## 



## altrolowitdtelicuant

 inder drutifyrnnuir<br> TBưdillluitrotion-



Druckuth Vexiag vong. Ofornfouths Mfortyenu•它erta1926

## BF <br> 16.76 <br> .57

## (F)gar $\mathfrak{D} \mathfrak{a c q u i}$ <br> in $\mathfrak{B e r e f r u n g ~}$ fugecignet

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

 neuen Beit exgrifen fäblen, tein ©ebeimnis mefr, Dáj die fo grandlidy
 entgegendrängt, unbebinbert Der <cameren Belaftuag, Die ibr burch Die Gegnerimaft breier Sabryunderte, powie Durd den fragwardigen Seif
 erfegungserideinung ein æergaltnis gewinnen za laffen, foll es bier $\mathfrak{u n t e r n o m a t e n ~ w e r b e n , ~ e i n e ~ g e w i f f e ~ S e r u n d l a g e ~ z u ~ ( C a f f e n : ~ D u r c i ~ d i e ~ S e t s ~}$ ausarbeitung Des aftologifden ©ebantens aus etrer feiner betgangenen Fformenwelten, wie Durd bie afberblidenbe betradtung Diefer formens

 $\mathfrak{u n d}$ jeine $\mathfrak{b e b}$ gearteten obebandlung des wefens det Mftrologie andere Mtyente gefét $\mathfrak{n n d}$ andere sinien ald wefentlid empfunben werben mugten als in tgemenverwandten wiffenidaffliden ఆぁstiften, Deten 2 Kutoren Dem aftros
 ber ©adbe.

Die aftrologifden פbildbarfeflungen ber $\mathfrak{B u a d i l l u f f a t i o n ~ v o r n e b m s ~}$ Ilid Des 15. und 16. Sabrgunberts belfen Der Datlegung in trefficdfier Weife, getrea threr ฤefitimmug, eine lebendige lebre lebendig zu vets $\mathfrak{a x}$ idaulituen.
 Der ©rapbifden ఆammilung in Nafuden, Dem Sermanifden Nanfum in $\mathfrak{R a t r a b e r g ~ n u d ~ D e t ~ 3 w i d a u e r ~ \Re a t b i d i u l b i b l i o t b e t ~ m e i n e n ~ D a n t ~ a u b s ~}$ sprecten fât freundidides Entgegentommen, befonders aber fär Die aberlafinag von Driginalen, die in biefer Mrbeit ertmalig wiedets gegeben werben tonaten.

Dant lage id and meiner ffran, ©igrid ©traußsSloebe, fatr ges Leiffete mitarbeit.

Golla bei æafuncen,
Gommer 1926.

Digitized by GOOgle

b bet utipranglide Sedante vom Cinflue bimms

 rifden 2 (ftuologic exmadz, ift feinesimegs fo tlar, wie vielfack angenommen witb. Wir Gaben uns \%u febr bacau gewo but, jenes aus શabylon fams
 abertommene Syftem Der Xftrologie als einsigen
 Datan, DaEs Der elaube an wirtende Seafte tosmiidjen Mriptunge, und
 Sultur in itgenbeiner frocm burdsitterte, wean er aud, nad unferer biss

 meitgreifenber Entipreciungen bimmilider und irbifder Bergaltniffe

 Crlebnis ganglid anf Diefer Seite, und es lag am naturliden sieg
 feine finuoblle Symbolif meitergettagen merden fonnte, fonbern nut Das jpater erftarte ?Regelmert orientalifder ©ebundenbeit.

