbb{C}$ ebens. Jix Gebraum fordert freilid große Dorfidt; denn in Maffe
$\mathfrak{w i r f t}$ fie zerforsend．LTur aufgeloft，als ©rinfgold， aurum potabile，und in bomóopathifder Derdúnnung darf fie je zuweilen angewendet werben．Sie ver＝ $\mathfrak{j} \mathfrak{u} \mathfrak{n g t}$ das $\mathfrak{U l t e r}$ und fitrlit den Geift，ruft die er＝ ftorbene 3 eugfraft wieder bervor and vertangert das menfdlide ©eben bei weifem Gebraud uber das gewoblnlide Siel．Go lange der ©rganismus nidt jerfort worben ift，beilt fie manderlei Exanf＝ beiten，indem fie den Stoff der Kranlbeit gewaltfam
 den Rörper 3 亿 f（bwadden，weil thre Madt in Gtunden， bödfitns Cagen，vollbringt，was bei den andern beil＝ mitteln nur ourd oft wiederbolte 2（nftrengungen der Tatur ersielt werben Pann＂．（Gdmieder，Gefdidte der 2lacmie，1832）．

Oebnlid dußern fīd andere 2 utoren，fpesiell auch $\mathfrak{u}$ ber die Gdweín，弓arn，Gdleim sc．austreibende und daber den Rorper reinigende und farfende Kraft der Uniperfalarznei．
$\mathbb{E s}$ gab viele $\mathfrak{W}$ ege $\mathfrak{u n d}$ Methoden，eine Univerfals medizin bersuftellen，wie es viele Wege zum， $\boldsymbol{G}_{\text {tein }}{ }^{4}$ $\mathfrak{g a b}$ ，deffen Dorftadium bereits medizinif（d）tingiren Ponnte．－Erwabnt feien bier nur 3 wei $\mathfrak{H n i v e r f a l m i t t e l : ~}$


## \＆uftiali．

 3u maden，ift es notig，die begegnung des oberen $\mathfrak{u n d}$ unteren Sentralfeuers $3 \mathfrak{u}$ Pennen． $\mathbb{E g}$ fteigen bon unten，von der Erbe Dúnfte，Gtrablen，Krafte auf， die mit den bimmlifaten Einfliffen in den oberen Re＝ gionen der $\mathfrak{U t m o f p h a r e ~} \mathfrak{z u f a m m e n t r e f f e n . ~ B e i d e ~ e n t = ~}$ gegengefette 2 （gentien bilden bier ein neutrales pro＝ dult．Diefes prodult－sal coelestis，sal naturae，au－ rum aurae－ift die ，Materie＇，der $\mathfrak{A}$ uggangsitoff $\mathfrak{z u r}$ 丂er＝

## - 05 -

ftellung der Univerfalmedisin refp. des Gteins der Weifen. Unter gewoobbnliden $\mathfrak{U m f t a n d e n ~ f a ́ a t ~ e s ~ m i t ~ d e m ~} \mathbb{C a u}$,
 Srúblingstau, $\mathfrak{m a r s f a n e e , ~ G e w i t t e r r e g e n , ~ a l f o ~ E T i e d e r : ~}$ falage, die bei eleftrifden und rabioaltiven 3uftanden der luft exfolgen, find befonders reid an Gals. Wit dem Regen 2c. gelangt ,,unfere Materies in ben Erdboden, in Sdblen, Cavernen, receptacula. Jier, in der irdifden, Ge= bármutter', reift der bereits Ponjugierte månnlide und weiblide, $\mathbf{G a m e}^{\prime}$ weiter aus und $\mathbf{3}$ war $\mathfrak{u n t e r}$ dem Einfup der Geftirne. Es entwideln fid die Mitalle; sundaft bie unedlen, unreifen Mretalle; ppater die edlen, reifen, Silber $\mathfrak{u n d}$ Gold. [Da diefer Ifaturprozef febr lange Зeit bes $\mathfrak{a n f p r u d t}$, fuchte man ibn Runftlid, ebenfalls in Cabernen (Retorten, philofopbifdes $\mathbb{E i}$ ) $3 \mathfrak{u}$ beidleunigen. Diefen Pünfliden Befbleunigungsprozeß lehrt eben die Zld山emie.] Bevor nun die Materie in die Erdbodilen gelangt, Eann man fie aus der $\mathfrak{G u f t}$ auffangen $\mathfrak{u n d}$ su Medisin ver= arbeiten. Xuf die Funflide Gewinnung der Materie, auf ibren Reinigungsezc. $=$ Prozeß Fonnen wir bier nidt eins geben.

Gebr befannt wurbe das , $\mathfrak{L u f t f a l y}{ }^{\prime}$ refp. das „fuft= falywaffer" durd eine große wiffenfaaftlide Dolemil, die
 Gdriften des Baron von jirfd and des ibm feluns
 Gegner wiefen faließlid nad, dajes fid in diefem Salle $\mathfrak{u m}$ einen Betrug, námlid, um eine mit jonig und Urin verfegte $\mathfrak{Z u f f} \mathfrak{j} \mathfrak{u n g}$ von Bitterfalz $\mathfrak{u n d}$ Glauberfalz bandle.

Don den intereffanten Gdriften feien nur erwodbnt: Eirich: „(Grúndide $\mathfrak{Z n w e i f u n g ~ d a s ~} \mathfrak{L u f t f a l} 3$ watier зu gebrauben". 1783. - , „̧errn 2 (bvofat Rnuppels $\$ 15$ jabrige Eranlbeitggefdidhte". 1780. -
— „Unterridt $\mathfrak{3 u m}$ Gebraud des $\mathfrak{E u f t f a l z e s}{ }^{\prime}$. 1780. -
3. ©. Semler: „Don \&dter 弓ermetifder $\mathfrak{H r} 3 n e y$. Geh. Wiffenidaften. IV. Elias 2urtifa.
$\mathfrak{Z n}$ Jerrn Leopold Baron Siriden in Dresben. Wider falfobe Maurer und Rofencreuzer". 3 Gtůde. 1780. -— „छめreiben an berrn baron von jirfden 3 ur Dertheidigung des $\mathfrak{L u f t}$ alzes ${ }^{\mu}$. 1788 . -

- „Jermetifde Briefe wider Dorurteile und Be= trugerei". 1788. -

Ueber den fpannenden Derlauf diefer famofen $\mathfrak{L u f t}$, falj=jiftorie woule man die Gefaiditen der Wlarmie von Gфmieber, Ropp u. a. vergleiden.
wir wollen bier lieber Goethe, der aud an das $\mathfrak{L}^{\text {uftfalz glaubte, } 3 \mathfrak{w o r t ~ P o m m e n ~ l a f i e n ~ u n d ~ b o r e n , ~}}$ was er úber, ©alz und, Uniberfalarznet in, Wabrbeit und Didtung' ersablt. Goethe if uberbaupt von den Uldemiften und ibrer Ilaturpbilofophie febr ftarl beein= fluft worden und bat das, was ibm don den alten weifen inbaltlid $\mathfrak{u} b e r l i e f e r t ~ w o r b e n ~ i f t, ~ I e d i g l i d ~ i n ~ e i n e ~ R u ̈ n f t=~$ Lerifac Sorm gebradt, die wir im Sfult und andern Ge= didten bewundern.

Goetbe war 1708 von einer Gefawulit am jalfe (SurunPel) febr geplagt und wurbe von einem Cbirurgus $\mathfrak{u n d}$ einem $\mathfrak{X r 3 t}$ bebandelt. Der $\mathfrak{Z r 3 t}$ befaß einige ge= beimnisvolle felbf bereitete $\mathfrak{Z x}$ (nneien, mit denen er febr gebeim that. Dann beift es (im adoten Teil bes 3 weiten 2ubds) weiter:
"Hit gewiffen Pulvern, die irgendein Digeftiv fein modten, that der 2rat nidt fo gebeim; aber von jenem widtigen Salze, das nur in den groffen Gefabren an= gewendet werben durfte, war nur unter den Gláubigen die Rede, obes gleta now niemand gefehen, oder die $\mathfrak{w i r f u n g}$ davon gefpurt batte. Um den Glauben an die móglidleit eines folden Univerfalmittels $3 \mathfrak{u}$ erregen $\mathfrak{u n d}$ зu ftarlen, batte der 2 Urst feinen Patienten, wo ex nur einige Empfánglid, Peit fand, gewiffe myitifde demifa= aldymifde búder empfohlen und $3 \mathfrak{u}$ verfteben gegeben, daf man durd eignes Studium derfelben gar wobl dabin gelangen fönne, jenes Rleinod fím felbft 3 亿 erwerben;

## - 07 -

weldes um fo notbwendiger fei, als dit Beretitung fiid fowobl auts phyfíden als befonders aus moralifden Grunden nidt wobl überliefern laffe, fa baf man, um jentes grofe Werf einsufeben, bervorsubringen und $3 \mathfrak{u}$ be= nutgen, die Gebeimnifie der Ktatur $\mathfrak{i m} 3 \mathfrak{u}$ fammenbang Pennen múfie, weil es nidtsfinzelnes, fondern etwas $\mathfrak{U}$ niverfelles fei und aud wobl gar unter peridiedenen Sormen und $\mathfrak{a}$ ftalten bervorgebradt werben Ponne. Meine Sreundin (Srdulein von Rlettenberg) batte auf diefe lofens den Worte gebordt. Das Seil des Riorpers war zu nahe mit dem Seil der Geele verwandt; und Pônnte fe eine grobere Wobltbat, eine grobere $\mathfrak{B a r m b e r s i g P e i t ~ a u c h ~ a n ~}$ $\mathfrak{2 f n d e r n}$ ausgeuibt werben, als wenn man fíh ein $\mathfrak{m i t t t e l}$ 3u eigen madte, wodurd to mandes Xeiden geftitit, fo mande Gefabr abgelebnt werden Pónnte? Gie batte fdon insgebeim $\mathfrak{W}$ ellings Opus mago-cabalisticum fubiert, $\mathfrak{w o b b e i}$ fie jebod, weil der $\mathfrak{Z u t o r}$ das $\mathfrak{t i d t}$, was er mit= theilt, fogletid wieder felbft verfinftert und aufbebt, fid nad einem Sreunde umiab, der ibr in diefem Wedfel pon $\mathfrak{L i}$ idt $\mathfrak{u n d}$ Sinfterniz $\mathfrak{G e f e l f i d a f t ~ L e i f t e t e . ~} \mathfrak{E s}$ bedurfte nur einer geringen 2nnregung, um auch mir diefe Kranlbeit $3 \mathfrak{3}$ inofulieren. J由 fáafte das $\mathfrak{W e r l} \mathfrak{a n}$, bas, wie alle Sbriften diefer $\mathfrak{U r t}$, feinen Gtammbaum in geraber $\mathbb{L i n i e}$ bis 3 ur neuplatonifden Gdule verfolgen Ponnte. Meine vorsŭglidfte Bemübung an diefem Bude war, die dunflen Sinweifungen, wo der Derfaffer bon einer Gtelle auf die andere beutet und dadurd das, was er perbirgt, $3 \mathfrak{u z}$ ents butlen veripridt, aufs ஞenauefte fu bemerfen und am Rande bie Geiten3ablen folder fiid einander auflidern follenden Gtellen zu beseidnen. 2tber audl fo blieb das Bud noch dunfel und unvertânolid genug; außer baן man fid zulegt $^{\text {in }}$ eine gewifie Jerminologie bineinfudierte $\mathfrak{u n d}$, indem man mit derfelben nad eignen Belieben ges $\mathfrak{b a b r t e}$, etwas wo nidt $\mathfrak{u}$ verfteben, dod wenigftens $3 \mathfrak{u}$ fagen glaubte. Gebadtes Wert erwabit feine Dorginger mit pielen $\mathbb{t b r e n , ~ u n d ~ w i r ~ w u r b e n ~ d a b e r ~ a n g e r e g t , ~ f e n e ~}$

## - 08 -

©uellen felbf aufjufuben. $\mathfrak{W i r}$ wendeten uns nun an die Werle des $\mathbb{C b}$ eopbraftis Paracelfus und $\mathfrak{S a f i l i u s}$ Dalentinus; nidt weniger an Selmont, Gtardey und 2xndere, deren mebr oder weniger auf Ifatur und Einbildung berubende $\mathbb{E}$ ebren und Doridriften wir einju= feben und $3 \mathfrak{u}$ befolgen fubten. Mir woulte befonders die Aurea Catena Homeri gefallen, wodurd die Elatur, $\mathfrak{w e n n}$ aud vielleidt auf phantaftiche weife, in einer f(bönen Dertnúpfung dargeftelat wird; und fo perwendeten $\mathfrak{w i r}$, teils einzeln, teils $\mathbf{3 u f a m m e n , ~ v i e l e ~ З e i t ~ a n ~ d i e f e ~ G e l t = ~}$ famPeiten und bradten die $\mathfrak{Z b e n d e}$ eines langen Winters, wadbrend deffen id die Stube buiten mufte, febr vergnůgt $3 \mathfrak{u}$, indem wir $3 \mathfrak{u}$ Dreien, meine $\mathfrak{M u t t e r}$ mit eingefoblofien, uns an diefen (夭ebeimnifien mebr ergógten, als die ©ffen= barung derfelben bătte tun Pónnen.

Mir war indeß nod cine febr barte Pruifung vorbe= reitet: Denn eine geftorte und man dürfte wobl fagen fur gewiffe Momente vernidtete Derbaunig bradte folde Gymptome bervor, daf id unter groken Beangitigungen das $\mathbb{L}$ eben $3^{u}$ verlieren glaubte und Peine angewanden $\mathfrak{m i t t e l}$ weiter etwas frudhten wollten. In diefen legten EOthen swang meine bedrángte Mutter mit dem grôjten Ungeftům den verlegnen $\mathfrak{Z r z t}$, mit feiner $\mathfrak{U n i v e r f a l}^{\text {nit }}$ Medizin bervorzuruden; nad langem Widerfande eilte er tief in der STadt nad Saufe und Pam mit einem Gladden Pryfallifierten trodinen Galzes zuruif, $\mathfrak{w e l d e s}$, in $\mathfrak{W}$ affer aufgelôft, bon dem $\mathfrak{p a t i e n t e n ~ v e r j ळ l u d t ~}$ $\mathfrak{w}$ urbe und einen entfdieden alfalifden Gefbmad batte. Das Galz war Paum genommen, fo seigte fid eine $\mathfrak{E r}=$ Leidterung bes Suftandes, and von dem Xugenblict an $\mathfrak{n a b m}$ die RranPbeit eine $\mathfrak{W}$ endung, de ftufen= weife sur Befferung fubrte. Jd darf nidt fagen wie febr diefes den $\mathfrak{G l a u b e n}$ an unfern $\mathfrak{Z r} 3$ t $\mathfrak{u n d}$ den Sieif, uns cines folden Sdates teilbaftig ju maden, fadrlte und erbobte.

Weine Sreundin, welde eltern= und gefbwifterlos in
einem großen woblgelegnen jauie wobnte, batte faon frůber angefangen, fid einen Pleinen Windofen, Rolben und Re= torten bon majiger $\mathfrak{G r \delta f e}$ anjufdaffen, und operierte, nadh Wellingifaren Singerseigen und nad bedeutenden $\mathfrak{w}$ inken des $\mathfrak{A r}$ tes $\mathfrak{u n d} \mathfrak{M e i f t e r s , ~ b e f o n d e r s ~ a u f ~ E i f e n , ~}$ in weldem die beilfamften Arafte perborgen fein follten, wenn man es aufzufdiließen wiffe; und weil in allen $\mathfrak{u n s}$ bePannten Sdriften das $\mathfrak{L u f t f a l}$, weldes ber: beigezogen werden mûte, eine groke Rolle fpielte, fo wurden $3 \mathfrak{z}$ diefen Operationen $\mathfrak{Z l Q a l i e n}$ erfordert, $\mathfrak{w e l d e}$, indem fie an der $\mathfrak{E} \mathfrak{u f t}$ zerfließen, fid mit jenen úberirdifhen Dingen verbinden und 3ulegt ein gebeimnisvolles trefflidees Mittel!al3 per se bervor= bringen follten.

Raum war id einigermaßen wieder bergeftellt und Bonnte mid, durch eine beffere Jabreszeit begunnftigt, wieder in meinem alten Giebelsimmer aufbalten, fo fing aud id $\mathfrak{a n}$, mir einen Eleinen $2 \mathfrak{t p p a r a t} \mathfrak{z u s u l e g e n}$; ein $\mathfrak{W i n d} \delta f$ fben mit einem Gandbade war $3 \mathfrak{u b e r e i t e t , ~ i d ~ l e r n t e ~ f e b r ~ g e = ~}$ fawind mit einer brennenden $\mathfrak{G u n t e}$ die Glasfolben in Gdalen verwandeln, in welden die verfaiedenen Mifd= ungen abgeraubl werben follten. Fiun wurben fonder: bare $\mathfrak{I n g r e d i e n s i e n d e s ~ M a f r o f o s m u s ~ u n d ~ M i P r o : ~}$ Fosmus auf eine gebeimnispolle wunderlide Weife be= bandelt, und por \{llem fubte man mittelfalze auf eine unerborte $2 \mathfrak{u t t}$ bervorjubringen. Waw mid aber eine ganze weile am Meiften befdaftigt, war ber foge= nannte Liquor Silicum (Kiefelfaft), welder entfeht, $\mathfrak{w e n n}$ man reine Quarzfiefel mit einem geborigen 2nteil 2IIPali familjt, woraus ein durdfidtiges $\mathfrak{G l a s}$ entipringt,
 Slúffigleit darftell. Weer diefes einmal felbft perfertigt und mit $\mathfrak{Z u g e n}$ gefeben bat, der wird Diejenigen nidt tadeln, welde an eine jungfraulide Erbe und an bie Mogs: lidPeit glauben, auf und durch diefelbe weiter $3 \mathfrak{w i t P e n .}$ Diefen Riefelfaft $3^{u}$ bereiten, batte id cine befondere

## - 70

SertigPeit exlangt; die fあónen weisen Riefel, weldhe fith $\mathfrak{i m}$ Main finden, gaben bazu ein boufommenes Material; und an bem Uebrigen fowie an Sleife lief idh es nidt fehlen: nur ermubete id dod 3uletgt, indem id bemerfen mußte, daf das Riefelbafte Peineswegs mit dem Galze fo innig vereint fei, wie idh philofopbifderweife geglaubt batte: denn es faied fich gar leidt wieder aus und die
 meiner grofiten Derwunderung in Sorm einer anima= Iifden $\mathfrak{G}$ allerte erfdienen war, lief dod immer ein Pulver fallen, das id für den feinften Riefelfanb $\mathfrak{a n f p r e d e n}$ mufte, der aber Feineswegs irgend etwas $\mathfrak{P r o s}$ duptives in feiner Elatur ppuren lief, woran man bitte hoffen Pönnen, biefe jungfraitide Erde in den Mutters ftand ùbergeben 3 u fehen.

Go wunderlid und unjufammenbangend aub diefe Operationen waren, fo lernte id dod dabei manderlei. Iab gab genau auf alle Reyitallifationen $\mathfrak{Z d t \text { , weldbe fíb }}$ seigen modten, und ward mit den duferen formen mander naturliden Dinge befannt, und indem mir wohl bewuft war, daf man in der neueren Seit die demifden Gegens ftainde methodifder aufgefübrt, fo wollte id mir im 2 afle gemeinen bavon einen Begriff maden, oblid gleid als弓alb=2ddept vor den 2 PpotheFern und allen Denjenigen, die mit dem gemeinen Seuer operirten, febr wenig Res fpelt batte. Indeffen 30 g mid dod das demifde Koms pendium des Boerbave gewaltig an und verleitete mid, mebrere Sdriften diefes Mannes $3 \mathfrak{Z}$ lefen, wodurch id denn, da obnebin meine langwierige Eranlheit mid dem 2erstliden naber gebradt batte, eine $2 \mathfrak{N l e i t u n g}$ fand, aucb die $\mathfrak{Z p b o r i s m e n}$ diefes treffidhen $\mathfrak{m a n n e s} 3 \mathfrak{u}$ fudieren, die id mir gern in den Ginn und ins Gedadatnis einprigen modted.

Aurum potabile.
Cbarafteriftifa für das $\mathbb{C r i n f g o l d ~ i f t , ~ d a f e s ~ n i d t ~}$

## －78－

aus einfad aufgeldiftem Gold beftebt，fondern aus „radiPal＂ $\mathfrak{a} \mathfrak{u}$ fgelóftem，deftruiertem，aus dem $\mathfrak{w e j e n ~ g e f e g t e m , ~ i n ~}$ die materia prima 3 urudgefúbrtem $\mathfrak{G o l d}$ ．Das man gerabe Gold deftruierte（úbrigens gab es aud ein argentum po－ tabile），batte feinen guten（frund darin，weil Gold als bas vollfommenfte Metall galt，weldes die vier Elemente（ $\Delta$ ， $\bar{\nabla}, \bar{\Delta}, \nabla)$ und die drei Prinzipien $(\theta, \hat{\gamma}, \underset{\varphi}{ }$ ）in reinftem Juftande befap．

Der Redultion des Goldes find die 2aldemiften natber gePommen als der Produltion．Denn fie bebaupteten，daf 3．23．in dem mit Gold gefârbten Rubinglas das $\mathfrak{G o l d}$ aus dem Wefen gefegt fei．Die moderne UItramilroflopie bat bewiefen，das fie redt batten．Davon fpater mebr．

Dagegen beftand und beftebt die berůbmte Essentia dulcis des 弓afle＇foen waifenbaufes（1701），die beute nod angefertigt wird，Peineswegs aus deftruiertem סold， fondern aus bumusfaurem Gold．Ueber Ridters Essentia dulcis gibt es eine fehr umfangreide Spezialliteratur＊）．
$\mathfrak{W}_{\mathfrak{i r}}$ versidten bier darauf，weiteres über Aurum potabile，feine verfaiedenen Gorten，Derfertiger refp．Be＝ fititer $2 c$ ．anjugeben； 3 umal wir beabfidtigen，eine fyte＝ matifac Monograpbie úber Univerfalargneien 3 u fareiben． 2 Angefůbrt fei（aus ber großen Sưle）nur nod cinige

## ©iteratur über Mniverfalarinei．

2rtephius（1150）．Tractatus de vita proroganda．［ $1 \mathfrak{J} \mathfrak{n}$ diefer alteften Mafrobiotil bebauptet der Verf．，dak er ourd die Rraft feiner ©inltur，die er als $\mathfrak{Z x}$ znei ge＝

[^21]
## -72 -

braudt, 1025 Jabr alt geworden fei, bevor er diefes Bud) gefdrieben". Gdmieder.]
Joh. Rub. Glauber. De igne secreto philosophorum oder gebeimen Seuer der Weijen, dadurd die Philosophi nidt allein thre Univerfalmedizin gegen alle naturliden AranP= beiten des $\mathfrak{m e n f b e n}$ ausgeseitiget, fondern aud particulariter . . . 1009.
Kunctel von ©Owenftern. Lutulide Observationes oder Znmerlungen von den fixen und fluddigen Galgen, Auro und Argento potabili, Spiritu mundi und dergl. 1070.

30h. be 2lonte 5npoers. Tractatus de medicina universali, ex tribus generibus extracta per universale menstruum. Deutid. 1078.
Exmund Diatinions Schreiben an berm Ubeodor Mundan von der Goldfunft (1080).
©qeodor 2nundans Zntwort. (Eleue $\mathfrak{A l d y m i f t i f b e ~}$ 2ibliothet. 28. 1. 1772.)
30h Conrad ©xelling. EDelgebobrent Jungfrau 2ldby= mia . . Debft einem 3ufat bon der Medicina universali. Tübingen 1730 .
Eeermann Kopp. Die Zldemie. 1880. I. 93-103. (2ngaben ưber die beilltaftige und lebenverlángernde $\mathfrak{W}$ irfung des Gteins der $\mathfrak{W}$ eifen.)

Nathdem wit uns nun im 2 Ugemeinen uber das wefen der Univerfalarznei orientiert baben, Pommen wir jur widtigften Srage: bat es denn úberbaupt femals eine „Univerfalarznei" (NB. als Ponfretes demifdes $\mathfrak{p r d}=$ parat) wirflid gegeben! 2(ntwort: Nein! Ja fage nidt, daf es ein derartiges praparat nidt geben $\mathfrak{f a n n}$; id fage nur: der Itadweis für feine frúbere and jetige Exiftens ift nidt $3^{\mathfrak{n}}$ bringen. Gdoon die 2lldemiften felbft ftellen praftifa nidt derartige $2 \mathfrak{Z n}$ forderungen an ibr Lebenselixir wie die $\mathbb{C b}$ boric (bon ber wir bisber ausgegangen find)


## － 73 －

dreftmittel＂ 3 亿fammen（bie，wenn aud nidt in ，allen＇， fo bod in ，bielen ${ }^{\text {Andanlbeiten braudbar waren），die fich }}$ den Paufal wirfenden Xrcanen und fymptomatioden Par＝ tifularien bedenflid náherten．©es ift oft ergoblid） $\mathfrak{z u}$
 Cbema ibre Ronzefionen an die empirifae Praxis moti＝ vierten und ibren Rưdỉug verteidigten．Uber im Prinzip， in der $\mathbb{C b e o r i c}$ bielten fie und balten wir das Univer＝ fale bod．
$\mathfrak{W}$ er Petne edten 区Delfteine fein eigen nemmen Eann， aber fid dennod an ibrem Bligern und Glitern erfreuen módte，Der muß mit balbedelfteinen oder Pủnfitiden Gteinen vorlieb nebmen．Wer Pein $\mathfrak{E}$ old bat，muf mit $\mathbb{C a l m i}$ 3ufrieden fein．2aud in der Medizin werben－beute mebr wie je－＂Erfagpraparate＂angewandt．Súr bas ＂Original＂nimmt man＂Gurrogate＂．

Efun erfordert aber die jerftellung von Surrogaten meift ein viel ausgedebnteres $\mathfrak{w i f f e n}$ und grổeres Rônnen als die Sertigftellung der Originale．Erinnert fei an den Pünfltthen Jndigo，Rautidul 2 c ．Die Elachbildung des ge＝ wôbaliden Elweipes ift der fyntbetifhen Chemie fogar beute nod nidt gelungen．
$\mathfrak{w}$ enn es daber aud Peine＂Univerfalmedizin＂，Peine „allgemeine $\mathfrak{A r}$（nei＂，Pein „Dantatropin＂gibt，fo múfien und wollen wir uns dod nummehr nad feinen nidt nux exiftierenden，fondern fogar febr beilfraftigen Erfagmitteln umpeben．

## C．Pantatropint Erjag．

Wir baben gefeben，daf das in dem Raum zwifchen Simmel und 区rde，den Paracelfus als，（Cbaos＇bezeidnet， fid bildende，, $\mathfrak{L u f t} f a l \mathbf{3}^{\prime}$ mit den 2tmosphaerilien nieder＝ fatut，um innerbalb der Erdhoiblen feinen naturliden Prozef unter der $\mathfrak{I n f l u e n z}$ der Geftirne fortjufegen und 3u vollenden．Wix baben weiter gefeben，daf die Zllae：
miften glaubten，diefem Iangfamen Natur＝Projef 3 иs
 auffingen $\mathfrak{u n d}$ in den 弓óblen ibres philofophifchen $\mathfrak{O}$ fens （Retorten $2 c$ ．）einem relativ fonellen Kunft Projes $\mathfrak{u n t e r w a r f e n , ~ d e f f e n ~ E n d p r o d u l t ~ „ d i e " ~} 2$ arznet und weiterbin „Der＂Gtein war．

Flun gibt es aber nod einen dritten $\mathfrak{W}$ eg，den unfer Cuftalz einfolagen Pann：es Pann bireft von den lebenden Gefáópfen aufgenommen werden．Der ftarfite „tiragnet＂
 daotifde Salz einatmen，entfaltet es in unfern Ceibess boblen feine beilbringende wirtung．Gelbftperftandita ift der Gebalt der $\mathfrak{t u f t}$ an pbilofophifbem Galz ein $\mathfrak{w e d}$ felnder und veridiedener，je nad Seit， $\mathcal{O n t}_{\text {und }}$ ans
 und wann nad unfern beutigen Dorftellungen die $\mathfrak{C u f t}$ $\mathfrak{a m}$ „reinften＂ $\mathfrak{i f t}$ ；aljo 3．B．am Meer，im Wald，auf dem $\mathfrak{L a n d e}$ ，in den Bergen，nad）Gewitter．

Sebr berftåndig áufert fich daruiber 3．B．f内on der Uryt Gabriel Clauder in feiner aldemiftifden Gduts＝ farift vom „Univerfalftein＂1077：
${ }_{\text {＂Oo bleibt das alte Gprudiwort der Cbymie unvers }}$ andert wabr，dak in der $\mathfrak{f u f t}$ eine verborgene $\mathfrak{H a b}=$ $\mathfrak{r u n g}$ ftecte．Denn fie thut fo viel ju jeder Erbaltung und $\mathfrak{z u m}$ Leben，daf man eber das 区fien und CxinPen als fie entbebren Pann．Das Band bleibt immer unjers riffen in feinem Sirfel：fo lange wir leben，faópfen wit $\mathfrak{C u f t}$ ，und fo lange wir $\mathfrak{G u f t}$ 依ঠpfen，leben wir．Und die beftandige $\mathbb{E}$ rfabrung zeigt，dab eine reine und gute $\mathfrak{f u f t}$ allen Gefboppen Gefundbeit und frifdes Leben gibt．Wenn aber unreine ausgedunftete $\mathbb{C b e i l d} e n$ unferes feudten Erdbodens die $\mathfrak{E u f t}$ veruns reinigen，fo bringet das ein gemeinfdaftlides $\mathfrak{E l}$ lend［EXpis demien］，nidt allein auf die Menfaen，und Krantbeiten unter das Dieh，fondern aud andere Dinge verderben und geben $3 \mathfrak{L}$ Grunde．Denn bey den ©bieren［und Menfden］
erbalt die $\mathfrak{E u f t}$ den naturliden $\mathfrak{U m l a u f}$ des $\mathfrak{B l u t e s , ~ m a d t ~}$
 Feiten סurch die $\mathfrak{I}$ unge $\mathfrak{u}$. f. wo." [Das Blut ift ein Magnet für bie $\mathfrak{G u f t}$; die $\mathfrak{L u f t} \mathfrak{i f}$ ein $\mathfrak{m l a g n e t}$ für den $\mathfrak{w}$ eltgeift, 2rcbaeus. Das Blut vermittelt die Wirfung auf den Xrcbaeus im Menichen.] . . . $n \mathfrak{I m}$ tbierifden Reidse wird der Mienid, der einige Monathe oder Woden das Simmer nidt veridift oder eingefperrt $\mathfrak{i f t , ~ c a c h e c t i f d , ~ b l o p ~ d e s w e g e n , ~}$ daf das blut nidt im geborigen Umlauf, vom $\mathfrak{G u f t =}$ falze nidt geborig verfludtiget, und die Geffer [ $\mathbf{D e r}$ Cebensgeift, $\mathfrak{Z}$ rdaeug] nidt, wie gewsbnlid, $\mathfrak{v o n}$ der balfamifben fatreenden Kraft der $\mathfrak{G u f t =}$ theilden erfrifbet und reid gemadt [angereidert] find. Und wer folle wohl in der Slatur fo unerfabren feyn, daf ex låugnen Pônnte, daß eben deswegen die $\mathfrak{E u f t}$ eines $\mathfrak{L a n d e s}$, $\mathfrak{j a}$ aud einer Gtadt, bor der anderen ge= funder fey? ober, dak die Meniden an einem Orte viel frifder als an dem andern feyn? ... [Dasfelbe gilt vom Pflanzenreid.] . . . Daber nimmt Serr Balduin in feiner Zbbandlung bom Golde der \{uft nidt obne Grund an, ©af der Ubau in Deutichland weniger vom Weltfalze

$\mathfrak{m i t}$ der direlten $\mathbb{E} \mathfrak{i n a t m} \mathfrak{u} \mathfrak{g}$ diefes von 2lters ber beruibmten, allbeilbringenden „fuft= Salzes" fteben wir num unmittelbar auf dem Boden moderner ©berapie! Und wenn wir beute aub nidt theoretifa an die $\mathfrak{I n}$ (piration und fonftige $\mathfrak{Z u f n a b m e ~ e i n e s ~ m y i t i f d e n ~ " E u f t i a l z e s " ~}$ glauben"), fo ift doch der praltifhe Erfolg einer $\mathfrak{Z}$ ëro: therapie beute genau derfelbe wie vor Jahrbunderten. Seute find es Gauerfoff, $\mathcal{O}_{3}$ on, Jonen, diffoziterte und radioaltive Galze, fowie piele andere Ingredienzien, die den $\mathfrak{H u f e n t b a l t}$ am Wieer und im wald, auf Bergen und

[^22]$$
-70
$$
 Sitern pro Derfon $3^{\mathfrak{n}}$ einem allgemein gefunden maden． ETin ebenfo univerfelles Seilmittel wie die $\mathfrak{G u f t}$ ift
 Sormen：Gomnenlidt，eleltrifdes Sidt，Rointgen＝und fonftige Strablen．Selio＝，Radio＝，phototherapie bilden bervorragende Pantatropin＝ $\mathfrak{E r f a t}=$ Mittel．
$\mathbb{E}^{\text {benfo die 弓ydrotherapie．Wer wufte frither，}}$ dâß der myitifhe＂Srummengeift＂felbft＂indifferenter＂ ©bermen auf Radiaativitat berubte？
$\mathfrak{Z u n}$ feblt im ఏunde der vier＂Elemente＂－ $\mathfrak{H a f t}$ ，
 ibr gebort das Salz；das，was wir bute unter Salz verfteben，alfo Peine＂philofophifde＂Materie，fondern

$\mathfrak{W}$ ir fornen daber das folgende therapeutifise Schema auffellen：

| $\triangle$ | A | $\nabla$ | $\nabla$ | ＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| feuer | Suft | $\mathfrak{w a f f e r}$ | Erde | Quinteffenz |
| ppro： <br> Eberapte <br> ©hermo： <br> Eelio＝ <br> photos <br> Electro： <br> Wiagneto： <br> Radto＝ <br> Cherapie | 2 Hers：区herapte preumato， KIimato Inhalations： Sauerftoff： Therapie | Ejpros＝ Eheraple <br> BaIneo： <br> ©halafio＝ <br> Cherapie | Geo： ©heraple Diäto： pharmafo． Galo： Therapie | Univerial： Sherapie （„Stereo （Therapie＂） |
| Tejas rot | Dayu griin | 2upas wein | prithpi gelb | $\mathcal{U P a f h}$ ，farb $=$ Ios，fidwarz |

Paracelfus wirde die 2lero＝【berapie ， $\mathfrak{C b a O}$ 『be＝ $\mathfrak{r a p i e}$ nennen，in 2analogie $\mathfrak{z u r}$ Pyro＝，らydro＝， $\mathfrak{b e}=$ ， $\mathbb{C b}$ amantie．Unter $\mathfrak{C b a m a n t i e}$ verftebt er die Prophe＝

## － 77 －

zeiungen aus ben $\mathfrak{B e w}$ egungen der $\mathfrak{L} \mathfrak{f} \mathfrak{t}$ und des $\mathfrak{w i n d e s}$ ． （Opera III．pag．300）．
$\mathbb{E}$ móge nod bingewiefen werben auf die groke Bes deutung der Xtmung und $\mathfrak{X t m u n g s g y m n a f t i f ~ i n ~ d e r ~ i n s ~}$
 sipe，deren Namen und Sarben＊＊）wir dem Gdema ein＝ gefúgt baben）， $\mathfrak{P r a n a}$（bebraifd：ruad， $\mathscr{L}$ ebensgeift；ift $\mathfrak{u} b e r a l l ~ v o r b a n d e n, ~ b e f o n d e r s ~ i n ~ b e r ~ \mathscr{L u f t , ~ m i t ~ d e r ~ e s ~ e i n = ~}$ geatmet wirb），auf die ùbrige Gansfrit＝Cerminologie Pobnen $\mathfrak{w i r}$ uns bier nidt einlaffen．Wir find deutfac $\mathfrak{Z l d}$ emiften und Peine indifben Cbeojopben．Servorbeben módte id， nur，daß das fünfte $\mathfrak{W}$ ejen，die quinta essentia，＂Akasa＂， neben Oether und Gein aud $\mathbb{R a u m}_{\mathrm{m}}$ bedeutet．

Sei anderer Gelegenbeit werden wir diefes auf aldes miftifden Symbolen und Dorftellungen berubende thera： peutifde $\Theta y$ ftem vervouftandigen unter Beruidifatigung von 审，食，$\theta$ ；fowie～（Geift）（Pjychotherapie，Guggeftivns： therapie）und $\sim$（Rorper）（Mafiage，Gymnaftil，Phyfiatrie）； $\mathfrak{u}$ ud den fieben Metallen reip．planeten $\odot_{,}$D， $0^{7 \prime}$ ，후，ㅇ， 2，$\hbar$ ，denen Jer3，Gebirn，Galle，Leber，Tieren， $\mathfrak{L u n g e}$ und Milz entfpreden．

Jegt wollen wir ber Galz＝dberapie als Pantas tropin＝区rfat nd̉er treten．

Die Wirkung der gewoibnliden（nidt＝philofophifacn） Galge in unferm Organismus ift eine perjdiedenartige． $\mathfrak{W} \mathfrak{i r}$ unteríbeiben eine demijकe，osmotifde，eleftrolytifche， thermifde und Patalytifde Wirfungsweife．

## 1．©hemijche Salzwirtung． （Cbemifde Knergie．）

Die offizielle Gdulmedizin hat erft verbaltnismáaig

[^23]fpat die grofe Bedeutung exfannt und gewurdigt，welde die Galze für phyfiologifde und therapeutifde Dorgange in unferm $\mathfrak{O r g a n i s m u s}$ befigen．Seute ftebt es feft，dan die Galze nidt blop Genujmittel find，fondern vor allem Nabrmittel und Seilmittel．Gie erganjen nidt $\mathfrak{n u r}$ bei eingetretenem pbyfiologifden und patbologifden $\mathfrak{m a n P o}$ den $3 \mathfrak{u r}$ Gefundbeit unbedingt notigen Galzge＝ balt des Organismus（„Remineralifation＂－„以athr＝ falze＂－＂Biobemifae jeilmetbode＂），fondern Leiften daxuiber binaus aud pofitio demifぁ＝phyfizalifd＝ medanifde 2arbeit 3 um allgemein Beften bes Gefamt＝ organismus．

Gebr viele Kranlbeiten beruben auf einer Uleberladung des Rorpers mit Gáuren，auf Gáurevergiftung．Diefe allgemeinfte Intoxifation entftebt vornebmith durd $\mathfrak{3 u}$ pieles Sleifdefien，durch $3 \mathfrak{f}$ farfe Sufubr bon Elweib， $\mathfrak{Z L E O}$ ol， $\mathfrak{Z i P o t i n} 2 c$. verbunden mit mangelnder Bewegung． Durd $\mathfrak{Z u f n a b m e ~ v o n ~ B a f e n , ~ G a l z e n , ~ E a n n ~ e i n e ~ a l l g e m e i n e ~}$ UIPalifierung des Korpers erreidt werden．Die fめåd＝ liben Gauren werden neutralifiert und auf diefe weife ausgefdieden（ 2 ZIEali＝【berapie＂）．ذierber gebort aum die，，antifolidmifde Kur＂，bei welder durd das，， 2 Inti＝ Pountin＂（ein bafifaes Romplexmittel）die überfaúnige らarnfăure 2c．gebunden wirb．

Galze［welde aus Kali，Matron，Magnefia，Calcium， 2ammonium 2c．in Derbinoung mit Rohlenfare，Gdwefel＝ făure，Pbofpborfarure，Jod，Cblor，Sluor，Silicium zc． befteben］wirPen namentlid dann beilfam，wenn fie Pom＝ binfert oder alternterend mit Metallen wie Eifen， Mangan verabreidt werden．＂）
$\mathfrak{Z u d}$ Eifen mit $\mathfrak{A r j e n}$ ift ein gewaltiges，„（onicum＂．
Die Srage，ob anorganifde oder organtide Galze vorguzieben find（，rpflanjen＝tidhrfalze＂），Ponnen wir bier

[^24]
## - 79

nidt weitláufig unterfuchen. Die alten 2ter3te, Die $\mathfrak{X I}=$ demiften, gaben anorganifde Galze.") Eleuerbings madt man für organijde Galje Propaganda, weil die mine= ralifden Galze ,tot" und 3. ©. ¢awer „aflimilierbar" feien. Das ift aber nidt ridtig. Xus osmotifden, Polloidalen und eleftrolytifden Grunden, die die Derteidiger der orga= nifden Galze nod nidt Eannten, find anorganifde Galze vorsujieben.

2anorganifde Galze verbindern die Gabrung und Saulnis.

Edilieslid foll nod darauf bingewiefen werden, dap

 find mit den Galzen der natuirliden $\mathfrak{M i n e r a l w d f f e r . ~}$ $\mathfrak{W}$ enn alfo unjablige Exfrantungen unferes Kórpers burd Mineralwafferbebandlung gebeilt werden Bonnen ... wie die blope Empirie bor jeder wiffenidaftliden Einfidt $\mathfrak{i n}$ den Sufammenhang der ©inge lebrte - ja fogar durd ,indifferente" (dafür aber um fo, ,radioaltivere") Wdeffer gebeilt werben Ponnen - fo beweift aud dies wieder die RidtigFeit Des, ,homoioufifden" $\mathfrak{P r i n z i p s}$ " (id fprede abfictlid nidt von einem, "homóopathifden" Prinzip), das die alten 2erste fohon fûr die Porrelte Bebandlung des "Zyddáas" verlangten.
$\mathfrak{W i r}$ find alfo volliommen berechtigt (nidt nur wegen der grofen $\mathfrak{Z n} \mathfrak{b a b l}$ der $\mathfrak{I n d i l a t i o n e n , ~} \mathbf{~}$. b. der Rranf= beiten, die in betradt Pommen, bor allem: allgemeine Gtoffwedfelfranfbeiten; fondern aud wegen bes $\mathfrak{W i r f u n g s m o d u s ) , ~ d i e ~}$ Gal $_{3}=\mathbb{C}$ berapieals einen $\mathfrak{P a n t a}=$
 bervortreten, wenn wir aud die úbrigen Galzwirtungen Purz betradten.

Denn die Galz=区rgånjungs=Cherapie oder falinifae

[^25]$\mathfrak{M a n P O}=\mathbb{C} b e r a p i e, ~ w o r u ̊ b e r ~ n o d ~ e i n i g e ~ \mathscr{L i t e r a t u r a n g a b e n ~}$ folgen mogen, ftebt auf einer verbaltnismafaig cinfacben therapeutifben Gtufe.
Geniel-werte. Seitgemaffe Diatetila. Cannitatt. (1913.) [, indbrialze."]
3abn \& Seeger. Dr. med. Baúsler's biodemifac Seil= methode. Stuttgart. 1903.
[,12iochemifare funltionsmittel".]
Dr. ©erfter. Die Dr. Labmann'faen Raibrfalzpraparate. Róln. らewel \& Deithen.
[„Pflanzennábrfal3."]
paul (5arms. Was find Itabrfalze und warum find diefelben fúr ben menfaliden $\mathfrak{O r g a n i s m u s}$ unerláplid! Warum múfien es organifde fein! Leipzig.
[„Pflanzennábrfalze".]
Georg Goffmann. Die neue Bebandlungsweife gefunder und PranPer Meniden. Dresden.
[, Pbagocyt".]
Dr. Karl Eofimann. Remineralifation als Cberapie. Zltona 1912.
[,OTlioftofere.]
Krewel. Die Bedeutung der Nabrfalze (Blutfalze) fur den Organismus. Kóln. 1897.
["Ganguinal".]
Richard peters. Die bebeutung der Dabralze fur Ge= funde und Eranfe. Dortrag. 1912. - 2c. 2c.

## 2. ©smotijabe Salzwirtung.

(Medanifbe 飞nergie).
Ganz abgefeben von ibrer chemifden $\mathfrak{W}$ irfung uaben dic Galge im $\operatorname{Varganismas~and~eine~bedeutende~phyfilas~}^{2}$ Lif̣he, rein mechanifde $\mathfrak{W} \mathfrak{i r f u n g}$ aus, námlid einen $\mathbb{D} \mathfrak{r u c t}$, der die Blutzirlulation und den Gafteaustaufd in den Geweben erbeblid unterftugt. Ein folder "Osmotifder

## － 81 －

Druf＂Eann aber nur von Eriftalloiden $\mathbb{L}$ difungen auss geûbt werden，nidt oder nur in geringem Grabe von Folloidalen Cófungen．

Gtoffe，welde aus tbren $\mathbb{L}$ ofungen leidt Pryftautieren， baben námlich auch die 飞igenichaft，ourd gallertartige Gdeidewainde（Dergamentpapier，tierifde Blafe 2c．）Leidt $3 \mathfrak{u}$ diffundieren．Dagegen befigen amorphe Gtoffe diefe Eigenfdaft nidt oder nur in geringem Mafe．Darnad unterideidet man „Eriftalloide＂Gtoffe bon „Eolloidaten＂． Su den Rolloiden geboren： $\mathfrak{L e i m}$（griedifa）$=x 6 \lambda \lambda \alpha$ ； Iateinifd $=$ gluten）Gelatine，区iweiz，Dextrin und viele andere pflanglide und tierifde，organtide und anorganifde Gubftanjen；aud viele organifde und anorganifde Galje． Thetatle Pónnen in den Eolloidalen Suftand gebradt werden．

Ariftalloide und Polloidale $\mathbb{L}$ Sfungen fpielen，nament＝ lid）in ibrer $\mathfrak{m i f d u n g}$（die in praxi aber ftets worbanden ift）im gefunden und PranEen bausbalte unferes Organis＝ mus die allergrófte Rolle．

Ebenfo wie ein Gas einen Dotuct ausůben Eann auf die Gefáfwande oder auf eine Gdeibewand，fo uben aud $\mathfrak{i n}$ ©ófung befindlide Gtoffe（Galze！）auf Wainde，die ibnen den Durdgang verwebren，das dofungsmittel aber durdlafien，einen Druat aus．Dic Gaggefege gelten aud
 Molefulardrư erfegt．Diefer „osmotifde Druct＂Fann gemefien werben．Die $\mathfrak{X r t}$ des Gtoffes fpielt im $\mathfrak{Z u g e}=$ meinen Peine Rolle！Die $\mathfrak{G r o f}$ Be des osmotifden Druds $\mathfrak{i f t}$ nur durd die 2anzabl der gelo̊ften Molefùle bedingt． $\mathfrak{W}$ ir baben bier alfo bereits ein Beifpiel für eine defpe＝ zifizierte Galzwirfung，Zequimolełulare 【ófungen $\mathfrak{w i r f e n}$＂あuotifa＂im Ginne der ZIten．

Von der Bedeutung des osmotifden Doructes Eant man fidh eine Dorftellung ourd）Sablen maden．Der osmotifac ©otuct des Blutes ift eine Fonftante Grôpe und betragt 3．2B．7，8 Xtmofphdren．Derjenige des 引arns Fann bis 3 u 48 2atmofpháren fteigen！Medisinif $d=$ diag $=$ Geh．Wiffenidaften．IV．Elias Uxtifa．
noftifa beftimmt man ibn durd den Gefrierpunlt (Kiryoss Eopie).

## 3. Elettrolytifche Salzwirfung.


 Keibung) im (Organismus geben mit eleftrifden Wirtungen einber und bilden daber eine naturlide Quelle der tierifoben


Undererfeits unterfutgen die Galglofungen, die $4 / 5$ des $\mathfrak{B l u t e s}$ ausmaden, als $\mathfrak{E l e f t r o l y t e ~ d i e ~ e l e f t r i f a e n ~ D o r s ~}$ gange in unferm Organismus ungemein.
 3 ur $\mathfrak{Z u f f t e l l u n g ~ c i n e s ~ n e u e n ~ 区 l e m e n t a r b e g r i f i e s , ~ d e s ~}{ }^{n} \mathfrak{J}$ On"s, gefübrt [neben Molefularaggregat (Maffe), Molefùl und $\mathfrak{2 t o m}]$. Unter einem „Jon" verftebt man ein eleftrific gelabenes 2 tom oder eine foldje 2 tomgruppe. Die ele $\mathbb{E}^{2}$
 trifdes Elementarquantum dar. Man fpridt daber pon der atomiftichen Gtrultur der Eleltrizitat. Das Eleltron $\mathfrak{i f t}$ aber ftets negativ; der ubrige "2tomreft ${ }^{\text {ift }}$ pofitiv eleftrifd. Der eleftrifare Gtrom im Eleftrolyten befteht in einer "Wanderung" der Jonen von einem Pol 3 um andern: Znionen und Rationen.

Das Galz ift die Geele der Eleftrolyfe, man Ponnte faft fagen: Die Geele des Organismus. Denn obne Galz Eann Pein Seben entftehen und befteben.*)

Exinnert fei bier nod an die lebensrettende $\mathfrak{I n f u f i o n}$ einiger $\mathfrak{L i t e r}$ "pbyfiologifder Galjlofung"; an die Rûnfts lide Eefrudtung mit Galzidfung.

[^26]2abbangig von vielen Dorldufern bat neuerdings Georg birth dem neleftrolytifaen Areislauf＂befondere Xufmerlfampeit gefdenft．

 ，centrum centrorum concentratum＂ ift ，wie die $\mathfrak{Z l d}$ emiften fagten．

Im übrigen muifen wir auf die diteratur verweifen： Georg Girth．＂Der eleftrodemifac Betrieb der Organtsmen，die Galjlôfung als ElePtrogenet und der eleftrolytifde Rreislauf＂．Múnden．4．2fufl． 1912. Georg Buchner．„Xngewandte Jonenlebre für Gtus dierende， $\mathfrak{C b e m i f e r}$ ，Biologen，Zerste u．a．Munden． 1912.

Stephan Keduc．＂（Die Jonen＝oder elePtrolytiche ©bes rapie＂．Ceipzig．1905．－2c．2c．

## 4．©hermifahe Salfwiritung． <br> （ $\mathbb{C b}$ ermifde Energie）．

$\mathfrak{W}_{\text {ie }}$ früber die Cbermodemie im Mittelpunlt des wiffenfarftiden Intereffes fand，fo drebt fich beute alles $\mathfrak{u m} \mathbb{E}$ leftrodemic．飞ntifpredend verglid man fruber den Organismus mit einem Derbrenuangsmotor，beute badt man thn fur einen Eleftromotor．
$\mathfrak{W} \mathfrak{i r}$ brauben bier nidt $3 \mathfrak{u}$ entideiden，weldhe bon beiden 2 Uuffafiungen die ridtigere $\mathfrak{i f t}$ ；ob die Cransformas tionsreibe：demifde Energie－Wwarme－Urbeitsenergie oder ob die Reibe：demifめe Energie－Eleftrisitat －2urbeit－Warme ridtiger if．Denn in beiden Sallen fpielt die ${ }^{\prime} \mathfrak{d} \delta f u n g{ }^{\omega}$（Solve！－Corpora non agunt nisi fluida）die jauptrolle．Gei es，daf es fím um ${ }_{\text {„wabre }}$ ＂Optif内 leere＂bomogene $\mathfrak{X}$ Ofungen bandelt（die im Milros flop und im UItramilroflop Peinerlei disfrete Ceilden wabrnebmen laffen）（und die in Eleftrolyte d．b．Gtrom＝

Leiter 3．2．Rodfal3 und in $\mathfrak{D t d}$ teleftrolyte 3．B．Sucter zerfallen）oder daf es fid um falfae，optifd inbomogene，
 oder um $\mathfrak{Z b}$ fufungen， $\mathfrak{H}$ lebergånge und $\mathfrak{M i f}$（ungen beider．

## 5．Katalptifche Saljwirtung．

（Oberfláden＝区nergie）．
$\mathfrak{w}$ ir Eommen jegt 3 ur interefianteften Galjwirłung， weil wix uns mit der Ratalyfe ber，，＂Defpezifizierung＂， dem ， $\mathfrak{C b a} \boldsymbol{g}^{\prime \prime}$ und der Witfung von Raumfaftoren （Oberfidden＝区nergie，Udforption）nåbern．

Ratalytifd nemnt man die Dorgánge，bei welden die blofe Gegenwart gewiffer Gtoffe（Ratalyfatoren）die demifde Reaftion erfitermoglidt refp．befbleunigt．Dabei bleiben die Ratalyfatoren felbit unverándert．Elar ibre ratumlide $\mathfrak{Z u w e f e n b e i t ~ i f t ~ e r f o r b e r l i d . ~ D i e ~ f p e z i = ~}$ fifde demifde $\mathfrak{Z}$ ffinitát ift alfo ausgefdaltet．区s handelt fid）um cine Rontaftwirfung，bon rein medanifd＝allo＝ matifdem $\mathbb{C b a r a f t e r . ~}$

区g gibt anorganifde und organifhe Ratalyfatoren．
$\mathfrak{Z u s}$ der enormen Súlle des exft in den legten Jabrs sebnten wiflenfdaftidd Seftgeftellen waiblen wir 3 wei für uns befonders intereffante Beifpiele Eatalytifder Wirkung： a）anorganifbe Metallfolloide und b）organifbe Ser＝ mente． $\mathfrak{I m} \mathfrak{u} b r i g e n ~ m u ̂ f i e n ~ w i r ~ a u f ~ d i e ~ \mathbb{L i t e r a t u r ~ p e r : ~}$
 fondern nux einen GedanPengang illuftrieren wollen．

## a）Metallfolloide．

Die Mitalliolloide（Rolloiometalle，anorganifde Ser＝ mente）Pönnen entweder demifa（durch Reduition von $\mathfrak{W i e t a u f a l g e n}$ ）oder phyfilalifd bergeftell werden．Su Iegt＝ genanntem Swecte taudt man Platteneleftroden，die aus Dem gewuinidten Mietall beftehen，in deftiliertes wafer
und laft den eleftrifめen Bogen $\mathfrak{u b e r g e b e n . ~ M a n ~ e r b a l t ~}$ eine ultramilrofPopifche Zerfáubung des Metalls，3．B．：
 $\mathbb{E}$ leftrocuprol $2 c$ ．Jbre $\mathfrak{L} \delta f$ fungen find farbig und eleftrifa gelaben．

Die therapeutifbe WirffamFeit der Rollotometalle bångt nidt von dem ipezififchen Metall ab，fondern
 von cinem ráumliden Saftor！，，＂Die Flinifde Znwondung pon Gilber， $\mathfrak{G o l d}$ oder Platin bat $3 \mathfrak{u}$ beinabe gleiden Refultaten gefưbrt＂．（Wir werben gleidh feben， $\mathfrak{z u}$ welden）． ，2Was alfo für die Renntnis einer metalifben Rolloid＝ Lojung von $\mathfrak{w i d t i g F e i t ~ i f t , ~ i f t ~ n i d t ~ d e r ~ M e t a l l g e b a l t , ~}$ fondern die Gróse der Kírnden oder，was auf dass felbe binauslauft，die Sabl der Rörnben im gegebenen Dolumen 3． $\mathfrak{B}$ ．in einem Rubilmillimeter．Eine Plein＝ Eotrige Rollotolofung von 2 g Gubfant pro $\mathfrak{E i t e r}$ enthdit סurdichnittlid eine Milliarde Korndien pro RubiE＝ millimeter＂．（！！）＂）＂Die Kolloide entfalten dank der Eleinbeit ibrer Partifelden eine afferft energifhe Eataly＝
 Mittelpunft von Reaftionen，die mit den pon den Ser： menten erjeugten Reaftionen 3 u vergleiden find；daraus erbellt die bedeutung der Rleinbeit refp．der 2 nnzahl der partifelden＂。

Cbemifぁes Rolloidmetall（弓eyden＝Dresben）wirtt anders als eleftrifdes Rolloidmetall（Clin＝Daris）． wadbrend in den Clin＇fben $\mathfrak{B r o f h}$ uiren immer betont wird，daf die therapeutifden $\mathfrak{W i r f u n g e n}$ gleidm\＆ $\mathfrak{c i g}$ waren，，mit weldem Metall immer die Xerzte arbeiteten＂［rmit $\mathfrak{X u s s}$ nabme des $\mathfrak{E l e f t r o m e r f u r o l s , ~ d a s ~ a l s ~} \mathbb{Q u}^{\text {unedfitberpraeparat }}$

[^27]
## - 80 -

cine Gonderftellung einnimmt, entfalten alle Rolloiometalle die gletde tberapeutifde WirffamPeit; es Pommt bierbei weniger auf die Befdaffenbeit bes Metalls als auf den Polloidalen 3uftand an"] - beift es bei jeyden: ,rmit den organifden Sermenten teilen die Polloidalen Metalle (als anorganifde Sermente) aud die EigentumlidPeit einer fpezifif内en, o. b. nur auf beftimmte, Peineswegs für fedes $\mathfrak{m e t a l l}$ gleide demifde $\mathfrak{P r o s e f f e ~ e i n g e f t e l t e n ~} \mathfrak{W}$ irlung". Sư uns liegt bier der fpringende punlt. Clin exblidt die $\mathfrak{U r f a c h e}$ diefer 2 abweidung beider Praeparate in der "OtruFtur der $\mathbb{E}$ ©fung".

Die ganje Rolloid= $\mathbb{C}_{\text {berapie if }}$ alfo Eeine Chemosdberapie mebr, fondern eine StereoCherapie. Und wenn Jscopesco Redt bat mit feinem Uusruf: , Die Cberapie der Jufunft wito eine Rolloid= therapie und nidats anderes als eine Rolloidtherapie fein"; fo fagen wir im Einflang damit:

Die Cherapie ber 3utunft ift cine Raum-Therapie!

Das beift aber wieder nidts anderes als: Die 3 u= Eunfts=© berapie ift Univerfal=© berapie. Denn der Raum ift unfer Uniberfum, unfere ©uintefiens, unfer


Ganz dementfprechend weifen audd die therapeutifden $\mathfrak{W i r f u n g e n}$ der eleftrifaen Rolloid= Metalle univerfals arzueilibe Зuge auf. Die Rolloid=さberapie trigt einen pantatropifden $C_{\text {baralter. }}$

Denn die Rolloidmetalle find:
d. felber durdhaus ungiftig; eben weil fie nidt fpezififd witfen;
2. fieigern fie den allgemeinen $\sigma_{\text {to }}$ ifmedfel;
 das wir verfugen; find alfo gegen alle Jnfeltions: Franfbeiten $3 \mathfrak{u}$ benugen und in allen fieberbaften $\mathbf{3 u}=$
ftanden, "was aud immer die feptifde ober infeltiôfe Hrfache fein mag."
"Die Injeftion von eleftrifaen Rolloiometallen if abfolut unfdadlich, fie fübrt eine Gteigerung des Gtoff= wedprels, eine betrádutlide phagocytare Realtion und eine erboble UatigFeit der blutbildenden Organe berbei. Sie wirfen auf die Miltroben fowobl in vitro wie in pipo ent widlungshemmend ein. Diefe auf dem Eolloidalen Jus ftand berubende Eigenidaft ift allen eleftrifden Rolloid= metallen gemeinfam." $m$ Dic eleftrifaen Rolloidmetalle befitien alfo den demifden [fpezififa wirfenden!] Metallen gegenůber cine unbeftreitbare Ueberlegenbeit." ( $\mathbb{C l i n}$.) Diefe ${ }^{\text {U }}$ leberlegenbeit ift das Refultat des Sort= farittes von der $\mathbb{C b}$ bmiatrie 3 ur Gtereotberapie.

Wie die Rolloid=Metalle im lebenden Organismus (in vivo) $\mathfrak{Z}$ (ntitorine für die $\mathfrak{B l u t = \mathbb { C }}$ orine find, fo find cucb $\mathfrak{u m g e F e b r t ~ i m ~ R e a g e n j g l a s ~ ( i n ~ v i t r o ) ~ d i e ~ © o x i n e ~ G i f t e ~ f u ̈ r ~}$ die Rolloidmetalle! "wDeitgebende Zanalogie beftebt 3 wifden den Fatalytifanen Wirfungen der organifaen Sermente und Ensyme und den durd Serftaubung bergeftellen Polloidalen EDelmetallen; eine 2 (nalogie, die fidh fogar darin Rundtbut, סas beftige Blutgifte aud beftige Gifte für Polloidales Platin find und deffen Eatalytifde Wirtung auf waffer ftoffiuperoxyd $3 \mathfrak{u}$ bemmen oder ganz aufzubeben vermögen." (Bredig.)
 die Immuno=®iagnoftil und Immuno= ©herapie, if Rolloid= wifferidaft.
"Mifat man die Rolloide, fo entfteben Romplexe, die andere Eigenfaaften aufweifen als die eingelnen bier $3 \mathfrak{u}$ verwendeten Romponenten. Zuf ber Zffinitat der Holloide $3 \mathfrak{u}$ einander beruben die $\mathfrak{W i r f u n g}$ der 2 Untitoxine auf das Coxin, die 区rideinungen der $\mathfrak{X g}$ glutination, Purs und gut alle die Eridocinungen, mit denen fíb die Biologie in den legten Jabren eingebend befaft bat. Da der Organismus vorwiegend aus Rolloiden befteht und
gleidfam ein ausgedebntes Rolloidal＝Opftem darfellt，ift es durdaus logifd，demfelben sweds einer therapeutifden

＂Jede lebende Materie befteht aus einem Romplere Eolloidaler Gubftanjen．Das Protoplasma weift die Gtrultur pon Rollotoen auf，die Gdfte find Folloidale Medien und die Sunltionen des Organismus，die auf den Reaftionen diefer Grundfubftanjen aufgebaut find，find auf den gleiden demifden und phyfifalifden Gefegen wie die Kolloide $\mathfrak{a u f g e b a u t}$ ．Die Gefamtheit unferer Renntniffe uber die verfoiedenen Eigenfdaften ber Rolloide und der von diefen gebildeten Romplexe laffen die Xnnabme $3 \mathfrak{a}$ ，dak in den
 ftand betrddtlid energifder wirfen muffen als in nidt Eolloidalem Suftande．．．．Es if bon befonderem Interefie，das alle 2bbfallsprodulte des Organismus Eriftalloide find，wadbrend die affimilierbaren Grunditoffe $\mathfrak{i n}$ Rolloide umgewandelt werben．区es hat wohl Peinen Ginn，dem Rörper Зerfallsprodulte 3ujufûbren．Cbomas Grabam（der Begruinder der Rollotodemie，180！）\｛agt： ＂Der Folloidale Suitand ift ein dynamifder，der Priftalloide ein fatifber 3uftand．Das Rolloid ift die Grund lage des Cebens．${ }^{* *}$ ）区s f（xeint baber bon Vorteil，
 eleltrifden Rolloiometalle ftellen vermoge ibrer phyfitalifde demifden，Eatalytifden，baPteriziden und diaftatif（ien Eigen＝
 rapie der legten Jabre dar．Sie wirfen，was wohl das Intereffantefte ift，in faft unendia Pleinen Mengen， daf fie beinabe an die Grundfage der 弓abnemannfaen Somopathie gemabnen．＂（Bousquet und Roger．），Das

[^28]Cbarafteriftifde bei den Rorpern in Eolloidalem Suftande， bom Gefidtspunlte ibrer therapeutifden Wirkung aus betradtet，if ibre Wirfung bei unendifd fぁwaden Dofen．Wegen diefer Eigenfdaft bat man fie mit den Sermenten pergliden und die neue Rlaffe der anorganifben Sermente faaffen Eónnen，welde，aus metalificen Rörpern in ultramiProsPopifder Derteilung gebildet，Eigenfaaften befigen，die beute wohlbefannt find，dank der jablreiden Orbeiten $\mathfrak{u b e r}$ ibre Flinifiche Derwendung，2arbeiten，die bis sum beutigen ©ag reiden uber Gold，Gilber，Platin， Palladiumfolloide．＂（ $\mathfrak{C l i n}$ ．）
$\mathfrak{m i t}$ den vorftebenden 2Ungaben und Sitaten ûber Holloide und deren Cberapie muifien wir uns bier begnugen， obwobl nod viel Intereffantes $\mathfrak{u}$ fagen wáre úber Jfotonie， Etabilifierung，Brown＇fhe Molefularbewegung，balbdurds Laffige $\mathfrak{w}$ ande $\mathfrak{u}$ ．f． $\mathfrak{m}$ ．
$\mathfrak{w} \mathfrak{i x}$ verweifen dazu auf die jablreiden Brofautren und Geparata der Sirmen＂Clin＇s Iaboratorien，$^{(1)}$ aris＂ und＂Chemifae Sabrif von Jeyden，Radebeul＝Dresden＂； fowie auf die fanell angewadiene Rolloid＝literatur von Zutoren wie wolfgang ©ftwald（Grundris der Kolloid：
 1905）und pielen andern．Geit 1900 findet man alles Erwưnfate in der＂Rolloid＝Seitfあrift＂，Dresden， Cbeodor GreinPopff．

Derwand mit der Rolloiddemic ift die＂Rapillar＝ $\mathfrak{C b e m i e}$ ，ridtiger：＂Gren3fladben＝ $\mathbb{C b}^{\text {bemie＂（Sreundlid），}}$
 denen man foon obne weiteres den ráumliden faftor anmertt．

Die Rapillar＝Cbemie if der Rolloid＝Cbemic überge＝ oronet．Gie fübrt alle 飞rfabeinungen auf die Ober＝ flade suxita．was das beift，gebt daraus bervor，daf „ein Sebntel $\mathfrak{G r a m m}$ einer Rolloid geloften Gubftans von einer Didte von etwa 1 ，deren Jeildhen einen Radius von ein Mifiontel 3entimeter baben（bies ift nach den

## - 90

Beobachtungen Giedentopffs und Sifigmondys die Grôßenz ordmung vieler Rolloidteilden) eine Oberflade von etwa bundert $\mathbb{Q u}_{\text {uadratmetern bedeutet". (!) Gerabe }}$ febr Pleinen Miengen eines gelôften Gtoffes entiprechen große Oberfldmen. "Oo gelingt es, einen Gtoff, mag er nod fo fparlid borbanden fein, zur $\mathfrak{w i t f f a m E e i t} 3$ u bringen". (Sreundlid in, Holloidjeitf(frift' II. pag. 102). $\mathfrak{Z l i o}$ je zerlleinerter die gelofte Gtoffmenge ift, defto grôper die ráumlide, fterifbe $\mathfrak{W i r f u n g}$. -

Sür uns erbebt fid nun bie Srage: 弓aben die 2lldes miften eine $\mathfrak{Z b n u n g}$ gebabt won dem Folloidalen $\mathbf{S u}_{\text {us }}$ ftand der Materie! 2ftwort: Ja! Beweis: Gie
 ibre Wefte ausjogen" und dem Glas anjogen. Das beift: Gonne $=\odot=$ Gold. Das Gold if der Ronig der Mes talle und tragt als folder einen Purpurmantel. Er legt denfelben ab, um das $\mathfrak{G l a s}$ damit $\mathfrak{3 u}$ fdmưqen. Cf. Job. Cbriftian Orfdall's Gdrift: „Sol sine veste ober oreypig Experimenta dem $\mathfrak{G o l d}$ feinen Durpur ausjusieben, weldes theils die Destructionem auri vorftellet, mit anges bángtem Unterridt, den fabon Lángit verlangten Rubins Slu 1720. Die Gdrift blieb nidt obne polemifaen Widers fprud. Ein Zpelles entoectte "maculas" (Slecten) im Purpurmantel und Cbriftoph Grummet farieb: „סol non sine veste".

Uebrigens trift es fid gut, daß gerade jegt im Januar= heft 1913 der „„Settfdrift für Cbemie und $\mathfrak{I n d u i t r i e}$ der
 des Folloiden $\mathfrak{G}$ oldeg" erfacinen. In dem erfen $\mathfrak{Z r t i P e l}$ „Jux alteften Gefaidite des Goldrubinglafes" weif der Dexfafier XIfonfo Cornejo (MexiPo) nad, daß nidat der gefobidte Experimentator Jobann Rundel (1030-1702) das Goldrubinglas entbectt bat, fondern
 mia', Sxanlfurt l595, das erfte demifde Lebrbuch ift.

Uibau war paracelifit und JatrodemiPer. Serner weif Cornejo nad, daf nidt dee 1073 geftorbene jamburger

 GIauber. Der $\mathbb{C a}$ finus'f(be purpur if ,,eine innige $\mathfrak{m i f d u n g}$ von Polloidalem Goid und Polloidaler Sinns făure" (Sfigmondy).
 gibt aud 5. $\mathfrak{E} \delta$ fner in der genannten Seitforift VI. 1. an.

Die Sarben fpielten bei der Serftelung des Steins der $\mathfrak{w e i f e n ~ e i n e ~ g r o f e ~ R o l l e . " ) ~ D a b e r ~ a u d ~ d e r ~} \mathcal{X u s \delta r u c t}$ „tinctura". Queafifiber u. a. weife Metăle Eosnnen $\mathfrak{3 u}$ Gold gefárbt werben. Gold Eann $\mathfrak{j u}$ Gilber und $3 \mathfrak{z u}$ weifen unedien Metallen entfarbt werden (degradiert, redusiert werden). FTod beutige 2lddemiften balten den $\mathfrak{Z}$ apis für eine ,,Beize".

Befonders dic rote Sarbe feht in bobem 2 Unfeben. Das große flitir, das die úbrigen Metalle in Gold per= $\mathfrak{w a n d e l n}$ Pann, ift eine ,,rote ©inltur". Es braudt nidt fluffig $3 \mathfrak{u}$ fein. Meifitens ift es ein gelbes ober rotes pulber ober ein faweres rotes ©el, oft aber au由 cin rotes $\mathfrak{G l a s}$. Go lefen wir 3. $\mathfrak{B}$., das $\mathfrak{B d t t h}$ )er den
 ber Weifen in ©eftalt eines feuerroten ©lafes" aus der Wưbfe nabm; ${ }^{* *}$ ) ober ,,daf ber Gtein in einer gewifien 3. 2. glasartidten Dermifdung purpurroth und rubinroth ausfeben Rann". ${ }^{\text {anos) }}$
\$ie 2Iten glaubten, daf das zur Glasfârbung be
 ,naus feinem Wefen gefegt" fei. $\mathfrak{Z n}$ diefe Möglidifeit glaubten Runctel, Boyle und wiele andere bedeutende Ches

[^29]miler. Man falop aus der rxiftenj des Rubinglafes, aus der „Vitrificatio auri", auf die Exiftenz der feften, solutio auri radicalis", die man dann weiter $3 \mathfrak{u m}$ fuffigen aurum potabile als Medizin, sur Cinltur, sum lapis felbit in Eejiebung regte.

Erft mit Silfe bes Ultramifroffops Ponnte jest nadge= wiefen werden, daf das (Gold fid) im Kubinglas in einem Eollotbalen 3uftand befindet. (Giedentopf und Sfigmondy, 1903). Gehr fめo̊ne farbige Bilder von roten Goldidifungen bei zunebmender Ceildengrōße von 2 bis 150 milliontel Millimeter mit entipredenden ultramifroflopifden Bildern 2c. enthalt die Gdrift Sifgmondyg, ,Ueber Rolloid= Cbemie" Jena 1907.

Sur Radifal=Golution fei now folgendes bemertt.
Sruber unterfaied man einfach Pryfalloide ROrper von Polloiden. Eladdem fid aber berausgeftellt batte, dan ein Ariftalloid $3 \mathfrak{u}$ einem Rolloid umgewandelt werben fann und umgefebrt, darf man nur nod bon einem
 Die Srage ift jegt, welder von beiden Suftainden dex Materie ift der primare?

Robland (Rolloto=3eitfdrift I. 201. 289) fagt: "Das primáre Stadium der Materie fit das Follotoale, das fefundâre fit das leffalloide". Darnad ift alfo die
 dootifden Suftand gewefen; dem ein fterifd=geswun= gener, Eryitalifder, gerimteter, \{pezifizierter Зuftand folgte.

Im Gegenfat dazu ftellt 1900 tiarilon (a. a. © . II. 15.$)$ folgende demifibe Rette auf:

wabrend nod Graham Rolloide und Rryftalloide $\mathfrak{a l s}, \ldots$ weeierlei $\mathfrak{W}$ elten" unterfdied, Leugnet man neuer: dings die „reale" Exiftens des Polloiden 3uftandes uiber= boupt und fagt: „Das Rolloid ift nidts anderes als der Priftallinifde Gtoff in dußerft fein verteiltem 3 uftande (v. Weimarn, Roll. $=$ Šeit 1 (fr. II. LVI), wonach fich der Streit $\mathfrak{u b e r}$ den Primat von felbf erledigt. WDeimarn jieht
 foid" vor und ftellt a. a. ©. folgendes Exiftalt=Grôßen= Syftem auf:
I. Ueber=ultra=mifro= Prifallinifae Gyfteme.
II. UItra=mifro=frifallinifde Gyfteme.
III. Wifro=friftalinifde Gyfeme.
VI. Mafroifrifallinifde Gyftme.

弓iernad gibt es alfo gar Feinen urfpruinglid swang= Lofen ,amorpben" Suitand der Materie, fondern $\boldsymbol{b}^{\mathfrak{a} s}$ Cbaosif primat ferifd geriditet. (!) Die Prima

## - 94

Materia if Priftallinifd. Wabre Xmorphic exifiert ùber= baupt nidt. Ueberall if Oronung und Ridtung. §Das "(Ghaos" if ein "Rosmos". Wir Pommen darauf beim "metapbyifiden Raumgitters suruit.

Ein ebenfo biftorifd intereflanter Zoorper wie das Eolloidale $\boldsymbol{\sigma}$ old im Rubinglas ift die Eolloide Kiefelfaure. Wir baben fie faon oben aus Goethes $\mathfrak{m u n b e}$ Eennen geternt. P. Walden liefert $3 \mathfrak{i b r e r}$ Ge= faidute in der Rolloid=Зeitfarift (VI. pag. 233) einen Beitrag.

2tber auch abgefeben yom $\mathbb{R u b i n g l a s}$ und Riefel= Iiquor operierten die Wldemiften mit dem Eolloidalen $\mathfrak{Z u =}$ ftand der Materie. Gerade die Srage nad der Prima Materia, in welde alles radiEal folviert, degradiert, deftruiert werden Ponnte und mufte, wurbe in diefem Ginne beantwortet. 3ablreide Cermini deuten darauf bin.

Solve et coagula! Xuf der einen Geite fand das
 verfat=Menftruum, der XIFabeft auf ber andern Geite das nidt minder begebrte allgemeine $\mathfrak{B i n d e m i t t e l}$, der Univerfal=\{eim, das $\mathfrak{G I u t e n}$ (griedifa): $\times 6 \lambda \lambda \alpha$ ). Gdon oben sitierte $\mathfrak{Z}$ usdrùfe fůr unfere $\mathfrak{H a t e r i e}$ wie Seim, ©aleim, fømierige SeubtigFeit, fowie $\mathfrak{Z u s b r u i f e ~ w i e : ~} \mathfrak{G u x}$, Dhlegma, aqua recolacea deuten auf Eolloide Dorftellungen bin.

Jat babe in meiner Bdrift ,r3weimal geftorben" faon beridtet, wie febr dem 2adepten jofrat Gamiot daran ge= legen war, daß feine Seide durd einen binterlaffenen liquor verfaleimt, d. b. סurch ein langlames inneres Seuer in ben $\mathfrak{U x}$ \{dleim redusiert wurbe, und nidt etwa durd beftiges außeres Seuer verbrannt würde. Denn das gemeine Kưdenfener verbinderte eine glưctide Revivis: sierung und Wiedergeburt. 2fud die Fatur vernidtet die Ceiden nur admaditig. Wenn es in thren metaphy= fifden 3weden Lige, fie robuit und ploglid $3 \mathfrak{z}$ zertoren, wie es Punflid im Rrematorium geibieht, wuirbe fie faon in irgend einer Weife fûr momentanen Serfall geforgt baben. Da das aber nidt der Sall ift, ift die inftinftive

Ubneigung des Dolkes gegen Leidenverbrennung，wenn fie bygientid aud nod fo beredtigt ift， $3 u$ verfteben．

## b）Sermente．

Sermente find folde Rorper，welde in Berubrung mit andern Rorpern eine Umpoanding，Gedbrung，Gas： entwittlung ac．berworbringen，obne dabei felbft wefentlide Umwandlungen $3 \mathfrak{u}$ exleiden（epentuell durblaufen fie cinen Ereisprosef und vermebren fid）．

Bei den Sermenten ficien alfo fterifae（ráumlide） und allomatifde Saftoren die ausfalaggebende Rolle．
$\mathfrak{m a n}_{\text {unterf内eidet：}}$
d）geformte organifierte Sermente（Gaimmel＝， Gprof＝，Gpaltpilze；3．2．Ђefezellen）；

2）ungeformte nidt organifierte Sermente $=\mathbb{E n}$ s syme，Symafen．（Diaftafe，Depfin 2c．）＂Die losliden Sermente，die Diaftafen，die Enjyme find nidhts anderes als Rolloidmifdungen．Dom Mande bis 3 um 2 usgange des Derdaungstraftes find alle Sermente（ber Opeidel， das Pepfin，das $\mathfrak{L a b}$ ，das $\mathbb{E r y p}$ ín，das Invertin，die $\mathfrak{m a l}$ tofe，die Lactafe，das 飞mulfin，das 飞repfin u．f．wo．），die die Derarbeitung der Iabrung bewerlfeligen，Rolloide＂． （ $J s c o v e s c o ~ b e i ~ C l i n) . ~$

3）anorganifぁe Sermente；dazu geborren nicht blo die borbin erorterten Metalfolloide oder Metallfermente， fondern aud Galjfermente．Denn Galze Ponnen in den Folloidalen „కuftand＂úbergefûbrt werden．Eifen， Kupfer，©uecfitiber，2Ituminium，wismut，Mangan，Rat＝ зium，Rohle，Gilicium，Edwefel，Zaren，Phosphor ic． Eónnen in das Rolloidiyftem eintreten．

2luf die moderne 弓efe＝Cberapie mit tbren vielen Práparaten（Biosyme，Sermentin，Sermocyl，furunlulin， Levurinofe， $\mathfrak{E x d b r b e f e}$ ，Symin 2c．）Pönnen wir bier nidt náber eingeben．Erwabnt fei nur，daf fie，wie die Rolloids

## － 90 －

Cberapie，einen entidiedenen pantatropifaen Cbarafter $\mathfrak{t r a g t}$ und daber mit unter die Pantatropin＝\｛rfagpraparate gerednet werden Pann．Den uniberfaltberapeutifden $\mathbb{C b a}$ rafter der befe batten fbon die 2erste des 2llertums ertannt．

Kannten nun bie Xldbemiften mfermente＂S Gogar febr genau！In jeder aldemiftifden Gdrift ift bon Sermentation，Garung und Putrefaftion，Saulnis，die Rede． Ja，fie bielten den Gtein der Weifen felbft fur ein Serment！Ex beftand aus 3 wei polaren Sermenten，dem GoldaSerment（全）und dem Gilber＝Serment（佞），die per： einigt das Mertur＝Serment（ $\theta$ ）ergaben．Die OIten wuften，
 Prozefien）die Eleinften Mengen zur Umwandlung ge＝ nůgten．Der Lapis philosophorum Fonnte（angeblid）bis $3 \mathfrak{3 0 0 0 0}$ Ceilen（unedlen Metalls）feines eigenen $\mathfrak{G e w i d h t s}$ tingieren．Diaftafe 3．B．fưbrt nur 2000 Gewidtsteile Stárfe in Dextrin und Jưfer über．Der Lapis befaß alfo einen gewaltigen Sermentations＝ $\mathbb{O}_{\text {uotienten．（Die } 2 \text { alten }}$ vergliden den Gtein mit＂Gauerteig＂．Wie wenig Gauerteig viel Brod，aufgeben＇Laffe，fo aud fteigere eine geringe ©uantitat des Gteins das $\mathfrak{L e b e n}$ einer großen unedlen Mafle．（„Revivififation＂der Materie）．

Gpater baben namentlid de franjoffifben Oldmemiften die Sermentationsidee betont．„L＇art spagyrique repose essentiellement surla fermentation＂，fagt Jollivet $=\mathbb{C}$ aftellot． Der Gtein der $\mathfrak{W}$ eifen wird aus Sermenten bergeftell und ift felber ein Serment．Seine Multiplifation gefdiebt durd Sermentation und die Projeftion ift ein Sermen＝ tierungsborgang．Der Gtein entbalt als Serment Pon＝ denfiertes $\mathbb{L}$ eben，Ponjentrierte Ditalilát und XPtivitát． $\mathbb{E r}$ ift daber therapeutifd als Univerfalmedizin ein afls gemeines Ardftigungs＝und 2\｛nregungsmittel，ein Uni＝ verfal＝さonicum．
 wenn man ibn batte．Man bat ibn aber nidt．Daber

## - 97 -

múfien wir uns mit Gurrogaten, mit $\mathfrak{E r f a t}=$ Prapa $=$ raten und Exfat=Masnabmen begnuigen. Wir glauben gezeigt $\mathfrak{3 u}$ baben, daf es binlánglid Dantatropin=Etfaţ gibt.

## D. Defpejifizierte Eyeilmittel.

Wenn wir die grobe Materie zerfleinern, fo erbalten wir zunddif Eleinfte nod mit dem blofen Zuge fidtbare $\mathfrak{p a r t i P e l}$ (ben, molare Partifel. Serteilen wir weiter, fo erbalten wir Partifel, die nod unter dem Milroffop wabr= sunebmen find, Mifronen. 区s folgen bann, weiter nadh unten, folde finzelteilden, die nur nod bei feitlider Be=
 Weiter Pann die Materie fo fein zerteilt werden, dan fie "Optifd leer" exibeint. Die 2 mifronen formen einjeln aud im UItraapparate direlt nidt mebr wabrgenommen werden, wobl aber auf indireltem Wege nadgerwiefen werben. Die Eleinften 2 milionen find faon mit den $\mathfrak{M}$ olefuten identifd*). Godann Pommen wir $3 \mathfrak{z}$ den Gpaltungsteilden der Molefuile, den Produften der eleftro= Iytifhen Difiosiation, den Jonen, die als fleftrizitats= triger 3 wifden den Moletulen und $\mathfrak{X t o m e n}$ ibren plats baben. Wber aud die Xtome find Peine, „Xtomed. Gie find sufammengefegt und zerfalten in einem pofitiv ele $\mathrm{F}^{-}$ trifben $\mathfrak{Z t o m r e f t}$ und in negatio eleftrifbe $\mathfrak{E l e f t r o n e n . ~}$ Die $\mathbb{E l e l t r o n e n}$ find immer nod, ,materiell". Sie bilden Pleinfte, Disfrete 代eftrijitåtrquanta. Durd fie ift die alte 2anfidt, daß die Eleftrizitat ein "Otoff" ift, ein ,nSlui= oum" wieder $\mathbf{3}^{\text {u }} \mathbb{E b r e n}$ gelommen. Don den Eleftronen gelangt man sum $\mathfrak{Z e t b e r ~ ( X e t b e r w i r b e l n ) ~ u n d ~ y o m ~ 2 e t b e r ~}$ endlid sum $\mathfrak{K a u m}$, $\mathfrak{y u m}$, "Cbaos", als legtem objeltipen, fubftantiellen ens realissimum. Damit bat die Redue= tions= Spala ber Materie ibr Ende erreidt. Die Materie ift jegt bollig „deftruiert", „aus dem Wejen ge=

[^30]fegtu, „radifal folviert", als Miateric verfawunden. Das Gafet von der Ronftanj der Materie bat beute bei den modernen Pbyfilern (ebenfo wie Lángit bei den alten $\mathfrak{X I}=$ demiften) Peine Guiltigfeit mehr.

Wie man fith im Eingelnen das Derbditnis und Der: balten von Eleftronen 3 um Xetber und vom Wether $\boldsymbol{3}$ um transfubjeftiven Raum vorsuftellen bat; ob und wo und wie die DisPontinuitat der Materie aufbort und in einen Pontinuierliden Raum $\mathfrak{u b e r g e b t , ~ - a n f a l l e ~ s i e f e ~ S r a g e n ~}$ und Sypotbefen fönnen wir bier nidt eingeben.
$\mathfrak{W}$ ir ftellen jegt folgende, aus den frorterungen des vorbergebenden $\mathfrak{Z b}$ banittes abgeleitete $\mathbb{C}$ befe $\mathfrak{a u f}$ :

Die pantatropifche Eeilwiriung ber Materie ift ibrem materiellen 3 uitand umgetehrt proportional; oder furz anders ausgedrưtt: Univerjal-匹herapie ift Stereotherapie. (Sie ift Peine Cbemotberapie, Feine $D y=$ namotberapie.)

Ie mebr die Materie serteilt wird, in je Pleinere Be= fandeteile fie aufgeloft wird, ie mebr fie fíd ibrem 2etber=
 als 马eilmittel angewandt, ibre fpezififd demifde $\mathfrak{W}_{\text {ir }}=$ Fung verloren und in eine pantatropifde Wirfung $\mathfrak{u b e r}$.
$\mathbb{E G g}^{\text {fei }}$ nod cimmal an die Wirtung der Rolloide erinnert.
"Eine febr widtige allen Kolloiblofungen gemeinidaaft= lide Eigenfhaft itt die 2 ffinitat, die die Rolloide $\mathfrak{j u}$ ein= ander beifigen. Mifat man zwai Rolloide, dam bilden fie Komplere d. b. fie vereinigen fith in inniger Weife und die lifichung betomint neue Eigenfanften. Ess bandelt fich nidt $\mathfrak{u m}$ eine demifde $\mathcal{D e r b i n d u n g , ~ d a ' d i e ~}$
 Bildung von Komplexen bafiert sic eneraithe Einwirfung der Kollvide auf den $\mathscr{O}_{\text {gan }}$ nismus. Wis cin Rórper in Friftallvidem Suitande nidht bervorjubringen vermag, das vermag derfelbe Ropper im Foilsidalen Sutande. (!) Gringt man in den Urganismus irgend cin Rolloid, dann
bildet diefes mit den perfaiedenen Rolloiden, die die orgas nifden Slufigfeiten und das 3ellprotoplasma sufammens fegen, Romplere. Diefe nebmen neue Eigenfabaten an, die fíd in einer Dermebrung der intraorganifden © rydationgoorgange, in einer $\mathfrak{E r b}$ bung des Stoffmedfels, in einer Gteigerung der gegen die Corine geridteten $\mathfrak{Z b w e b r f u n f t i o n e n ~ o d e r ~ f a l i e ß l i d ~}$
 fゆeidung Fundgeben". (Glin.)