Die Xftrologie, to wie fie Dutc die wraber Dem mittelalterliden Stbenbland geboten warbe, wat freilid, wie po oft betont mitd, ein frembes ఆut. ঞืas aber madit Dena Den Reidtum einer Sultur aus,
 fofern fie anfpredjen, ibre $\mathfrak{H m g e f t a l t u g g ~ D u r d ~ D i e ~ e i g e n e ~ B o l t g f e e l e ~ z u ~}$ cignen Sadpfungen? צBas mare, wie wir alle miffen, bie Sultur ber Deutiden Bergangenteit obne Die Beeinfufinug Eriedenlandz, 刃ers fiens, Palaftinas? Miemals batte Dena audb Die mittlalterlide Mftos logie, Die vornebmaid in Stalien und Dentifland ibre weiteren Sreife fog, fo febr Die ©emater auf Jabrbunderte in igren Bana geswungen,
 Des Sadfers und des $\mathfrak{B o l t e s}$ in ben Stabten gemorden, nie batte fie


Ens Dem, ,Lucidarius" Eug65urg 1479 .
Das Denten po mandies ernften Selebrten tief exgriffen, wena fie

 Wunftes, Der Miglidfeit bimmiifdstrdifaer Cntipredung vorbanden ges wefen ware. Wena Der mittelalterlide Menfa Die Suaft Mftologia in feinen $\mathfrak{B i t b u n g s i t e i s}$ aufnabm, mit feinem leben butditantte, po wat
 bicfe Suaft Berftebender \&iebe witd es fidy offenbaren, dás aud Die Beritrungen
 grobe unvernunft zu faelten mare, fragt es fad uod, ob gerade mir Die geeigneten Ridjter find.
©s wat in 12. Jabrbunbert, als bie nordifde Sdolaftif mit Det Mftrologie befannt murbe, nud zwar Durd Die Mraber, Die in Spanien eine rege aberfegertätigteit enffaltet batten. Das reide aftrologifde
 lieferer gefunben. (Sdon um 800 findet fid eine acabifde $\mathfrak{a b}$ beregung Des Tettabiblos Des \$ptolemăus, jenes aftologijaen wertes, auf Das
man fiak aud fpater immer und immer wieber za begieben pflegte.)
 Die Sbeen Der Xatife beganten ibre wanderuag in Die mittelalterlide Seifesmelt. Jin Deutidland begegnen wir bei \$3olfram von Efdjens


was bie trefte beten. (\$atjibal X, 45Iff.).

Wir wiffen beute nod wenig Dactuber, wie und in weldjem Mafe $\mathfrak{i m}$ 12. Jabrbunbert aftologifde Gebanten in beutiden landen aufs genommen warben. Jin 13. Jabrbundert begegnen wir in bem viels
 (1194-1280), bem exfen anmbaften beutiden 2utrologen. mitles, was Natur und Sunft gervorbringt" - iff feine Pafait - "wird von ben Gimmiliden Staften betoegt. Die figuren Der fimmel und bimms lifden sorper maten vor allen abrigen erfdaffemen Dingen Da, und
 ftanben tit." (git. n. Siefemetter.) Das 13. Jabegunbert mar ber Tuss breitung aftologifder GeDanten vor allem ganfig. Xa Den Dentiden
 — Der Scobenfaufenssaifer firiebridg II. gegorte za igren ßeregrern nadibem in Stalien fapa langit Selebrte, meltlide und geiflide fiarfen,
 Stalienifdem $\mathfrak{B r a u d}$ e folgend, pflegte nunmebr aud io mander Deutide gituff fix feinen Mftologen za balten. Wan befragte Die Sterne aniáslid eines jeden Stiegzifuges und bei allen midigen Ents