Genau diefelben $\mathfrak{w i r f u n g e n ~ - a l a g e m e i n e ~ „ \mathfrak { A b } =}$ wehrreaftionen" - Iegten die aldemiftifden 2erste ibrer Uniberfalarznei bei 3 ur 1 Unterfutbung der Xbwebrfunfs

,Hur3, die große MannigfaltigPeit der Reaftionen, die fith im Organismus abipielen, wird gegenwairtig dex $\mathfrak{Z n w e f e n b e i t ~ v o n ~ R o l l o i d F o m p l e x e n ~} 3$ ugefarieben. Itan Parn daber vor allem durd Sinsufuggung von Rolloiden die Realtionen des Organismus am beften abandern. Die $\mathfrak{w i r f l i d} \mathfrak{w i f f e n f d a f t i d e ~ B e b a n d l u n g ~ i f t ~ d i e ~ R o l s ~}$ Ioidbehandlung." (Clin.).

Die Wirkungsweife der Rolloide ift Peine demifde, fonbern eine raumlide, ob man dabei nun mit einem Oberfldden= Rontalt ausfommt oder aud nod, ,innere

$\mathfrak{Z l j o}$ je mebr die Naterie dematerialifiert wird, defto afpegififder, defto defpesifizierter wirlt fie als 马eilmittel.
 Jonen=dberapie weiter, fo feben wir and bier, daf, wenn die $\mathbb{Q}$ ofungen nur binreidend verdunnt find, die bemifa verfaiedenften Siauren (Gal3-, Sdwefel: pbospbor=, organifthe Ganten u. f. w.) und die verfdic=
 denfelben Endeffeft hervorrufen":"), (Die Jonen der

[^31]alfalifden Erben erseugen Gewebstod；ibre febr caraf＝ teriftifaen $\mathfrak{w i r f u n g e n ~ f i n d ~ f u ́ r ~ d i e ~ e i n g e l n e n ~ M e t a l l e ~}$ febr abnlid，außer nad der Intenfitat，die von Ralcium über das Girontium 3 й Barium 3unimmt＂．，Die Jonen der fog．faweren Metalle wirfen alle mebr oder weniger Eauftifa＂．

Genug（wir fobreiben bier ja Peine medizinifare $\mathcal{Z} \mathbf{b}=$ bandlung），je deftruiertere $\mathrm{Ma}_{\text {aterie }}$ oder beffer：in einem je deftuierteren 3 uftand man die Materie tberapeu＝ tifd verwendet，defto weniger unterfकiedlich und fpesifific wirlt fie，vorausgefegt，daf man Fleine Dofen benugt refp．genugend verdunnt．

Dasfelbe beweift，um nod eins anjufübren，aum die Radium＝Cberapie．Die emanierende Gubftan3，als demifber Rôrper，ift gleidgùltig．Ob wir Radium，
 láuft（ungefâbr）auf dasfelbe binaus．Die Gurablwirfungen bleiben diefelben，weil die 2 usftofung der Gtrablen ja erft ermoglidt wird durch den Xtomjerfall，alfo durch
 eine demifde Wirfung erft bedingt．Dafur find aber die $\mathfrak{I n d i f a t i o n e n ~ u m ~ f o ~} 3$ abIreiber und pantatropifber．

Die befte Cberapie watre folglid eine $\mathfrak{Z e t h e r}=\mathbb{C}$ be＝ raple oder nod beffer eine reine $\mathbb{R a u m}=\mathbb{C}$ berapie．

Goweit find wir aber nod nidt．Sreilid liefe fidh biersu nod mandes ủber Bebandlung von Kranlbeiten $\mathfrak{i m}$ eleftrifわen und magnetifben ，ffelded fagen（eleftro： magnetifac ©berapie）．

Zud die $2 \mathfrak{t m o f p h a r e ~ E a n n ~ m a n ~ a l s ~ e i n ~ g r o g e s ~ „ e l e P = ~}$ trifめes Seld＂betradten，deffen Jonen und Eleftronen wir direlt cinatmen．
 Ciere，Meniden „emanieren＂．Die menfoliden Emanas tionen find feit 2 alters therapeutifd verwendet worben．
 ziertes 弓eilmittel，einen Pantatropin＝Erfat dax．2 $\mathfrak{Z n}$ der
 Derfelbe bat mit Sypnotismus und Guggefion abfolut nidts $3 \mathfrak{u}$ tun, wenn in praxi diefe verfitiedenen phyfifden und piydifden \&inwoirfungen aum meif Pombintert bors Eommen ${ }^{\text {* }}$.

Infolge der wiederbolt genannten, Pleinen Dofer' und , verdưnnten $\mathscr{L S O}_{\text {fungen }}$ find wit - anfdeinend - bei der弓omopathie angelangt. Das ift aber in $\mathfrak{W}$ irflidpleit Peineswegs der Saul ( Die jombopathie ftedt tief in organos tropifden Dorftellungen und denlt durdaus dynamif(d (energetifh), anftatt fterifo; ;pezififh, ftatt univerfal. Die bomospatbifden potenzen find etrwas ganz anderes als die Pollotdalen 3ertitubungen und wirfen (ibre $\mathfrak{W i t s}=$ FungsmoglidPeit ưberbaupt vorausgefegt) durdaaus nidt Patalytifd)=fermentatio durd rdumiliden Rontaft.

So beift es 3. W. bet $\mathfrak{E}$. © wlegel=【úbingen in einem Dortrag uiber ,,jomoopathie und moderne phyfil/was): ,ETad den Dematerialifationsperfucen verbalten find diefe $\mathfrak{a l l e r t l e i n f t e n ~} \mathfrak{m a t e r i e t e l i l d e n}$ (bie Eleftronen) pon überall
 eine befondere Withung im piycofomatifक्तो Betriebe $3 \mathfrak{u}$ ersielen. . . . Wir machen in der jomospatbie, wie von ben $\mathfrak{Z}$ nbiangern der tieferen und der boberen potenjen einmútig zugegeben witr, Gebrauch won fpezififden energetifden $\mathfrak{L a g}$ en und Rraften. Wir nebmen die Orgas nismen dortf) in Xngriff, wo gegebenenfalls thre 3us ftande eine abnorme, befonders geartete Derfbitbung

[^32]
## － 102

erlitten baben，welde，gemâß organifder Regulierungss fábigFeit，ins Gleidgewidt suruditebren folle und wir verwenden daju foldhe arzneiliden Kinfuiffe，die in der 2ebnitideitsbeziebung ibre 3 uftandige Derwandticaaft betâtigt baben．．．．©Die Rraft der 2arznei ift סurdaus eigenartig：Xconit bleibt Xeonit bis in die boditen Potenzen（！）und fo ift es aub mit $\mathfrak{Z r j e n i f , ~ m i t ~ G u l f u r ~}$ und all den andern Mitteln der Sall＂．（！）

Gemeint ift，daf die fpezififde Uconitwirtung bis in bie bóditen Potenjen diefelbe bleibt．Wenn aber 3． $\mathfrak{B}$ ． Metalle in den eleftro＝Folloidalen Suftand Fommen，fo ver＝ lieren fie eben ibre \｛pesififche，demotberapeutifde $\mathfrak{w}$ ir＝ Pung．Bei den bomoopatbifichen Dotenzen boirt oie de＝ $\mathfrak{m i f d e}$ Wirkung auf und es tritt an ibre Gtelle（an＝ geblid）eine „rein dynamifकe＂，die fpezififa ift．Bei den Rolloidmetallen und anderen Dematerialifationsftufen bört ebenfalls die bemifde Wirkung auf und es tritt $\mathfrak{a n}$ ibre Gtelle eine fterifbe，die unfpesififd ift． $\mathcal{U m}$ die $\mathfrak{E r}$ ielung einer unfpesifichen Wirfung，um defpesi＝ fizierte 弓eilmittel ift es uns ja aber gerade bei der pantatropinen Cberapie 3u tun．

2lio＂Pleine Dofen＂machen nidt die Somoopathie aus！政enfowenig wie die 距ftrizitat die Eleftro＝ bomoopathie ausmadt．2fub der 2alopath Eann Pleine und Eleinfte Dofen verabfolgen．Sie vertragen fid fowobl mit dem Grundfas：„similia similibus＂，wie mit＂contraria contrariis curantur＂．Sůr uns ift das fntideidende，daf aud der jomospath，wie der 2Ullopath，＂Gpesialift＂ ift ebenfo der Eleftrohomóopath（wenn aud）faon etwas weniger）．，EFin eleftro＝homóopathifdes Mittel entfaltet nur dann feine Seilfraft，wenn es einen ganz beftimmten $\mathfrak{i b m}$ gewiffermafen verwandten Eranlbaften Suftand vor＝ findet ．．．Die qualitative Derwandifdaft zwifden der 2ansiehungstraft des Mittels und jener einer beftimmten Gewebs＝oder Gtoffform des Rörpers，diefe ift es，die man als 2ffinitåt bezeidnet，welde jedem Mittel cinen
beftimmten Wirfungsfreis auf gewiffe Organe ober Gewebsgruppen verleibt，wodurd es gewiffe Cebens： funltionen beeinfluft．．．．Jedes Mittel bat eine befon＝ dere $X$ ffinitat（Derwandifarft） $3 \boldsymbol{u}$ einer beftimmten
 （W．v． $\mathfrak{E} 0$ janowsfi，，＂Die Eleftrohomóopatbie＂，Mies： bad 19！5）．FIur die（angeblid vorbandene），„Degetabilifabe Eleftrisitat＂，weldbe durd Gabrung erseugt wird und den Mitteln anbaftet，die，，eleftrofermentatived引eilmetbode ift es，welde der $\mathbb{E l e f t r o h o m o p a t b i e ~ g e g e n = ~}$ $\mathfrak{u} b e r$ der blofen jomoopathie einen mebr univerfalthera $=$ pentifben $\mathfrak{U n}$ ftrich verleibt．Dazu Eommt die Gyntbefe， die Romplexitat der Mittel，wodurd Iegtere einen grǫßeren und mannigfaltigeren $\mathfrak{W i r f u n g s t r e i s ~ e r b a l t e n , ~ - ~}$ $\mathfrak{w e n n}$ fie überbaupt wirlen，was wir bier dabin geftellt fein laffen wollen．
$\mathfrak{W i e}$ der 2 Ulopath，5omóopath，Eleftrobomóopath，fo find aud der Jfopath，der Organotberapent ic． ＂Spezialiften＂．Denn fie alle luimmern fith um die ein＝ 3elne Kranlbeit，um das eingelne Organ，um die ein＝ 3 elne funftion，um das eingelne Gymptom．

 die Lebensfraft＂；er ，reinigt das $\mathfrak{B l u t}{ }^{\prime \prime}$ ；er ，hbebt die allgemeinen 2 （bwebrrealtionen des Koorpers＂ $\mathfrak{u}$ ．个．wo．－ einerlei，welde Kranlbeit vorliegt．Ex glaubt uberbaupt $\mathfrak{g a r}$ nidt an verfdiedene，befondere Rranlbeiten．Er glaubt nur an Eine Eranfbeit，an den Gawaddesuftand Des 2 Ur円das，wie er an nur Ein Seilmittel glaubt，an das Gtåtfungsmittel fůr den 2rddáus．

Daju Pann er Peine fpezififasatiotropen Seilmittel gebrauchen；aud Peine fymptomatifd）＝organotropen；fon＝ dern nur defpezifizierte＝pantatrope $\mathfrak{Z r z n e f e n}$ ， fog．„Univerfalmedizinen＂im Ginne der 2alten odex deren modernen Eriag．
$\mathfrak{w}$ abrend die Wirfungart der atiotropen und organo＝

## - 104

tropen 弓eilmittel auf medanifden, phyiifalifden, cemifden, vielleidt aud auf biologifden und piycologifden Gefegen berubt, baben wir verfuct, den Wirlungsmodus des pantatropins (als Gammelbegriff) auf Raumgefege su= rưtufuibren. Oder vielmebs: wir baben diefe Móglid= Peit nur angedeutet. Denn von ibrer wiffenfdaftliden Tusfublung und frreidung find wir, das wiffen wir felbft febr genau, nod bimmelweit entfernt. Dor allen Dingen gilt es bier - unter $\mathfrak{Z u s f}$ (attung der, ,fifnergie"d ——an den ,reinen Raum" beranjufommen. Das it wobl nur auf matbematifdem Wege mogglid.

Go wurbe denn an Grelle der Jatrodemie oder Cbemiatric oder, wie man beute fagt, Cbemotherapie wieder eine $\mathfrak{Z r t}$ Jatromathematil treten. Sreilid in anderem Ginne als frùber. Die Medizin wuirbe nidt mebr oder nidt blof einen Tefl ber angewandten Ilaturwifienfaaften ausmaden, fondern man wuirde fie ober man würbe die Univerfaltberapie als einen Ceil ber angewandten $\mathfrak{m a t h e}$ matif bebandeln, und swar ber angewanden Gtereos metrie.

Unfer „Rorper" oder Organismus if etwas Raum= lides. Geiner Gtereo=Pbyfiologie und Gtereo=Patbologie wird eine Gtereo= Cberapie entipreben. Das Panta= tropin fit ibm daber wefensgleid. Die Univerfaltberapie, die Gtereotberapie ift alfo eine njomoioufiotberapie"; weder cine 5ombopatbie nod eine 2alopatbie.

Soffentlid ift es uns getungen, das „(丅ebeimnis vom

 neue Wege der Sorfoung und $\mathfrak{z u f u ̈ n f t i g e n ~} \mathfrak{Z n w e n d u n g ~}$ geseigt $3 \mathfrak{b a b e n .}$


## 

## IV.

## Diesjetts und jenjetts vom Raum.

$\mathfrak{W}$ir find $3 \mathfrak{u}$ dem Refultat gelommen, daf die Cberapie der Jufunft eine Raumtberapie fein wird. Das ber ift es angeseigt, in einem Sube, weldees den Gdritt von der $\mathbb{C b e m o = \mathbb { C } \text { erapie } 3 u r \text { Gtereo= Cberapie wagt, fid }}$ aud nod etwas mit Raum und Raumanidatuangen $\mathbf{3 u}^{4}$ befaffen: Зux Exgainjung und weiteren Rlarftellung und ESegrůndung des bisber $\mathfrak{Z u s g e f u ̈ b r t e n . ~}$
 Raum bildete, $\mathfrak{T o}$ wadre bier die ridtige Stelle, fich nod etwas ùber das $\mathfrak{C b a o s}$ 弓u verbreiten; aldemiftifde Buider 3u sitieren, die fpesiell das $\mathfrak{W 0 r t}$, (Cbaos" im Eitel fübren") und dergleiden. Jedod wollen wir uns lieber Gebieten suwenden, auf denen wir felbit geforfot baben und die $\mathfrak{w i x}$ damit einem befferen Derftandnis als frubber entgegen= gefubrt $3 \mathfrak{u}$ baben glauben.
 ,RKamidaad" und verwandte topologifde und aritbmo: Pinetifde Probleme find Raumprobleme, die nidt nur $\mathfrak{a n}$ fich auperordentlid intereffant find, fondern aud $\mathfrak{3 u}$ philofophifben Betradtungen (Stereojophie) die befte Ges Legenbeit geben. Wir fledten jolde Betrachtungen dem $\mathfrak{a b f t r a f t e n}$ Gtoff cin, um $\mathfrak{i b n} \mathfrak{j u}$ beleben, wenn wir audb

[^33]weit davon entfernt find, derartige Betradtungen fofort 3u verallgemeinern. Wix ringen nod mit dem kaum $\mathfrak{u n d}$ erft eine fpatere Seit wird bier Flarer feben und rid= tiger formulieren Pômen.

## A. Raumerweiterung.

## 1. Magifche Quadrate.

Das magifae ©uadrat (M. © .) ift ein in Pleinere Ouadrate geteiltes gróßeres ©uadrat, in deffen Scldern Sablen fo georonet find, daf alle wageredten, fenfredten und die beiden diagonalen Reiben die gleide Gumme (die "Comftante" des $\mathfrak{m}$. Cs. $=$ C) geben.

| 4 | 9 | 2 |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 6 |

fig. 1 .
und $\mathrm{C}=34$.
 Mi. ©e. als folde ndiber einjugeben. Wer fidh fúr ibre umfangreiche Siteratur, ibre veridieठenen 弓erftellungsmethoden, ibre feltiamen 区igenfdaften (Polaritát, Perio= dijitåt, 2(equilibrium 2c.), ibre vielfeitigen $\mathfrak{Z n w e n d u n g e n ~ a u f ~ p h y f i t a l i f d e , ~ d e m i f d e , ~}$

| 1 | 14 | 4 | 15 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | 11 | 5 | 10 |
| 18 | 2 | 16 | 3 |
| 12 | 7 | 9 | 6 |

fig. 2. biologifde, Fosmifde Probleme $2 c$. intereffiert, den ver= weifen wir auf unfere, ,2wiffenfanaflidhe Seitidurift

 foridung und verwandte raumwifienidaftlide Probleme" ( $\mathfrak{H}$. $\mathfrak{\mathfrak { u }}$. K.) ( $1909-19!!)$.
 die Gleidgewidtslage bervorgeboben, in der fid die 3ablen

## － 107 －

in einem $\mathfrak{m}$ ．©．im Gegenfat $3 \mathfrak{u}$ einem naturlichen © $\mathfrak{u}$ abrat（ $\mathfrak{H}$ ．©．．），Sig．3，befinden．Mian verfertige fid Sig．$\ddagger$ und Sig． 3 aus pappe und ziebe einen $\mathfrak{B i n d f a d e n}$ durd den Mittelpunlt des Ouadrats，den man unter der Pappicoeibe fo befeftigt，dan man fie an dem Saden bodbeben Pann．ITun beidwere man die eingelnen Selder in Sig．】 nnd 3 mit foviel gleiden Gewidten（3．2．Sůnf＝Pfennig＝

fig． 3. Otưfen）als die entiprechenden Sablen angeben．Ђebt man jegt Sig． 3 vom Cifd mit dem Saden bod，fo fippt das 1．©．um，weil 3．B． $7+8+9$ Pfennige 亿́werer find als $1+2+3$ ．丂ebt man bagegen Sig． 1 bod，fo bleibt das $\mathfrak{m}$ ．©．in der Balance．Das nebenbei．

Der Grund，wesbalb wir uns bier mit dem $\mathfrak{m}$ ．© ． beidadfigen，ift der，an einem einfachen Beifpiel ju jeigen， daj man das ，Sudividuım＇，eben das $\mathfrak{M}$ ．©．．，nidt ，，aus fích beraus＂，fondern nur aus feiner \＆uperen $\mathfrak{U m}=$ gebung，aus feinem Milieu beraus，von bem es ein зeitlid $\mathfrak{u n d}$ rafumild abgefonderter $\mathbb{C}$ eil $\mathfrak{i f t , ~ v e r f t e b e n ~ E a n n . ~}$

Su diefem Jwecte wathlen wir das，vollfommene IT．©．Sig． 4 （ $\mathrm{W}=5$ ； $\mathrm{C}=05$ ）． $\mathfrak{w i e}$ man fieht，ift ponl－2 ein，Springer＝ 3ug＇，von 2－3 dagegen nidt，bon 3－4 wieder Springerjug bon 4－5 nidt；pon 6－7 ja，von 7－8 nein u． $\mathfrak{f}$ ． $\mathfrak{w}$ ．

Refapituliert man mun Sig． 4 in der fláde，$\delta$ ．b．erweitert man feinen Sládentaum ins Unend： lidhe（wodurd）man ein ，unendlides＂M．（．）．，oder ein magifd：quadratifches＂Heg＂oder eine m．q．＂Capete＂ erbdit，wie Sig． 5 seigt），fo erfennt man fofort，dap fíth die Springersüge $\mathbb{1}-2$ innerbalb des $\mathbb{M}$ ．（1）s．audb nadh auferbalb als Springersúge 3－4，4－5， 5 wieder bis ！［alfo jedesmal $W$ mal＝ 5 mal］fortfetien．Sieht
man das umgrenzte $\mathfrak{M}$. $\mathfrak{Q}$. als das pbaenomenale Jndividuum (Gelbf; Xutom) an, fo exfennt man, daß vonaufend. b. vom trangzendentalen Milieu

| 3 | 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 12 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 17 | 24 | 1 | 8 | 16 | 17 | 24 | 1 |
| 6 | 18 | 20 | 22 | 4 | 6 | 18 | 20 | 22 | 4 | 6 | 18 | 20 |
| 25 | 2 | 9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
| 14 | 16 | 25 | 5 | 7 | 14 | 16 | 28 | 5 | 7 | 14 | 16 | 28 |
| 3 | 10 | 12 | 19 | 21 | 3 | 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 12 |
| 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 16 | 24 | 1 |
| 6 | 18 | 20 | 22 | 4 | 6 | 13 | 20 | 22 | 4 | 6 | 13 | 20 |
| 25 | 2 | 9 | 11 | 18 | 25 | 8 | 9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
| 14 | 16 | 23 | 5 | 7 | 14 | 16 | 23 | 5 | 7 | 14 | 16 | 28 |
| 8 | 10 | 12 | 19 | 21 | 3 | 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 12 |
| 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 17 | 24 | 1 |
| 6 | 18 | 20 | 22 | 4 | 6 | 18 | 20 | 22 | 4 | 6 | 18 | 20 |
| 25 | 2 | 9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 |
| 14 | 16 | 28 | 5 | 7 | 14 | 16 | 23 | 5 | 7 | 14 | 16 | 28 |
| 8 | 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 12 | 19 | 21 | 8 | 10 | 12 |
| 17 | 24 | 1 | 8 | 16 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 17 | 84 | 1 |

fig. 5.
ber (fagen wir von rects oben nad linfs unten) dret= 3ebn Gtrablen, die aus Gpringerbewegungen befteben, („®pringerftrablen") durd das Jndividuum bindurd)= f(biefen und es Eonftituieren. $\mathbb{C f}$. aud Sig. 17 auf der
 $\equiv 3$ paffieren. Das m. q. Jindividuum ift nur ein end= lider, begrenster $\mathfrak{X u s f b n i t t ~ a u s ~ d e m ~ u n e n d l i d e n ~ u n s ~}$ begrensten m. q. Eosmos. Diefer $\mathfrak{H}$ usfdinitt Pann bei
 $=25$ Jablen ein $\mathfrak{m}$. ©.! 2alfo das transzendentale Milieu, der (relativ sum Individuum) erpeiterte Kaum, das allomatif円) Nidat=Gelbft extlart exit und madt erft verftandlid das $\mathfrak{I n d i b i d u u m ~ f e l b i t , ~ d a s ~} \mathfrak{W e}$ en


Wir baben eben die SIade des M . ©as. in der (3weidimenfionalen) Sláde, auf dem papier, erweitert.

fig. 6. Die unterfte Reibe des $\mathbf{m}$. ©s. (7. 14. 16. 23. 5.) mufte $\mathfrak{Z n i f l}$ Iuß befommen an die oberfte Reibe (21. 3. 10.12.19.) und die linfe Reibe an die redte. Diefen $\mathfrak{Z n}=$ foluf Pann man aber aub nod auf andere Weife erreiden: indem man nam= Lid das $\mathfrak{m}$. $\mathbb{O}$. $\mathfrak{3 u}$ einem $\mathbb{C}$ ylinder= $\mathfrak{m a n t e l} \mathfrak{a x f r o l t}$; alfo indem man (Sig. 0) die $\mathfrak{L}$ inie a b mit cdoder a c mit bd vereinigt. Wir erreiden alfo durd Krúmmung der $3 \mathfrak{w e i t e n ~ D i m e n f i o n , ~ d e r ~ S l a ́ d e , ~ m i t ~ 5 u ́ l f e ~ e i n e r ~ b e = ~}$ grenjten dritten Dimenfion daffelbe wie durd cine unbegrenste 3 weite Dimenfion. Wir baben jegt cin un= endid) Langes m. q. Robr. Kônte man a b mit c d
 der oritten Dimenfion eine 3 weite Begrenjung eintreten und 3 war unbefandet der UnendlidFeit. Das Eann man nun, wie $\mathfrak{M}$. S. Gebaldt geseigt bat, in der Lat. Es entfebt dann aus dem Cylinder oder dem Robr ein Ring.

[der aus nur einem $\mathfrak{M}$. $\mathbb{O}$. beftebt; begrentst und doif unendlid ift; $\mathfrak{u m}$ den die "Springer= Strablen" $^{\text {in }}$ Spiralen berumlaufen 2c.] bat febr merfourdige Eigenfdaften, auf die wir bier leider nidt eingeben fonnen.

Immerbin bandelt es fidh, das múfien wir fefthalten, bei dem ",Ring" nur um eine dreidimenfional gelrúmmie Slåd)e, auf deren $\mathbb{O}$ berfláde die З̉ablen liegen. Xnders, námlich im dreidimenfionalen $\mathfrak{K}$ aum felbft verftreut, liegen die Sablen bei den magifden Ruben, von denen wir bier jedod abjehen. 2fud der magifde Rubus bildet einen individuell begrensten ráumliden $\mathfrak{Z u s j d n i t t ~ a u s ~ e i n e m ~}$ dreidimeafional gelagerten 3ablen=milieu.

## 2. Wuabratifac und Kubifche Rofieliprünge.

Der Kóffelfprung (R. G.) verbindet bie Selder eines Gdadbrettes (oder einer andern in $\mathbb{C u a b r a t e}$ eingeteilten Sláde) durd Gpringerjůge mit cinander. WDenn man ftatt des aus Pleinen $\mathcal{Q u a d r a t e n}$ 3ufammengefetten $\mathfrak{B r e t t e s}$ (Sláde) einen aus lleinen $\mathfrak{W} \mathfrak{u} \mathfrak{r f e l n} \mathfrak{j u f a m m e n =}$ gefetten 太ubus wablt and mun die $\mathfrak{W}$ ůrfel=Selder (Sellen) mit emander „roifilt", dann erbitt man einen fubifden Rofifelfprung.

Die Wiorphologie der quadratifben und Pubifben Róffelfprunge ift ebenfo intereflaut, wie die der magifden Cluadrate und Ruben. 2(ud) bier gebt einem das Der= ftindnis fủr die immere Strnftur des R. Gs. erft auf, wenn man den Raum, den das $\mathfrak{I n d i v i d u u m ~ e i n n i m m t , ~}$ erweitert und wem man die Gade dann bon aupen betradtet.
 vielen verfatiedenen Mietboden berftellen. Efine Wetbode berubt darauf, dap man das Gdadibrett $(\mathbb{W}=\mathbf{8})$ in vier ©undranten teilt and nun mit 马uilfe eines Syitems, das aus $\mathfrak{z}^{\text {wei }}$ "Rbomben" mid zwai "ductraten" beitebt
("(1)uarteniyitem", "®tern") die Selder roffelt. (Cf. die Sig. 7 auf der Siguren=【afel).

| 50 | 11 | 24 | 63 | 14 | 37 | $\vdots 6$ | 35 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 23 | 62 | 51 | 12 | 25 | 34 | 15 | 38 |
| 10 | 49 | 64 | 21 | 40 | 13 | 36 | 27 |
| 51 | 22 | 9 | 5 | 2 | 33 | 28 | 39 |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 7 | 60 | 1 | 20 | 41 | 54 | 29 |
| 59 | 4 | 45 | 8 | 53 | 32 | 17 | 12 |
| 6 | 47 | 2 | 57 | 44 | 19 | 30 | 55 |
| 3 | 58 | 5 | 16 | 81 | 56 | 43 | 18 |

fig. 8.

Sig. 8 geigt einen quadrati= íben, vollfommen regelmáai= gen, gefdloffenen (1 roffelt fid) mit 04) Rófielfprung. Man fieht, 1-2-3-4 bildet einen "Rhombus", 5-0-7-8 ein

 immer periodifa abroedfelnd. $\mathfrak{w a s ~ a b e r ~ b a t ~ e s ~ f u ̂ r ~ c i n e ~}$ Sewandtnis mit den Sinien 4-5, 8-9, 12- 13 2c. $\ddagger$ Dies find, im Gegenfay sum $\mathfrak{O}_{\text {uar }}$ : tenfyitem Sig. 7, die "Der= bindungslinien" (Sig. 9 auf der $\mathbb{C}$ afel. "Rreu ${ }^{\prime \prime}$ ) der "(1uadrate" mit den "Rbomben". Vereinigt man nun Sig. 7 mit Sig. 9, fo erbatt man im ganjen $10+8=24$ Roffellinien. ©urd diefe 24 Einien roficln fith in einem ©. mit $W=4$ alle felder untereinander, foweit dies $\mathfrak{u b e r}=$ baupt angingig ift.
$\mathfrak{Z l u n}$ Einn man, ebenfo wie beim Mi. D., eine Roffel= Tapete Fomitruieren, ein unendliches : Iets, deffen quad= $\mathfrak{r a t i f}$ 人) Selder alle untercinander fíh roifieln (durd Gpringer= 3ůge mit einander verbunden find). Ein foldhes Rófielnets zeigt fig. 10 der $\mathbb{I}$ afel. Gdneidet man bierans nun an einer beliebigen Stelle die Sig. 7 ans (cf. Tafel links oben) und verlangert oder erweitert man die Geiten der , Quadrate $\mathfrak{u n d}$, Rhomben' itber die Peripherie oder Grenje des D.s. binaus, fo erfennt man aus dem metaperipherifacn oder transjendentalen Ver= Iatf der Sinien, deß die, (luadrate' und, Rbomben' des phatiomenalen D.s. in WirflidFeit gar Feine, $\mathfrak{D}$ anad= $\mathfrak{r a t e} \mathfrak{u n d}$, Rbomben find, fondern $\mathbb{C}$ eile von $\mathcal{O F t o}=$ $\mathfrak{g r a m m e n}$ ! ( $\mathscr{C}_{\text {f. }}$ Cafel rehts oben). Und zwar find die

## - 112 -

 in cinem $\mathbb{O}$. ron $\mathrm{W}=0$ befindet, wáhrend die, Rbomben Ceile eines Pleineren ©Ptogramms find, das fith in einem Q. bon $\mathrm{W}=4$ befindet. $\mathfrak{Z l j o}$ : exft die $\mathbb{E x}$ weiterung des Raumes uber die phaenomenale Gawelle oder Grense binaus und der Rưdbliat von diefem erweiterten Gtandpunft, alfoder $\mathfrak{B l i d} \mathfrak{v o n a u f e n , ~ a u f ~ d a s ~ p h a t = ~}$
 metaperipherifaen Milieu beraus die morphologie des $\mathbb{Q}_{\text {uad }}$ adats ridtig erfennen.

Diefes Beipiel illuftriert das, was wir bier im Pringip fagen wollen - dieallomatifde Erfennt= nistheorie - ganz porsuglid. Sort mit aller reinen Piycologie und allem automatifben Gefawatg! Nid)ts fann das Gelbftans fid beraus exPennen, am wenigften fíh felbft. Xeff wenn man won aufen an eine Gabe beran Eann, Eann man fie „begreifen". Das Gebeimnis liegt an der Oberflade. ©ieb mir einen Punft auper= balb der 区rde, wo id ftehen Pann - fagte 2 riftoteles —und id werbe die Erbe bewegen!
 $\mathfrak{u n f e r}$ "Oftogrammifbes Neg" fagen. Wber wir muffen uns furz faffen.

Innerbalb des genannten Fleineren Oftogramms liegt nod ein Fleinftes in einem Guadrat bon $W=2$. Diefes Oftogramm nenne id das , ,primatre", die betben andern
 gramm exfrectt fix uber $8 \times 8=04$ Selder; u. f. $\mathfrak{w}$.

Eun beadte man, daß von allen OPtogrammen nur die je vier auberften Spizen des abtectigen Grerns in ber $\mathfrak{m i t t e}$ eines Seldes liegen. Das fefundare OPtogramm gebort daber eigentlid gar nidt $3 \mathfrak{u}$ einem $\mathbb{0}$. von $\mathrm{W}=4$, fondern $3 \mathfrak{u}$ einem $\mathbb{Q}$. bon $W=7$ ! 2dio $3 \mathfrak{c}$ einem $\mathfrak{u}$ nges
 OPtogramm gibt es naturlid fûr alle ungerabwourseligen Qe. Sig. !d der $\mathbb{C a f e l}$ seigt eing für $W=3$. $\mathfrak{W i r}$


Fig.LO. RÖSSEL-NETZ-OKTOGRAMMATISCHE TAPETE.


Fg .11
© NLegrewner


|  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



Frg. 12.
OKJog vanum

Firg.9. Rössel. "Kreiz: Mea. Qwadret. Fig.lf. mit Springer-Stwahlenp.

## - 113 -

mûfien סaber genauer formulieren: Die ", $\mathbb{Q}_{\mathfrak{u}}$ abrate ${ }^{\prime \prime}$ und ,Rbomben" in geradwarjeligen Quadraten niedri= gerer Orbmung (Wurjeln) find immer Ceile oder Rudi= mente $\mathfrak{v o n}, \boldsymbol{O P}$ (ogrammen" aus ungeradmurzeligen Quadraten böberer Oronung ( Wurzeln). $^{\text {O }}$

2alfo: das frweiterte, らóbere, erflår das Derengerte, Eliedrigere! Wenn man bom Einselnen ausgebt, ,pon unten", wenn man indultiv verfábrt, fo Pann man woht "forfimen" und empirtich $\mathbb{C}_{\text {atifaben }}$ feftifellen, man Eann Gefege abftrabieren, aber man kann auf diefe weife nidts „erflaren". Die ErPlatung Pommt allemal aus dema ©anjen, „von oben", wenn man deduftiv vorgebt. Die Erflarung bon Erfbeinungen if ein allomatifder Dorgang. Zules Innere erflart fibl aus dem $\mathfrak{Z u}$ eren. $\mathfrak{Z u e s} \mathfrak{U n t e r g e o r b n e t e} \mathfrak{a u s}$ dem Ubergeoroneten. Wues $\mathfrak{I n}=$ divibuelle aus dem Univerfellen.

Das Oftogramm befigt magifa=quadratifbe Eigenfanften! fángt man in einem $\mathfrak{I}$. © . ( $\mathbb{C}$ afel, Sigur d!) bei $\mathfrak{a n}$, den $\mathfrak{L a u f}$ des Oftogramms $\mathfrak{j u}$ ver: folgen (alfo: 1-8-3-4-9-2-7-0-1), fo exbdit man die Reibenfolge der 3ablen des $\mathfrak{u m}$ das Mittelfeld (5) Liegenden Kreifes eines $\mathfrak{M}$. ©s. (Cafel, Sig. dz). Und umgeFebrt.

Jede $\mathbb{K}$ inie des Oftogramms bildet in einem ©. bon $\mathrm{W}=3$ cinen Gpringerjug ,erften Grabeg"; bei W $=5$ einen Springerzug, $\quad$ wo eiten $\operatorname{Grades}^{\prime \prime}$; bei $W=7$ einen ,/dritten $\mathfrak{F r a d e g}{ }^{\prime \prime}$. ( (Cafel, redts oben).
 Iinien" find bon grosem wert sux einbeitliden $\mathfrak{A u f =}$ faflung aller bier ins 2luge gefaften topologifben $\mathfrak{E B}=$ ziebungen. Sie jerfallen in 2 2trten: d. foldhe die in geraber Kidtung verlaufen (fernwirkender Springersug, Springerftabl). Eg find, reelle Róffellinien', weil fie wirflid im Niet (Cafel) vortommen; 2. folde, die in ge= brodener Ridtung verlaufen. EF find, ,imagindire Geh. Wifienidaaften. IV. Elias 2rttifa.

Roffellinien', weil die Derbindungslinien ibres $2 \mathfrak{n f a n g s}=$ und Endpunites nidt im Eleg realifiext find.

Betradten wir nod einmal das m. q. ETeg Sig. 5.
 3war von 2 entweder ûber Seld 1 ober 4 nad 3 . Die Roffellinie $2-3$ ift ,imagindr. Derbindet man aber 2 mit derjenigen 3, die metaperiphertíd liegt (wobei die Der= bindungslinic die Grenze des M. ©s. (qnetbet), fo er= balt man eine, reelle Róffellinie. Xlfo: was vom trans= zendentaleallomatif円en Gtandpunlt aus gefeben reell ift, $\mathfrak{w i r b}$, wenn es phaenomenalifiert, autofiziert werben foll, imagindir. Die aufenftbende 3 wird gewiffermafen ins M. ©. bineingebroden, refleftiert. Erridtet man inner= balb des $\mathfrak{m}$. ©s. zwifaen den Reiben 4, 0. 15. 20. 22 und 18. 25. 2. 9. 11 einen Gpiegel fentredt 3ur Papier= flader, fo fiatt die ,,uberfinnlides, drauken ftebende 3 tat= fádlid in das Seld, wo innerbatb des $\mathfrak{M}$. ©s. die,,,finn= lid" wabrnebmbare 3 ftebt. Der ùberfinnlide Reflex (aus dem ,ifenfeits" erweiterten Raum) verwandelt den pri= miren Gpringersug , Diesfeits" $^{\prime}$ in einen felundiren. Rrummt man bann die Sladhe, mit julfe der boberen (dritten) Dimenfion, fo wird der Reflex ber niederen Dimen= fion wieder aufgeboben, da auf bem 3ylindermantel 2 und 5 fich primit rofieln.

5-4 iff wieder ein gewöbnlider Springersug; 4-5: cine reelle, fetundare Roffellinie, ein Gpringersug $2^{\circ}$. ITun aber 5-0! Jm phaenomenaten 2fipelt bildet 5-0 einen imaginarien gebrodenen Springersug $3^{0}$ (5-2-1-0 odex 5-20-10-0; 2c.); im transjendentalen Xipelt cinen reellen geraden gewoébnliden lakufersug (5-12-24-0); H. f. w.

Go Eann man fix eine Eleine Dorftellung maden pon den Derbittniffen und Bejiebungen diesfeits und jenfeits von dem (uns als begrengten Individuen befannten) Kaum.

Die borftebend gefailderten Refultate, die sum Cetr

## － 115 －

aus eigenen Gtubien gezogen wurben，find nidt fo einfach gewonnen，wie bier 3 fammenfafiend und uberfidtlid bes
 dimenfionalen Raum，aljo aud wieder Raumerweiterungen， nôtig．

उळ legte mir námlid f．3t．die Srage vor：welde oreidimenfionalen Gebilde entipreden den 3 weidimens fionalen＂（Muabraten＂und ，，Rbomben＂（Sig．7），um analog cinen $\mathfrak{F u b i}$ iden Roffiliprung Eonftuieren $3 \mathfrak{u}$ Pônnen？ Benugt wurde ein lubifder Raum，der aus $4 \times 4 \times 4=04$ Wuirfeln beftand．Nad vielen Mủben entocate ta，daf den＂（Guadraten＂und ，，Rbomben＂überbaupt gar nidt $\mathbf{3}^{\text {w }}$ ei verfoiebene Koirper entipreden，fondern nur ein eins siger Rotper und jwar ein Rbomboëder；allerbings
 R．＂nabler ausgefúbrt ift．Go lam id fur rhomboed＝ rifden $\boldsymbol{\sigma}_{\text {truftur }}$ erfubifden Roffeliprunge， wovon id bier ein elegantes Seificiel anfübre．Sig． 13. （ $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ bebeuten bie vier ubereinander liegenden Ebenen des lubifぁen R．B．）．

## （ $($ d円ema fiebe naddfte Geite）．

Ifadbem id fo den dreidimenfional erweiterten Raum gewonnen batte，fubte id aus ibm oie mir unElaren Ders bátnifie der 践ene $\mathfrak{z u}$ verfteben．Und fiebe oa！Die $\mathfrak{p r o j e f t i o n e n ~ d e r ~ o u r c h ~ R a u m p r i n g e r s u g g e ~ j u f t a n d e ~}$ geFommenen Kbomboeder $=\mathbb{E C E n}$ und $=$ Ranten ergaben die fog．，Muadrate＇und，Rbomben＇．Und als id an die Rhoms boeder：©ften nun 3ahlen fegte，ergaben deren Projeftionen fogar magifぁe Quabrate！

Nan mufte man alio aud umgeßebrt ein $\mathfrak{M}$ ．© ． ráumlib aufófen，＂ftereoanalyfieren＂，Rónnen．Das gelang in der $\mathbb{C a t}$ febr gut $\mathfrak{u n d}$ Sig． 14 3eigt eine ders artige Gtereoanalyfe cines magifben Quabratg． $1-2$ if ein gewodbnlider Opringerzug．ZUber wer Ponnte

## - 110 -


fig. 13.
$\boldsymbol{a}$

fig. 14.
worber abnen, $\mathfrak{d a j}$ (die $\mathbb{C u r m}$ 亿igge) 2-5 und 4-5 etc. ebenfalls Springerjůge waren, aber dreidimenfionales! Somit ift alfo jeft nidg nur die Rofielnatur der $\mathfrak{u n g e r a d w u r z e l i g e n ~ M o . ~ Q . e . ~ e r f a n t ~ ( w a s ~ m a n ~ f o h o n ~}$ von 2lters ber wufte), fondern aud) - mit juflfe der Raumerweiterung reip. mit Suilfe von Raumipringer= Sưgen - die der gerabwirizeligen M. ©he., die viel fatwieriger $\mathfrak{3 u}$ bandbaben find als die ungeradwarjeligen. $\mathfrak{J a}$, nod $\mathfrak{m e b r}$, $\mathfrak{e s}$
 Fann gezeigt werden, dafaublogardienatut: Ithen ©e. refp. die ( $\mathbb{U}$ urmzi̊ge bildenden) Kreife der :IT. ©.e. fith per Raumfpringer fereo= analyiteren lafien. (Sig. 15) Die Stereomatyfe fepariert die betoen "Syfteme" im I. (O. und $\mathfrak{j e i g t ~ d e u t l i d ~ d u r c h ~}$ analoge Stereo $=$ Sepa $=$ rierung der Etreiszablen im 1If. ©. (Sig. (10), dáz das 2T. (1). ১uxt Torfionfeiner beiden Syiteme $\mathfrak{m m}$ das $\mathbb{C}$ ent= rum des $\mathfrak{C} \mathfrak{s} . \mathfrak{z u m} \mathfrak{W}$. $\mathfrak{Q}$. $\mathfrak{u m g e w a n d e l t ~ w i r d . ~}$
(1uch $\mathfrak{z u r ~} \mathbb{E r P l}$ (itung der m. q. Netge Eann der $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}} \mathfrak{u m p}$ minger berange= 3ogen werden. $\mathfrak{w e n n}$ $\mathfrak{m a n} 3.25$. das MI. ©. von $\mathrm{W}=3$ reEppituliert ( ${ }^{\text {affel, Sig. 17), fo } \mathfrak{e r}=~}$ Fennt man, daf auch bier

Gpringerftablen bon rechts oben nad links unten סurd bas ©. bindurd geben. Slad W (alfo nad 3) Seldern tritt eine $\mathcal{U n t e r}^{\text {bredung ein }} \mathfrak{u n d}$ der $\Theta_{\text {trabl }}$ verfdiebt fid durd einen $\mathbb{C u r m}^{\text {ung }}$ nad oben und dann beginnt der Gpringerftrabl von neuem, um nad W Seldern abermals $\mathfrak{j u}$ ftoppen $\mathfrak{u}$. f. $\mathfrak{w}$. Sieht man nun diefen $\mathbb{E u r m}=$ 3ug bon 3-4 als einen Raumfpringersug nad andern疋benen $\mathfrak{a n}^{*}$ ), dann erleibet die Gpringerbewegung als folde ưberbaupt Feine $\mathfrak{U n t e r b r e d u n g ~ m e h r . ~ X l f o : ~ B e = ~}$
 らemmungen) aufweifen, disFontinuierlid verlauien, ver= laufen mit Júlfe eines erweiterten Raumes Fontinu= ierlid).
 råumlide Springersůge anfeben.
$\mathfrak{w}$ wir baben alfo bewiefen, daj der Gpringer (fei es der Sládenfpringer oder der Raumppringer) den Sdlúffel bildet fûr alle IT. und M. W.e. und R. Ge. und deren Rege. Wix werden nun gleid weiter feben, dand der aus
 fammengefegte Springersug nod wieder auf eine bóbere


$\mathfrak{Z} \mathfrak{n a}$ log dem zweidimemiinalen Kófelnet gibt es naturlich and ein oreidimenfionales Roffel=Raum= gitter und aud das Sláchen=© Cltogramm bat jein Raum= Znalogon. Dielleidt bat ein wip̄begieriger und gefdictter Cefer $\mathfrak{E} u f$, fíd foldhe Modelle aus faben reip. aus Pappe anfdaulid berjuftellen. Er beadte dann, daf das faein=

[^34]
## － 119

bat fo Pomplizierte Róffelnets feb̆r einfac aus $\mathbf{3 w e q}$ Quadratiyftemen beftebt（Sig． 10 ©afel redts unten） die fich unter dem $\mathfrak{w i n f e l} \alpha=37^{0}$ faneiden．Wo die
 ein $\mathfrak{H i t t e l p u n f t}$ der Roffielfelder，fodaf man deren Ouadrat＝ nets entbeliren fónnte．

Gtatt aus zwei Cuadratyftemen Eann man fid das Elets aud aus 3 wei Rhombenfytemen $3 \mathfrak{f a m m e n g e =}$ fegt denfen（ $\mathbb{C}$ ． $\mathbb{C}$ afel）．
$\mathfrak{w e n n} \mathfrak{m a n}$ alle primáren OPtogramme fdattiert，fo erbailt man eine afthetifd wirfende ©apete，namentid wenn man die Mittelpunlte der Selder fixiert．（Cafel linls $\mathfrak{u n t e n}$ ）．
 nod Lange nidt auggefdopft．Neben Dreiecten und Dier＝ effen fieht man Seds＝und 2Udtecfe，Sexagramme（\＄） und dergleichen $\mathfrak{m u f t e r}$ ．

Don jedem Seld geben 8 Gpringeritrablen aus．（ $\mathbb{C}$ ． Cafel．）Rednet man baju 4 （urmftrablen und 4 （afufer＝ ftrablen，fo erbailt man einen Sdadがompan，der aus 10 Ridtungen in ber fiade befteht．
$\mathfrak{W} \mathfrak{i r}$ wollen ung jetg dicfe Ridtungen im Raume náher betradten．

## 3．Raumichact．

$\mathfrak{W i n}$ baben bereits den Raumfpringer Fennen ge＝ Iernt：im Aubifden Róffelfprung，bei der Gtereoanalyfe magifaer $\mathbb{Q}_{\text {uadrate }}$（ und magifder $\mathbb{Q}$ uadrate，fowie ibrer Dlege．
$\mathfrak{W}$ enn man nun aud nod alle andern befannten Gdadfiguren fidh nidt nux auf der 3weidimenfionalen rebene（auf dem Sdadbrett）bewegen lakt，fondern auper＝ dem nod nad oben und unten im dreidimemfionalen Raum， fo erbalt man das＂Raumfand＂．

In mathematifder 弓infidt bandelt es fid beim

Raumidad um eine ${ }_{\text {„Rawmerweiterung＂．Und in }}$
 man nur aus der erweiterten 2 nifdaung beraus die redus sierteren Derbáltniffe ridtig beurteilen und erfláren Pann． Die Gefege und das $\mathfrak{w e f e n ~ d e s ~ B r e t t i d a c h s ~ w e r b e n ~ e r f i t ~}$ verftandlid durch das Raumidad．Bejeidnen wir ben Gdacdraum（bas Gpiel＝Ierrain）mit S und mit feinem oberen＂）Index die Dimenfionalitåt des Gpielterrains，fo erliaft Sili Sil，Beide find aber nur Gpezialfalle von $\delta^{\mathrm{n}}$ ，furt das man ganz allgemein gúltige Gefetse und Regeln aufitellen Eann． $\mathfrak{E r f t}$ SIII beweift 3．B．die Notwendigleit der Edachgefete，die frủber fálicdlid fur ganz willifurlid und Ponventionell gebalten wurben．

 engerung von Sill，eine Reduzierung，eine Involution． Daraus folgt，daf man in fpielpraftifber 弓infich nidht bon einer＂frweiterung＂des Brettfbachs fpreden darf （wie anfanglid gefdeben）und aud ja nidt die Brett＝
 Raumidad $\mathfrak{u b e r t r a g e n ~ d a r f . ~ D a s ~ R a u m i d a d ~ i f t ~ v i e l = ~}$ mehr ein durd）aus felbftíndiges Spiel sui generis，bei dem $\mathfrak{m a n}$ ab ovo ftereometrifd，nidht planimetrifíh denfen $\mathfrak{m u}$ ．EE $\mathfrak{E i l l}$ dem $\mathfrak{B r e t t}$（dad daber aud gar Peine Kons Eurrenz machen，obwobl es $\mathfrak{i b m}$ in feder Sinficht uber：
 gefdledter begreifen．

Uns intereffiert bier nidat das Raumidaab＝Spiel， fondern feine $\mathfrak{p b i l o f o p h i e , ~ d i e ~ e i n ~ g u t e s ~ G t u i t ~ G t e r e o s ~}$ fophie in fich idliest．2uber aud in diefem Punfte woillen woir $\mathfrak{u n s}$ lurs fafien und nur das wirflid DTeue des Raum＝ faads eben fireifen．Das ift die Sigur bes， $\mathbb{E} i n b o r n s$ ．

[^35]
## － 12 d

2ber 3 um allgemeinen Derftínonis durfte es dod not＝ wendig fein，bier einen Pleinen $\mathfrak{Z u f f a b}$ über＂Raumfdad
 sieren，den id bor Rurzem in der Зeitidarift＂Weltwiffen＂弓eft 3，1912（弓ephaeftos＝Derlag，弓amburg）publiziert babe． $\mathfrak{E r}$ lautet：
＂Gegenwaittig $\mathfrak{i f t ~ - ~ e i n e ~ S o l g e ~ u n f e r e s ~ E x p a n i o n s = ~}$ bedurfiniffes－viel die Rede von＂Eryoberung der $\mathfrak{E u f t} "$ oder，nod afgemeiner ausgedruidt，bon＂Eroberung der oritten Dimenfion＂．Sreibatlons，Iuftidiffe，Slug＝ mafdinen，Unterfeeboote， $\mathfrak{C u n n e l}$ ，Wolfenfrater， $\mathfrak{U n t e r}=$ und Ueberführungen von VerPebrswegen，弓od）＝und Tief＝ bauten aller Zart legen Šeugnis ab von dem praftifden Dordringen der Exdfladenbewobner in die dritte Dimenfion $\mathfrak{u n d}$ den damit verinupften Deránderungen und $\mathcal{U}_{\mathrm{m}}=$ wadjungen in jandel und wandel．2ub in der Ge＝ fatate wiffenfdaftither Cbeorien Eann man ein Sort＝ fareiten bom urfpruingliden zweidimenfionalen Зuftand 3 um oreidimenfionalen Fonfatieren．Welder gewaltige Sortichritt des＂Weltwiffens＂liegt 3．W．in dem Ueber＝ gang von der altertúmliden Dorftellung eines $\mathfrak{E l d t e l l e r s}$ 3ur neujeitliden Vorftellung der Erblugel！Oder von der geozentrifden sur beliojentrifben Cheorie，nad der unjere Erbe felbft es ift，die durd den weltenraum dabinfauft． $\mathfrak{U n d}$ wie die planeten im groken，fo verbalten fíh die 2tome im fleinen．2fud bier ein Raumwirbel der plane： tarifden negativen Eleftronen um den folarifden pofitiven Otomreft．Zdfo das Obere ift wie das $\mathfrak{U n t e r e}$ ，das Rleinere wie das Grobere．Ueberad in der ITatur berridt ein ein＝ beitlider Sufammenbang．Sruiber ftelle man fich die bemifden Ronftitutionsformeln linienartig und flachenbaft， $\mathfrak{a u f}$ dem Papier，vor．Spater $\mathfrak{i f t}$ man $3 \mathfrak{u r}$ Xtomlagerung im Raum， $\mathfrak{u r}$ Grereodemie，ưbergegangen．Neuerdings wida man logar die＂Seit＂auf den ，，Raum＂zuruictừ Der $\mathbb{C b}$ emifer，der $\mathfrak{P b y f i l e x , ~ d e r ~} \mathfrak{m a t h e m a t i f e r , ~ d e r ~ P h y f i o : ~}$ Loge，der $\mathfrak{P j y}$ jologe，der $\mathfrak{P b i l o f o p h}$－alle wetteifern，das

Raumproblem $3 \mathfrak{u}$ ergruinden． $\mathfrak{Z l f o}$ ，Aurz und gut：ůberall wobin wir bliten，ift Raum $\mathbb{C r u m p f !}$ UUles drebt fid um den Raum und in dem Raum．
$\mathbb{E} \mathfrak{i}$ ift daber ganz felbitverftandid，daß aud das boddite Derftandesfpiel，weldes es gibt und an dem fidh die fadarfiten DenPer feit Jabrbunderten，ja feit Jabr＝ $\mathfrak{t a u}$ fenden fozufagen die Gdiabel wetgen－es ift gan felbftverftandlid，daf anch das Gabad fich von der
 （れかれ＂ $\mathfrak{w i r d ! ~ ( D i e ~ m e n i d l i d e n ~ S p i c l e ~ f i n d ~} \mathfrak{A u s d r u c t s =}$ formen unferer Kultur．Und wenn diefe Rultur gleidfam dreidimenfional wird，fo $\mathfrak{m u}$ aud ein dretdimenfionales， den bödhfen 2luforderungen entiprechendes Gpiel entitthen． Das ift Feine an den Saaren berbeigejogene＂Punftlide＂ ＂Erwciterung＂oder，＂正idwerung＂des Gdachipiels，fon＝ dern eine ganz und gar logifae und naturliche 代nt＝ widtung．Der Raum ift da！Ex wird ja nidt erft gemadt！ $\mathbb{D}$ ie $\mathfrak{J d e e}$ des Raumidaths lag in der $\mathbb{U}$ uft． Gie verlangte nad Verforpering．Und ebenfowenig wie die $\mathfrak{H t}$ ome fich an den Gtudenten Febren，der dic Cebre von der Kaumgeftalt demifder Gebilde nidt Eapieren
 bedingte neue Sdadjfigur） $\mathfrak{m m}$ die Stettidathiften，weldhe feinen EXtjug nidht fofort begreifen Fimmen oder weldhe das abgeftumpft＝oftarerifot Gebict，weldhes der Raumt＝ fpringer beherritht，nidt gleid erfaim Eomnen．2utues will $\mathfrak{g e l e r n t} \mathfrak{u n d}$ geubt fein，Stereodemic fo gut wie Sterco： jatrifiologic（Raumidandebre）．Ubue fleiß Fein Preis． Savon madt das Gdad am wenigiten cine $\mathfrak{H u s n a b m e .}$
 das 3 brettidand wie ein $\mathfrak{w a i r f e l}$ vollfommener $\mathfrak{i f t a l s ~ e i n ~}$ Quadrat．Denn das Gduabbrett beftebt aus ©uadraten， der Gdadhraum dagegen ans $\mathfrak{W u r f e l n}$ ．Der ，＂hosbere＂
 Riuttidlufie auf die Eigentümlidfeiten und Einridtungen deg $\mathfrak{b r e t t i} \mathfrak{d a d} \mathfrak{s}$ ，fondern erméglidt erft eine bisber noch
 forfbung. Wenn man bollends von der dritten $\mathfrak{z u r}$ vierten und weiter $3 \mathfrak{u x}$ „n"ten Dimenfion ubbergeht, fo er= $\mathfrak{b d t t}$ man ganz allgemeine GefidtspunEte und Sormeln, aus denen erfidtlid wird, daf das $\mathfrak{B r e t t j c h a d}$ unter x Sáden und Moglidfeiten nur ein befonderer Spezial: fall ift. Erft biermit find fůr eine Saadmiffenfaaft die Dorbedingungen erfûll. Das ganje Gdaadgebiet be= Fommt durd den Kaum ein total neues 2 unsfeben, die Gdudforfdung eine prinsipielle Wendung; und 3 war eine $\mathfrak{w e n d u n g ~} \mathfrak{z u}$ etwas 马óberem, Dollfommenterem.

Hian bat fith vorzuftellen, daf das Sdadipiel aus folden Srettipielen bervorgegangen ift, bei denen (wie bei unferem Damefpiel) alle Stcine nod won gleider 2 Hrt $\mathfrak{u n d}$ Dalens waren. Denkt man fich mun einen Stein im Šentrum eines quabratifden Selies ftehen, fo Fann ex fein Standfeld offenbar nur auf jwei Wegen verlafien. Er Emin entweder durch die Sciten des Qandrates geben oder durd die EAPN. Zntere planimetrifde Elemente $\mathfrak{a l s}$ Sciten und Eden befitt $\mathfrak{j a}$ das Cluadrat nidt. Den= jenigen Stein, welder das ©uadratfeld durd die vier Geiten verlápt, bejeidnelr wir als "Iarm (T); den, $\mathfrak{w e l d e r}$ durch die vier $\mathbb{E} \mathfrak{E}$ en gebt, als "figufer" (L). Wix baben alfo jegt jwei ungleiche Gteine, antserlid Fenntlid
 befimmtalfo dic Valenj der Gteine. T ziełt „ge= $\mathfrak{r a d e}{ }^{\prime \prime}$, L zieht ,ifhrigg". Das Erettichad befigt mur diefe
 Kónig, K; Baucr, B; Springer, S) find davon abgeleitet. Darauf wollen wir bier aber, wo es uns nur auf Prin= zipien anfommt, nid) $\mathfrak{n} \mathfrak{a} \mathfrak{b e r}$ eingeben.

Denft man fíh $\mathfrak{n u n}$ analog einen Stein im Sentrum
 fein $G_{\text {tandfeld offenbar auf drei veridiedenen } \mathfrak{W e g e n ~ v e r : ~}}$ Laffen. EV Fann entweder durd dic Slåden des Wůrfels geben oder durch die Kanten oder durd die EAEn. 2fndere
 befitst eben der Wuirfel nidt. Denjenigen Stein, welder das $\mathfrak{W a x r f e l f e l d ~ ( i d ) ~ n e n n e ~ d i e f e ~ F u b i f a r e ~ S d a d d r a u m e i n b e i t ~}$ „Šelle") סurd die feds SI\&men verlâkt, bezeidnen wir als T; den, welder durd die 3 wodif Zanten geht, als L; $\mathfrak{u n d}$ den, welder durd die abt 区ien geht, als ,iEin= $\mathfrak{b} 0 \mathrm{rn}^{\prime \prime}$ (E). Wir baben jegt alfo drei ungleide Steine, die fich durd ibre verfdiedene Ridtung, welde fie ein= fblagen Fönnen, d. b. סurch "Slíden=", "Ranten="

 alfo drei ,f(frundfiguren". Don ibnen ift das Einborn eine, ,neue", ráumlid bedingte Sigur. Das Einborn Pann nur im Raum exiftieren, weil es bier nur Forperlide $\mathbb{L}^{\mathcal{E}} \mathrm{f}$ en gibt. 2Ulle andern Gteine ( $\mathrm{D}, \mathrm{K}, \mathrm{B}, \mathrm{S}, \ldots$ ) find von den drei $\mathfrak{F r u n d f i g u r e n ~ a b g e l e i t e t . ~}$
 "Die Gdadfiguren find Sunftionen der matbe= matbifden Elemente der Gdadjelle". Daber fpreden wir bon einer 3 ellularen $\mathbf{3 a t r i f i o l o g i e . ~}$

Beim vierdimenfionalen ©dad gibt es vier Grundfiguren. T, L, E avancieren weiter, und unten faließt fíb eine neue Sigur an. Beim 3 weidimenfionalen Saad (SII) gebt T durd $\mathbb{L}$ inien, bei SIII durd Sladmen, bei SIV ©urd Káme u. f. w.
$\mathfrak{E} \mathfrak{E}$ bat fich nun berauggeftellt, daf Einborn und
 madt, fowobl auf dem Brett wie im Raum) in einem naben Derwandtfdaftsverbditnis fteben, in einem genetifden 3ufammenhang. Sie find Bruber. Und 3war ift E der diltere Bruder; S der jüngere. Der Gpringer=
 Laft fid der viel disfutierte eigenartige winkelige Springer= зug erfláren. Daraus folgt, daf das "itridaad" ein
 fdaळ eigentlid nur eine $\mathfrak{P r o j e f t i o n , ~ R e d u f t i o n , ~ I n v o l u t i o n ~}$
auf bie flache ift. Die uripruindlide Raumidee bes Gdacbs war verloren gegangen und mus fid jett, wo alles auf den Kaum abjielt, erft wieder $\mathfrak{B a b n}$ breden.

Die Ridtungen von $\mathrm{T}, \mathrm{E}$, L ftellen regelmafige Dielftrablen dar. Die 3úge von T reprafentieren die drei sueinander fenfredten RaumFoordinaten; L bers tritt das Divergenjpringip; S das Ronvergens= prinjip; von ibren Gtandfeldern aus. Die Süge det Raumfiguren befbreiben fereometrifde Sormen. Man
 ëder, ©etraëder, OPtaëder u. f. w. treten auf. Befonders interefiante Raumgeftalten liefern bie Fubi fben Roffel fprunge. Projiziert man deren Sablen auf die Sláde, fo erbált man magifae $\mathbb{Q}$ uadxate. UmgePebrt Eann $\mathfrak{m a n}$ magifbe Sablenquadrate in raumlibe Roffelfprunge auflôen! Diefe „Stereoanalyfe magifber Quabrated fúbrt $\mathfrak{j u}$ den merfwurdigiten topologifaen problemen.

Wenden wir uns jett pon der $\mathrm{Statif}^{\mathrm{p}}$ der Raum= figuren $3 \mathfrak{u r}$ ibrer Dynamif, das beift jur Gdachpartie oder $\boldsymbol{3}$ um Spiel, fo blifen wir in einen mebr oder weniger Pomplizierten Medanismus binein. Die Gdad= medanip ift ein 2nalogon 3 ur $\mathfrak{W e l t m e d a n i p . ~ Z a ́ d e ~}$ Eridecinungen fteben untereinander in einem gejegmafigen relativen Sulammenbang. Зu Seginn der Evolutions: partie berribt gefpanntes (GIeidgewidt. Die Bes weegungen beginnen. 2fftion - Realtion! $\mathbb{E s}$ tritt in dem gefdlofienen Eraftiyfteme eine Gleidgewidts= ftorung ein, die nad 2usgleid, Entropic frrebt. Das naturlide Ende der Partie ift entipanntes $\mathfrak{F l e f d g e =}$ widt, das beift "remis". Weder die "weisen" Siguren nod die , fifmarzen" baben gewonnen. Der Kampf ift $\mathfrak{a x}$, aber unentidieden. Enlangt jedod ein Gegner die Uebergewalt, den Ueberdrua, dann bat er gewonnen. Der andere $\mathfrak{i f t}$,matt" gefetst. ©fr bat vertoren, weil ex Pein remis erjielen, daf Gleidgewidt nidt aufredterbalten Ponnte. Die Siguren werden wieder aufgeftell, die initiale

Gpannung wird wiederbergeftellt und die Weltpartie，ein miltoFosmifdes Manvantara beginnt von neuem．

らieraus ergibt fíh aber，daf das jetst uiblide Gcaab＝ brettipiel，som rein medanifitionen Gtandpunlte aus be＝ tradtet，nod grobe Sebler entbdit．Es Laft durch Sort＝ nabme der gefblagenen Siguren bom brett Energie ani dem Syitem berfdwinden，fatt fie umjuwandeln．Das Brettmatt drebt fid um den Kónig，fatt um ivie geg＝ nerifde Gefamtlraft und dergleiden mebr．Das find lauter medaniftifbe UngebeuerlidPeiten，für beren Befeitigung


Dorlåufig ipielen wir jedod Raumidach ganz analog
 Bauernverwandlung und fo weiter．Die Regeln find beim Raumidad diefelben wie beim Brettidad ；im groken und ganjen．Der Unterfaied ift lediglid der，daß beim Kaumidac山 2 （ngriff nnd Derteidigung nidt nur von born und binten，redts und linfs，fondern auch von oben und unten，furs bonallen Raumridtungen aus unters nommen werden finnen．Betradtet man das Gdadipiel als ein Rriegsppiel，fo operiert nur bas Raumidad mit modernen Kampfmitteln，námlid quasi mit $\mathfrak{U n t e r}=$ feebooten und $\mathfrak{C u f t i d i f f e n , ~ w a b r e n d ~ d a s ~ S r e t t i p i e l ~}$ fíd mit einem einfachen Sladenfampf begnuigeu mus． Daß bas Gdaめ durd den Raum an Rombinationsmog＝ lidpeiten und Pofitionsidónbeiten enorm gewinnt，bedarf wobl Feiner Erwabhung．Jedem Gdadder，fobald er nur erft mal aus der $\mathfrak{E r e t t h y p n o f e ~ e r w a d t ~ t i t , ~ l a d t ~ d a b e i ~ d a s ~}$ Ђers im Leibe．

Ift nun einerfeits durd das Raumpdab erft eine exalte Sめadmiffenfanft ermóglidt，fo darf man anderer： feits die GあadFunft，das＂Spiel＂als foldes，nidt außer Udd laffen．区in unterbaltendes Gpiel ift aber das Raumfdach mur，wenn man das Gpielterrain，den Gdachraum，nidt 3 u groß madit．Gonft dauert die partie зu Iange．Der 2 Infầnger übe fíh 3 unadaft in einem，„Dierer＂，

Das beift in einem Raum pon $4 \times 4 \times 4=04$ Sellen ( $\delta \frac{11}{4}$ ) oder in einem ,"Sưnfer" beftebend aus $5^{3}=125$ Sellen ( $\delta \cdot \frac{\mathrm{W}}{5}$ ). Derartige Gpielmodelle Eann feder fiid felbft leidt anfertigen, indem er entipredend große Gゅaぁbretter aus $4 \times 4$ oder $5 \times 5$ ©uadraten in einem $\mathfrak{Z b f t a n d e}$ won je 10 cm etagèrenartig ưber cinander befeftigt. Man fiebt, dak aus fpielpraltifden Gründen won den fubifden 3ellen $\mathfrak{n u r}$ deren Grundfladen, alfo \&benen, übriggeblieben $\mathfrak{n i n d}$. Die $\mathfrak{M o d e l l e}$ (nebft Spielregeln mit probepartien und nebf zinbornern) find auc im jandel зu baben. (Зu bejieben

$\mathfrak{w}_{\text {er }} \mathfrak{n d a b e r e s}$ uber das Raumidad erfabren wial wende fiid an den Derfaffer diefes 2 2rtifels und lafie fíh gratis eine $\mathfrak{t l u m m e r}$ der von ibm berausgegebenen,,(Mit=
 foriduung und verwandte raumwifienf(aftlide problemed Pommer. " - -
 tretende Gidadfigur. $\mathbb{E s}$ ift auf der tbene unmoglid und nidt exitten3fábig. Das Einborn Pann demjufolge $\mathfrak{i m}$ Spiel praptifa gar nidts auf feiner eigenen Gtands ebene ausridten (fondern nur nad oben oder unten jieben und falagen), weil eben fubifde Efed auf der aus Quadraten sufammengefegten Gdadebene nidt por: Pommen. Efs ift alio für das phaenomenale Brett eine transjendentale Sigur. wial man nun feinen fernwirfens den geraben Eadjug auf die tbene projizieren, fo Bann bas mur auf die Weife gefdeben, das man den $\mathbb{R} d=$ 3ug aufldit in feine beiben Beftandteile (Jurmzug plus ldufersug) und diefe einseln projiztert. So ift der $\mathfrak{w i n P e l i g e , ~ B r u m m e ~ G p r i n g e r j u g ~ e n t i t a n d e n ! ~ 2 U f o : ~}$ die gerade Bewegung in einer bobberen Dimenfion (Raum) wourbe in einer niederen Dimenfion (Slade) in eine ges Prùmmte Bexegung umgewandelt. Das transzendental Gerade wurde sum phaenomenal Arummen!

Hod mebr．Derfolgt man cinen Opringerftabl （Sig．5）－3．23． 1 ûber 20 nad 2,2 über 14 nad 3 ，
 1 jegt uber 15 （！）nad $2 \mathfrak{u}$ f．w．－fo erlennt man $\mathfrak{u n f}$ bwer feine fortlaufende wellenbewegung，feinen Gbwingungs darafter．©s geben alfo ©pringer＝ wellen durd das m．q．Individuum von aupen bin＝ סurd wieder nad außen．Die Projeftion einer gewifien geradlinigen Bewegungsart im dreidimenfionalen
 dimenfionalen Slade $\mathfrak{z u} \mathcal{G}^{\boldsymbol{d}} \mathfrak{w i n g u n g e n ~} \mathfrak{m m}$ ．

 （Der Gpringer Fann uber befette Selder binweg geben， $\mathfrak{i m}$ Gegenfat $3^{\text {u }}$ allen andern．©dadfiguren）．Woraus erflárt fíd diefes＂Gpringen＂s Es ift eine Keminiszens． $\mathfrak{a} \mathfrak{u s}$ der dritten Dimenfion！Das Einhorn Eann nur von $\mathbb{E b e n e} 3 \mathfrak{u}$ 佔ene geben．

So ift die blope Exiftenz des Gpringers auf dem 2 rett mit feinen mertwurdigen $\mathbb{E i g e n f}$ aften，die fbon von jeber die 2 ufmerfiampeit der Gdadforfder erwedt baben， ein Jndifator fur feine bobere jerfunft，ein Beweis für das（wenn aud nur ideelle）Dorbandenges wefenfein eines dreidimenfionalen Gぁadipiels． $\boldsymbol{D}_{\boldsymbol{a}} \boldsymbol{\varepsilon}$
 f内ach ift deffen felundare 2 bleitung，projeltion．

Im Pbaenomenalen feben wir ùberaf Epruinge， $\mathfrak{L} \mathfrak{u} d e n$, Rlufte， $\mathfrak{u b j a f j e , ~ З w i f b e n r a ́ u m e , ~ P a u f e n ~ e t c . ~ D a d u r d ~ e r s ~}$ balt unfere ganze Erfdeinungswelt den Cbarafter des Disfontinuierliden，Jonenartigen，Periodifめen． Pbaenomenal gibt es Pein Kontinuum．Die phaenomenale （niedere）Disfontinuitat ift der $\mathcal{H}$ usdrud einer transzen＝ dentalen（boblern）Rontinutidt．
 $\mathfrak{w o l l e ~ m a n ~ d i e ~ S p r i n g e r b e w e g u n g ~ a u f ~ d e n ~ R a u m ~} 3$ uruta

bewegung retrovertieren. In der $\mathbb{C a t}$ beruibrt es in der praltifden Raumidadpartie feltfam, daß man oft den grôßten Pofitionsportcil erringen Bo̊nnte, wenn man mit dem Springer fatt eines Gpringersuges einen Einbornjug ( $\mathbb{R}^{\text {atjug }}$ ) maden durfte. Gbon daraus gebt die innig nabe Derwandtfdaft, ja die Zequivalens von Springer und Einborn deutlid bervor. Diefer Jatjadhe babe idh dadurd áuferlid Rebnung getragen, daf die, , finborn': Sigur der "Gpringer"=Sigur gleidt, nur mit dem Unter= f(bied, dak das 飞zinborn ein Jorn an der Gtirn tragt.

Keben dem exft im Raumidaad zur glanzenden Ents faltung Fommenden Gpringer=\{inborn=problem ift es das Problem der Ridtung, das bier aud erft jur bollen (Geltung gelangt. Denn die Sewegungsmog= lidFeit auf dem Brettidad ift ja eine durchaus verftummelte $\mathfrak{u n d}$ eingeengte. Wadbrend eine Sigur auf dem $\mathfrak{J r e t t}$ von ibrem quadratijden Seld aus im Maximum 10 Ridtungen sinfolagen Pann, fteben einer Sigur im Raum von ibrer fubifaen Selle aus nidt weniger als 50 Ridtungen $3^{4}$ Gebote (0 ©urmjůge, 12 โáuferjŭge, $\$$ Einbornjủge, 24 Gpringersưge)!

Diefe Ridtungen laffen fid aber ganz matbematiód - [wie denn úberbaupt das Raumidach eine durchaus mathematiode Grundlage bat, fo daf es bier (nad Be= feitigung gewiffer unmedaniftifder Gpielregeln, $\mathfrak{w i e}$ fie nod vom ßrett ber (Gebraud find) mit Beftimmtbeit nod einmal gelingen wird, den „beften Sug" mathematifa $3^{\mathfrak{u}}$ berednen] - diefe Ridtungen laffen fíd now vermebren.
$\mathfrak{E r f t e n s}$ mit らúlfe der "Odalen". Wezeidnet man das Sentralfeld ( $\gamma \mathrm{c} 3$ ) des Sûnfers ( $\mathrm{S} \frac{\mathrm{II}}{5}$ ) als "Rernn", dann ftellen die den Kern umgebenden 20 Sellen ( $3^{8}-1$ )
 98 Зellen ( $5^{3}-27$ ) beftebende,$\ldots$ weite Odale". Die 3weite Gdale ift der, ,geometrif(he Ort" für den in $\gamma \mathbf{} 3$


aber nur 24．Die úbrigen 74 Sellen werden teils pom
 teils（námlid die reftierenden 48）von andern Springer＝ forten（den „Sindlerfben Gpringern＂，nach ibrem Entbecfer，弓errn Profeffor Sindler in Innsbruat，benannt．

$\mathbb{E}$ rweitert man nun die Bdbalen nod mebr，indem man $\mathfrak{u m}$ die sweite eine dritte Sdale legt，die 218 Sellen enthált（ $7^{8}$－ 125 ），fo erbalt man den geometrifoen Ort fûr nod bóber potensierte Gpringer，bon denen id） 3.2 ．Den einen（wegen feines langen 引alfes）${ }^{(G)} \mathfrak{G i r a f f e}{ }^{\mu}$ getauft babe．（Die Giraffe ziebt 3．23．vom Sentralfeld סd 4 in $\delta \frac{\text { III }}{7}$ nad $\alpha$ b 3 ober $\eta \mathrm{d} 5$ 2c．）Don $\gamma \mathrm{c} 3$ ausgefeben wuirbe allein die Giraffe die Ridtungen um 72 ver： mebren； $\mathfrak{u}$ ．fo w．Raturrlid fann man mit der Giraffe nid！mebr＂fpielen＂．Gie ift $\mathfrak{n u r}$ ein intereffantes fterifobes


Sweitens Eann man die Ridtungen dadurd vermebren， daf man die Gtruftur des उdadraums andert．Mein Raumidad if ein bexaedrifdes，d．b．aus $\mathfrak{w}$ uirfeln $\mathfrak{a u f g e b a u t . ~ \mathbb { E s }}$ gibt aber nod andere，den Raum Pontis nuierlid ausfülende Rörper als Wúrfel 3．B．Pentas gondodepaeder，welde，da fie mebr SLaden，Ranten und Eden als das bexaeder baben，aud den in ibnen fteben＝ den Siguren mebr Ridtungen ermógliden wurden．

Praftifa ift jedod die beraedrifぁe $\mathfrak{W a b e n f t r u f t u r ~ d e s ~}$ Gdadraums die befte．

Dod genug．
2Uues bewegt fid im Raum，nad allen Ridtungen in drei Dimenfionen．Warum nidt aud die Siguren des Gdadifiels，das bod faon bon 2 Itters ber mit dem Leben， mit dem Kampf，mit der Weit im Großen verglichen ift？

Die Raumidac $=$ Siguren fteben（theoretifd）im Sentrum der Sellen．Je nad der Ridtung，die fie mun einfolagen （ob durd）Sléden，Kanten ober Eden der Sellen），beftimmt：
fich ibr wert（ $\mathbb{C u r m}, \mathfrak{G a f e r , ~ K i n b o r n ) . ~ D i e ~ R i d t u n g ~}$ （alfo ein bloser Raumfaftor）faafft Werte，produziert $\mathfrak{D a}_{\text {alenjen，}}$ madt $\mathbb{C u a l i t a ̊ t e n . ~}$

## 4．Dierte Dimenfion．

Wie von der 3 weiten $\mathfrak{j u r}$ dritten Dimenfion，ift matbes matifa aud von der dritten $3 \mathfrak{u r}$ vierten Dimenfion nur ein Gdritt．2fnders freilid anfaculid，jier bort $\mathfrak{p b y f i o l o g i f d ) ~ ( p i y d o l o g i f 币 ) ~} \mathfrak{u n f e r e}$ Raumerweiterung $\mathfrak{a u f}$ ． Praltifd maden wir die Efweiterung nidt mehr mit． Wir Ponnen fie nur nod theoretifd verfolgen：matbemas
 Der experimentelle Beweis einer viexten Dimenfion，wie er 3． $\mathfrak{b}$ ． 3 §anner vorfdwebte， $\mathfrak{i f t}$ nod nidt gelungen．
$\mathfrak{w i r}$ definieren： $\mathfrak{I m}$ dreidimenfionalen Raum Pónnen fíd nur drei Gerade in demfelben punft redtwinfelig fanciben．Gtellt man fid bor，daf durd denfelben Punft eine vierte Gerabe gebt，die ebenfalls mit allen drei andern Geraden redte Winfel bildet，dann bat man das Roordinatenfyftem des vierbimenfionalen Raumes，auf das alle $\mathfrak{E a g e n}$ und Bewegungen in der vierten Dimenfion rednerif（d bezogen werden Pönnen．

Gdon frůber，befonders aber feit der Sorcierung des
 fion＂beseidnet worden．Uns als Gtereofophen，die wir alles legten 飞ndes auf den（fubftantiellen）Ranm $\mathfrak{Z u r u ̛ q}=$ fûbren wollen，paft die fterifde ©ransmutation der Seit vorsưglid，＂in den Aram＂，sumal die ，3eit＇philofophifd viel grôpere GdwierigFeiten bereitet als der ，RRam＂，fo daf es fめon pbilojophen gegeben bat，deren ultimum refugium eben die 3eit war．2ober die Seit als eine ，＂vierte Dimenfion＂su bezeidnen，das fübrt $\mathfrak{3}$ I Irtuimern． Sưr uns ift bie vierte Dimenfion lediglid ein rafumlider Roordinatenbegriff．

Man darf ferner die Gebre von den boberen Dimen＝
fionen nidt verwedfeln mit der nidt euflidifacn Geometrie im dreidimenfionalen Raum. Durd 2nalogie Bann man zwar faliesen: wie die Arummung der exften Dimenfion ( (inie) $^{2}$ in der 3 weiten liegt (SLade) und wie die Rximmung der 3 weiten Dimenfion (SLidbe) in der dritten liegt (Raum), fo liegt die Rrummung Des orei= dimenfionaten Raums in der pierten Dimenfion. 2fber Xnalogiefaluife find Peine Bewoeife, wenn wir aud ganz und gat auf 2 tnalogien angewiefen find.

Die große Siteratur ùber die vierte Dimenfion ift überreib an derartigen verlodenden $\mathfrak{Z n a l o g i e n}$ wie ein dreidimenfionater Rörper einen zweidimenfionalen Sdatten wirft, fo wirft ein vierdimenfionales polytop einen oreidimenfionalen Gdatten, eben einen Ro̊rper; und dergl. mehr.

Obber wenn Didh die boten Suben loten, fo folge thnen nidt und verfucbe es erft auf andere Weife. Denn die 2 Unalogien fübren uns won der vierten unweigerlid in die fünfte Dimenfion und fo weiter ad infinitum.

Immerbin ift die vierte Dimenfion ftereofophifd aufer: ordentlid interefiant und widtig und vielleidt $\mathfrak{j a}$ aub ridtig, $\mathbf{D}$. b. objeltiv wabr.

## 5. Spiegelbilder.

Eine befonders geartete Raumerweiterung, eine $\mathfrak{x} \mathfrak{q u m}=$ Iide $\mathfrak{U m}$ Pebrung ftellen die Gpiegelbilder dar. Sie liegen mit Bejug auf die Gpiegelebene fymmetrifd $\mathfrak{j u}$ einander.
$\mathfrak{I n}$ der Sig. 18 fei Rein realer $\mathfrak{G}$ egenftand; ab ein Spies gel. Dann ift $\mathrm{S}_{1}$ fein primaires Gpiegelbild. Im Gpiegel ac erbált man $S_{2}$ als primáres Spiegelbild. Stellt man nun aber beide Gpiegel unter einem redten 2 DinPel gegeneinander, fo liegt in dem vierten $\mathbb{Q}_{\text {uadranten }}$ bei $\delta_{8}$ nod ein weiteres ,feRundáres" Gpiegelbild, das Gpiegelbild eines Gpiegel= bildes. Die 3 weite Spiegelung bebt die exte wieder auf, fodaf,
wenn $R$ 3．B．ein gefariebenes wort，
 darftell，man bei $\mathrm{S}_{\mathbf{8}}$ nur ein umgefebrtes oder umgedrebtes，auf den Ropf geftelltes ， $\mathfrak{B a n q u y g}$ lieft． Denfelben 区ffelt Eann man aud obne ＂Opiegel＂erbal＝ ten．Man fareibe das wort＂らam＝ burg＂auf ein durd＝ fidtiges blatt Papier （Sig．19）und balte ${ }^{\text {es }}$ gegen das Lidt．

fig． 18. （Dann erbailt man dura ，＂Drebungen＂des Papiers won $180^{\circ}$ um die 2tre ab $\delta_{1}$ ， $\mathfrak{u m}$ ac $S_{2}$ ，um ab und dann um ac $S_{8}$ ． Ia babe daber，als ta mid fruther mit Spiegelfdrift＝Soridungen befafte，ftatt bon einer ，©piegelfdrift won ，Dreb＝ fdrift＇，© ©

fig． 19.
 $\pi o s)$ fielt aud bier wieder eine Kolle．

Sûgt man $3 \mathfrak{u}$ den beiben Spiegeln $a b$ und acin Sig．Is einen dritten binju，fo daf alle drei Gpiegelebenen fid in a redtroinPelig foneiden，dann bePommt man bon R fieben Gpiegelbilder im Raum．
$\mathfrak{U m}_{\mathrm{m}}$ von „弓amburg＂die Spiegelfdrift $3 \mathfrak{u}$ erbalten sder，was dasfelbe ift，um die sweidimemfionalen Garift＝ jưge $\mathfrak{v o n}$＂らamburg＂mit den Gdriftuigen der real ge＝
＊； $\mathfrak{C f}$ ．${ }^{\text {Dritter }}$ Intcrnationaler Kongref für PfYథologie in


Dachten Spiegelfarift von nらamburg 3 ur Dediung 3 u bringen，muften wir das papier um die $\mathcal{A x e}$ ab um＝ tlappen oder dreben．Daju war aber die jilfe der dritten Dimenition notig．

Ebenfo ift，Bonnte man folgern，um einen oreidimen＝ fionalen（nidtsfymmetrifぁen）Rorper mit feinem orei＝ dimenfionalen realen Gpiegelbild sur Dectung zu bringen， die Drebung durdeine vierte Dimenfion notig． $\mathfrak{Z l i f}$（？）exiftiert die vierte dimenfion，da nidt ein3ufeben ift，warum ein＝und sweidimenfionale Gebilde in ibr Gpiegelbild verwandelt werden Pônnen，aber nidd dret＝ dimenfionale．（？）दs

Denlt man fid nun aber einen afymmetrifden drei＝ dimeniionalen Rórper，etwa die linfe jand，mit einer feinen 弓aut ùberzogen，alfo mit einem 弓andfaub，dann Eann man bie dreidimenfionale afymmetrifbe Oberfladen＝ Sorm（— bei allen formen Pommt es $\mathfrak{n u r}$ auf die Ober＝ flade an－）．．dann lann man den Iinfen jandiaub dadurd in den redten werwandeln，das man ibn $\mathfrak{u m}=$ fitilpt．

2alfo die Umftulpung bildet bier einen $\mathbb{E} \mathfrak{r f a g}$ für die Raumerweiterung（ndmlid der vierten Dimenfion）．
$\mathbb{E} \mathfrak{i n}=\mathfrak{u n d} \mathfrak{Z u s f u t l p u n g e n ~ b a b e n ~ i n ~ d e r ~ B i o l o g i c ~ ( \mathbb { E n t = }}$ widtungsgefdidte，Erfenntnistheorie）eine grofe Bedeu＝ tung．（Cf．in 28．I der „Gebeimen Wiffenfdaften＂die Sigur auf pag．IV．）

## 6．2ngewandte Raumerweiterung．

Die bier befprodenen（und andere）Raumerweiterungen Laffen die verfdiedenften Itutanwendungen und Juftras tionen su．Wit wollen uns mit den folgenden，nad Diss stplinen georoneten，Beifpielen begnugen．
a） $\mathfrak{X f t r o n o m i c}$ ．
Wartum gibt es Gterne！Sixfterne（Gonnen），pla＝
neten, Monde, Wheteore $5 \mathfrak{M l a n}$ EOnnte fid die gefamte $\mathfrak{W e l t =}$ Materie dod ebenio gut $3 \mathfrak{u}$ einem einzigen organi= fierten Riefenball vereinigt denfen. Warum ift diefer Welt= $\mathfrak{b a l l}$ zerfallen, zerteilt, zerFleinert in Midiarden und $\mathfrak{Z b e r}=$ milliarden Stưfe! wix wollen bier nidat unterfuden, welde $\mathfrak{U r}$ rachen und Arafte, 2 Ubfidten und Swecte bei diefer Posmifhen ©isperfion tatig gewefen find. Wix wollen lediglid die ©atfache Fonftatieren, dap durd den Serfall der $\mathfrak{G e f a m t m a t e r i e}$ in faier unendlibe planetarifbe Ceile eine enorme Oberfladen=Dergrôerung für die Entfaltung bon Lebensfraften gefaaffen worben ift.
b) Cbemie.
a) Disperfoiddemie.
,IEs ift wabx, obne Uugge, und ganz gemif: Das $\mathfrak{U n}=$ tere $\mathfrak{i f t ~ w i e ~ d a s ~}$ Obere $\mathfrak{u n d}$ das Obere ift wie das $\mathfrak{U n t e r e s}$. Diefe EZinleitungsworte der alten Tabula Smaragdina Hermetis" ${ }^{*}$ ) paffen ausgeseidnet einerfeits auf den plane= tarifben oder aftralen $\mathbf{S u f t a n d}_{\text {fit }}$ der Materie, wie er uns in den mafrofosmifden Geftirnen entgegentritt und andererfeits auf den Polloidalen 3ufand der milro: Fosmifden Gubmilronen.