 Ess begana nua aud auf beutidem Foben Dasfelbe Sdaanipiel, Das Stalien bereits bot und Das fial ebenfo in 2 tben und Mom gu ben $\mathfrak{B l a t e s}$ geiten antifer Mftrologie volfzogen batte: weltlide und geiflide wRadts Gaber und Manater Des pratticaen lebens benusten Die $\mathfrak{H}$ frologie fat igre meltliden Brode, indem fie fid, igre ebancen aus Dem Sternens Iauf bereduend, Der © unf ber Stunben zu verfidern fudten - mafyend

$$
\begin{aligned}
& \text { Unfer batet ADâm } \\
& \text { Die tunf et yon gote nam, } \\
& \text { et gap aflen bingen namen, } \\
& \text { beidin, wilben anbe jamen; } \\
& \text { et ettaube oud teslided att, } \\
& \text { bat gue bet fiernen ambebatt, } \\
& \text { Det fiben plânêten, }
\end{aligned}
$$

aus Den Reigen Der religidfen nud philofophifden Seifter geftigite ঞsebes rufe gegen Die beidnijde Sunft erfdallten. Die פ乃abrfagerei mittels aftros logifder פberednungen erregte bei Diefen lebbafte Tbideu nud anferfe Gegentoebr, obae Dás es, weber aufangs now fpater, gelingen mollte, Die
 lag ess Dod felbft vielen Der Gegner fern, eine wittung Der Beftirne an fic auf Etbe nad 刃Renfa fu beftreiten. Nber weber Der glăubige Cbrif als foldjer, nod Der, atabifdem Denten frembe, detiflide \$19idioph vets
 Sternenlauf, wie es bie Mfirologie zu lebren iaien, anfuettenaen.

 fagungen in meiteftem wase. Syomase von 2quino, ber grofe italienifde
 logie, wie po mander Diener Der Sircde, als Tenfelsmert verdammel trift bas wefen Der ©adye, wenn er fefffellt: nDá Die Mftologen bäufig bie ßutunft ridftg vorberfagen, gefdiegt ... [einesteild ], weil Die meifen Mrafden nur incen reibemidaften folgen, und infolgebeffen igre Saubluagen Durab Den Einfluí Der bimmalifaen Sorper befimm


 Worten ald vorbanden angefegen werden; nur wirtt er lediglidy auf bie Sriebtafte bet memfaliden Natur, obne bie geiftgen gasbigteiten Des Semfden anfuribren. Gg ift Die8 eine Meinuag, Die zu allen Beiten febr bánig von jenen vertreten murbe, die eine pgilofopbifac Saltung ber Xitrologie gegenaber einnabmen. „31fo ift ber Simmel allein Des Biebes §ert und besfelbigen getwaltig, und nidits bes झnenfden", fagt
 Scimnel den weniden mild, gutig, geduldig, Dás man jage, er ift wie
 und $\mathfrak{B e r n u n f}$, and alfo regiert ign die Sona, wie ein Scafotebe,


 Scert Der speaiden, welde wenfajen Biege find und viebifd leben and


 als ein Tier ga leben, blind ben Trieben fu folgen und mit Dem bloć

 Sitelblatt ber jweitaltefi belannten Baucenprattit von 1512.

Sietifden fu verfdmelgen, Da mus man nidg Gott far Die Hefadie Diefer Beritrung anfegen; Gott bat ja gerabe Den Mrafden fo gebildet, Daf er, wenn er will, Die unbeibbringenden Intlinationen Der Sterne bes
 Bitiert nady Troelsisunab.)

Scierber gegaren aud bie tlaren worte Dantes:

Midet jeglider; jebod aud dies gefest,
So watd Ertenutnis eud fats ఆut nud Oøledte
Und freier wide, ber, wean et aud jegt
Suecf nur mabfam mit ben Stecuen freitet, Bom Sampf geftaglt, gewiflid fiegt julegt."

Ess lag in wreen ber abendlandijaen aftologifaen eebre alio Dutciaus nidf jener boffinugsiofe 乃wang fur fatalififden weltans ¡作aung，Den man von geguerifder Seite ftets betonte．„Astra inclinant， neque tamen necessitant ${ }^{\text {＂，wie }}$ ， in alter aftrologifder Sprud lautete ${ }^{1}$ ）． Die かsiluensfreigeit tonnte aud innerbalb bez aftologifaen Elaubens ftets als bodafte eabe edotte empfunden merden：

> Das aller planeten complegion
> Dida ja teinen bofen biagen
> gragen bid nit jwingen
> Bon megen det grofen frobeit
> Die got an nus bat geleft
> 8n tetwer bandt funben ifit..."