Gowohl ,oben' wie ,unten' find Oberfladenerweite= rungen, alfo rafumlide faftoren, in exter finie maß= gebend. Naddom man die Bedeutung der Oberfladen= Quantitât für die Eleinfte Welt eingefeben bat, begreift $\mathfrak{m a n}$ fie aud für die grofte Welt.
,2UUl diefe Catfachen beuten auf eine auggefprochene Znalogie 3 wiffoen den Rontaltwirfungen in der anorgas $\mathfrak{n}$ ifben $\mathfrak{w}$ elt $\mathfrak{u n d}$ den Sermentwirfungen in der organifden $\mathfrak{w e l t ~ b i n . ~ D a ~ e s ~ f i d ~ b e i ~ m e i n e n ~ F o l l o i d a t e n ~ R a t a l y f a s ~}$ toren um Realtionen bandelt, die an ungebeuer ent=

[^36]widelten Oberfladen ftattinden, fo ift es durchaus
 Sermente, Enjyme, BlutEsiperchen und oxydierenden und Eatalyfierenden Organgeweben borliegt. Wir feben alfo, dá der Organismus nidt nur desbalb feine ungebeuren Oberfladen in den Geweben und Polloidalen Sermenten entwidelt, weil ex osmotifde Dorgánge braubl, findern aud wegen der mogglidit grofen Fatalytifaen $\mathfrak{W}$ irffamFeit folder Oberfláden". (EIredig.)

Wie unten fo oben. Sollten die Geftirne mit ibrem
 aud eine Patalytifare Rolle ipielen! Gollten nidt die Sterne die "disperfe Pbafe" des Rosmos bilden und der mit ibnen wefensidentifde weltraum das , Disperfionsmittel"

Denn aub die Grósenverbátniffe, die Dimenfionen und Diftanzen find, obben" und ,,unten" analoge. Go= wobl in der groken Welt, im Rosmos, als in der Eleinen Welt, im 2ntbropos; fowobl auferbalb als aub inner= balb unferes Organismus baben wir es mit dbnliden

 23afterien, Slutforperden zc. 3ur Grobse des Meniden verbalten, fo verbalten fíd der Menfa und feine Wau= werle $3 \mathfrak{l}$ Cosmifaen Dimenfionen. Jahlenangaben darůber findet man bei R. Uoren3: ,IDie Realitât der Molefủle"


阝) Gtereodemie.
 gang $3 \mathfrak{u}$ Den 2tmiPronen eben nod ultramilrofeopifa wabr= nebmbaren Pleinften Ceile der Materie nabern fich bereits den Moletủlen.

Hit Molełularfraften hat es die Pbyfip $\mathfrak{H u}$ tun; mit Kraften innerbalb der Molefůle, mit 2tompraften die

Cbemie. Wit der $\mathfrak{L}$ agerung der Molefule im Raum befaft fid die Stereopbyif; mit der $\mathfrak{V}$ agerung der 2 tome (innerbalb der $\mathfrak{H l o l e f u ̊ l e ) ~ i m ~ R a u m ~ b e f a j ̉ ~ f i d h ~ d i e ~ G t e r e o s ~}$ chemie.
$\mathfrak{w d b r e n d ~ e s ~ f i c h ~ b e i ~ d e m ~ d i s p e r f o i d e n ~ S u f t a n d ~ d e r ~}$ Materie (einerlei ob bei zerftreuten Geftirnen oder zer= freuten $\mathfrak{M o l e f u l t e n ) ~} \mathfrak{u m}$ eine $\mathfrak{p b b a ́ r i f b e ~ S l a d e n = D e r : ~}$ mehrung mit Silfe der dritten Dimenfion bandelt; bandelt es fich bei der Gtereophyfif und Gterohemie um drei= simeniionale $\mathfrak{C a g e r u n g}$ vou Eleinften Teilen (MolePuten reip. 2tomen) in polyedrifben $\mathfrak{G}$ eftalten.
belanntlid nabmen dic ftereodemifacn Dorftellungen ibren $\mathfrak{Z u s g a n g s p u n f t ~ v o m ~ J e t r a e ̈ d e r ~ u n d ~ v o n ~ J e t r a s ~}$ ëder=Rombinatioften. Zber aud andere Polyeder Pommert in Betradt.

Man denft fíh das ,anfymmetrifde Roblenfoffatom", C, im Зentrum eines Cetraeders liegen und die vier $\mathfrak{V}_{\mathfrak{a}}=$ lenjen bon C in ben $\mathbb{E}$ 卉en des $\mathbb{C}$ etraeders $\left(\mathrm{CH}_{4}=\mathfrak{G r u b e n}=\right.$ $\mathfrak{g a s}$ ), wo fie durd vier verfdiedene einwertige $\mathfrak{Z}$ tome oder cinwertige $\mathfrak{Z}$ tomgruppen erfegt werden Eónnen.


$\frac{\text { Mild }) \text { fáare }}{\mathrm{C}_{8} \mathrm{H}_{6} \mathrm{O}_{3}}$
Die Cetraeder=Strultur erlaubt jegt $\mathfrak{n u r} 3$ wei ver= fobiedene $\mathfrak{Z}$ nordnungen der $\mathfrak{Z t o m e}$ im Raum; námlid eine beliebige und ibr Spiegelbild. Daber Pommen aud $\mathfrak{n u r} 3 \mathfrak{w e i}$ Mildfăuren $\mathfrak{v o r}$, die demifd gleid find, aber ferifd verfdieden.

Wathrend dic Gtereodemic des vierwertigen Roblen= ftoffs fid auf dem Cetraeder aufbat, bat es ote Gtereo: demic des fünfwertigen Gtidftoffs und anderer $\mathbb{E l e m e n t e}$ mit andern Polyedern 3 utun. -
wir baben oben faon einmal - bei der Ratalyfe auf bie fterifde $\mathfrak{W i r f f a m P e i t}$ von anorganifden Ser= menten (Metallfermenten) und organifierten Sermenten aufmerlfam gemadt.

In welder naben beziebung organifierte und nidt=
 fteben, gebt nun befonders aud daraus bervor, das (wie faon $\mathfrak{p a f t e u r}$ nadgewiefen bat) Pilje (3. 2. der Sdimmel: pil3 Penicillium glaucum) durc ibre VebenstâtigPeit raje= mifbe o. h. optifa inaftive EOfungen aftivieren Pönnen, indem fie die eine der optifden ModifiPationen vernidten.

Die pilje bewirlen alfo in einer optifb apolaren Lofung eine demifde Gtereoanalyfe, indem fie das eine optifbe Jfomer angreifen, wadbrend der andere optifbe $\mathfrak{Z n t i p o d e}$ unangegriffen übrig bleibt. Gie üben eine ftereo= cemifde Зuctwabl aus; eine fterifbe 2 (uslefe ${ }^{*}$ ).
"Eg mus alfo $\mathfrak{z w i f d}$ en den Kinjymen und ibrem 2ngriffsobjelt eine 2 Cebnlid,Feit der molełularen Ron= figuration befteben". ( $\mathbb{E s}$ múfien ferifめe $\mathfrak{Z f f i n i t a t e n ~}$ befteben!) „Elad dem Zusgefübrten wird es nidt 3 u Rủbn erfbeinen, wenn wir bebaupten, daß die Mifros organismen, Sermente u. a. in nidt $3 \mathfrak{u}$ ferner Seit nidt allein 3 ) 2 nalyfe, fondern aum 3 R Ronftitutions= und Ronfigurationsbeptimmungen ifomerer $G_{u b f t a n z e n ~ e i n e ~}^{\text {ans }}$ : gedebnte Rolle fpieten werden. Goute nidt aud die $\mathfrak{U}$ m= Pebruing des problems wabrideinlid fein, naimlid die Klafifizierung und Ronfigurationsermittelung von organi=

[^37]fietten und nidt organifierten Sermenten（Bafterien，fn＝ symen u．a．）mit silfe fereodemifder prinzipien ！＂＊）－
$\mathfrak{I m} \mathfrak{Z n} \mathfrak{n}$ ¢luf bieran wagen wir nod einen $\Theta_{\text {dritt }}$ weiter $3 \mathfrak{u}$ geben．

Dorausgebend fei betont，daf die beiden ftereotiomeren Sormen demifd gleider Rôrper nidt nur optifde $\mathfrak{Z}$ Untipoden find（linPs＝und redtsdrebend），fondern dak fie fith aud phyfiologifd perfdieden verbalten 3． $\mathfrak{z}$ ．

 poden vetidieden＂．（代．Coben，a．a．©．pag．419）．Serner fei porausgef．itit，daf durch die＂，piljmethode＂befonders aud die inaltiven $\mathfrak{m i l d}$ fáuren und $\mathfrak{G l y c e r i n f a u r e n ~}$ altiviert werden Poinnen（pag．401 ）．
$\mathfrak{E l u n}$ ift betannt，daß nach $\mathfrak{m e t}$ danifoff alles $\mathfrak{U n b e i l}$ ， porsetitiges 2Ittern und felbft der ©od aus dem Didbarm Pommt．Siter fûbrt die Xiweiffdulnis durch die Darm＝ bafterien 3 ur bildoung gewiffer demifder Gubftanjen
 werden und den $\mathfrak{M e n f i d e n ~ a l u m d b l i d ~ v e r g i f t e n . ~ S i e ~ e r = ~}$
 verlatliung，welle 弓aut，weife 弓aare，Itierenfウrumpfung，弓ersfuwdide 2 ．Sa es nun nidt gut angéngig ift，fiid Den ganjen Ditedarm berausfoneiden su lafien（was am radilaliten warte；alle didearmlofen Tiere：Rabe，papagei， Zditet，Geier，Gdwan 2c．werden febr alt），fo muß man auf andere Weife die dronifde Selbftpergiftung des Rörpers befeitigen．Metfonifoff verabreidte mild ffaurebafterien， die die patbogene Baftertenfora im ©arm überwudern und unf（additic）maden．xi benutge daju Xogburt （fiprid：Iaurt），eine befondere $\mathfrak{Z r t}$ bulgariider Gauer＝ mild，die drei fpesielle Bajillen entbalt，unter denen der als Bacillus bulgaricus bejeidnete $\mathfrak{m i l d}$（áureprodu： zent der widtigfte if．Us bat fid neuerdings aber ber＝

[^38]ausgeftellt，daß Rogburt＝ $\mathfrak{B a P t e r i e n ~ a l l e i n ~ n i d t ~ g e n u i g e n . ~}$ Denn fie finden nidt genug Nabrung im Darm．Dor allem Peinen 3uder，den fie fpalten，um einen Ceil davon für fich $\mathfrak{3 u}$ verbrauchen．Direlte Sucterjufubr nuigt nidsts． Denn der Зucter gelangt nidt in fo weit entlegene $2 \mathfrak{A b}$ ： fanitte des Darms．区e blieb alfo nidhts anderes ubbrig， als $\mathfrak{i m}$ Difdarm felbit eine Pleine SucterfabriP anzulegen． Su dem Sweat fübrt man balterien ein，die im Darm
 fib ein Darmbafterium aus dem 弓undemagen：Glyco－ bacter proteolyticus．Das notige Gtarte $=$ Material liefern am beften Rartoffeln．（\｛．Reinbardt：，，（Die RaranP＝ beit des $\mathfrak{Z}$ Iterns und ibre Befampfung＂，in ，＂Prometheus＂ nom 28．XII．1912）．

Reinkulturen pon Logburtbalterien plus GlyPobaPterien find in ⿷ablettenform im bandel $3 \mathfrak{b}$ baben．Dies， $\mathfrak{J} \mathfrak{n}=$ teftifermind ift alfo ebenfalls ein，，pantatropin＝ Erfatio．

Jd fpreche nun die Dermutung aus，daf bei den ge＝ nannten verfdiedenen Gpaltungs＝und 3 sindungsprozeffen， ：oozu die lokale Zanwejenbeit der erwabnten pilze nôtig iit，ebenfalls ferifde $\mathfrak{U r f a d e n}$ im Spiele find．Und sa die Mietidniloffíhe Cberapie ganj entfaieden einen pantatropen $\mathbb{C b a r a P t e r}$ trigt，fo warden wir aud von diefer Seite ber unfere ©befe：Uniperfaltherapie ift Stereotherapie ftuten Ronnen．

Diefes Suifammentreffen ift desbalb beadtenswert， weil nadh den 2 Iddemiften das Dorftadium des $\mathfrak{L}$ apis nidt nur für alle Kranfbeiten eine Univerfalarjnei ift， iondern weil der ftåndige Gebraud der Iapidiftifden Medizin aud lebensverlangernd wirft．Mitbin batten wir uns der therapeutifden Indifation ferif（d durd die Rolloidtherapie genabert；der mafrobiotifben $\mathfrak{I n}$ bi＝ Fation fterif（d）durch die Balteriotberapie．

## － $14!$

f）Periodifdes Gyfem der Elemente．
Geitdem Mendelejew vor ca． 50 Jabren die 2 tom＝ gerwidte der demifden ©lemente in eine dabelle georonet bat，die in periodifder form die demifden und phyilifa＝ lifden Eigenfdaften der 代emente sum unmittelbaren 2fusdruat bringt，bat das ，，periodifac Gyfem＂einen ganz befonderen，man fann faft fagen fassinierenden Rinflu auf ，„J̌ablenmyptiEer＂auggeuibt．

Befonders die Unterbringung der 2tomgewidtszablen in magifde $\mathbb{O}_{\text {uad }}$ adate und dabin gebōrige Gebilde bat $3 \mathfrak{u}$ allerlei geffreiden Gpelulationen und aud $3 \mathfrak{u}$ uber＝ rafdenden Refultaten gefübrt．

Eeider Eónnen wir bier auf die intereffanten Jablen＝ und Raum＝Relationen nidt eingeben．Wir verweifen nur $\mathfrak{a x f}$ einige $\mathfrak{I t t e r a t u r}$ für die，welde fid mit dem Gegen： ftand naber befaflen wollen：
\＆．B．Eellenbach：＂，Die Miagie der 3ablen als Grund＝ Iage aller MannigfaltigPeit＂．WWien 1882.
ferdinand Maact：„Šur Entdectung der beiden neuen demifden $\mathbb{E L}$ lemente $\mathfrak{A r g o n}$ und $\mathbb{E r}=$＝丂elium．Llebft einer neuen Gruppierung des periodifden Gyitems der Ele＝ mente auf einem magifb＝quabratifben Splinder＝Mantel von der $\mathfrak{w u r g e l ~ 1 7 . ~ ( G . ~ 2 . ~ a u s ~ d e r ~ „ M e t a p h y f i f d e n ~}$ Rundidatu＂1897）．
S．vom werth：${ }^{2}$ OIPapeft．Beitrige $3 \mathfrak{u r}$ modernen $\mathfrak{Z l}=$ фemie＂（＂Eleue metaphyfifde Rundfぁau＂，Berlin＝Groß＝ lidterfelde，Daul Stumann；I： 1907 28d．XIV．O．－II： 1913 25d．XX．1．）．
2N．Sebalot：＂Dolumen und Dalen3＂（„3̌ettidurift für phyifalifde Cbemie＂，1913．81．28．O．Ђeft）．

## d） $\mathfrak{X t o m b o l u m e n . ~}$

$\mathbb{E} \mathfrak{g}$ gibt eine ganje $\mathfrak{Z n j a b l}$ ráumlider $\mathfrak{G e f e t g m a f f i g = ~}$ Feiten bei den demifden 2 tomen und Derbindungen，die

## $-142$

bier ebenfalds su ferifden Betrabtungen 2anlaß geben Pönnten．©a uns diefe Zusetnanderfegungen aber $3 \mathfrak{u}$ febr in bemifde und molefularmedaniftifone Details fübren wưrden，múfien wir uns aud bier wieder mit dem jins weis auf einige $\mathfrak{f i t e r a t u r}$ begnugen：
EDuard Meufel（Liegnits）：${ }^{\boldsymbol{D}}$ Das $\mathfrak{X t o m b o l u m e n ~ i n ~ d e m i s ~}$ faen Derbindungen＂， 1894 ；＂Darf wiffenfaaftlide Raum＝ demie nod weiter das Raummaak tgnorieren！＂ 1890 ； ＂Die Зufammenfegung der demif币en \＆lemente＂， 1902. Harl Eact（Stadtprozelten）：„2Ingriffe auf verfdiedene Grundanidatuungen in der Pbyfil und der Cbemie＂， 1910；„Eine neue 2 （therbypotbefe auf Grund des medas nifden Gabes bon der DurdPreugbarleit ber Gasmole＝ Púlwege＂，1912．＂Das $\mathfrak{w e f e n ~ d e r ~ 2 f g g r e g a t y u f t a n d e ~}$ und der warme auf Grund des Expanfionsprinsips der Materie＂， 1912.

## c）Rriftallographie．

Das wefentlidfte Merfmal der Rarytalle ift nidt，wie es vulgar facint，ibre Begrensung durd ebene SLiden （Denn es gibt aub fphârifde Rryftalle und fogar fliffige＊））， fondern ibr verfbiedenes Derbalten nad veribiedenen in ibnen gejogenen Ridtungen．Robaefion，Elaftizitat， Gpaltbarfeit zc．；thermifdes，elePtrifdes，magnetifdes 2c．， vor allem aber optifdes $\mathfrak{V e r b a l t e n ~ f i n d ~ v e r f d i e d e n ~}$ in den verfaiedenen Ridtungen．Der Rryfall ift ein Ridhtungsproblem．Die Urfache der $2 \mathfrak{Z n t}$ otropie liegt
 in der raumliden $\mathfrak{l}$ agerung ibrer Molefule．

Sur 区relarung der Raryfadftruftur find viele らypo＝ thefen erfonnen，die wir bier nidt pentilieren Eônnen．Sür

[^39]uns ift die 弓auptache, daf man jegt allgemein annimmt, daf die plaftifd wirlende Uriade nidt innerbalb der Eryftalle liegt, fondern auferbalb; daf fie eine „allo=


2luf den Sdultern vieler Dorláafer ftebend bat \&eonbard Sobnde „unbegrenste regetmánige Punfts fyfteme als Grundlage einer ©beorie der Rayfauftrultur (Rarlsrube 1870) - cf. aud deffen: "Entwidlung ciner Cbeorie der Eryftauftrultur", Leipsig 1879 - ange= nommen.

Hod einfacher als die ©beorie der Punltiyteme ift die der Raumgitter, bon denen nad $\mathfrak{E r a n a i s} 14$ Saupt= arten genugen, um alle Rxyftaufyfteme 3 erplaten.

Unjere Sigur 10 auf der $\mathbb{C a f e l}$ seigt ein 3 weidimen= fionales Ele $\frac{3}{}$, deffen oftogrammatifar Mafden Gpringer: sügen entipreben. Man Bann fid darnad Leidt ein lubis fbes Raumgitter vorftellen, deffen individuell begrenste $\mathfrak{Z u s}$ fbinitte dann die Rryftalle darftellen. K. Gommer= feldt bat in feinem $\mathfrak{B u d}$ : "Die Ariftalgruppen nebft $\mathfrak{i b r e n ~ B e z i e b u n g e n ~} 3$ u den Raumgittern", Dresden, 191!, ftereosfopifbe $\mathfrak{2}$ (ufnabmen ber $14 \mathfrak{D x a b a i s f d e n ~ R a u m g i t t e r ~}$ abgebildet.

Had diefen praeformierten Raumgittern ridten fich nun die Ridtungen der Revptalle. Die Urfache der Ravitalfitultur ift alfo ein Giereotropismus.

Uber der Gtereotropismus madt nidt bei den Rry= ftatlen balt. $\mathbb{E r}$ erftrectit fid weiter auf andere anorgas nifde und organifde Sormen und Gebilde!

Dorber fei nod mal betont, daf es (nad $\mathfrak{v}$. Weimarn) ùberbaupt Peine amorpben Rörper gibt, fondern dap aud die daotifbe Materie Priftallinif(b) iff. ( $\mathbb{C}$. pag. 93). $\mathfrak{Z}$ Ifo bereits $\mathfrak{d a s} \mathfrak{C b a o s}$, die prima materia, ridtet fid nad Raumgittern.
$\mathfrak{Z}$ ub viele andere forfber, 3. B. C. Weqenbaupt ( 2 Ittenftadt= Weifenburg) nebmen einen lriftalinifden refp. polyedrifden Juftand des 2fetbers an:
${ }^{W}$ Die Cetraeder= $\mathbb{C}$ beoric im $\mathbb{C}$ eben, in der Evolution und im $2 \mathfrak{u f b a u}$ der Materie. Grundzúge einer atomiftifd $=$
 Kionftitution des 2 (ethers und der ElePtronen", 1900.

Gogar der f(beinbar geftaltiofefte Rórper - das $\mathfrak{w a f f e r ~ - ~ i f t ~ n i d t ~ n u r ~ i n ~ f e f t e m ~ S u f t a n d , ~ a l s ~} \mathfrak{E i s}$
 fterif(h) geridtet.

Daruber belebrt uns I. OPworsow (Riew) in einem UrtiPel der "सolloid=Зeitfdrift" 28. IX. 1911. pag. 107 ff.: "2fggregation und Ariftallifation des $\mathfrak{W a}$ affers im Sufammen= bang mit der Srage von dem phyfikalifden 3uftand der Körper", worin es u. a. beift: ${ }^{2} 2 \mathfrak{u}$ あ das flünige $\mathfrak{w a f l e r}$ ftellt Feine daotifde 2 Unbdufung von $\mathfrak{W a t f e r m o l e f e l n ~}^{\text {bor }}$, fondern befigt eine latente fryftalloide Gtrultur". Beim Hebergang des flifigen $\mathfrak{W a f f e r = 3 u f t a n d e s ~ i n ~ d e n ~ f e f t e n ~}$ findet eine "gefegmanfige Umlagerung" der MoleReln ftatt. "Die Stereodemie seigt uns, wie in der fufammen= gejegten demifd individualifierten Moletel fid die 2itome und einfaden Molefeln (Jonen, Radifale) anordnen Pönnen. Dod die Etatur begnuigt fid aller $\mathfrak{w a b r i d e i n l i d P e i t ~ n a d ~}$ nidt mit der Gtereodemie allein, fondern bat ibre, viel= leidt fogar einen nod grôßeren Bereid von Gegemftanden $\mathfrak{u n d} \mathbb{E} \mathfrak{r}$ ¢ceinungen umfaffende GtereophyfiE. Den Unter=
 unter dem Segriff der $\mathfrak{H o r p h o n o m i e ~ o d e r ~ e i n f a d ~} \mathfrak{H}$ orp $\mathfrak{b i P}$ $3 \mathfrak{q a m m e n f a f f e n ~ l a f f e n , ~ B a n n ~ m a n ~ a l s ~ d i e ~ i n n e r e ~ u n d ~ d u p e r e ~}$ $\mathfrak{Z n o r b n u n g ~ a u s b r u ̊ d e n , ~ i n d e m ~ m a n ~ u n t e r ~ d e r ~ e r f t e r e n ~}$ (Gtereodemie) den 2usdruat der intramolefularen und unter der legteren (Stereopbyiil) Den der extramolefu= Laren Polaritat verftebt . . . Die extramolełulare Pola= ritat if am fadrfiten in ber Exiftaxifation und podann meiner tiefften Ueberseugung nad) in der $\mathcal{O r g a n i f a t i o n}^{\text {rat }}$ der lebenden Kobrper ausgedrúat. Ja meine, daf man fogar von der Organifation in einem fo weitem Sinne reden Eann, daß die Kriftallifation nur als deren Ceilaus=

Oruct erfdeint. Einer folden $\mathfrak{Z n}$ fataung gemáa Laft fich fagen, daj wir es bier nidt mit der Ponftitutiven form der Energie (wie bei der Gtereodemie), fondern mit der Ponftultiven Sorm der Energie $3 \mathfrak{u}$ tun baben, die woie ein 2trditelt sui generis den $\mathfrak{M a f f e n}$ der demifden Derbindungen die eine oder andere beftimmte form vers Ieibt, die ben einen ober andern demifden Rorper oder fogar eine ganze Gruppe don ibnen von andern Kórpern oder Gruppen unterfbeidet. Und man Pann fagen, daf úberbaupt in der Natur das prinzip der demifden
 Rörpern und ganzen Gruppen derfelben (alfo das ftereo: chemifde und ftereophyfitalifde Prinzip - M.) ûberall und in fatarf ausgeprigter form, wie bei der bildung demifber Korper und demifder Derbindungen,
 ganismen auftritt".

Die groke Bedeutung der „Morphif als der Wiffen= fめaft von der Bonftrultiven oder formativen form der $\mathbb{E N O e r g i e}^{\mu}$ refp. die große Bedeutung der Gterif als der Wifienfanft bom Raum und bon der ratumliden $\mathfrak{L a g e}$ und $\mathfrak{U m l a g e r u n g}$ won Ceilden - worauf $\mathfrak{j a}$ alle Morphil binaus lauft - tritt nod Plarer bervor, wenn wir [ftatt von dem ftereopbyfitalifden $\mathbb{C} y p u s$ der Retifalifation nad oben, $3 \mathfrak{u}$ den $0^{\text {arganismen, }} \mathfrak{z u}$ fdreiten] den Blide nad unten ridten. Denn bier werben wir gewabr, daf, wie faon erwdibnt, nidt nur die "amorphe" Materie ges ftaltet ift, fondern daß aub fogar die "Rirdfte", (ndm= lid nach $\mathbb{C b O m f o n}$ die ElePtrizitatt und nad Planf die frablende wárme) einen "molefularen $\mathfrak{B a u}$ befigen. (a. a. ©. pag. d!0). (Moderne „(1uantenlebre,,!)

> d) Biologie.
 der ©rganismen das Spiegel= oder fymmetrifde Prinzip Geq. Wiffenidaften. IV. Elias 2rttifa.

## － 140 －

won großer Bedeutung．Erinnert fet nur an die redte und tinPe Rorperbdifte．Xber die Gymmetrie gebt viel weiter．Gie befteht nidt nux 3 wifden redts und linls， fonbern aud（wenigftens in der embryonalen 2anlage） 3 boifchen vorme und binten und oben und unten．Den ${ }^{\text {＂Dordermenfben＂und＂Sintermeniden＂，den＂Ober：}}$ meniden＂und＂Untermenfon＂bat 2．Ereidmann in einem forgfattigit illuftierten Wert，auf das wir noc suruatommen，nadgewiefen：„Entftebung und werbegang des Menfぁen＂（弓amburg 1912）．

Es geben alfo durch den menfbliden Rörper drei Gymmetrieebenen．

Diefe Cripolaritat lajt fib aud nod anders als morphologifa nadweifen；námlid durd die fog．＂Odifchen＂ 2fusftablungen（Reidenbad）．Man fudiere die reibe Citeratur uber, $\mathcal{O} \delta^{\prime}$ ，weldes einen nidt bomogenen radios Logifben Romplex barftellt und durd die mobernen ${ }^{2}$ radio＝ altiven＂Erfbeinungen aus feinem „olfulten＂3uftand in den Dorbergrund wiffenfdaftliden Intereffes geruidt ift．

Efimmt man nun unfere „OPtogrammatifde Tapete＂ （als Paradizma）und ein paar Bleine Gpiegel 3 ur 5and， fo fiebt man，wenn man die beiben Gpiegel parallel $3 \mathfrak{u}$ einander auf bie Dapierfladde ftellt－und $3 \mathfrak{w a r}$ in ber区ntfernung eines balben primaren OPtogramms－fo fiebt man die ©apete als ein unendidies Epiegelbild．

Man Eann daber fdon aus fymmetrifden Grunden folgern，daß die Exiten3 eines（oder vieler）Raumgitter moglid， $\mathfrak{i f t}$ die nidt mur den laryftallen，fondern aum den Organismen als fereotropifbe Unterlage sienen，wie das bereits Glworsow andeutet．

In der Cat find denn aud miederbolt Derfube ges madt worben，folde morphologifden Elege 3 Ponftuieren， aus denen alle mogliden Organe und Organismen nur indiwidualifierte $\mathfrak{X u s f \dot { x } \text { itte find．}}$

Wenn die vorliegenden Derfube von D．Xbslany，

Sermann $\mathbb{C a r f t e n s}^{\text {a }}$ ） $\mathfrak{u}$ ．X．aud nod 3iemlid phans taftifd find（was fhon Die ©itel ibrer Gdriften dolus mentieren）und nod unjulanglid find，fo if die Letitende Grundibee dod fiderlid aller woifenidaffliden Beadtung wett．

> e) pbilofopbie.
$\mathfrak{W}_{\text {ir }}$ batten faon porbin bet der Explilation der magifden Quadrate und Flege 2c．philofopbifde Rands bemertungen einfliefen laffen；teils $u m$ den Gtoff $3 \mathfrak{u}$ bes leben，tetis weil derartige Bemerfungen unter dem uns mittelbaren Rindruat deffen，won dem fie abitabiert werden， inftultiver wirlen．

Obne die obigen 【befen wortlid $3 \mathfrak{u}$ wiederbolen， módten wir als philofophifde Eluganwendung uns sus fammenfafiend nod einmal ausern，indem wit damit зus gleid bom anorganificn Reyptall und ber organifben Lebensform $\boldsymbol{z}^{\boldsymbol{u}}$ geiftigen Bewufteinsformen weitergeben．

## Das metaphyfifche Rlet．

Die ${ }^{\text {ROOffel }}$ © ©apete＂，ein ourd Gpringersüge erseugtes Sladdenmufter，ift ein unendlides，von mathematifa＝medas $\mathfrak{n i}$ ¢ber Gefegmaffig Peit und RegelmápigPeit Durdorungenes einbeitlides Rontinuum．Die aus demfelben an beliebiger

[^40]Otelle, in beliebiger $\mathfrak{G r o s} \beta$ e und 2 Onjabl berausgefdnittenen
 für ibren Gatrulturjuftand, fúr ibre Organifation Iiegt nidt in den von einer Peripherie faarf umgrenzten $\mathbb{Q}_{\text {uad }}$ raten felbft. Dielmebr werben die quadratioden Organis: men als Phaenomene erft perftándlid aus ibrem transzen= dentalen Milieu, aus ibrer Matrix, aus dem fie umgebenden uniberfellen Sufammenhang, von dem fie nur ifolierte Ceile ïnd. Die ©uadrate fawimmen in dem allgemeinen Ron= tinuum, deffen medanifde Gtruitur durd fie bindurd= fliekt und dabei, je nad dem Quadrat, ju individuell daralteriftifden Sormen erfarrt, gleidiam Pryitalifiert. So manifeftieren fidh 3. $\mathfrak{B}$. innerbalb eines $\mathbb{O}_{\text {uadr }}$ arates pon
 Erft die Kenntnis der auferbalb des Cuadrats liegenden welt jeigt, daß bie „rbombifa=quadratifaen" Pbánomene
 fíd umganz andere, oltogrammatifbe, transjendentale Sormen, die Iediglid durd ibre Einfdliefung in Muad= rate, durd) ibre Indibidualifierung, ibre Peripberifierung rhombifd=quadratifden Cbaralter annebmen. Die fíd ewig gleidbleibende Ponftante Gtrultur des uniberfellen Ron= tinuums oder Eontinuierliden Univeriums wird alfo $\delta a=$ durd), dap fie ftellenweife Individuen abfondert, innerbalb diefer $\mathfrak{I n d i v i d u e n ~ i d e i n b a r ~ v e r a ́ n d e r t . ~ W o l l t e n ~ d i e f e ~} \mathfrak{I n d i}$ biduen aus fid felbit beraus (avios - automatif()) ibr Uniberfum ertlaren, fo wúrde ein ganz falides Refultat berausfommen. Dielmebr muffen umgeFebrt die $\mathfrak{I n d i}=$ viduen aus dem Univerfum beraus ( $\alpha \lambda \lambda$ os - allomatif()) erplaft werden. Denn alles individuell $\mathfrak{U n t e r g e o r}$ (nete ers Plárt fid nur aus dem univeriell $\mathfrak{U}$ ebergeoroneten.

Die philofophifde Liutamwendung diefes Bildes refp. die Uebertragung des Gefagten durd) 2analogie auf menid)= lide Individuen ergiebt obne weiteres eine abfolut deter: miniftiche transjendental=medaniftifac welanz fゆauนng.

## - 149

$\mathfrak{W i r}$ find netartig umgeben von dynamifぁen $\Theta_{\text {trab }}=$ lungen, medanifben Strómungen, Furs bon Raraftlinien und Bewegungs=Ridtungen aller $\mathfrak{Z r t}$. Sie treten auf zentripetalem, fenfiblem wege durd baut und Ginnes: organe in uns ein; durdfliefen unfern Rörper, indem fie fíh bierbei irgendwie ( $3 \mathfrak{W}$ wárme, Eleftrizitat, Leben, Bewuftfein ...) umformen; und verlaffen unfern Orgas
 lungen aller 2 (rt. Die cintretenden Empfindungen, das $\mathfrak{i m}$ Innern erwadende bewuftein, die austretenden Be= wegungen (Wille) - fie find nidts als voruibergebend individualifierte Etationen im ewigen Sluffe des metas pbyfifden Rontinuums, das wir pon uns aus nidt be= $\mathfrak{u r t e i f e n}$ Fónnen, das mir nidt exfennen Eônnen, das wir nidt ándern Eónnen, fondern deffen Uebermadt wir felber obnmadatig - nur anerPennen und bewundernd exleben lönnen.

Das von mathematifd=med)anifかen Gefegen beberrfate metaphyfifde Eles des Geins, in dem alles Gewordene, $\mathfrak{I n}$ divibualifierte, Geformte und $\mathfrak{m a t e r i a l i f i e r t e}^{\text {gefangen }}$ $\mathrm{if}_{\mathrm{i}}$, ift die unendlide, ewige, einheitlide, gottlide " $\mathcal{G}_{\mathfrak{u} b}=$ ftan3" oder ridtiger Gubftanz=Sorm. Denn der transs sendentale Medanismus ift wejentlid eine formale
 fidh $\delta \mathfrak{a}$ im Dlet individuell nieठerfalagt $\mathfrak{u n d}$ ausfheidet,
 unbeEannt. ETur das "w $\mathfrak{W}$ ie" Pônnen wir erfabren. LTux formale Relationen Poinnen wir feftitellen.

2us dem formalen Determinismus der 3 weidimens fionaten Netz= oder dreidimenfionalen Raumgitter=©beorie refultieren nun fdwerwiegende Romfequenjen:
d) Die Gtruitur des uniberfellen, Posmifden Raums gitters ift Ponftant. Das Gitter bleibt fid) ewig gleid. $\mathbb{E} \mathfrak{i f t}$ ftarr. Gtarr wie eine $\mathfrak{H a s P l e}$, wie eine - „persona"! Das $\mathbb{E} \mathfrak{i n} 3$ elne, das $\mathfrak{I n d i v i d u u m ~ P a n n ~ f i d ~ 3 w a r ~ " e n t w i d e l n " , ~}$ aber diefe individuelle Entwidlung ift eine ©afuidung,

## － 150 －

eine Illufion，Maya Das Ganje，das Univerfum ents widelt fíd nidt．Das Gein wird nidt．区s ift．W0as ＂wird＂，ift faon vollendet！Xlfo der EntwidlungsgedanPe verliert feinen wert，fatut weg．区s gibt Peinen all＝ gemeinen Sortfbritt，Eeine Evolutiondes Ganjen； fondern nur eine ©ransbolution，eine $\mathbb{C r a n s f o r m a t i o n , ~}$ eine $\mathcal{U m}_{\text {man }}$ andlung des Eingelnen．Und diefe individuelle Derwandlung ift gleidguiltig．Gie drebt fīh im Rreis． Was ift，war；und was war，Pommt dereinft wieder．

2）Die EOrperlide und geiftige Strultur der Indi＝ viduen if ein für alle mal feftgelegt durd die Gtrultur des metaindididuellen Gitters．Wwie die Gdienen einer Efifenbabn den $\mathfrak{w a g e n} \mathfrak{i b r e n} \mathfrak{w e g}$ vorseidenen und vor： fareiben，fo beftimmen die unendliden Saden und Mafden des medanifaen Weltgewebes den Gang－den 2ufgang， den 弓óbepunft und den $\mathfrak{U n t e r g a n g}$－der $\mathfrak{I n}$ dividuen． $\mathbb{E s}$ exiftiertalfo eine Zeitung und denfung，ein＂plan＂， den die＂E゙ntwidtung＂innebalten muk．

3）Wadbrend fich fonft immer eine＂teleologifde ${ }^{\omega}$ und ＂，medanifitifde＂Weitanidaaung feindidd und einander auss fbliefend gegenuber fteben，ift das bier nidht der Sall． Denn das metaphyfifde Raumgitter ift fowobl ein（transs zendentaler）Medanismus als aud entfpridt es einem mit bejug auf das（phánomenale）Jndividuum aprioriftifa vorbandenen Plan．－

UUferoings lidft fich nun aber das „（Gebeimnis der Sorm＂aud nod anders erlåren，als auf dem wege bes Raumgitters und der Raumerweiterung．

## B．Das Geheimnis der form．

，Xtlomatif ift unfer Gdlagwort．Xules Fommt von
 Seele als ，2futom＇．区s gibt nur，2fuome＇．Dimm alles wieder fort，was foeben，was geftern，was boriges Jabr，
was bor sebn Jabren，por bundert Jabren，was pot tauienden und millionen Jabren．．．．was pon 飞wigs Peiten ber Dein „Jd＂＂bilden balf —nimm alles weg und und es bleibt nidts nad）．Gleidwie von einem Steins baufen nidts nad bleibt，wenn ©u alle Steine entfernft．
 gate eine Weile，ein paar Jabre，ein paar Jabrzebnte 3 иs fammen．Dielleidt gibt es aubl etwas，ein＂（fluten＂， ein allgemeines bindemittel，was das Jd，meinetwegen das „böbere Selbft＂，nod långer，fogar ùber den $\mathbb{C o d}$ binaus， 3 fammenbdt．Z（ber faließlid）（
 meines $\mathfrak{U n i v e r f a l m e n f t r u u m , ~ e s ~ d o d ~ w i e d e r ~ a u f ; ~ f a l i e f l i d ~}$ зerfáalt das Ja doch wieder，wie der Gteinhaufen zerfáat． Go unfterblid wie er，bift aud（Du．．．．

Daber Fommt wie alles，fo aud die Sorm von $\mathfrak{a} \mathfrak{f}$ en． $\mathbb{E g}$ gibt Feinen inneren Bildungstrieb；Pein immas nentes plaftifdes Prinzip；Feinen internen，endogenen Rons Itrufteur；Feine Piyde，Pein Piydoid，Peine \＆ntelechie，die vou fid aus autonom geftalten．
$\mathfrak{w i r}$ lebnen jede „2tutomatif＂ab；ganz gleidguiltig， wobin uns faliestid eine Fonfequente＂2utlomatie＂fübrt．

Dabei ift allerbings su beadten，daf die zuomatip， was die Miorpbil betriff，nidt mur ontogenetifd，fondern aud pbylogenetifa $3 \mathfrak{v e r f t e b e n ~ i f t . ~}$

弓eute，jegt，gegenwartig entwifelt fíd das 弓ubn
 $\mathbb{E} \mathfrak{i}$ ．Obwobl aud beute nod das $\mathfrak{E z}$ das adaequate Mitilieu notig bat，um das in tbm Siegende entfalten 3 u Fónnen．Und obwobl aud beute nod die Entwidlung
 werben $\mathfrak{F a n n}$（ ${ }^{(\mathbb{E} \mathfrak{n} t w i f l u n g s m e d a n i l ", ~ R o u r) . ~ 马 e u t e ~ f p i e l t ~}$ bei der Sormgebung das individuelle und generelle Ge＝ dádtnis（„Hineme＂，Gemon）eine Rolle；die Dererbung zc．

Zaber was beute＂automatifd＂ablafut，war ebedem „allomatifd＂！©ie $\mathfrak{Z}$ utofizierung frúberer allomatifder
 Sernen von Elawierfpielen, frember Spraden, allerlei Sabigleiten 2c.) Diefe 2 (bbreviatur vererbt fid und ermóglidt erf die Xufnabme und Derarbeitung neuer 2atomatismen.
$\mathfrak{w}$ enn man alfo mux genuigend weit in der Xasens dens surudgebt, fo trift man fiets und nur auf 2ufome. -

Indem wir alfo alle "automatifden", o. b. von innen beraus wirlenden, vom Individum felbit ausgebenden morphogenen Urfachen und 弓ypotbefen als für unfere Weltanidaunig uberbaupt nidt in betradt Pommend bet Geite laffen, wenden wir uns jegt weiteren morpbologifden 2 OXomatismen 3 u.

Bisher baben wir Lediglid unbegrenste Raumgitter als geftaltgebend betradtet. Wir Rommen fett $3 \mathfrak{u}$ den begrenjien Dorbildern und $\mathfrak{m u f t e r n}$, die formbeftimmend bon aufen auf die Materie einwirlen. Dann foIgen die morpbologifden Sypothefen, welde bon mehr oder weniger ůberfinnliden Dorbildern ganz abfeben und die Sorm allein aus ber außeren 2 ggaregation (2xdition, Derwachfung) erfláren. Sdiliélid fübrt uns die Púnfilide Morpho= genefis sum alten mbomunculus"=Problem.

2ute diefe ©inge losnnen wir aber nur eben freifen.

## 1. plato's Jocentehre.

plato ift KuomatiPer. In dualiftifber weife baut er aus den „Jdeen" und der Materie die Welt auf. Die Materie ift die dem wandel und Werden unterworfene quatitétlofe Gubitan3, die daotifde Urmaterie (prima materia), die Jeigmaffe, in die die Jocen von ausen bineingeben, um die MannigfaltigFeit der Erfobenungen $\boldsymbol{3 u}$ geftalten. (Die $\mathfrak{x a u m =}$ und zeitlofen Jdeen find die objePtiv realen Urbilder oder Mufterbilder, die ©ypen, nach denen die Dinge geformt werden. Sie find porbildidid (universalia ante res), unwandelbar (ewig, Eonftant, vollommen, voll $=$
endet, ohne "区ntwidTung") und ibrerfeits unbedingt, "felbit $\mathfrak{a n}$ fí felbft feiend" ( $\left.\alpha \hat{\jmath} \tau \alpha \alpha \alpha \mathcal{\vartheta}^{\top} \alpha v \tau \alpha\right)$. Jbnen gegenủber if die Materie "das andere vou den beiben" ( $9 a \tau \varepsilon \rho o v)$. Kg exiftert alfo von Ewigkeit ber die Joee des Pferbes, aber aud die Jdeen feiner GdnelligFeit, Grôße, Sarbe, feiner Organe uimo, furs fo viele Jdeen, wie wir von dem Pferd Begriffe baben. 2ufe diefe unfidtbaren Jdeen ver: wadjen organifd miteinander 3 ur $\mathfrak{P f e r b e =}$ Jdee, indem der Joeenfomplex fid der Materie anbangt und darin ftecten $\mathfrak{b l e i b t}, \ldots$ inbdriert" (Seller), oder ridtiger umgePebrt, indem die Einjeldinge der Joce inhatrieren und an ibr teilhaben. 2bber nidt nur bon Ponfreten Ilaturdingen, fondern aud von abftralten Geiftesdingen gibt es nad plato Joeen oder metaphyfifde $\mathfrak{U r f o r m e n , ~ 3 . ~ B . ~ D i e ~ J d e e n ~ d e r ~ S r e u n d = ~}$ fabft, der 【iebe, des baffes, des Guten, Gadnen, wahren, Geredten ufw, Wdabrend die Joeenlehre felber Metas phyfit ift, die alfo bei plato auf eine transzendentale $\mathfrak{m o r p h o l o g i e ~ b i n a u s l a u f t , ~ f u ̂ b r t ~ d i e ~ D e r w i r e l i d u n g ~ ( M a s ~}$ terialifierung) der Joeen in der Elatur 3ur Pbyfie, die Derwirllidung der Joeen im menfoliden bandeln jur
 $\mathfrak{u n f e r e m}$ ) ift die Joee der GeredtigFeit realifiert. Der oberfte Gipfel der Joeenwelt ift die Joee des Guten, die Gefamtheit aller Joeen ift $\mathfrak{E o t t}$. Ein wirllides, wabres $\mathfrak{w i f f e n}$ gibt es nur bon den unwandelbaren, ewigen Joeen, bon dem parmenidëifden "Oein"; dagegen von der wech=
 bon dem beraflitificen "WWerden" gibt es nur ein wert= Lofes Glauben und Meinen. Die jenfeitigen Jocen find das Wabre; die den Joeen nadgebildeten und nadge= abmiten diesfeitigen Joola das $\mathbb{C r u g} e r i f$ de.
$\mathfrak{I n}$ dem genialen platonifoben Gyitem, bon dem Paul Deufien in feiner "Pbilofophie der Grieden" (Leipzig. 19dd.) ein Plares $\mathfrak{B i l d}$ entwirft, Iiegt alles, was wir Epigonen beute gebrauben und nostig baben. 21fo: Зurudt 3 u plato! Es Pommt nur darauf an, daß mir das, was
plato eigentlid gewollt und gelebrt bat，ridtig deuten und mit unferen injwifden erworbenen Renntnifien und Einfidten in Einllang bringen．Goviel dafür aud reit $\mathfrak{U r i f t o t e l e s , ~ d e m ~ g r o ß e n ~ G d u ́ l e r ~ p l a t o s , ~ g e a r b e i t e t ~ u n d ~}$ geftritten ift，einig ift man fíh nod nidt geworden．Dex Gdwerpunft liegt in dem Derbalten und Derbáttnis der Joeen 3 ur Gubftanz，des transzendentalen formgebenden Drinsips 3 um formlofen Subitrat，der metaphyfifden Realitát sur empirifden．

Welde Sorm befigen die Jocenformen！Gind die Jocen aftiv oder blof pafives Gind es nur rein abftrafte Begriffe，geiftige Wejenbeiten！Gind es matbematifde Sormeln！Sind es Gejege，Iaturfrafte？Willensformen， Sebensformen ！Oder find fie greifbarer，gleidiam mas terieller 3 u denfen，etwa als Zetber＝oder $\mathfrak{X f t r a l f o r m e n s . ~}$
$2 \mathrm{Lo} \mathrm{\beta e} \mathrm{Begriff}$ ，Gedanfendinge（flatus vocis）find es jedenfalls nidt．Die diesfeitigen Begriffe，die wir uns 3．B．von einem Pferd maden，bilden nur den $\mathbb{C}$ eitfaben， ıim $3 \mathfrak{u}$ den Joeen $3 \mathfrak{q}$ gelangen．Deuffen bílt die Joeen für altive，fobopferifa geftaltende Eaturlrafte，für altive， Praftwirlende Prinsipien，für nad 3wecten（！）wirlende Willensformen．Uber davon fagt plato nidts．Das ift nur eine moderne $\mathfrak{I n t e r p r e t a t i o n . ~ P l a t o ~ f e l b f t ~ b a t ~ f i d ~}$ Saruber ganz anders ge\＆ufert．Ex fetste jwif内人en Joce and Exfdeinung die Matbematip！Die Joeen wollte er iblieslid auf Sablen（Jdealjablen）und die Gubftanz auf den $\mathbb{K a u m}$ redusieren．So refultierte eine arith $=$ metifde Geometrie！

Leider haben nad diefer Ridtung bin die muiften Spefulationen der Deuplatonifer und verwander Pbilo： fophen alles verdorben，und wir múflen wieder von born anjangen．Dor allen Dingen aber aud bon unten an＝ fangen！Ideen（transzendentale formen）des Guten， Sめónen，Wabren，der Geredtigfeit und andere Fompli＝ jierte bódife Joeen Pönnen wir matbematifd nidt fafien． $\mathfrak{W}$ Obl aber die einfache Joee eines Kriftalis．

## - 1 ฮ̄5 -

## 2. Zether-formen.

Goetbe nannte den Magnetismus ein "Urphánomen"; und 3 war wegen feiner Polaritat. "Der Magnet ift ein Urpbánomen, das man nur ausfprechen darf, um es er= Elart $3 \mathfrak{u}$ baben; dadurd wird es dann aud ein Symbol für alles Ulebrige, wofúr wir Peine Worte nod Namen $\mathfrak{j}^{\mathfrak{u}}$; $\mathfrak{u}$ ben brauben".

Zaber: der flagnet ift nidt nur ein polares, fondern aub einallomatifdes $\mathfrak{H z p h a e n o m e n}$ and aus dem zweiten Grunde cbenfald ein „Gymbol fúr alles Uebrige"!
$\mathfrak{W}$ ie vom $\mathfrak{P h a e n o m e n t}$ des magifben $\mathbb{Q} \mathfrak{u}$ adrats mit feinem auferbalb liegenden transzendentalen 3ablen: Wilieu, fo betten wir aud wom Magneten mit feinen auferbalb liegenden transjendentalen "Etaftlinien" ausgeben Pónnen, um das ,innere" $\mathfrak{W}$ efen der betreffenden individuellen Exideinungen $3 \mathfrak{u}$ ertldren.

Die Exiftenz und logar bie Strultur der unfidtbaren Uimgebung eines Magneten Pann man dadurd beweifen $\mathfrak{u n d}$ fidtbar madhen, סaf man ůber einen Diagneten eine Pappicheibe legt, Eifenfeile daranf freut und die Sdeibe cin wenig bellopft. Dann ordnen fid die Eifenfeilipatbne $\mathfrak{j u}^{\mathfrak{u}}$ den beEannten Prummen Sinien und Kurben. Diefe Sinien bilden naturlid nur den Durdjonitt durd ge: Frummte Sladen und Gdaten, die den Magneten um= geben. Den mit „Kraftlinien" erfưaten Raum nennt man das "magnetifde Seld". Die magnetifde Kraft be= findet fid alfo auferbalb des $\mathfrak{E i f e n s} \mathfrak{i m}$ Raum. Die magnetifden Exaftlinien find der fídtbare Zusdrut fir unfictbare $\mathcal{Z}$ etberbemegungen $\mathfrak{m}$ den Stabl berum, nidt im Gaabl. Im Stabl gibt es Peinen Mag: netismuz. Der Miagnetismus ift eine Oberfladen= $\mathfrak{w i r f u n g}$. Srúber glaubte man, daf der Magnetismus sthinge von gewiffen dem $\mathfrak{m l a g n e t e n}$, innewobnenden" Kraften, bon molefularen Suftânden $2 c$. im Eifen reip.

## － 150 —

Stabl．Seute weif man nad den Experimenten und Ueberlegungen von $\mathfrak{A u r e l} \mathfrak{A n d e r s f o b n , ~ J o b a n n e s ~}$
 Pommende Eraft［wir gebrauden diefes wort vorláufig nod der Bequemlidleit balber］bandelt．Magnetismus
 durc 区xpanfion des Seldes in der $\mathfrak{I n}$ differenjzone．Sieraus entfebt cine Depreffion an ben polen als mag＝
 der Krafterreger．（！）Bisber nabm man die＂Pole an den Enden des Wagneten für diejenigen Orte，welde die magnetifde Eraft „entbielten＂．Man wufte nidht，daj die Kraft von ber Mitte ausginge＂，（Зadariag．）

Derallgemeinert fübrt diefe neue Cebre nun $3 \mathfrak{u}$ 3wei widtigen Sidgen，denen wir faon anderweitig begegnet find：

代innert fei an die ZAtivitat des apolaren Capiz；an die naturphilofopbifbe Gpaltung des（土）in + und－； 2 c ．

2）Wlle Rorper find von unfidtbaren Be＝ wegungen umgeben．

Ofles frablt，emaniert，ift von Gawingungen um＝ geben．
$\mathfrak{Z}$（ber fowobl die apolare，Xftivitat＇als aud die Radio＝ ， 2 Ptivitatt ift nur eine felundafe Solge ber primar pon

[^41]
## － 157 －

auken erbaltenen Bewegung，Kegtere fubt fid und wablt iid die geeigneteften 2 Ungriffoobjelle als „Ieiter＂aus． Die magnetifden Bewegungen 3．B．bedienen fid des $\mathrm{S}_{\text {tabls }}$－die biotifaen des Protoplasmas（fimpeif）－ die piydifden des Gebirns $\mathfrak{u}$ ．f．w．Das erwectt dann Den faliden $2 \mathfrak{n}$ 亿他ein，als ob der Magnetismus vom Gtabl ausginge；das $\mathfrak{L}$ eben $\mathfrak{v o m}$ Protoplasma；das Denfen vom Gebirn．Wadbrend dod in $\mathfrak{W}$ irflidFeit die eigentlid wirfenden Potengen fets auferbalb $\mathfrak{a}$ fuden find．

Es if draugen，Du bringit es niemals hervor．＂

［Anti．Goethe．］
2ules flieft．2utes bewegt fith．Und jede Bewegung Fommt von aufen；einerlei ob fibl Xtome oder $\mathfrak{G e f t i t n e}$ bewegen；Steine，Pflanjen，Liere oder Menfiben；oder ob es fid） $\mathfrak{u m}$ geiftige Bewegungen，Aulturbewegungen，bandelt．
„Der Suftand eines jeden Teildhens bangt von der Bewegung feiner dasfelbe umgebenden Nadbarteildien ab＂ （Karl 弓adt）．＂In fid baben oie Rorper Peine Rraft 3 ur 2bewegung，fie empfangen fie ftets bon aufen．＂（Jobannes 3adarias）．
 deffen Raumzuftand．－

Die grofte Fosmifde Bewegung，die Gravitation，die Sawerlraft berubt auf duferem Xetberdrud．Die ＂Znjiebung ift ein durchaus myftifder，abfolut unvers ftåndlider，automatifder Begriff．BTur das Dorúten， Stopen，Gdieben ift verftandlid．Wenigitens mir．＂Das
 Drutfbewegung und bedeutet im urfprungliden Ginne das
 $\mathfrak{w i r d}$ gedrebt durd $\mathfrak{a} u \mathfrak{\beta e r e n}$ Druct．Die rotierenden $\mathfrak{W e l t e n}=$ Fórper muffen aud unter dem Šwange einer duferen Dructwirlung in diefe Bewegung bineingetrieben werden＂．
(EMil Sorf: "Erfenntnistheoretifae Begruindung der Druattbeorie". , Weltwiffen' Sebruar 1913.)

Mertwurdig ift, das im Gegenfat $3 \mathfrak{u}$ den Preis= firmigen, elliptifden, fpiraligen, wirbelnden 2c., $\mathfrak{u b e r b a u p t ~}$弓u den runden Bewegungen, welde wir an ben grôß ten Maflen, den Geftirnen, beobadten - die Bewegungen der Eleinften Ceilden, welde mir nod direlt beobadten Fónnen, die der Molefule, . . . dak die „Brown'fben Holełularberoegungen" einen durdatus winleligen, eafigen Sidefatturs baben. Ja Eann mir nidt belfen, die $2 \mathfrak{z b}=$ bildung, welde 3. 2. in der "Rolloid=Seitfarift" II. 204 fteht, erinnert ganz und gar an "Opringerbewegungen".

Die einbeitlide GefegmáaigPeit im Rosmos verlangt es, anjunebmen, daf entweder unfer ganjes Gonnen= fyitem, eventuell fogar unfer Mildgitasenfyitem in einem ubergeordneten Sidjactpurs durd den Weltenraum
 geordneten Exeisbabnen bewegen, die pielleidt aus 2fetber=Wirbeln befteben ( $\mathbb{C}$ bomfon. $\mathfrak{G f}$. die Wirbel= ringe, die ein gefbifter Rauder aus dem Munde fosen Pann) oder aus Mether=Spiralwirbeln (HDOIf Drefder: ,"Der $\mathfrak{Z u f b a u}$ bes $\mathfrak{X t o m s}$ und das $\mathfrak{E}$ eben", Gießen 1908 ; meine Rezenion: ,'Samburger Srembenblatt" d3. Juni 1909.) -

Wir múfien annebmen, dap faon im Xether pras exiftierende Ridtungen und Sormen vorbanden find, welde die grobere Materie becinfluffen und beftimmen, geftalten und pragen.

Wer fid náber mit dem Gtudium der morphos Iogifaen Medanismen im Xetber und ibrem allomatifden Einflus auf Znorganismen und Organismen, auf Ieib und Geele, befddaftigen will, den verweifen wir auf das vorsuiglide $\mathfrak{B u c h}$ von $\mathfrak{G u f t a v}$ Eidhorn: "Ders erbung, Gebaddtnis und transjendentale Erinnerungen" (Gtuttgart, 1909), bei dem wir - wegen feiner prins
sipiellen Bedeutung für unfere $\mathfrak{Z n}$ focauungen - bier nod etwas berweilen wollen.

Bisber fuble man nad allomatifaen ober allonomen Entwidtungspotenzen ausidlieflid in dem uns umgebenden $\mathfrak{w a h r n e b m b a r e n ~ L e b e n s r a u m , ~ i m ~ g r e i f b a r e n ~ m i l i e u : ~}$ Klima, Wind und $\mathfrak{W}$ etter, atmoipharifde Efinfuiffe, Gonne (Gomnenflectensperioden), Mond (Pbafen), wenn's bod Eam nod planetarifde Influenzen (Xftrologie); ferner
 beiten, Ernábrung, Erziehung und was dergleiden außere, allomatifde Saftoren mebr find. Kampf ums Dafein, Subtwabl, Zuslefe, Xnpaffung und was da alles binge= boirt, fpielten bisber die $\mathfrak{Z u s f d} \mathfrak{l a g}$ gebende allomatifbe Rolle. Go lehrt der Darwinismus, der 2adomatil ift; $\mathfrak{w a b b r e n d ~ d e r ~} \mathbb{E}$ amartismus $\mathfrak{Z u t o m a t i l}$ ift. (Die Desjen= denjtheorie pertreten beide.) Kurs, man verlegte bisber den "Gib" der allomatif(b) wirlenden auperen Krafte in eine mehr oder weniger grob materielle $\mathrm{Umg}^{2}$ gung, in ein finnlides Militu.

Und nun Fommt Guftav Eibborn und ergånt diefes fubfantielle phånomenale milieu nidt etwa, fondern er: fest es einsig und allein durd cin extrafubftantielles $\mathfrak{u b e r}=$ finnlides $\mathfrak{m i l i e u}$, námlid durd den - Oetber! $\mathfrak{X n}$ die Otelle cines allomatifd mirPenden materiellen Medas $\mathfrak{n i s m u s}$ fegt er einen ganz auperbalb ber fidmbaren $G_{\mathfrak{u}}$ b= ftanz befindliden „étherifden Medanismus!" Sier in diefem ùberfinnliden Cebensraum (Denn der Xetber als folder ift $\mathfrak{j a}$ den Ginnen nidt jugánglid), in diefem trans= zendentalen Milieu nexiftiert jede Geftaltung fめon in pos tentieller Sorm" (pag. d2)., ,man muß das $\mathfrak{m i r P e n d e}$ nidtim $\mathbb{E}$, fondernauperbalb desfelben fuben" (pag. 15) und 3 war ftebt fowobl binter dem Gpermatozoon als aud binter dem ©i potentiell ein beftimmter morpho: Iogifder 2 Cether=Medanismus (pag. 2d) und „סas Otutt Protoplasma exfûlt in der ©at Peine andere Sunftion, als auf diefen Medanismus 3 u reagieren" (pag. 20)! Die

## - 100 -

alles geftaltenden Entwiflungssurfaden liegen alfo nidt nur auferbalb der „fíd" entwiffelnden Gubftan3, der Sellen zc.; fondern fogar nod auperbalb deren fibtbarer Umgebung, námlid im unfidtbaren 2etber. ذier ift der Gits der aus differenzierten, d. b. geformten Wethersu= ftánden beftebenden Entwidtungspotenzen, welde die Dita= lifteln $2 c$. für der Gubftanz immament ereláren. "Súr jeden Dapeinszuftand gibt es im Weltather einen Medanismus, in dem jedes Radden (um bildlid ausjubruiden) feine Sunltion bat, fetne fefte Beziebung 3 u entitebendem Gtoff" (pag. 32). , $($ Die Seilteilung ift nur bas fidtbare Kenns seiden, dap das Ubrwerp begonnen bat, abjulaufen. Gie ift alfo nidt das primum movens, fondern nur ein Sym= ptom der 区ntwiflung . . . Diefer Projes beginnt im Unfidtbaren und f(a)ffin verborgener mannig= faltigleit die fpatere fidtbare Mannigfaltig Peit". Es bandelt fid alfo um eine „átherifale Dessendenz=\{ebre". „Sưr jedes $\mathfrak{I n d i p i o u u m ~ g i b t ~ e s ~ e i n e n ~} 50$ munculus im $\mathfrak{w e l t s ~}$ atber (pag. 40)! "Das Gebirn ift garnidt das $\mathfrak{w d e f e n t = ~}$ lide, fondern mur der organifierte Saftor, der am beften auf die wirlende (atberifide) Potens anfpridit". Etwa wie der Cobaerer einer Zufnabmeftation für drabilofe Celegraphie auf die eleitrifden Xetberwellen der Gende= ftation anfprid). Esg gibt alfo nervoife Organe, welde aufer den fünf Ginnen und dem Gebirn ebenfalls auf atberifac Dotenjen und Dynamismen reagieren! (Ganglien: fyitem! Nervus sympathicus! Gedfter Ginn!) $\mathfrak{m a n} \mathfrak{m u s}$ „Die Dorgánge im weltatber als das eigentlid Wejent= lide binftellen". "Der $\mathcal{O r t}^{2}$ des biologifaen Gefaebens ift im weltather $\boldsymbol{j}^{\mathfrak{u}}$ fuben. Man bat auf bie Mit= wirfung bon Pbanomenen im Weltatber 3u adten und nidt nur auf ftoflide Dorgánge, durd welde allein die meiften biologifden Ericheinungen gar nidt verftandlid find" (pag. 115 ). Der fich bildende Gtoff folgt nur den $\mathfrak{I m}=$ $\mathfrak{p u l f e n}$ der potentiellen Ronfigurationen im welt = atber. OUfes bangt von der wedfelwirkung des Gtoffs

## 1- 101 -

$\mathfrak{m i t}$ den atherifchen morphologifden Potenzen ab. „In der $\mathfrak{W}$ efenbeit diefer $\mathfrak{W}$ edffelwirfung liegt das ganze grofe Gebeimnis des $\mathfrak{L e b e n s}$ (pag. d14); das Gebeimnis der
 55. 88.) $\mathfrak{u}$. f. w.

Zlfo Purz und gut: es gibt primare $\mathcal{Z}$ etber= Sormen. Diefe find die unfidtbaren, uberfinnliden, transjendentalen Matrizen, welde das ganje fidtbare, finnlide, phánomenale Dafein pragen. Dort, in der ge= wiffermaken jenfeitigen $\mathfrak{Z e t b e r}=\mathfrak{W}$ elt die determinierenden $\mathfrak{a f t i v e n}$ Prageformen; bier im Siesfeits die abfolut paffive, willenlofe, unverantwortlide materielle Gubftan3, aus der unter andern aud der Menid beftebt. Der Menic ift Jon, ein Erbentlos; gefdaffen und geformt wird er von drúben, von práexiftierenden extrafubftantiellen Gebilden einer unbefannten 2 etherwelt.
$\mathfrak{W i e}$ ift es nun aber móglid, das diefe fubtilen Xetberformen sie barte Materie plaftifd geftalten Pónnen? Das erflárt fid einfad "gentifd". Die Electronen vermitteln 3 wifden $\mathcal{A}$ ether und Materie. Es exiftieren fortbauernd Beziebungen und wedfelwirfungen 3wifden Weltatber und Materie, fogen. Leblofer und lebender Materie. Diefer genetifole Jufammenbang zwifden Materie und Weltåtber, der Electronen=DerFebr, ermoglicht den morphologifben Wetberludften ibren ge: ftaltenden Einflus auf die fichtbare Subfanj. 2uber nidh $\mathfrak{n u x}$ das. $\mathfrak{E s}$ werden mit den Jenfeits=Expreß=Sügen auf Eleftronen=Gdienen nidt nur $\mathfrak{D a f f a g i e r e ~ „ b o n ~ d o r t ~ o b e n ~}$ nadh biernieden" befordert, fondern auch umgePebrt! Die Suige verlebren in beiden Ridtungen ununterbroden feit Millionen von Jabren. Babnbófe find uiberall vorbanden. Denn ,"elbftredend múfien cinmal fattgebabte wedfel= $\mathfrak{w i r f u n g e n}$ jwifden $\mathbb{E n t t t a n d e n e m} \mathfrak{u n d}$ Weltatber in irgend einer Sorm in legterem aud nad $\mathfrak{Z u f b} \mathfrak{i r e n} \mathfrak{v o n}$
 bleiben, fei es aud nur fưr endlide, wenn aud viet= Gel. Wiffenføaften. IV. Elias Uxtifta.

Letdt febr grofe Seitråume（pag．17）．Xlifo alles，was auf Erben pafitert，bildet im 2etber einen Litiederidlag und wird dort，irgendwie geformt，mebr ober weniger lange Seit als $\mathbb{C b r o n i f}$ Eonfervirt．Man vergleide die 3 （1asbas $\mathfrak{C b r o n i l}$ der Cbeofophen．Das beift foviel wie：es gibt eine $\mathfrak{a t b e r i f ( x )} \mathfrak{U n f t e r b l i d P e i t ! ~ m D e n ~ f u n f = ~}$ tionen der Materie entfpridt ein beftimmter Dorgang im Wetber，der beftandig 3 f fein fbeint，aud wenn das materielle Syftem，weldes ibn bervorrief，nidt mebr exiftiert．＂（pag．67）．201fo fowobl bor als wabbrend als nad bem Leben eines jeden individuellen fubftantiellen Gyftems exiftieren von demfelben 2letberformen．

Mit 引ŭlfe diefes átberifhen Medanismus explårt Ridborn nun ebenfo die biologifhen pbánomene ùber＝ baupt，den Dorgang in der Keimselle d．Ђ．das Dererbungs＝ gedádtnis，das Gedaddtnis der ganzen 2art，wie aud das Gedadmtnis des einzeInen Individuums．Leben，Dererbung， Gedadtnis find bloß phaenomene，Symptome der medas＝ nifden Wedfelwirfung 3 wifden potentiellen atberifden 3uftanden und dem feweilig werbenden．

Geltont wird aber die prinzipiell fo aukerordentlid
 dentale 区rinnerungen＂．Unter legteren find folde
 fabrung angeboren＂，denen＂Feine eigenen ©riebniffe 3 и＝ geborig find．＂Derfaffer behauptet，dergleiden feltfame Exinnerungen in großer MannigfaltigFeit 3 u befiben，die von Paum geringerer DeutlidFeit feien als feine „jetsigen＂（！） perfönliden Exinnerungen．„Befonders deutlid if mir beifpielsweife der Werdegang eines jungen Kúnfiters，der fid einen Weltrubm als mufitalifdes Genie erwarb， wabrend meine beutige（！）mufifalifde Deranlagung un＝ bedeutend $\mathfrak{i f t}$ ．Jede $\mathfrak{p h a f e}$ feiner Entwidtung ift mix gegenwartig ．．．．Dielleidt babe id aus diefer（âther： rifden） $\mathfrak{Q u}^{\text {uelle }}$ 了u einer gewifien Seit meines jesigen（！） Lebens den plobjliden ftarken Jimpuls empfangen，das

## - 103

Elavierfpiel mit Leidenidaaft $3 \mathfrak{u}$ betreiben, סod fand id bald, daf id mid auf falfden $\mathfrak{B a b n e n , ~ d i e ~ n i d t ~ m e i n e r ~}$ beutigen (!) $\mathfrak{I n d i v i b u a l i t a ̊ t ~ e n t i p r e d e n , ~ b e f a n d " ~ ( p a g . ~ 6 5 ) . ~}$ ${ }^{\prime 2}$ Zuab fonft find mir aus dem Reben diefes transjendenten Ja, abgefeben von feiner Runfiterifden Welt, die intimften Ilebenumfindide bor 2 fugen, fein Derlebr mit anderen Per: ponen, feine Entidliefungen und jandlungen, wie id felbft folde beute (!) niemals faffen und begeben wuirde" (pag. 66). Jd bedaure lebbaft, aus Mangel an Raum nidt weiter die interefiante $\mathbb{L}$ ebensgefobidte jenes fonderbaren Kuinflers sitieren $3^{\mathfrak{u}}$ Pờnen.

Genug! was liegt bier pors Wer war jenes damalige "transjendente Jd", das beute fo ganz anders geartet ift und bod mit der Perfon oder Masfe (persona $=\mathfrak{m a s P e}^{(1)}{ }^{\text {Dr }}$. Guftav Kidborn" in átberifaem Ronnex
 feiner felbft geworden. Eine allomatifde ReinEarnations: lebre!

Und in der Cat: ift es denn fo wunderbar, daf ein und daffelbe Zetber=petfdaft beliebig viele Male Gubftanj: 2bbruite bervorrufen Eann! Kann id das nidt aud
 fophen! Dernebmt den fundamentaten Unterfaied 3 wificen transjendentaler 2tutomatie und 2ullomatil. ETidt ,„aus fíd beraus" verforpert und verlörpert fich wieder eine felbftándige "Seele" nad innerliden Earmifden Grund= fatgen, und nidt duxd einen immanenten inneren ,"Seelen: faben" wird die Rontinuitat der verfaiedenen Reinfarnas tions=Probulte (Derfonen) aufredt erbalten; fondern ein $\mathfrak{d u f e r e r ~ S a l t o r i f t e s , ~ g l e i d f a m ~ e i n e ~} \mathfrak{d t b e r i f b e ~} \sigma$ tempels mafdine, welde die eingelnen Indipiduen derfelben Individualitåt pragt. Diefe Individualitât liegt dann aber
 $\mathfrak{t r a n g}$ endenten ưberfinnliden Stempel. Diefer bált die Rontinuitát aufredt. Das Petifaaft, jene allonome átberis
fohe oder überfinnlide Petenz ift euer autonomes＂Gelbft＂，


ITun Pann es paffieren，daf die átberifde Gtempet＝ mafdine mal nidt orDentlid funftioniert．Wuerlei Rei＝ bungen und 马emmungen treten drůben cin．Gdließlid， nutt fich fold＇Ding ja aud mal ab．Dann werben naturlid aud die 2 bbruide foledt．Was beift das aber $\mathfrak{a u f}$ Deutid，auf Diesfeits meine idh！Rruppel， $\mathfrak{L a b m e}$ und Blinde，Eranlbeiten aller $\mathfrak{Z r t}$（一 Pbyfiologie und Pathologie des 2etberleibes，des，，21ftralfórpers＂；trans＝ jendentale ©berapie！－）find ja nod lauter grob materielle $\mathfrak{Z b}$ bruide．Uber menn nun gleidseitig das Material，der
 was taugt？Dann gibt es umfomebr Peine fharfen，
 Pende Geftalten，Pbantome，Gefpenfter，Geifter！

2 Ulfo einerfeits die rưtlafigen Eiederfdlage in die 2etberwelt：Purzlebige，verganglide，alfo fterblide UnfterblidPeits＝produlte einer regrefiven Metas morpbofe！Und andererfeits verunglưate Manifeftationen ciner progreffiven Entwidlung， $\mathfrak{Z}$ etber＝ $\mathfrak{m i f g e b u r t e n , ~}$ Electronen＝Sdeufale，Elementals，\｛nionen＝ $\mathfrak{u}$ nd Kationen＝1tagebeuer，pofitive und negative ETaturgeifter voll grafliditer blinder Be＝ gierden，die fie auf $\mathfrak{E r d e n}$ 了u fattigen trablen，Dampyre， Incubi und Guccubi 2c．！

Die Obrenauf，ibr Gpiritifen！was mollet Ibr beweifen durd eure mediumitifaen phanomene？ Den＂Geift＂！＂Geifter＂ medaniftifden＂weltanifauung den Garaus maden？ $\mathcal{O}$ weh！Wic oft babt $\mathfrak{J l r}$ gefagt，＂（Feift＂fei blof ein fein ftofficher，alfo aetberifder Körper．Wie oft bat euer Sưbrer $\mathfrak{C a r l}$ du Prel betont：der Menid aus Sleif（ und $\mathfrak{S l u t ~ i f t ~ e i n e ~}$ relativ durable＂（Txifter＂erideinung，das mediumiftifbe $\mathfrak{P b a n t o m}$ dagegen nur eine rafd tranfitorifde．Das fei


Satuen ein innerer feelifder Wefens,fern", סas „trans: sendentale Gubjelt", der plaftiche $\mathfrak{O r g a n i}$ ator fei. Ifun werden Menid und Pbantom exanimiert und dod find fie da! Und was "beweifen" fie jet3ts! Srůber unterfaied man "Eiorper" und inneren "(Eefit"; jegt "materielle $\mathfrak{E x a i s}$ " und aupere mitberifbe Potenj". Srubter baute der "Geift" fidh den Organismus (Menfa) $\mathfrak{u n d}$ den Metaorganismus (Pbantom) von innen auf. Jegt ift Menid, Cier, Pflanze, Kryitall nidts als ein paffiber, willenlofer, fdarf determinierter UbFIatfa atberifder Matrigen; Probulte einer, nein uns
 Srúber fâen animus (Geift) und anima (Geele) im corpus (Körper); jegt find fie extorporiert und fizen $\boldsymbol{\partial r a x}$ fen im 2lether.

Zber es Pommt nod beffer. Die Obren auf, $\mathfrak{i b r}$ Whytifer, ibr Propbeten und Geber, ibr gott= begnadeten Rúnftler, grofen Sorfder und Entbecter! was find Offenbarungen, Infpirationen, Intuitionen! Ifibts als transzendentale Erinnerungen! Im 2tetber ftebt's gefbrieben, $\mathbb{D u}$ fouft glauben, boffen, lieben! Und von bier empfângt der Sorfber feine Joeen und 2 Inregungen; der Rünfler feine Geftalten und Dbantafien; der Geber feine $\mathfrak{W a b r t r a f u m e ~} \mathfrak{u n d}$ Gefíhte; der $\mathbb{E} \mathcal{F} \mathfrak{t a t i f e r}$ feine 弓allus zinationen und Befeffenbeit; der Myptifer feine Difionen $\mathfrak{u n d}$ Eingebungen. ,IIm Sinne unferer 2uffafiung ift es nabeliegend $3 \mathfrak{u}$ fragen, ob die Gdópfungen bedeutender $\mathfrak{T}$ anner wie Goetbe, Wagner, Newoion, um wiafurlid nur einige $3 \mathfrak{u}$ zitieren, felbft nidt den interefianten Sall dar= ftellen, wie $\mathfrak{E r a n s j e n d e n t e s}$ wieder realifiert wird, oder wenigftens in wie weit transjendente Erinnerungen einen $2 \mathfrak{n t e i l}$ daran baben. Wer felbft die Gtunden faópferifber Eingebungen erlebt bat, weib, daß man gewiffermaßen einem Drange geborbt. Das $3^{\mathfrak{u}}$ Geftaltende if
 Cónen. Man fübit fíd in einer nervofen Unrube, als

## - 100

wenn der Porperlide Suftand fid nod Darauf einftimmen múffe, um die $\mathfrak{E i n g e b u n g ~ e m p f a n g e n ~ u n d ~ s u m ~} \mathfrak{A u s =}$ druat bringen 3 U Pónnen" (pag. 69).

Ja babe faon frubber an anderen Stellen auf ben merlwurden $\mathfrak{U m f t a n d}$ aufmerlfam gemadt, daf extreme Myfif undextreme Medanif fid berubren, indem fie mit gleidartigen Begriffen operieren. Sdospfung, Offenbarung, Infpiration, Gnade, Exldifng ic. find lauter allomatifbe Dorftellungsweifen. 2LIs Gegenfat der "Gdópfung" galt bisber die "fntwictung". ITun Bommt Eidborn und madt wabrideinlid, daf aud die Evolution extrafubftantiell d. b. ganz bon außen refp, bon oben ber angeregt witd. ,,Die Reimsellen find nibts anderes als die Derlnúpfungspunlte der fibtbaren weit mit dem $\mathfrak{w}$ eltátber begro. feinen Mtechanismen, potentiellen $\mathbf{J u}^{\boldsymbol{u}}=$ ftánden" (pag. 103). Die Rofentreuzer definierten den Sめopfungsaft als ,etine fanfte Einftablung der gottlichen Sidtwaffer von oben berab." wo bleibt da der Unter= fobied! Don der Xnnabme auperfubftantieller Potenzen
 nabme auferweltlider Potenzen ift Eaum mebr als ein Gdritt.

Blifen wir nun suruia auf die bod bedeutfame Eidhborn'fhe Sdrift, die jedod mit dem bier Gefagten nod lange nidd erfdópft ift, fo unterliegt es fûr midh Feinem 3weifel, daf mit ibr der erfte offizielle $\boldsymbol{\sigma}_{\text {ditit }}$
 and exaften $\mathbb{E}$ rforfaung der fogen. , Mftatebene", welde die Gebeimmiffenfaaft von jeber gefannt und gelebrt bat.

## 3. Derwachiungs-prinzip.

Sern von unfidtbaren Xetbermedanismen, von allen $\mathfrak{i m}$ Cranszendentalen Iiegenden plaftifden Potenzen und metamorphologifaen Sypothefen $30 g$ ein einfamer Denfer
feine Kireife．Obne metaphyifide Spefulationen，obne Raum＝und 2 etber＝【beorien，obne milro＝und $\mathfrak{u l t r a =}$ milroflop，geftugt lediglid auf eine etwas grob materiell vergIeidende Zanatomie，Pam 2．Rreidmann（2Itona） Surd einfade 2 dodition， 2 fggregation， 2 （flumulation von Фebilden $\mathfrak{j u}^{\mathfrak{u}}$ feiner＂Derwadfiungslebre＂．

Jぁ will mid bier auf den wiederabbrudt meiner

 am erfiten boffe，daf die Kreibmann＇fben Joeen der Bes adtung und $\mathfrak{T a d p} p r u f u n g$ allomatifder Morpbologen nidt entgeben．
，＂代titehung und Werdegang des Menfben und ber Sebewefen aller Seiten auf $\mathfrak{f r u n d}$ des $\mathfrak{D e r w a d f u n g s : ~}$ prinsipes＂． $\mathfrak{m i t} 140$ 2bbildungen $\mathfrak{u n d} 2$ 【afeln．јam＝ burg 19 l 2.
$\mathbb{E s}$ ift now Pein $\mathfrak{J a b r}$ vergangen，feit der Derfaffer mir auf fonntagliden Kundgangen durd die 弓amburger $\mathfrak{M u}$＝ ieen an den peridicdenften 300 logifben，botaniifden und mineralogifden Praparaten fein＂Derwadfungsprinsip＂ demonftrierte ．．„Dei diefem Seilbutt＝GPelett fehen Sie
 ．．．jier find 2 （mmoniten $3 \mathfrak{z u}$ widderbornern，dort $3 \mathfrak{u}$ Dogeliddnabeln，bier wieber 3u Gaxugetierllauen geworden ．．．Wofur balten Sie denn dies GPelett，fur ben Ropf oder für bas Becten des Dogel Strauß ！（Jd traf prompt das DerPebrte．） $\mathfrak{J a}$ ， $\mathfrak{j a}$ ，die $\mathfrak{G e b j i m w i n d u n g e n ~ f i n d ~ e b e n ~}$ nidts anderes als Dirme．Sier materielle Derdauung， dort geiftige ．．．Weldhe große glánzende Sifdiduppen！ （ $\mathfrak{J a}$ ，wie $\mathfrak{m u}$（deln．）Ftein，nidt gleid wie $\mathfrak{M u f d e l n}$ ；es find felbft $\mathfrak{m u j}$ deln gewefen，deren Reime in frumberen Øenerationen mit den SifhReimen verwadfen find．æie $\mathfrak{m u f}$ deln baben ibre tieríde Gelbftandigfeet perloren und find $\mathfrak{3 u}$ Organen der bobberen sifde geworden ．．．＂ $\mathfrak{u n d}$ fo ging es weiter．Kegen Geeiftes，aber fdon gebrodenen Korpers．Und mun，wo das beif erfebnte，mit unend＝
lider Mưbe und Wrbeit und großen Roften gefdaffene Werl fertig vorliegt, jetst, wo die Rritil in die Gdranfen gefordert werben folle, wo ber Derfafler fidh auf furmifare Hontroverfen gefreut batte - fegt bat er felbit foon Lange auggefampft und rubt feit Monaten in frember tiroler Erbe. Dod Kreibmann war felbf ein Srembling, ein eigenartiger Menid, ein durdaus felbitåndig denPender Sorfder und $2 \mathfrak{Z r 3 t}$. In feinen medizinifden Gdriften warf er alle bisberigen $\mathfrak{Z n f d a t u n g e n ~ u b e r ~ E n t f e b u n g ~ u n d ~ B e = ~}$ bandlung der Rranlbeiten ủber den Saufen und ùbte eine originelle Eberapie aus. Uu® wie fein "Elerventreislauf", fo wird aud fein "Derwadfungsprinjip" uberall auf $\mathfrak{W}$ toer= ftand forien, d. b. wenn es eben genugend gelefen und beadtet wird. Und gerade darum módte id bier dringend bitten. Das $\mathfrak{W}$ erl verdient es! fs enthdt im eingelnen fider viel Derlebrtes und phantaftifd Ronftuiertes; aber ebenfo fider birgt es viel Ridtiges und Sleues; ja wie mir faeint, Gewaltiges, Geniales. Jeder erfte Entwurf inrt fid in Elebendingen. Jundait Pommt es aber auf die 马auptfade an, auf die Grundidee. Wenn diefe braud= $\mathfrak{b a r} \mathrm{ift}$, fo findet fid und finden andere faon das $\mathfrak{w d e i t e r e . ~}$ $\mathfrak{U n}$ d die Jdee der "Derwadfung" ift braubbar, ift fordernd fur die biologifde Sorfdung. Dor allen Dingen ift fie Plar, medanifd, matbematif(b. Jeder Sortfbritt Pommt nad ibr durd Dereinigung, 2(bdition, Gummation von außen 3 uftande. Serner wendet die Joee fîd gegen die bisherige Deszendenjlebre, wonad das Kinfadere immer das Primare und das Rompliziertere immer das Ge= Pundare gewefen fein foll. Oft ift das Umgefehrte der Sall und wir baben mit Degenerationsprozeffen 34 rednen. Woolte id bier das Derwadjfungsprinsip weiter erôtern, fo mûpte auf bie grundlegende Sorfaung nad dem Derbleib des 3 weeiten $\mathfrak{E l t e r s}$ in der Srubt (Reduftion
 mus, auf Ronzentrationslraft, auf bas Gefet der Giern= metamorpbofe und bieles andere eingegangen werben, was

## - 109

3u weit fûbren wuirde. Dafuir wollen wir lieber 3 um Gbluffe dem Derfaffer das Wort geben, der uns mit feinem nach eigenen Seidnungen reia tuffrierten $\mathfrak{E x}$ mindeftens eine wabre fundgrube neuen wiffens erfolofien bat; wenn er nidt gar der Biologie neue Sorfdungsbabnen gewiefen bat. "Jedes bobbere dier und jede böbere Pflanze if aus der Derwadfung einer ganz beftimmten 2 (njabl niedrigerer ©iere, refpePtive Pflanzen derfelben $2 \mathfrak{U r t}$ bervor= gegangen. Diefe niedrigeren ©iere waren alfo einftals
 und baben erft durd Umgeftaltung $3 \mathfrak{G}$ Organen des bóberen Cieres ibre GelbftandigPeit aufgegeben. Rurz, fedes $\mathcal{O r g a n}$ eines boberen Cieres war einft ein felbitandiges ©ier." -
 Pantatropin $\mathfrak{Z u s g e f u ̈ b r t e n ~ n o d ~ e r w a b n t ~ f e i , ~ a l s ~} 2 \mathfrak{x r z t}$ eine Ort Uniperfaltberapie aus. Sein Uniperfalmittel nannte er , $\mathbb{C} O \operatorname{cticin}{ }^{\prime \prime}$. Eg ift eine Derbindung von Cbinin mit Coffein, alfo ein ,"Conicum". Dies Univerfalprd= parat wird nun weiter Pombiniert mit Ulipaloiden pon ipezififden Wirkungen (Utropin, Gtrydnin, Gropolamin, pilocarpin, 5yoscyamin 2c.), wodurd nidt nur das Cor= ticin antitoxifbe Eigenfaaften annimmt, fondern aud die pflangliden 2lifaloide verftarlt werden, ,fodaf fie in faft bomóopatbifden Dofen febr wirlfam find". Die Zlealoide dienen wegen ibrer fpezififben Wirfungen dem Corticin als, "Wegweifer", wodurch das Univerfalmittel an be= fimme Gitlen des Pranken Rôrpers geleitet wird. Die Sebandlung mit „pflanzliben $\mathfrak{Z n t i t o x i n e n " ~ f t e l l ~ a l f o ~}$ eine eigentưmlide Rombination von Univerfal= und Gpe= siat=dberapie dar.

## 14. GотипсиIus-problem.

Drei große Probleme beberrichten den aldemiftifden Dorfellungs= und SoridungsFreis: der Gtein der WDeifen,
das Vebenselixir refp. die Univerfalarznei und der jos munculus, $\delta$. b. die bemifbe oder Rünflibe Darftellung organifaer Sormen und lebender Organismen.

Und alle drei - damals ungelóften - probleme fteben aud beute now im Mittelpunft exafter Sorfdung, $\mathfrak{w e n n}$ fie jegt aum ein anderes Gefidt zeigen, eine andere Sormulierung angenommen baben.

Der LAPIS bat durd $\boldsymbol{d a s}^{\boldsymbol{R}} \mathfrak{R}$ adium feine $\mathfrak{Z u f e r f t e b u n g ~}$ erlebt. Eitat nur, daf diefes Element fith fortwabrend in andere Elemente verwandelt, fondern diefe $\mathbb{C r a n s}=$ mutation wird erft durch Xtomserfall, alfo Deftruftion der Materie, ermóglidt. Ja, die Emanationen baben aud einen pantatropifden, univerfalargneiliden wert, ins dem fie: die fawerlösliden jarnfaurefalze lôfen, ent= sưndungswidrig wirlen, den Blutoruct permindern, die Kôrperfermente aftivieren $2 c .{ }^{2} \mathcal{Z}$ us der XPtivierung der Sermente refultiert die Wirfung der Emanation auf die


Das ELIXIR ift von den verfbiedenften Geiten mit $\mathfrak{E r f o l g}$ in $2 \mathfrak{Z n g r i f f}$ genommen worden. Die moderne $\boldsymbol{S a l}_{\mathfrak{a}} \mathrm{l}_{3}=$ therapie (die auf eine XIPalifierung des Slutes binaus= lăuft, wodurd die Phagosytofe protegiert wird**)); Metidnilow's balteriologifde Seßámpfung des ZIterns (fiebe oben); die ferologifae Cherapie des 2 Iters*ow);
 nifde 2 Uutointorilations $=$ Eranebeit; die ErPenntnis von der grofen Bedeutung der „innern Gelretion" (\{fus=

[^42]
## $-179$

fbeioung von＂Jormonen＂סurch Druifen obne Zusfüb＝
 und＂Katur＂＝弓eilmetboden；úberbaupt die ganze Sưlle der Pantatropin＝EXfagmittel bat die $\mathfrak{M}$ alrobiotie，die Lebre und die Eunft，das menidlide 【eben $3 \mathfrak{u}$ verlángern，auf eine bobe Gtufe gebradt．Und man muß fíd nur wundern， daf trots aller diefer＂Sebenselixire＂úberbaupt nod Men： faen fterben．
$\mathbb{E} n \delta l i d)$ das dritte $\mathfrak{P r o b l e m , ~ d e r ~ H O M U N C U L U S . ~}$
Gdon Paracelfus gibt（De natura rerum；De gene－ ratione rerum naturalium）Resepte $3 \mathfrak{u r} \mathbb{E} \mathfrak{E z e n g u n g}$ demifder Meniden und Ciere，zur Sabrieation bon＂Eriftalli＝ fiertem Mienfbenvole＂，wie Goethe fid ausbruidt． 2ub die Rofenfreuzer waren auf diefem Gebiete tatig．＊＊）

MitrosPopie und Wafteriologic baben jedod allen alten und mittelalterliden Dorftellungen úber das fpon＝ tane Entiteben von Wuirmern，Gpinnen，Rrebfen，Sroffben，
 und dergl．den Garaus gemadt．
弓arnftoffs aus cyanfaurem 2 mmonial（Sriedrich wobler， （828）úberbaupt gelungen war，aus anorganifden Gtoffen organif円e bersuftellen，nabm man das Problem der natur： liden und Runftliden Urjeugung des Lebendigen aus toter Materie，die generatio aequivoca，mit neuen joff＝ nungen in 2 nggriff．

Wian Eann dabei don 3wei GefidtspunEten ausgeben， entweder bon rein demifden oder von morphologifden．

Solange die Bunflide Seritellung von Eiweis und Protoplasma nod nidt gelungen $\mathfrak{i f t}$－wir fteben aller： dings nabe davor－ift an eine demifde $\mathbb{L}$ fing des Urjeugungsproblems nidh $\mathfrak{j u}$ denfen．Einfacher als die

[^43]Eomplizierte Protoplasma＝Gubftanz ift freilid die Rern＝ Gubfans．SePanntlid bildet der Rern die Quintefiens des Зellebens．Es ift nidt unmoglid，daf die fynthetifche弓erftellung des $\mathfrak{C b r o m a t i n s}$ bald gelingt． $\mathfrak{E s}$ fbeint， dap 3 wifden leblofer Materie und lebender Materie eine ，Ulebergangsmaterie＂exiftiert，deren man aber bis： ber weder demifd nod milrofeopifd babbaft werden Ponnte．

Zud der Derfuch，lebende Materie vermittelft des
 ＂Radioben＂），bat fich als ein Inrtum berausgeftellt．

Dorláuig beftebt alfo nod der Grundjag：„omne vivum ex vivo＂${ }^{3}$ R Redt．

Mebr $\mathfrak{E r f o l g}$ verfpribt vielleidt der morphologifae $\mathfrak{w e g}$ ，wobei man bereits organifde refp．organifierte $\mathcal{G u b}^{(1)}$ ftanz benuten Eann．
$\mathfrak{P f l a n z e n}$ ，©iere und Menichen find viel ${ }^{\text {ellige }} \mathfrak{O r}=$ ganismen；von außerf Eomplizierter Bauart．Fef ift geideiter，fidh einftweilen mit der Sabrifation einzelliger弓omunculi 3 ufrieden $3 \mathfrak{u}$ geben．ذat man nur erft mal eine einfade，＂ridtige＂3elle gemadht，fo wird fie aud fohon wadjen，foffwedjeln，fich teilen，fortpflanzen etc． Dafut geben uns jest die auferbalb und unabbaingig vom menfoliden Rôper in $\mathfrak{N a b r l \delta}$ fungen（Galjlōfungen） weiter wadfenden und fíd teilenden Sellen in excidierten Gewoben die befte Gewdbr．Elad den Experimenten von Xlexis $\mathbb{C a r r e l}^{(H e w y o r l)}$ ift es gelungen，Blutgefáse， Enorpel，Rnodenbaut，弓aut，Mil3，Jer3，©bilddruife und andere Gewebsteile，die frifaen Leiben（！）entnommen waren，in KonfervierungsfluffigFeiten Woben und Monate lang lebend aufzubewabren，fodaf fie nod 3 и operativen Cransplantationen verwendbar waren．Die Runftid aufer＝ $\mathfrak{b a l b}$ des Kórpers am Ieben erbaltenen Gewebe beilten bei Cieren und Menfaen funltionsfabig ein．

Die morphologifion Derfube geben aus von den geformten 2tnorganismen，o．b．bon Eryfallen refp． von praeßryftalinifden Gebilden．

## － 173 －

Eine Sưte der intereffanteften fxperimentalunter： fuchungen liegt vor ùber die Dorftufen der Kriftallbildung， $\mathfrak{u} b e r$ fluffige und foeinbar lebende Briftalle，ùber graduelle Uebergangsformen von Rriftallen 3u organifaen Gebilden， $\mathfrak{u}$ ber Zanagien 3 wifben Rriftalifationsproseß und Sell＝ Pernteilung，ùber funftlide Sellen etc．

Eine grofe periodifde Siteratur und eine umfang＝ reide Spezialliteratur bemuibt fíd um den ITadweis，daf es ausfdilieflid phyfifalifぁ＝あemifae d．b． medanifde Pringipien find－die legten Endes auf Kaumprinzipien binauslaufen－welde den ans organifden，organifden und piydifden Dorgângen $3^{3}$ Grunde liegen．Diefe gefegmafige Einbeitlibleit gewabr＝ Leiftet aum die Moglid Reit，unfer Problem dereinft now mal $3 \mathfrak{u}$ lófen．

Dorláufig gilt aber aud bier now der $\mathfrak{F r u n d f a g}$ ： „omnis cellula e cellula＂．

Jd greife aus der $\mathfrak{L i t e r a t u r f u ̈ l l e ~ n u r ~ e i n e ~ 马 a n d o o l l ~}$ Bubder beraus，in denen man fidh uber das moderne $5^{\circ}=$ munculus＝Problem weiter orientieren Eann．
Moriz Beneditt：＂Rriftallifation und Morphogenefis． Biomedanifमe Gtudie＂．Wien 1904．－
 und dag Protoplasma＂．Leipzig 1892．－＂Unter＝ fudungen ủber Gtrufturen＂．1898．－＂Mechanismus und Ditalismus＂．190！．
Gans Driefch：„Die matbematif（b＝medanifabe Betrach＝ tung morphologifder Probleme der Biologie．EFine Fritifde Gtubie＂．Jena 189！．
E．Krompecher：„Exiftallifation，Sermentation，Selle und Geben．Biologifasphilofophifde Gtudte＂．Wwiesbaden 1907.
©．Seḥmann：„fluffige Eriftalle＂．Keipzig 1904.
\＆．Rhumbler：„Jellenmedanif und 3ellenleben＂，Leipzig 1904.
E. 2 . Schäfer: „Das $\mathbb{C}$ eben". Berlin 1913.

2 Curuter: „Die Rraft und Materie im Raume". Leipzig 1894.

Mlax Derworn: ${ }^{\text {PPrinsipienfragen in }}$ der Elaturwiffen= icbaft". Jena 1905. 2c. 2c.
 dige entftebt nur aus $\mathbb{Z}$ ebendigem" und jiede Зelle entitebt nux aus einer Selle " Eofnnten niemals widerlegt werden, dann mûfte man belennen, daf das "Leben" aus ciner gan3 ,andern" Welt ftamme und fitw bier nur borubber: gebend in die materielle Welt binein ergoffe, um fid fpater
 faffung vertritt 3. 2. Oliver lodge in „Leben und materie ${ }^{\mu}$, berlin 1908.
mas [pbyfifalifd=あemifden, auf Energie= Umwandlung beruben= den] Sdemas anjufegen, aber es Eann trogdem materielle Energie binfidtlid ibrer Ridtung beftimmen. Dabei bleiben alle Gejege der finergie und alle medanifden Ge: fege überbaupt befteben. Das Leben wurde dann diefe Gefege ergánjen oder begletien, aber in Peiner Weeife durch= Ereusen ... Sübrung and Eontrolle find nidt Sormen der Energie, nod muffen fie felber irgendwelde phantas ftifore Sorm von Araft fein. Jbr 引injufommen 3 um
 Gefege nidt im geringften $3 \mathfrak{u}$ fotren, und dod Eann es $\mathfrak{a u f s}$ tiefite die Solgen diefer felben Gefege beeinflufien . . . Das Prinity des Lebens und Geiftes ftebt auferbalb der Daturltafte und Eann ibnen durch 2tnweifung des $\mathfrak{W i r f u n g s f e l d e s ~ d i e ~ R i d t u n g ~ g e b e n ~ . ~ . . . ~ D a s ~} \mathbb{C}$ Leben wourbe ganz auperbalb unferer gegenwartigen natur= wiffenfbaftliden Rategorien von Materie und Energie verbleiben. Wir bátten nur die $\mathfrak{B e d i n g u n g e n ~ b e r g e = ~}$ ftellt, unter denen es fith bier manifeftieren Eann. Seine eigene Natur wadre uns unbefannt, und wir wurden nur wiffen, was wir jett aubl wiffen: daf es die SábigFeit
bat，die Eomplexen matericllen 2Iggregate，die auf unferm Planeten exiftieren， $3 \boldsymbol{u}$ ，pitalifieren，ibre Energien $\boldsymbol{j u}^{\mathfrak{u}}$ be＝ nuten， $\mathfrak{u m}$ für eine beftimmte Seit auf der Erde fích felber $3^{\mathfrak{u}}$ entfalten und dann fid wieder dabin $3 \mathfrak{u}$ verjieben， $\mathfrak{w o b e r}$ es Eam！Esift beftandig im Rommen und（Eeben，


## 5．Das rabial－zonale prinkip．

Ouf ein uniperfelles Sormprinzip modte id now be＝ fonders binweifen：auf das radial＝zonale，d．b．auf die Eombinierte Gtrablen＝und Gaidten＝ $\mathcal{E}$ ildung． Dem radial＝zonalen Prinsip begegnen wir uberall：in der großen und der Eleinen $\mathfrak{W}$ elt，in der leblofen und belebten Elatur．$U_{m}$ nur ein paar Beifpiele $3 \mathfrak{u}$ nennen：
pbyfifalifd：Gdwingungen；Wetlen；Gtaubbilder；
 lifde Ringe etc．； $\mathfrak{Z}$ nodenlidt；
あemifあ：Diffuffionstinge；
aftronomifd：Planetenbabnen；Gaturninge；Mond＝ bòfe；
geologifあ：Erbrindefdidten；
meteorologifa：Plimatifhe Sonen；
mineralogifめ：Interferensringe in Ariftallen bei polari＝ fiertem $\mathfrak{L i d t}$ ；Udat；
botanifd：Jabresringe；Rettidquerfanitt；
 biologif benspaufen；Perioden；
pfycologifc：Gedàdtnisfdidhten（drdume）；

Im Jabre 1897 wurbe id mit den Sdriften Kunges befannt．＂）Gie regten midh durd ibre Beigabe von

[^44]Bildern, welde auf Sliefpapier demifare ReaPtionen im Original (nidt in 3eidnungen oder Kopien) entbalten, madtig an. Ja begann felbft nad diefer Ridtung bin $3^{\mathfrak{u}}$ experimentieren $\mathfrak{u n d}$ farieb eine nidt publizierte $\mathfrak{Z}$ (rbeit

 f(bienen dann Liefegang's intereffante Xrbeiten.
f. F. Runge: „Der Bildungstrieb der Stoffe. Deran= faraulidt in felbitandig gewadfenen Bildern". Oxaniens burg d855. Sol. (und andere Odriften Runges).
R. ED. Eiejegang: "Cbemifde Realtionen in Gallerten". Duifleldorf 1898. (und anderes.)
Exnit Kifiter: „J̌onenbildung in Polloidalen Medien". Jena 1913.

Su bemerfen ift nod, daf bet den oben genannten Beifpielen und den demifden Realtionggebilden die 30nale form mebr in die 飞ricbeinung tritt als die radiale. 2lber vorbanden ift die radiale aud ubberall.

Serner ift $\boldsymbol{z}^{\text {u }}$ beadten, dak mit der Gaidatbildung oft ein Wedmel des $\mathfrak{Z g g r e g a t z u f t a n d e s ~ o d e r ~ d o d ~}$ wenigitens der Did te verbunden ift. Und 3 war nimmt die didte won der fefteften Sone aus gefeben fowobl "nad cufen" als nnad innen" $3 \mathfrak{a b b}$.

Madt man 3. B. einen Ouerfdnitt durd den menfa= Lichen Rorper, etwa in der jobe der Sruftwarzen oder des Rabels, dann baben wir: die fefte Wirbelfatule aus Enoden, darum die weide Musfulatux, dann fluffiges $\mathfrak{B l u t}$, dann (extraepidermoidal) die lufformige Crans=
dectungen, die jum 2Vationalreidtum Deutfdlands beigetragen haben - Runge lat f́don 1834 darauf aufmertifam gemadt, dań im Steir. Poblentheer fid Subpanjen finden, die fid in intenfo färbende Körper ummandeln laffen; Runges, Kpanol' if identifa mit $\mathfrak{Z n i l i n}$ - trosbem frarb er 1862 in Urmut $\boldsymbol{j}^{2}$ Oranienburg. Sein Wahlipruad war: ,"Rübrt Euळ und haltet auf farbe!"
 tismus"." 1898. pař 10.

## － 177 －

pirations＝und $\mathfrak{E x f p i r a t i o n s = S p h a ̊ r e , ~ e n d l i d ~ d i e ~ a e t h e r i f b e ~}$ $\mathfrak{2 u}$ uta und weiter nod aftrale und mentale Saideten und Sonen．Der $\mathfrak{H z e n i d}$ ift alfo bedeutend grober und umfang： reiber als er ausfiebt und feine metaperipherifden Partien berubren fid unmittelbar mit denen feiner Mitmenfoen．
 lid für ibn die widtigften $\mathfrak{E r e i g n i f f e ~ a b , ~ d i e ~ m a ß g e b e n d ~}$ find für die intraepidermoidalen Dorgánge．WWenn man vulgair fagt：＂niemand Eann aus feiner 马aut beraus＂，fo ift das nidt ridtig；denn jeder $\mathfrak{i f t ~ b e r e i t s ~ a u s ~ f e i n e r ~}$ らaut．

Nun aber nimmt，von der Enódernen Wirbelfăule
 aud zentripetal！Denn innerbalb der Wirbelfáule be： findet fich der boble Wirbeleanal：auf den barten Enoden folgt die relativ fefte Rưdenmarlshaut，dann das weide Rưotenmare，dann die Gpinalfuufing Eet．

Oder nebmen wir cine Pflaume：weides Sleifa， barter Rern；der Rern ift bohl；darin liegt der wieder weidere Game．
 fphåre，Xtmofphåre！ $\mathfrak{U n d}$ ûber die $\mathfrak{Z t m o f p b a ̆ r e ~ b i n a u s ~}$ nod weitere dưnnere Gdidten，die，wenn man fo will，fidh mit den áuberften Gaidten der ubrigen planeten，mit den 2 Uuren pon Gonne，Mond und Gternen unmittelbar beruibren！Und wo fpielt fím das fúr die froe mafs＝
 genommen：auferbalb ibrer（fibtbaren）＂らaut＂．WDir
 fteben，nad Sidtenberg，befanntlid immer die feltfamfen Gei币о́pfe．

Und was folgt daraus weiter per analogiam？Gelbft＝ verftandiah，daf die $\mathbb{E x d e} \mathfrak{b} \circ \mathfrak{b l}$ ift und daj ibre Didate aud nadinnen $\mathfrak{n u \mathfrak { w }}$ weder abinimmt．
 ¡めaffenbeit ber Erbe＂．Eeip3ig 190d．
Geh．Wiifienidaften．IV．Elias 2uttifa．
©. E. p. Silber: "Die trbe eine Soblkgel". Berlin 1912.
Ja, felbit auf die Gefabr bin, mid $3 \mathfrak{u}$ blamieren, módte id es ausfpreden - denn es Pribbelt mir in der Seder -: Dielleidt ift die Erde ein "Rlapperftein", ein „21cimozargab" (pag. 20), „eine boble runde Rugel, in der etwoas Rundes berumlduft"! Rônnten benn bie Gdwans Fungen der Erde, die Erdbeben 2c., nidt dadurd 3 uftande Fommen, daf der „Rern" der $\mathbb{Z}$ rde inibrem jobl: raum lofefigt und mun bei den Rotationen 2c. gegen die innere wand der Erbe falagt ! ! Damit ware dann eine neue Erdbebentbeorie aufgeftellt, die freilid Letbter ausjufpreden als $\mathrm{z}^{2}$ beweifen ift. Die Dex: faiebungen des ExdFerns $3 \mathfrak{u}$ feiner Sdale, der Efrorinde, Bönnten vielleidt eine $\mathfrak{Z n} \mathfrak{n a b l}$ periodifder Erfdeinungen ertiaren; die dabei entfebende Reibung wurde die Erd:
 Pern 2 c.
 eingugeben.

## C. Offultiftiche Raum und form=forfchung.

## Erfenntnistbeoretifdes.

Entweder ift der Raum etwas Gubjeftives oder etwas Objeltipes oder beibes 3 ugleid. Sieraus ergeben fith eine
 punlte. Unter ibnen wollen wir nur den unferigen, den transjendentalen Realismus fixieren.

Die $\mathfrak{Z n f i d}$ t Rants, dap Raum (und Seit) lediglid eine 5 orm unferer fubjeltiven $\mathfrak{Z n}$ fatuang find, teilen wir nidt. Wir balten den Raum für objeltiv.

ITun Fann die fubjePtive ErPenntnis des objeltiven Raums entweder mit ibrem Objelt ưbereinftimmen oder nidt $\mathfrak{u b}$ bereinftimmen. Wir entfdeiden uns für bie legtere 2anabme.
$\mathfrak{U n}$ nere Meinung ift demnad: Es gibt unabbångig vom erlennenden Gubjelt einen objeltiven Raum. Diefen objeftiven Raum erPennt das Gubjelt nidt fo, wie er in $\mathfrak{W}$ irllidfeit ift, fondern anders. Der ©eil des Raums, den wir exlennen oder das, was wir (und wie wir es) vom Raum erfennen, beift: empirifder oder phdnomes naler Raum; das ubrige beift: trangzendentaler Raum.
$\mathfrak{I n}$ diefem transjendentalen Raum fteft fuir den Stereofophen das Gebeimnis der welt! fir ift für ibn die reale philofopbifde "Eubftan3", aus der alles bers

 sismus an eine foldbe abfolute, metaphyfifde "Gubitanj".

Súr die Eranszendentalitat des Raums ift eine Poly= dimenfionalitat nidt unbedingt notig; wonach die welt $\mathfrak{a n}$ fich mehrdimenfional und unfere finnlide welt blos eine dreidimenfionale projeftion aus diefer bobberen,

$\mathfrak{m a n}$ Eann fíd aud vorftellen, daj es úberfinnlide Sormen gibt, die (an fid dreidimenfional) bod der ges $\mathfrak{w}$ öbnliden alfgemeinen ErPenntnis entjogen find und nur unter befonderen $\mathfrak{U m i t a n d e n}$ direlt oder indirelt wabrnebm= bar find refp. סurd befondere Silfomittel fidtbar gemadt werden Efinnen.

Gleidwie die mit „fympathetifaer" ©inte gefariebenen Gdriftzüge erfit lesbar werden, wenn man das Papier perfohit. Oder wie die Sorm der eleftrifden wellen exit fidtbar wird, wenn man einen Indifator an die ridtige Stelle im Raum bringt. Oder wie die Rraftlinien eines
 Elangfiguren erft durch $\mathfrak{L y P p o d i u m}$; die Exiftalltrultur erft (uard) das Polarifationsmiliofeop erlennbar wird.

Befanntlid prapariert man photographifde platten je nad den verfaiedeniten Swecten, die man verfolgt, ver: faieden: $\mathfrak{3 u x}$ Uufnabme von gewodnaliden bildern; 3 ux

弓erftelung farbiger Pbotographien; 3u Róntgenaufnabmen; 3 ur Sixierung infraroter oder ultravioletter Gtrablen 2c. 2c. Gleidwoie man nun die pbotoplatten bierfür oder dafur "fenfibilifiert", fo Pann man aud gecignete Perfonen "Genfitive", Medien" - $3 \mathfrak{u}{ }^{2}$ Zufnabmen" benuten für unter gewoibnliden $\mathfrak{U m}$ itånden nidt wabrnebmbare Dinge: Emanationen, Grablen, Sormen, Pbantome und fonftige Gebilde.

Damit Eommen wir 3 u cinem Gegenfand, den gewis mander in einem Budbe aus dem Gebiet der „Gebeimen $\mathfrak{W}$ iffenfaaften" gern ausfübrlider abgebandelt gefeben batte, $3 \boldsymbol{u r}$

- FFultiftifden Raum= und Sormforfdung.
$\mathbb{Z s}$ wuirben bier etwa folgende ©bemata in betradt Pommen:


## 1. Räumliche umiehrung.

 Dorgángen" (Gtudien aus dem Gebiete der Gebeim: wiffenfdaften. II. 179. Leip3ig 1891.) - 2c. 2c.

## 2. Dierte Dimenfion.

sxiedrich 30IIner: „Die transjendentale Pbyfil ${ }^{\mu}$. Leipzig 1879. - "Elaturwiffenfdaft und Cbriftide ©ffenbarung. $\mathfrak{p}$ opulate Beitrige $3 \mathfrak{u r} \mathbb{C}$ beorie und Gefdidte der vierten Dimenfion. Leipzig 1881. - 2c. 2c.

## 3. Zura.

Gdriften von: Warabuc, Blondlot, Durville, Emil Jacobfen, Rilner, Leadbeater, Suys, Maat, du Prel, Keidenbad, Rodas 2c. 2c.

Befonders feien bervorgeboben:
E. Baraduc. "L'Iconographie en anses de la force vitale

## - 18! -

cosmique et la respiration fluidique de l'âme humaine*. Paristitigo.
21. Bergner: „Die von dem menfbliden Rotper aus: ftròmende $\mathrm{Hraft}^{\omega}$. Wismar 1898.")
 1913. Seft (3 3 - $\left.{ }^{5}\right)^{* *}$ ).

Der menfalide $\mathfrak{O}^{2}$ ganismus bort nidt mit ber fidts baren baut auf, fondern fegt fíh darùber binaus fort. Diefe unter gewóbnliden Umftanden unfidtbare extras epidermoidale fortfegung des Rörpers Eann unter bes fonderen $\mathfrak{U m}$ ftainden wabrnebmbar werden, entweder fubs feltiv ourd Genfitive (Medien) oder objeltiv durch 2appas rate (photographifde platte, Pendelfdwingungen 2c.).

Die Exiftens der 2 ura folgt fகon aus dem Gefes der Sonenbildung.
$\mathfrak{M a n}$ Eo̊nnte den Derfud maden, aus der außeren $\mathfrak{X u r a}$ den inneren Menfaen $3 \mathfrak{u}$ verfteben, wie man durab das Gtudium der afferen Rraftlinien 3 um Derftandnis des Magneten gelangt oder wie das Raumgitter die Molefularftrultur der Ariftalle, das áaßere 3ablenmilien die innere Gtruftur des magif内en Ouadrats erbellt; cc.

2 (ber 3ur 3eit liegt nod Fein binreidend fideres Material vor. Der photograpbifaen Platte if wegen dex 3ablreiden Seblerquellen ebenfo wenig $3 \mathfrak{u}$ trauen wie den Zngaben der Genfitiven.

Jedod unterliegt es Peinem 3wweifel, daf die Zuras fordoung eine große Sulunft bat.

## 4. Räumliche fernwahrneநุmung und fernwiriung. (Celepatbie und Celenergie.)

2laum Kotif: „Die Emanation der piy

[^45] Gedanfenůbertragung 2 c . Wiesbaden 1908.
frit Giefe: „Die Lebre won den Gedanfenwellen". Leipzig 1910.

Robert Sigerus: „Die Celepatbie, ©eldfthefiie, ©elenergie, $\mathfrak{m e n t a l f u g g e f t i o n , ~ m a g i f b e ~ © e d a n f e n u ́ b e r t r a g u n g ~ u . ~ f . ~ w o . " ~}$ Ueipzig 19! 1.
cubwig Staubenmaier: „Die Magie als experimentelle Elaturwiffenfaaft". Seipzig 1912. (Gf. mein Rezenfions= Seuilleton im ,"Jamburger Srembenblatt" som 14. Juli 1912: ,IMagie ald Regerei und als $\mathfrak{E l a t u r w i f f e n f ( a f t " ) . ~}$

## 5. Wūnjchelrute.

Beorg Rothe: ,"Die Wunnidelrute". Jena 1910.
 Leipzig 1910.
Karl v. Klinctowitroem: ,,Bibliograpbie der wuinfael= rute". Mủnden $191!$.
 toren". (,DDeltwiffen'. 19!2. らeft l-4).

## 6. 2itrologie.

Zlbert Kniepf: ,Die piydifaen Wirfungen der Ge= ftirne. Pbyfifalifbe Begrúnduny der 弓orosPopie und 2ftrologie". Jamburg 1898. — ,"Die Pbyfif der Xftrologies. 1899. - 2c.
(5. w. Surpa: "OPPulte Zitropbyfii". Leipzig d910.

Zlexander Bethor: „Jodiaßus. Deutiche Seit!̣̆brift für wiffenfdaftlide Xftrologie". Münden.
Ernit Ciede: "Jeitforift für aftrologifbe Sorfdung". Leipzig.

## 7. ©Ћеојорদifahe 2iftral-formen.

2nrs. Befant: „【bougt=forms". ( $\mathfrak{L u c i f e r , ~ I o n d o n ~ G e p = ~}$ tember 1890).
Zinnie Befant und ©. w. Ceabbeater: „Die Gedanfens formen". Leip3ig.
8. Mediumiftifche Materialifation und Dematerialifation.
Wilhelmi winfler: „Geftaltungsphånomene ${ }^{\mu}$. (Pfydifd Gtudien. 1898. 7. und 8.)
9. Spiritiftiche 2ipporte und Stoffourchoringungen.
ferdinand 2raact: "Wie ftebt's mit dem Gpiritismus? Glofien $3 \mathfrak{m m}$ GRandal Rotbe=Gellin". Jamburg l901.
10. 2Itchemiftifabe palingenefie.
„Palingenesia Francica oder des . . .
Erorg francte von franctenau . . © ©rsctatlein pon der Punftiden Zuferwedung derer Pflangen, Menfden

,,(Das $\mathfrak{G e b e i m n i s}$ der Derwefung und Derbrennung aller Dinge". Sranlfurt 1733.

Die ,"EDelgebobrent Jungfrau $\mathfrak{Z l d}$ emia" (1730. pag. 420) definiert:
,1Palingenefia oder ein gemeines Brumnen= oder Regen=Waffier $3 \mathfrak{h}$ fatalen, das die dabinein geworffene gereinigte 2 (face eines $3^{\mathfrak{c}}$ Pulver verbranndten Rrauts in Feftalt felbigen Exauts mit aller Dolloommenbeit auf= wadbet".
$\mathrm{Im}^{\mathrm{Im}}$ "Annulus Platonis" (1781. pag. 100) ftebt:
", Denn man die 2 fide von Rrebfen an einem feubten Ort, oder in einem irdenem Gefdirr mit etwas wenigem
reinen Regen= ober Gonnenwaffer angefenditet fteben Lafifet, Priegt man innerbalb jwansig Cagen unjdhlig viel Pleine Lebendige Wuirmlein su $^{\mathfrak{u}}$ feben, und wann man bernad Rindsblut drauf fprigt, fo werden nad und nad Rrebpe daraus. (Porta). Diefe Exfabrung if suberidifig. Dygbi bat einem Sreunde in paris bei einem 2 Gbendefien eine ganse Gdưfel woll folder von ibm felbf gemadten Rrebfe vorgefeget, die ungemein grok und woblfdmedend gewefen. Daracelfus fareibt, wenn man einen Dogel in einem verfdlofienen Glafe verbrenne, und alfo ber= folofien in $\mathfrak{m i f}$ fege, fo werbe eine famierige Seuchtig: Peit und endid durd die Warme wieder ein Dogel daraus werden" $2 c$.

## 11. Gifulte Chemic.

$\mathfrak{m a n}$ Pann unterfbeiben:

1) Die offizielle $\boldsymbol{\sigma}_{\boldsymbol{d}} \boldsymbol{u} I=\mathbb{C b e m i e ; ~}$
2) die $\mathfrak{Z l d} \mathrm{emie}$ (und 3 war nidt nur als gefdidt= lide "Dorlafuerin" der Gdul=Cbemie, fondern als beute nod $3 \mathfrak{u}$ redt beftebende felbftandige wiffenidaft mit eigenen Intereffen, Iebren und Problemen; gleidwie die Xitrologie nidt blok, ,Dorlauferin" der Xfironomie ift, fondern beute nod felbftindig neben ibr beftebt; wenn
 Gdulaftronomie viel Derwandest und (Gemeinfames baben);
J) die offulte $\mathfrak{C b e m i e}$. Mit diefer wollen wir uns nod ein wenig befadftigen.

Die 2 Uldemie if peit 2lters eingetreten: für bie $\mathbb{E}$ in= beit, für die Jufammenfegung, für die Derwandlung, für die Entwidlung, für das Ieben der Materic.

Befonders widtig ift die Jufammenfegung, die "Ronfitution der Materie". Es gibt Peine einfaben Rörper. Gogar das, "Xitom" ift 3 fammengefegt. Ob nun aus 3 wei deilen: $\theta$ und $\Phi$; ober aus drei Teiten: $\theta$ und

$\nabla$ ；wosu nod als fúnftes Pommt；ober ob aus noch mebr Ceilen，wie die dbeofophen wollen．

$$
\text { a) } \mathbb{C} \mathfrak{b c o f o p h i f d e s . ~}
$$

Rarma，Reinfarnation und die fieben Prinzipien find Die dret Gafulen der ©beofopbie．

Die theofophifbe lebre teilt alles in fieben Teile： Rosmos，2ntbropos und 2 tomos．

Darnad gibt es fieben $\mathfrak{Z}$ ggregatjuftinde： feft，fluflig，gasfôrmig und vier attberifde Зuftande．Damit ift aber exft die phyfifbe Materic erledigt．Efun gebt es auf den uibrigen Ebenen，sunaddf auf der $\mathfrak{Z f t r a l}$ ： $\mathbb{E}$ bene nod in je fiebenfacher Ceilung weiter！Uber be： reits beim fiebenten 3 uftand（dem vierten $\alpha$ therifden）find die aus Gpiralen $\mathfrak{j u f a m m e n g e f e g t e n ~ G u b a t o m e ~ d e r ~ p e r : ~}$ faiedenften Rörper gleid，identifd．

Eine fo perflirte Ronftitution der Materie（genau genommen $7 \times 7=49$ Gtufen）Eann naturrid nur bells feberifd－aber bitte immerbin ，，empirtid＂＂！－wabr＝ genommen werden．Wer für diefe aftrale，mentale $2 c$. Clairboyance Fein Organ bat und aud im Uebrigen fiab theofophifden 2 uffidneidereien gegenůber refraftar verbalt， ift ein Banaute．
$\mathfrak{w}$ Obin úbrigens eine folde objeftiv unfontrolierbare Sellfeberei fübrt，fiebt man an der Degeneration der ＂，『beofophifden Gefelfabaft＂，deren Mitglieder fíb gegen： wártig aus diliaftifden und abventiftifacen Gruinden 3anlen und verfeinden．

Naberes in den Gdriften von：
Zinnie Befant：„OPRulte Cbemie＂（Metaphyfifac Runds〔币аи＇， $\mathfrak{m a r j}$ 1897．）；
Keabbeater und Bejant：„DPRulte Cbemied．Seipzig；
fowie in den tbeofopbifden 2ufflatungsfdriften： Gans freimart：，Hilloderne Cbeofophen und ibre Cbeos
fophie＂．Leipsig 1912．－，Die ofRultiftifbe Beweegung＂． 1912．－„Wege nnd Umwege 3 ur $\mathbb{C b e o f o p h i e " . ~} 1912$.
Zuno $\mathfrak{v}$ ．D．Sçulf：，，Die moderne Cbeofophier．Leipzig 1912.
 Pritifde \＆infübrung in efoterifde Sorfdung＂，Leipzig 1913， in welder Serdinand Sreiberr von paungarten fi申b $\mathfrak{u}$ ．a．aud mit meinem $\mathfrak{B u}$ ）：„Šweimal geftorben！＂ befdaftigt，beweift der Derfaffer，daf er nidt cinmal den einfacben Begriff＂allonom＂reip．allomatifd ridtig er＝ faft bat．

Das Gdisma der ©beofophifden Gefellfdaft ift ents
 rophen angeben，diefes Droblem（ftatt auf biftorifdem und Eritifdem $\mathfrak{w}$ ege）mit＂efoterifden＂， $\mathbf{d}$ ．b．bier belfeberifon Initteln（2fasba＝Cbronif 2c．）lófen $3 \mathfrak{u}$ Ponnen，fo intes refierte uns der Gegenftand bier aus diefem Grunde．

Sur weiteren $\mathbb{L}$ eftuire empfeblen wir：

 Gelellichaft＂．Ceipzig 1912．

らúbbe＝Sdleiden ift nod einer von ber alten theo＝ fophifon Garde und obne Sweifel eine rubige und vor＝ nebme Erfdeinung in dem theofopbifdsantbropofophifden Wirrwarr．
 Metapbyfifben Rundidaau＂einer Eritijden Wuiroigung der Perfonen und Gaden．
b） Bpiritififides．$^{\text {and }}$
Diele mediumiftifde Pbånomene wairen geeignet，au $\dagger$ phyifilalifd＝あemifфe Probleme belles tidt zu werfen，wenn ．．．ja，wenn！So 3．B．Die Dematerialifation，（Durd）＝ oringung von Materie，2pporte，Materialifation． $\mathfrak{Z b e r}$ mit ，„ungenau beobadteten＂Catfaden ift nidts anju＝
 breiten.

Einer droligen 2 Innabme buldigen einige franjofifdhe OPlultiften, 3. 2. Eliphas $\mathfrak{l}$ épy, indem fie glauben, daf die Beibùlfe und Зwifdenfunft von Elementargeiftern oder Elementals nôtig ift, um das Magisterium magnum, den Lapis philosophorum berzuftellen.
f. Jollivet ©aftellot: "La Science alchimique". Paris 1904. pag. 18 ff. -

Ueider exiftiert nun ein gewidtiger Grund, wesbalb $\mathfrak{w i r}$ uns bier vom offultiftiochen Gtandpunlt aus mit dem Raum nidt eingebender befaft und mit einiger $\mathfrak{V i t e r a t u r}=$ angabe begnuigt baben. Das Material ift námlid vor= wiegend „pfydifder" ذerfunft und deshalb für uns eo ipso unbraudbar und wertlos. Wir Pónnen nur exaftes, objeltiv regiftriertes Material gebrauden. Sierúber baben
 Xenologie" vor Jabren deutlich genug ausgeiproden und es find aub in diefem Ginne einige $\mathfrak{B r o f}$ duren erfdienen: $\mathfrak{w i l h e l m ~ w i n l l e r : ~ „ J ̌ u r ~ R e f o r m ~ d e s ~ f o g . ~ G p i r i t i s m u s . ~}$

2rgumente und Probleme, gewonnen aus sebnjabrigen
Erfabrungen mit dem Medium Femme masquée. Leipsig.
-- ,"Eine neue Mietbode sur exalten Seftitellung und $\mathfrak{E r}$ : forichung fupernormaler, fog. mediumiftifder Pbaenos mene". Eeipsig l9!!.

Crogbem wird im fpiritiftifden, theofophifden, $\mathfrak{u}$ ber= baupt "OEfultiftifden" $\mathfrak{E}$ ager piydifd luftig weiterge= wurftelt. Habeant sibi!

Golange der „(OPRuItismus" niळt "Xenologie" wird, wird alles beim 2llten bleiben.

Soweit das Material braudbar ift, enttammt es Soribern, die mit "Mllapiydif" nidts 3 u tun baben wollen.


## 85845842585

## 

## Exgäņ̧ñgen und Rüctbliat．

Wenn Du von allem dem，was diefe Blätter jüllt， Inlein Sefer，Zlidts des Daules wert gefunden， So fei mir wenigftens für das verbunden， Was ía juriadbebielt．
wabrend iad diefes Bub（cbreibe，bedaure id nur eins：daf das Mamuftipt in die Dructerei wandern muf， bevor nod feine Cinte troden ift．

Das bat fein Gdledtes．Man Eann nidt „feilen＂， nidt „Die legte jand anlegen＂，nidts nadtragen，was einem binterber nod einfádut．Denn der geftrenge berr Derleger wuinfdt Peine „2futor＝Rorrelturen＂．NTur $\mathfrak{Z u}$ or＝ Korrefturen find erlaubt．

Ofber es bat aud fein Gutes，wenn einem der ©oruder auf den Serfen fitt．Unretoubierte Bilder find oft beffer als gefdmeidelte． $\mathfrak{m a n}$ arbeitet mehr aus einem $\mathfrak{G u} \beta$ ． Und oor allem：Man wurbe fonf das ungebeure Material an Catfaben und $\mathbb{L i t e r a t u r}$ gar nidt bewaltigen Eônnen．

Jめ bitte alfo um gutige Eladfich mit dem Darge＝ botenen， $\boldsymbol{d a}_{\text {a }}$ id felber febr gut weif，woran es nod feblt．－

Der eine wird mit dem uber Paracelfus Gefagten unjufrieden fein．Gewiz，id batte da nod auf manhes vortrefflide Buめ uber ibn verweifen Fonnen．＂）Xber uns

[^46]diente er mit feiner elianifden propbezeiung nur als Gprungbrett．©ie＂Otereopathen＂find Feine Paracel： fiften．Denn „סie Cuintefenz von Paracelfus＇ $\mathfrak{C e b r e}$ gipfelt in der 2nwondung bon beftimmten beilmitteln，von ，2atEanen＇，gegen die Aranlbeiten＂＊）（3．2．©uectifiber， 2lei，2nntimon，Rupfer，Eifen，Gdwefel；Pflanzen＝\｛xtralte und $\mathbb{C i n f t u r e n ) . ~ „ D e r ~ w a b r e ~ G e b r a u d ~ d e r ~} \mathfrak{C b e m i e}$ ift $\mathfrak{n i d} t, \mathfrak{G o l d}$ зu maden，fondern $\mathfrak{Z r}$ gneien $3 \mathfrak{u}$ bereiten＂． Paracelfus war Eein 2labymift，er war＂SpagiriPer＂，Jatros demiler，der Begruinder der wiffenidaftliden Pbarmacie．－

Ein 2 nderer wird nidt mit den 2 usfübrungen úber das Galz einverftanden fein．Wix baben es in dreifacher Bedeutung Eennen geternt：

1）als indifferente，daotiche Urmaterie，prima materia；Gymbol $\oplus$ oder

2）als $\mathfrak{P r i n j i p}$ ，afgemeinen Grundfoff，woraus alle Dinge befteben（neben Gawefel und Mertur）；Symbol $\theta$（neben $\uparrow$ und
－3）als fpezifizievte Erfacinung，individualifiertes Ding； 3．23．Rowfal3，Rupfervitriol etc．etc．

2fus philofophifden Grunden intereffierte uns die erfte und $\mathfrak{z w e i t e}$ Bedeutung；aus therapeutifden Gruinden（Pan＝ tatropin＝\｛rfat）die dritte．
$\mathfrak{Z u f}$ die volfswirtfdaftlide Bedeutung des Galjes， deffen Dorfommen，Gewinnung，Ein＝und $\mathfrak{Z u s f u b x , ~ ら a n d e l ~}$ und Derbraub Bonnten und wollten wir uns felbftoer：
 $\operatorname{tur}^{* *}$ ）liegt von unferem Wege ab．－

Ein Dritter batte vielletht gerne mebr úber Giereos pophie gebort．

[^47]Sur ftereofophifaen $\mathfrak{V i t e r a t u r ~ f e i ~ n o d ~ b i n g e w i e f e n ~ a u f : ~}$ Zlexander wieffner: "Die wefenbafte oder abfolute Re= alitât des Raumes". 1875-77. -- ${ }^{\text {Mnaterie, }}$ Raum und Wefenbeit". Leipsig 1877. (und andere Gdriften desfelben Derfaffers).
Demiter Drahsler: „(Gedanfenentwuirfe, berausgegeben, damit unbefangene philofophifde Rôpfe úber fie nad= denfen". WDien 1902. (Raumzeit oder Seitraum als einsige Realitat).
Zuton Balaweloer: "Mathematifde 2ableitung der $\mathfrak{E T a t u r}=$ exfdeinungen vom empirifa reinen Raum". Wien dyo3. - „Das $\mathbb{E r B e n n t n i s p r o b l e m}{ }^{\omega}$, $\mathfrak{L a b r} 0 . \mathfrak{J}$.

Zlops mäller: "(Das problem des abfoluten Raumes und feine Beziebung sum allgemeinen Raumproblem". Braunfoweig l9! !
 1912. (Gtereophyfiologie).

Richard Gerbert: "Die Philofophie des Raumes". Gtutt= gart 1912.
 und Meinungen ift alfo der Raum. Nur fo Pommen wir $\mathfrak{z u}$ Flaten, matbematifb=medannifकen Begriffen und Vor= ftellungen. Die Stereofophie fubbrt 3ur 2lllomatip und umgefebrt. Statt ,2fulmatip" fönnte man aud ,2UUoergafie" fagen im Gegenfats 3 ur ,"2futoergafie" (Rour). 2fber wir sieben Outmatif vor, weil wir uns gerne von dem unflaren und unanfdauliden, um nidt $3 \mathfrak{f}$ fagen, myftifden Begriff der "Eraft" emanzipieren mödten, an deffen Grelle wir Elarere Dorftellungen und anfdatidere Bilder wie Bewegung, Ridtung, Druaf feten.
$\mathfrak{w}$ egen der großen prinzipiellen Bedeutung, welde die $\mathbb{D r u d}=\mathbb{C b}$ borie für die allomatifae Gtereofophie be: fitt, wollen wir bier aufer den bereits frúber genannten nod einige 2 utoren anfưbren, bei denen jene $\mathbb{C}$ beorie $\mathfrak{3 u}^{\mathfrak{u}}$ cinem befonders pragnanten 2 usdruat Bommt.

## - 191

Konrad Beyrich: , Das Gyftem der Hebergewalt oder das analytifd=fyntbetifal Prinsip der Natur. Ein Bei= trag sur Weltather=, Gtoff= und Rataflebre" $2 c$. Berlin 1895.

Unter den ©befen bebe í bervor:
,2UAe Deránderungen der Latur beruben auf einem Gyftem der Hebergewalt. Diefes Gyftem bedingt eine oualiftifbe (!) Wuffafinin fowie cin analytifd=\{ynthetifhes Prinzip der Ratur. - ZUle Derånderungen und Be= wegungen beruben auf dem Gefege der Erbaltung des Raumes und auf einem Kampfe um den Raum.") Die Exiftens eines abfolut leeren Raumes ift unmoiglid. 2ute bewegung im weltraume, fpeziell aud die der Planeten, Monde und Rometen unferes Gonneniyftems beruben auf dem Gefege des Ueberorudes. - Das $\mathfrak{D a t u r}$ gefes der Uebergewalt fúr die Bewegung im Weitall ers fordert die 2anerkennung des Gottesbegriffs und gleid= 3eitig die 2 ufrebterbaltung des Dualismus bon Gott und $\mathfrak{w}$ elt." (!) -

Gebr ridtig. Walomatif ift prinzipieller Dualismus und Pein Monismus. Ronfequente Mredanil oder (was Daffelbe ift) Eonfequente 2utomatil fübrt 3 иm ©beismus. OEOE ift AYTOL. Gott ift Gelbit. Und eben des = $\mathfrak{w e g e n ~ ( ! ) ~ a b f o l u t ~ u n b e g r e i f i c h ~ u n d ~ f u ̛ r ~ u n s ~ t r a n g j e n d e n t . ~}$ $\mathfrak{O b}$ es einen folden, ,automatifden ${ }^{\prime \prime}$ Gott, eine goittlide „2 2 utoergafie", gibt ober nidt, Eann uns wiffenfdaftlid ganz gleidguiltig fein. Wir fônnen nur Xummatifdes verfteben. -
$\mathfrak{Z u s}$ den зablreiden Gdriften des 弓andwerler=pbilos fopben Julius B. Staub: , Die tatiachlibe wider= Legung der Llewton'\{aen Sypotbefe von der allgemeinen $\mathfrak{Z n z i e b u n g s t r a f t " , ~ E e i p z i g ~ 1 8 9 8 . ~ - ~ " D i e ~ n a t u r g e m a f s e ~}$


[^48]obne Råtfel＂，1900．－„Der Mechanismus des Magnes tismus＂．－，＂Die Medaniil des Univerfums＂1901．－ ，（Der Magnetismus als Univerfalfaltor im Weetenbau＂ $2 c$. fübren wir folgende Gifge an：
， $\mathfrak{W}$ Wir begegnen úberall in der Llatur（an gasformigen， flúffigen und feften Gubfanjen）einer ftrablenfôrmigen Bewegung．＂Otrablenfubftans＝【beorie＂．Die Strablen＝ fubfanz dringt bon allen Geiten ber auf den Mittelpunft eines Rörpers ein，fo daf diefer Rơrper gleidfam in ibrem Eleg fawebt，das feiner Natur gemás fíd in Strablenform um den Rorper berum gruppieren muf． Diefe Gtrablen find am didteften oder gefpannteften，je ndber dem Mittelpunlt des Rorpers．WIIfo es findet nirgendsinder Jatur eine Rorperausftablung， fondern eine Gtrablengruppierung，ourc Gpannung bon aupen ber，in die Rorper fatt．（2lio uberall cine Rotpereinftablung． $\mathrm{m}_{\text {．}}$ ）wir feben alfo das gerabe Gegenteil von der Kewoton＇fめen 2anziebungstraft． Die Gawere eines K orpes ift die Grofe des widerftandes， den diefer Rôrper der ibn notwendig durchdringenden Gtrablenfubfanz entgegenfegt．Die Urfable der Gdpwere oder des Gewidts eines Rörpers liegt niat in dem Rôrper felbft als fog．XanziebungsPraft，„2fttraftion＂（als cin
 die $\mathfrak{U r}$ ande der Wirtung，die wir Gdwere nennen，Bommt von ausen ber und beftebt in oben beseidneter Gpannung der Gtrablenfubfaus．Es wird da nidt gejogen，fondern gefぁoben．Die Bewegung eines jeden organifben Rörpers berubt ganz wie in der unorganifden welt auf der Uns mógli＠Beit der Sernbaltung von aupen auf den Organiss
 gibt es nidt ．．．．．Magnetismus und Eleftrizitat find auf3ufaffen nidt als eine aus fíw beraus mirlende Rraft， fondern als ein oon aufen ber bewirlter Spannungsju＝ ftand，der im ewig unerreidbaren Beftreben nad Zuss gleid，nad Gleidgewidt begriffen ift．Das 2 （usgleidss
gefdiebe der Gtrablenfubftanz gebt ununterbroden nach allen Ridtungen bin, aber vorberrichend gebt deffen Gtros= mung vom Guidpol nad dem RTorbpol und die Magnet= nadel wird nidt nad Florden gezogen, fondern gefdoben ..... Im Reim ftedt nidts, was man Ieben nennen Ponnte. Ueberbaupt wirlt bei gar Peiner Bewegung in der ganzen $\mathfrak{E l a t u r}$ ein $\mathbb{E}$ twas pon innen beraus als $\mathbb{L e}$ bens: trieb. Das $\mathfrak{W a d s t u m} \mathfrak{i f t}$ nidt die folge einer $\mathfrak{W}$ irtung von innen beraus, fondern die Solge einer $\mathfrak{W}$ irtung bon außen ber".
$\mathfrak{w}$ ie Bewegung, Gravitation, ElePtrizitat und Mag= netismus, $\mathbb{L}$ ben, fo Fommt aud bas Denlen von aupen.
,(Das Denten ift ein naturallgemeiner Dorgang für den das $\mathfrak{I n d i b i d u m}$ nur die Durdgangsftation bildet. Go lange die Naturwiffenfaaft diefes Don=außen=ber: Entftehen des Denfens, wie ưberbaupt jeder Bewegung, nidt ganz unzweibeutig annimmt, ift jedes gefprodene oder geidriebene $\mathfrak{W o r t}^{\mathbf{o l}} \mathbf{3 u m}$ Swed tieferen Einoringens $\mathfrak{i n}$ das $\mathfrak{W e f e n ~ d e r ~ I T a t u r ~ v e r l o r e n e ~ M u ̊ b e d . ~}$

Beffer Eann man fid bom allomatifben Gtanopunft aus faum ausbruiden. -
3. Schwart: , Darftellung der Grawitation genannten Krafte als $\mathfrak{W i r f u n g}$ einer aukeren treibenden Urfache $\mathfrak{i m}$ Gegenfas $3 \mathfrak{u}$ der 2 nnabme eines innerlid wirPenden Prinzips". Gtraßburg 1907.
Geinrich froelich: ,,Der Gtrablungsdruct als Posmifaes Prinzip". (Meue Weltanidaunig. 1913. Seft !.) 2c. 2c.

Uebrigens ift der $\boldsymbol{G}^{\text {trablunggsdruat der Gonne fo }}$ farte, dak er Eleinfte Organismen in den Weltenraum binaustragen und planeten und andere Gonnenfytteme damit bedólfern Eónnte. Gf. Gvante $\mathfrak{Z r r b}$ enius: ,, Das $\mathfrak{W e r d e n}$ der Welten", Keipzig 1908. Diefe Cbeorte bom Eosmifden $\mathfrak{U r}$ fprung des $\mathfrak{L}$ ebens - für die cinzelnen Planeten eine edf "anllomatifde" - wurbe fhon 1805 Geb. Wiffenidaafter. IV. ©lias 2rtifa. 18

## - 194

 fpermie", die "Rosmojoën"=【beorie madt die 弓ypothefen nom tellurifden $\mathfrak{U}$ riprung des $\mathbb{L}$ ebens ưberflufigg. -

Wir durfen nidt bon, Drudi reden, obne dabei des bauptfádididfen Druafgefeges su gedenien: Jeder Druat gebt in der Ridtung des geringiten Widertandes.

Der , locus minoris resistentiae", oas erprinzip der Pleinften 2iftion" oder „Des Pleinften Exaftaufrandes", weldes neuerbings als „energetifder Imperativ" ("Der= geude Feine Energie! ! ) proflamiert wird, und ald ,"Taylor= Syitem" wirtfaaftlide Beadtung gefunden bat, bat fhon feit Jabrbunderten die Xufmerffampeit der großten Gelebrten auf fich gesogen. Erinnert fei nur an Reibni3, Max: pertuis (berúbmte polemif 3 wifichen Doltaire, Sriedrid dem


Diele Pbilofopben baben diefes einfache Prinzip, das auf dem Gebiete des Denlens ebenfo widtig ift wie auf dem des bandelns, 3 um Sundament ibrer Gyfteme ges madt:
R. Avenarius: „Pbilofophie als Denfen der Welt gemá dem Prinzip des Eleinften Kraftmaßes". 1870.
(6. Portig: „Das $\mathfrak{W}$ eltgefets des Bleinften Rraftaufwandes in den Reiden der Klatur ${ }^{\text {". }} 1903$ - 04.
wilbelm ©itwald: „Der energetifar Imperativ". Veipzig 1912. (meine Rezenfion: ,5bg. Sr.=ßlatt' 8. Gept. 1912).
f. W. Caplor: ,,Die Grundfábe wiffenfarftlider Be= triebsfưbrung". Můncen 1913.

2fud in der praftifden Raumidach=Dartie, die ein Gymbol und 2ablatfa rationell=medaniftifden weltge= faebens ift, muß der allemal "befte Jug" immer diejenige Ridtung einfblagen, in der der Gegner den geringften $\mathfrak{w}$ iderftand bietet, fidh die grōßte Blöße gibt.
$\mathfrak{E s}$ bandelt fîd bier $\mathfrak{u m}$ ein ganz allgemeines, ja $\mathfrak{u m}$ das allgemeinfte medanifde Elaturgefes.

Otaub falieft aus diefem Prinzip, daf die, ©trablens fubfans' fíb farauben= oder fpiralformig fortbewegen muß. 区ir verwendet feine "Sbraubentheorie" in ges faifoter Weife sur 区rflárung aller mógliden Exfacinungen.
 auf das Corfions: und Gpiral=Dringip in der Natux eingeben wollten. -

Dagegen muifen wir nod auf ein anderes - für uns als 2utomatiPer gan3 felbftoerftándlides - Gefes binweifen: auf das $\mathfrak{C r a f g h e i t s g e f e g ~ d e r ~ M a t e r i e . ~}$ Fidbts veråndert ,bon felbit" feinen Suftand. Zates, „be= bart" folange bis es von außen jur Deránderung ge= 3wungen wird. Ulles ift paffiv. , 2fPtivitat" ift nux relativ verminderte Paflivitat. ©ie Welt ift ein Inertials fytem. Es gibt Peine Spontaneitat, Peine $\mathfrak{Z u t o e r g a f i e .}$ Zud nidt bei den Organismen! Medanil und
 jede Bewegung ,,bon aufen" Eommt, baben wir $\operatorname{logifd}$ - nur ein einjigesmal einen erften $2 \mathfrak{y}$ ntoß, ein $\pi \varrho \tilde{\omega} \tau 0 \nu \times \iota \nu 0 \vartheta ๊ \nu$, einen $\mathfrak{G o t t}$, ein $\triangle Y T O \Sigma$ nôtig, der „causa sui" $\mathfrak{i f t}$. ©Die $\mathfrak{W}$ elt $\mathfrak{i f t}$ causa alterius. Wenigftens für Eonfequente Mledaniften.
$\mathfrak{w}$ ir Pennen unfer Siel - , Raum". 2tber ebenfo genau, wie wir unfer Siel Pennen, ebenfo genau ift uns betannt, daf wir aufer Gtande find, es $\mathfrak{z u}$ erreiden. Desbalb ift es eben, tros aller Realitat, unfer "Jdeal".
$\mathfrak{w i r}$ wollen alles - alle Eotperliden, feelifden und geiftigen ©rfacinungen - auf $\mathbb{R a u m}$ 3uruidfubren. Wix find "Otereofophen".

Damit glauben wir in der Erfenntnis, wenn aud nidt im Beweis des Elar ErPannten („beweifen" laft fich Iegten \&ndes ùberbaupt garnidts; alles, namentlid alles $\mathfrak{E s c} a t 0=$ Logifbe, $\mathfrak{i f t}$ nur $\mathfrak{D e r m u t u n g , ~ G l a u b e ) ~ - ~ D a m i t ~ g l a u b e n ~}$ wir in der "Weisbeit", wein aud nidt im "Wiffen" einen Gdritt uber das bisber von den meiften Geglaubte $\mathfrak{b i n a u s g e F o m m e n ~} \mathfrak{3 u}$ fein. $\mathfrak{W i x}$ wollen Materie (Haterialis=
mus), Geift (Epiritualismus), Leben (Ditalismus), Rraft (Dynamismus, Energismus), $\mathfrak{w i l l e n ~ ( D o l u n t a r i s m u s ) ~ u n d ~}$ taufend andere $=$ ismen ${ }^{4}$ uberwinden. Wir wollen von "(Gottes"=Weisheit (Cbeofopbie) nidts wifien; nidts pon "Menfden ${ }^{\omega}=\mathfrak{W}$ eisbeit (2antbropofophie); fondern nur bon ${ }^{n}$ Welt"= Weisbeit, infofern die Welt unfer $\mathbb{K a u m}$ ift ( - tereofophie).

Die "Reduftionsfeala der Materie" bat uns über den 2letber sum, Raum' gefübrt, nidh sum , $\mathfrak{G e f t}$ '; alfo sum, ObjePt', nidt sum, Gubjelt'. Die alten Wlde= miften anatomierten und radiEalifierten, bolatilifierten und fubtilifierten die Materie anders. Gie fpiritualifierten fie. "Nostra [prima] materia est spiritus [non corpus]". WWir dagegen ferifieren die Materie.
$\mathfrak{W}$ enn wir nun Feinen durdgebenden pfycopbyfifकen Darallelismus annebmen wollen; wenn wir ferner als XUomatiler nidt vom Geift=Subjelt 3 um Korper:Objelt gelangen wollen, fondern umgefebrt; und wenn wir, wie eben gefagt, $\mathfrak{v o n}$ der Materie sum Raum gelommen find; - fo bleibt nur die MóglidPEit ùbrig, von der Materie sum Geif nad eineranderen Ridtung 3 K Pommen. $\mathfrak{W i x}$ Edimen dann 3 ur Vorftelung:

$$
\text { Kaum } \rightarrow \text { Metber } \longrightarrow \text { Materie } \longrightarrow \text { Geift }
$$

und Eônnten diefes Gedanken=Oळema dabin vervouftáns digen:
(Gdema fiebe naddfte Geite.)
(2fusbebmung)

Ober nach Dissiplinen georonet:

$\mathbb{E s}$ follte uns freuen, wenn wir burd borliegendes Bubl in einem wuiten, drotifden Saufen von alten und neuen Problemen und Catfaden, bon alten und neuen Sypothefen und Erfdeinungen - die oft weit von ein= ander abliegen - etwas Oronung gefdaffen und einen einbeitlichen Jufammenbang bergeftelt baben wurben. Nidt mur für eigene Bedùrfniffe und eigene fich bieran ant fぁließende $\mathfrak{Z r b e i t e n , ~ f o n d e r n ~ a u d b ~ f u ̈ r ~ d i e ~ D e d u ̛ r f n i f f e ~ a n d e r e r ~}$ Sorfder, die, jegt Plarer febend, durd unfere Dorarbeit und (wenn aub uiberall nur duirftige) literarifben Sinweife das Material weiter ordnen und weiter bearbeiten Poinnen.

Sollte die Gtereofophie nebenbei ein praftifdes Re= fultat zeitigen - eine Gtereotherapie oder Gtereos patbie im Ginne des Pantatroping - dann wutbe $\mathfrak{u n s}$ das doppelt freuen.

## － 198 －

Sdlieglid múfien wir nod dem etwaigen Einwand begegnen， $\mathfrak{u n j e r}$ vorliegendes $\mathfrak{b u}$（ fei als ein $\mathfrak{B a n d}$ der mebr ，＂hiftorif（＂gedadten Gammlung＂（Gebeime wifiens fdaften＂ $3^{\mathfrak{u}}$ ，，modern＂gehalten．
$\mathfrak{F l u n}$ ，gewif foll die $\mathfrak{F}$ efdidte unfere $\mathfrak{L}$ ebr＝ meiferin fein．Wir follen aus der Dergangenbeit fur die Gegenwart und Sufunft Iernen．Wir follen und wollen Fennen Iernen，wie die gegenwairtigen Srudde ans den $\mathfrak{S l u f t e n}$ ，Gamen und Reimen einer vergangenen Seit fiab entwidefelt baben．

Zuber andrerfeits bat der Gaty von der ，（Gefaidate $\mathfrak{c l s} \mathfrak{L}$ ebrmeifterin＂aud umgePehrt feine GůltigReit．Wenn $\mathfrak{w i r d i e}$ Gegentart nidt Bennen，Bonnen wir aud die Vergangenbeitnidt verfteben．Wenn $\mathfrak{w i r}$ nidt wiffen， $\mathfrak{w a s}$ fablieflid geworden $\mathfrak{i f t}$ wiffen wix aud nidt，wo wir die exften Gpuren des Gewordenen $\mathfrak{z u}$ fuchen baben und wohin wir biftorifd unfer 2 Ougenmert $3 \mathfrak{u}$ ridten haben．

Die Dergangenbeit wirft ein Sidt auf die Gegenwart． 2（ber nidt minder beleudtet die Gegenwart rutawarts die Vergangenbeit．

Gerade die，（Gebeimen $\mathfrak{W}$ ifienfanften＇baben $\mathfrak{j a}$ durd moderne Erfabrungen，Experimente und Cheorien ibre glánzende Redtfertigung erbalten！
状䵟悲


P382

onamb, Google

Im Verlage von Hermann Barsdorf in Berlin W 30 erschien soeben das erste deutsche Werk über:

# Die Rosenkreuzer Ihre Gebräuche und Mysterien 

Von H. Jennings

Deutsche Ausgabe von A. V. d. Inden

2 Bde. GroBes Format. ca. 500 Seiten. Mitca. 300 Ihustrationen n. 12 Tafeln Eleg. brosch. Mk. 12.- (Kr. 14.40.) In Originalband Mk. 14.- (Kr. 16.80) Die Kunst, Gold zu machen, dies Geheimnis aller Geheimnisse, nach dem die GroBen der Erde, die Gelehrten, die Schwärmer und Schwindler aller Zeiten gestrebt haben, ist nur wenigen Auserwảlten zu eigen gewordel Zu diesen gehörten die Rosenkreuzer, die man nicht mit Unrecht die ${ }_{n}$ Fürsten unter den Mystikern ${ }^{\text {a genannt hat. Ihre alchymistischen Schriften }}$ aus dem fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert waren bereits zu ihrer Zeit so rar, daß sie buchstảblich mit Gold aufgewogen wurden.
Mit neidischen Blicken werden stets von der großen Menge, von Leuten, die keine groBen Hexenmeister sind, jene auserwählten Geister betrachtet, die sich mit den Geheimnissen der Magie oder den Geheimnissen des menschlichen Geistes befassen. Wie geht es zu, daß nach Zenturien des Zweifels oder der Ableugnung - wie ist es möglich, daß angesichts der Vernunft, die nichts damit anfangen kann, des gesunden Menschenverstandes, der es verwirft, und der Wissenschaft, die es als unmöglich erweisen kann - daß das Ubernatürliche noch so viel lebendigen Halt im menschlichen (um nicht zu sagen: im modernen) Geiste hat? Wie kommt es, daß die schrecklichste Angst die vor dem Unsichtbaren ist? Trotzdem uns von allen Seiten versichert wird, daB das Sichtbare allein es ist, was wir zu fürchten haben! Der gesunde Menschenverstand mahnt uns, unsere Angst fahren zu lassen. Denn jene Dinge, , Magie", „Aberglaube", „Wunder" sind ja gänzlich jetzt aus dem Glauben dieses aufgeklärten, gebildeten Zeitalters verbanntl Und man belehrt uns, daB das "Wunder" niemals einen Platz in der Welt gehabt hat, außer in den Täuschungen der Menschen; daß es nichts weiter als ein Wahn sei und niemals etwas anderes, als ein aus Unwissenheit entstandener Aberglaube. - Hierüber wird der geneigte Leser selbst sich orientieren können, wenn er mit Aufmerksamkeit dieses Werk liest, das von den größten Mysterien aller Zeiten handelt.
Es hat bis jetzt an einem umfassenden und tibersichtlichen Werke tiber diese illustre Brüderschaft in deutscher Sprache gefehlt. Der Herausgeber hofft diese Lücke jetzt ausgefült zu haben und zweifelt nicht, daß die Gebildeten aller Stảnde seine Arbeit mit regem Interesse begrüßen werden.
Den Inhalt der hochinteressanten 50 Kapitel hier anzuführen, verbot der Mangel an Platz - ein ausführlicher, illustrierter 4seitiger Quartprospekt wird jedoch gern unberechnet und postfrei auf Verlangen zugesandt.

# Im Verlage von Hermann Barsdorf in Berlin W. 30 erschien: Interessante Kriminal-Prozesse von kulturhistorischer Bedeutung 

Darsitellung merkwürd. Strafreehtsfälls aus Gegenwart u.düngstvergangenheit
Nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender,

## Gerichts-Berichtserstatter

Elegant broschiert à Band M. 3.-. In Originalband à M. 4.-


#### Abstract

Inhalt von Band I: Ein Raubmord im Fisenbahncoupé. Der KwileckiproseB. Der Hannoversohe SplelerprozeB (Olle ehrliohe Seemann). Die Leiche im Koffer. Der Ranhmörder Hennig. Der Knabenmord in Xenten. Die Geheimnisse eines Klosters. Der Happtmann von Köpenick (Wilhelm Voigt). Der Judenflintenprozeß. Die Engelmacherin Wiese. Der Erbe-Bantrook-ProzeB. Die Ermordang des Rittmeisters von Krosigk in der Reitbahn za Gambinnen. Das Spiritisten-Mediam Anna Rothe. 242 Seiten. Inhalt von Band II: Der Bar-ProzeB. Der MordprozeB Gönczi. Der Prozeß gegen den Fähnrich z. S. Hüssener. Erschießung zweier Masikschulerinnen. Ber Mord im Essener Stadtwalde. Das Dynamit-Attentat gegen den Pelizeioberst Krause. Der ProzeB gegen den Rauberhauptmann KneiBl. Der ProzeB gegen den Bankier Augast Sternberg wegen Sittlichkeitsverbreohen. 319 Seiten. Inhalt von Band III: Der Tarnowska-ProzeB zu Venedig (mit dem Portrat der Gräfin) Die Ermordang des Gymnasiasten Krnst Winter in Konitz, Der Beleidigangsprozeß des Berliner Stadtkommandanten, Generalleutnants z. D Graf Kuno v. Moltke gegen den Heraaggeber der ${ }_{n}$ Zakanft Maximilian Harden wegen angeblichen Vorwarfs der Homosexuslitat. 356 Seiten.


Inhalt ron Bd. IV: Die Ermordung der 8 jahrigen Lucie Berlin (Fin Beitrag zam Berliner Zahälter- und Dirnenwesen). Ein Landgerichtsrat auf der Anklagebank. Der Leckert-LittzowprozeB. Die Hölle von Mieltsohin (Die grausamen Zuiohtigungen des Pastors Breithaupt in der Fürsorgeanstalt). 298 Seiten.
Inhalt von Band V: Justizirrttimer. Der Prozeß gegen die Stiftsoberin Elise v. Heusler. Die Oldenbargischen Spielerprozesse (Minister Ruhstrat). Ein verbrecherischer Argt: Der prakt. Arzt Dr. Brannstein vor den Geschworenen. Der Zweiksmpf zwisahen Landrat von Bennigsen und Domlinenpachter Falkenhagen. Die falsche Hofdame von Potsdam and ihr Verkleidangstrieb. Nachspiel zar Ermordnag des Gymnasiasten Ernst Winter in Konitz.
Iahalt von Band VI : Der MordprozeB Knitelius (Ein Bild aus dem Berliner Verbreahertam). Der Prozeß Boecklin-Mather (Ein Kanstprozeß). Die Kaiserinsel (Der „Vorwärts" vor Gericht). Ein Dompropst vor Gericht (Die Sittlichkeitsverbrechon nosw. des Propstes Malvi). Der Skandalprozeß gegen den Grafen Gisbert von Wolf-Metternich (Ein Sittenbild aus den heatigen Berliner Lebekreisen). Der MordprozeB Grete Beier.
Inhalt von Band VII: Der Landesverrats-Prozeß von Kraszewski und Hentsoh aus dem Jahre 1884. (Verrat militärischer Geheimnisse an Frankreich, Rußland und Oesterreich). De: Danziger Ritualmord-ProzeB Oybulla aus dem Jahre 1885. Der Hochverrats-Proseß gegen Liebknecht, Bebel und Hepner ans dem Jahre 1872. Fin Spieler-ProzeB (Der Klub der Harmlosen). Das Dynamit-Attentat bei der Enthullong des NiederwaldDenkmals 1884.
Inhalt von Band VIII: Unglitakliche Ehen! (Ein weiblicher Blanbart vor den Gesohworenen.) Fürst Bismarck contra Universitatsprofessor Dr. Theodor Mommsen. Fin rassisoher Gardeoberst wegen Taschendiebstabls angeklagt. Irin Presse-Skandal: ( ${ }^{2}$ rpressungsprozeß gegen die Redakteare d. „Unabhängigen"). Hofprediger Stbcker contra Heinrich Bucker und Pastor Witte. Die Vorgange in der Provingial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler vor Gericht (Mandbinde, Zwangsjacke usw.) Der Zaubermord am Toufelssee bei Potsdam.


[^0]:    ${ }^{*}$ ）friedr．Jof．Wilb．Scroder：„Zeue Sammiung der Bibliothet für die höhere 2laturwiffenfanft und Chemie＂．1725． I 38．pag． 427 f．（S申rōer war ord．Drofeffor der Mtedistn au Der $\mathfrak{U n i p e r f i t a ̆ t ~} \mathfrak{~ M}$ arburg und ein eifriger $\mathfrak{G o l d}$ und Rofentreujer．）
    ${ }^{* *}$ ）＂Geheime $\mathfrak{W i f f e n i ́ a f t e n " ~} \mathfrak{B d}$ ．I pag．L．
    ＊＊＊）S\＆rober a．a．©．pg． 430.

[^1]:    *) ${ }^{\text {E Eine }}$ mit dem mineralifden Laugenjalge verbundene Ditrioljaure" $=$ \{фmefelfaures 2latron oder "Glauberfal3" $\mathfrak{2 l a}_{3} \mathrm{SO}_{4}$; was übrigens naф Kuntel fdon 100 Jahie vor Glauber be: fannt gewefen fein foll.
    ${ }^{* *}$ ) 上eipzig 1282 . IV. pag. 18q.

[^2]:    *) Die Gelehrten find fid noळ nidt darüber einig, auf melde Weife diefe fatale Derfaljung ber neugierigen frau ju Stande gefommen if; in welde Sorte don Salz fie verwandelt wurbe (ob in Kodjaly oder vielleidt in Cyanfali) und mie lange die ominofe Salgiaule ftehen geblieben if Mebrigens berubigt uns $\mathfrak{Z}$ dam Erb. mann in feiner ,Physics sacra ( $(\mathbb{B}$ orlity 1208 p.g 592) darïber, daf frau §oths unfterblide Seele nidt mit verfalgt morden if. Das Salz witd im diten und Zeuen Ceftament oft genannt. Eine Bufammenftellung deffen, was in der Bibel vom Saly gefagt wird, tönten wir uns wobl erpparen. ©f. Ilatth. 5, 13. Watarc. 9, 50; suc. 14, 34 etc.

[^3]:    *) „Energismus. Die Sehre von der abjolut rubenden jubfantiellen Wefenbeit des allgemeinen Weltenraums und der aus ibr wirlenden føopperifфen Uriraft". Berlin 1904.

[^4]:    ＊）Rlad Ramiay verwandelt fid Rabiumemanation，wenn man fie langere อeit fid jelbf iiberläft，in 耳elium．Ous Radium． emanation entfeht bei Gegenwart von reinem Waffer 27 eon；bei Znmefenheit eines Kupferfaljes bilden fich $\mathfrak{Z}$ rgon und \＆ithium． Radium jelbf hat fid aus dem $\mathfrak{U r a n}$ entwidelt．

[^5]:    *) Der 2ladoruaf liegt auf ${ }^{2}$ Uldpemiften". Denn die alten Ohilofophen lannten fehr mopl die grofe Bedeutung des Raumes. Es braudit nur an die fünf platonifden polpeder (Cetraeder, Feraeder, Oltaeder, Jifojaeder, Dodelaeder) erinnert ju merden, die Keppler als Dorbild der harmonijden Weltordnung anjah und die ibm jur Guffindung feiner berrihmten Gefege dienten.

[^6]:    
     Seipzig 192.

[^7]:    *) $\mathfrak{C f}$. Den 1893 bei William Wesley \& Son in Sondon er.
    

    Geh. Wiffenjdaften. IV. Elias Zrtifa.

[^8]:     Berlin 1894. I. 264. 338

[^9]:     giert von Dr. W. Breitenbad, Bradwede.
     welde dor ©ftrald (189z) im Simne der oftwald'伸的,"Energetiz" gédidrieben find. Daju fönnte id manden weiteren Beitrag liefern. Cf. meine eigene Sarift: , Die Weisheit von der Wellthraft. Eine Dynamofophie'. عeipzig 1892. - 2Luf den Gegenfag der immateriellen und materiellen kidffe bei paracelfus hat befonders Dr. med. Rudolf Stanelli aufmertiam gemadt. ©f. Deffen Sdxiften: "Die Cellular-Eherapie als Eeilfunf des paracelfus". Dien 188i; ,Die Jufunfts. Pb bilofophie des paracelfus als $\mathfrak{G r u n d}$. lage einer Reformation für Medizin und 2Taturwiffenfacaften". Woien 1884; ,,Dpilofophie der Krdfte". Eeipzig 1886.

[^10]:    *) Wir fpre屯en nur unter Dorbehalt von einer "Kaufal". Reibe; ridtiger müß̆te es "Konditional":Reibe heifen. ©f. Max Derworns "Konditiontsmus".

[^11]:    *) ${ }^{\text {Heber }}$ den Urfprung und die vornebmften Sdidfale der Orden der Rofentreuser und frepmaurer". 1804 pag. 122 fi.

[^12]:    *) Band I der „Geheimen Wiffenidaften" enthält den mort= getreuen $\mathfrak{U}$ bठrud diefer $\partial$ rei grundlegenden Rojenfreuger=Sめriften.
    **) Die erfte Prognofticatio wurde 1529 gedrudft: ${ }_{n}$ Practica D. Theophrajti Paracelf, gemadat auff Europen, anjufahen in dem neकffiunffigen Drepfigiten Jar, Big auff das Dier vnd Drepfigt
    

[^13]:    gedruaft worden fint, betreffen allein ${ }_{5}$ Prophegeiungen! Die grofe Siteratur if in Suohoff's "Bibliographia paracelfica" aufgejählt und befproden. - Man findet die Drognoftica sufammengeftellt in den Sammelausgaben; 3. B. in der $4^{0} \cdot 2$ lusgabe, Bajel 1590 , im 2ppendir des X. Teils oder in der folio-2usgabe, Strafburg 1618 , im II. Band. - für uns lohnt es nidt, näher darauf einjugehen, zumal naळ I. I. Geld ( $\mathfrak{F i f t o r i f a}$ er Beriфt don den praetendierten prophegeiungen paracelfi, 27oftradami . . " 1211) feine von diefen Deisjagungen eingetroffen ift.
    *) "Diteridiedlide Pajpporten def auj mitternadt adeliぁen ond vntadeliकen, eplenden im Teuticiland antommenben $p$ oft. Reutters... mit mehr als hundert nod dreifig (l)... Weif: jagungen . . Erfilid gedruat in der exloffeten Magdeburg anno quo Leo Septentrionalis, veritatis vindex, io triumphat! (Chronos gramm für (632). - (K. St. B.) Don Subhoff nidit angeführt. pag. 24 fteht „дie LI Weiffagung. Doctoris Philippi Theophrasti Paracelsi, Anno $5546 .{ }^{\prime \prime}$

[^14]:    ${ }^{*}$ ) 氏f. ben "PoftoReutter" a. a. ©. pag. 29. "BeyIduftiges (Eemerd".
    **) Geh. Wiffelidaften Bd. 1. उweite Paginierung S. 72 oben. Geh. Wiffenfdaften. IV. Elias Zutita.

[^15]:    *) Caffel. 1616. pag. 22-23.

[^16]:    ${ }^{*}$ ) Don Paracelfus Sdriften find die folgenden Sammelaus. gaben erføienen:

    1589-91. Bafel. 40. to Bände. Deutíh. 1603-05. franffurt. q. 10 Bände. Iateiniid.
    1603-05. Straßburg. fol. 3 Bände. deutid. 1616-18. Stra§burg. fol. 3 Bănde. deutich. 1658. Genf. fol. 3 Bände. Lateinif(.

    Da id von der beffen erften 2 lusgabe felbfit nur die erften drei Bände befibe, zitiere i申 nad der Strafburger folio-2lusgabe bon 1616 (1. St. ${ }^{\circ}$ B.).

[^17]:    *) $\mathfrak{C f}$. feine verfahedenen Konterfeis.

[^18]:    *) Paracelfus' Impotens beruhte aber nur auf einer exwor. benen Derletang.

[^19]:    *) Heber theoretifфe und praltifфe Kabbala cf. Bd. II u. III unferer ",Gekeimen $\mathfrak{W}_{\text {iffen }}$ (daften".

[^20]:    *) Prof. Dr. $\mathfrak{U}$. Geffter in „Berliner Klinifac moфen,
    

[^21]:    ＊）Ricれter：耳 $\quad$ daft nötige Erienntnis bes Meniden，fonderlia nad dem \｛eibe und natiirliden §eben ．．．耳alle．Die prte（l）Kuflage Diefes berühmten Buape erjdien 1791．Es gehort 3 u den exfen in deutider Sprade verfagten populärmedizinifaen Sdriften．Don 1201 － 1203 wurden etlidae taufend Pfund（l）der Ess．dulcis vertauft．\＆ got Pofteten 8 Chaler！－zic屯ter：fernerer Beridat von der gefegneten Würdung der Ess．dulcis．Kalle $\{203$.

[^22]:     now ein $X$. in der Suft befindet. Wer mufte früher 3. B. etwas don , 2 Irgon'?

[^23]:    ＊）Zus der grogen Siteratur fei herausgegriffen：＂Die wiffer，
     ，Die Wiffenidaft des 3tems＂don Rama Krifdua．Seipzig，Dollrath．
    ${ }^{* *}$ ）Die ヨuldemiftet gaben die farben anders an，woräber fpäter．

[^24]:    ＊）Serdinand 2naact．Dolardemiatrie．Ein Beitrag zur Einigung alter und neuer Gelliunft．Seipzig． 1905.

[^25]:    *) die jedod "verfügt" wurden, um "die Mineralien dem animalifфen Reide gleidartig ju maळen". Annulus Platonis. pag 509.

[^26]:    *) Gf. 3. B. Den Zutifel "Etwas über Den Urfprung des £ebens"
     Experimente von Sdroen, Seduc, Eerrera, Mary u. a. beridtet mird.
    

[^27]:     nommen，bei weldem bie feitlide Beleudtung des Praeparates mit Eilfe eines Drismas die in der ¿öfung befindiぁぁen partifelden auf： leuapten Iágt．

[^28]:    ＊）${ }^{(D a s}$ gefamte Seben Der Zellen（im Ciers und $p$ flanjenreide） und der anorganifden Zlatur beftebt grofenteils aus Wedjelwirlungen jwifden KoKoiden＂（„Kolloid．Jeitidurft＂I．1．1．Dresden 1906）．©f． аиф R．Eiefegang：＂Beitrage зи einer Kolloidぁemie des §ebens＂． Dresben 1909.

[^29]:    *) Gf. das Sdema vom Werdegang des Steins der $\mathfrak{w e t i e n}$ in Bd. I der ,Geheimen Wiffenjøaften".
     519. 532.
    ***) 2leue açpmififape Bibliothef. 127a. II. 26. 2inm.

[^30]:    
    (Beheime Wiffenfdaften. IV. Elias 2rtifa.

[^31]:    *) Stephan £educ: Die Jonen, oder eleftrolytifife ©herapie. Reipzig. 1905.

[^32]:     tismus und tierifacn Magnetismus". Vleuwied. 1888; fomie meine egperimentellen Unterfuфungen über „bie motorifde Kraft ber Eand.
    
    **) , Radotoaltivitat, 2 Itomtheorie, Energie und Ritdtratte, indu• gierte 2 Iffititat. Dpnamismus in 2taturwifferi@aft und Eomठopathie". 1912. 5. 2 .
    ***) was ja für die Univerfaltherapie juf erwounfat if!
    t) alfo lofal, niat univerfell.

[^33]:    *) ©f. з. B. bei Kopp, uldemie, II. pag. 36!.

[^34]:    *) Stellt man das Q. fig. 12 fenfreळt auf die Papierfläde, fo daf 4 -3-8 int der unterften ©bene liegen, 9-5-1 in ber 3 weiten und $2-2-6$ in der dritten Ebene, dann gelangt man von 3 nad 4 durw den (natürlid ebenfalls oftogrammatifanen) tertidren Raum. fpringerjug: 3-2-1-4. Die Sinie 3-4 ift alfo eine imaginäre Raumrôffellinie $3^{0}$, oder (benn man im Oftogramm anders herum. geht) eine folde $5^{0}$.

[^35]:     3．B．$\delta \frac{\text { III }}{4}$ einen Sぁaぁraum aus $4^{8}=4 \times 4 \times 4=64$ อellen be。 סeutet．

[^36]:    *) ©eft und $\mathfrak{L}$ eberfegung der Tabula feeht in meiner Rofenfreujer-
    

[^37]:    *) ©f. Die feleftive ©atigfeit des Raumppringers im magifaen Quabrat bon $W=3$ in fig. 15 and fig. 16. Fier jepariert det Raumipringer die beiden polaren Spfeme des $\mathfrak{m}$. ©s.

[^38]:    ＊）Ernf Coben：„J．K．van’t \｛offi．Keipzig 1922．pag． 420.

[^39]:    ＊）O．£ebmann：„Die \｛qeinbar lebenden Kryfalle＂，Eflingent 1902 （mit pra屯twollen farbigen JUufrationen）；„Die neue Welt der fiuffigen Kriftalle＂，£eipzig 191t．

[^40]:     bare mathematif申．medanifфe unfføliefung des qebens， des Codes，des Sdlafes，der Krantheit，der beugung 26 ．2tidt Delto rätiel，fondern Weltrattelldfung，ourw bie 2uffindung Des Ri申 $f$ ungs－ phaenomens und der ewigen Diederiehrslinie im menfaeno， Tier，und pflanjentorper，im Kryfall，in der Deripettive wie im $\mathfrak{u b r i g e n} \mathfrak{D}$ eltall．Grundgefeg，Grundiftem，Grundlage des Dafeins．
     Den Urgrund durøjøaute weltgewebe．Dollige Entratiflung des mpfteriums Weib．Jufammenhangsertiarmng des ganjen Seins，des Jenfeits，Des Weges nad dem Code，der duferfethung des Ewigen， Des Ziels n．f．w．durф die neue Raumfurve．Udeiniger Er－ fnder derfelben $\mathfrak{F e r m a n n ~ C a r f i e n s " . ~ ( E q a m b u r g ~ 1 9 1 0 ) ~ ( I I ) ~}$

[^41]:    ＊）Joh．Jadarias if der 耳erausgeber der medaniftifaen Øeitidrift＂meltwiffen＂（5amburg，Fephaefos－Derlag），die ic allen 2ulomatifern und Stereofophen empfehlen mödte．Drsgleiden Desfelben Derfafiers：„Jrrwege der 2taturlehre＂，Gamburg 1912. －
     medanit der magnetifфen Erfdeinungen＂，über die ，phyfit der $\mathfrak{J u}$－
     herausgegeben von wilhelm $\mathfrak{G a b i d e}$（ $\mathfrak{F a m b u r g . ~ 1 9 4 1 , ~ 4 ; ~ 1 9 1 2 ~} 11-13$ ； 19．）－Sf．aud mat mbller：，Das räumilịe Wirfen und wefen der Eleftrijität und des Mlagnetismus＂，耳̧annover 1892，wo es 〕．B．
     fortpfanzt，fo if ein Wedfel im Metheroruat glei申bedeutend mit der 2Taturfraft Elettrijitat＂．－

[^42]:    *) "Radiologiføфe Mitteilungen". Bad Kreuznac. 2913.
    **) Georg Бoffmann: ,2lnpafinng unferes korpers an un-
     ar3t Bd. 3) Dresden; - ,,Die Inrtumer in der Beidampfung der Tuberfulofe und anderer Infeitionstrantheiten und das Wefen der Jmmunität" ". Dresden.
    ***) M. ©ranjen: ,DDas $21 / t e r n$ als abwenobare Krantheit". Galle 1909; mein Rejenfions.feuilleton: ,„乌bg. fr.Blatt" 21. Juli 1909: „Die Kunft, ewig jung ju bleiben".

[^43]:    ${ }^{*}$ ） 4 ．Lorand：＂Das Ultern＂．Seipzig．1909；meine Res 3cufion ，Sbg．fr Blatt 3．Dft． 1909.
    ${ }^{* *}$ ）Karl Kiefewetter：„Die Gomunculi des Grafen Kueffein＂． ，Sphinr：，Mai 1890.

[^44]:    ${ }^{*}$ ）Dr．med．et phil．f．f．Runge murde 1794 3u Billwärder an der Bille bei §amburg geboren．©rot all feiner glänjenden Ent＝

[^45]:    *) Dem mir \{. 3t. von Dem Derfafer Dedizierten Remplar liegen 13 Eandzeiфnungen des Derfaffers von feinen Upparaten bei.
    **) Eine fehr interefiante hiforifąe Ueberfidt.

[^46]:    ＂）emil Sdlegel：＂Paracelfus＝Studien＂．Dresden 1898．－ ＂Daracelfus in feiner Bedeutung für unfere उeit．Eeeiltunde．forfфungs： prinjipien．Religion＂．Münぁen．1902．－＂Das homöopathifăe Prin＝ sip in der allgemeinen Cherapie und feine Dertretung dura Paracelfus＂．

[^47]:    ＊）W．£uzi：„Das Ende des Jeitalters der Uldacmie und der Beginn der iatrodemifぁen Periode＂．Berlin 1892．－Gf．aud die B8．I pag．XXIV． 2 Inmerfung zitierten arfanologifळen Sdriften von £aj，\｛ap， $\mathfrak{n l a i l l} \boldsymbol{p}^{2}$ ．
     und Derwertung in fämtliden Staaten der Erbe＂．乏eipjig 1913.

[^48]:    *) $\mathfrak{C j}$. Karl Kacư's „Kampf um den Sфwingungsraum"; Eduard Meufel's "2ltomidwingungsräume"; $2 c$.