In nank Domini funt ommes fines terre．


9bb．3．\＄roguoftienbitb， Gottes artmadit becteralidenb． 1508.
 fluenten aber Die meafdentwelt ergiefen： ©ss if bem Einselmenfaen ganalidy freis geftellt，ober fict Diefer Influemen gum ©uten ober 9 bjen bebienen will．In Diefer form mar bie aftologifde lebre
 anuegmbar，und gerabe fo iff fie，als Die Suddotudtunft Den $\mathrm{Bl}_{\mathrm{B}} \mathrm{g}$ frei madite， in Die breiteften Saiditen Dess Boltes ges Drungen．Man war fidy Dabei tlat－ess if báufig in aftologiføen \＄rattiten su lefen－Dás Die Seftitue an fidy niddt Datan Denten， 280 （es za wirfen，Dena ess find ia Ebites Gefagpfe．Die etfen SRenfanen oor bem Sandenfall baben Dena audi－wie mander \＄rattitens fareiber annimmt－Die Yaregungen Det ©eftitue nut in reiner Weife anfgenommen；exf nad Dem fall
 ignen zur Sande fabren．Der Sanbe aber，und alfo aud bem vers leitenben，plautaten Einflu $\mathfrak{t a n a}$ wobl wiberftitten merben．

Obei Der $\mathfrak{U n v o l t a m m e n b e i t ~ D e r ~ m e n f a l i d e n ~ N a t u r ~ w a r ~ f r e i l i d ~ b i e ~}$
 ertannt fein mollte，D．G．wie es ibrem naturliden Wefen entipradi， teine alfugrose．EEb blieben genug ber Sdmadien und Befaugenen，

[^0]Denen Der Sternglaube zum Berbăngnis murbe, Die troz vergeblider Spuben, fá Dem unbeimitden Sebanten eines vorberbeftimmten spuffens gu entgitgen, immer wieber igm erlagen. Yus ibren Reigen fammen Die Bertreter Des ©ebantens vom reinen fiatum. Sie maren es, Deren
 willen ertegte. Sie maren ess aud, Die immer wieber bem Bettug ibter

 befaßen. So murben fie zum Spott ibrer peit und Der Madmelt. Die Hftrologie in ben Sainben Diefer abyangigen und in bidften efrabe
 Dola ( $\dagger$ 1494), Den bebentenden Esegner ber Xffrologie, beraulaffen tonnte, ausjurufen: Die Mitologie iff "Die falimmfe Peft von allen
 und legt Die Met an ben Stamm ber Religion, mabrend fie Den shets glauben aus faø gebiert und ibn am leben balt. Dem spenfaen raubt Tie bie ßube und erfatit ign mit angftigenben wildern. Den greien mady fie gum Stlaben. Sie ldymt feine Tattraft und mitf inn ins speer Des $\mathfrak{u n g l a d s}$ binaus". (Sarift gegen bie Mitrologie.)

Die Stitale, pofern fle Die situcnlegre vertrat, batte fian seitmeilig bie grosite Soitbe gegeben, angefidis Des gottesfernen Sterndienfies
 Satang mit Stumpf and Stil fu bernidten. Selungen mar ibr Das nidgt, lebten Dod in igren eigenen æriben $\mathfrak{B e r t e i D i g e r ~ D e r ~ M f f r o l o g i e ~}$ ald ciner gotigetoollen sunfi. Stand es nidg in Der gibel fulejen, Dan Den Sternen Einfur auf Das menfalide ©efdegen gegeben mar? "Die Sinnige famen und fatten, Da fettten bie Sinnige ber Sananiter
 Davon. Wom Simmel mard wider fie geftitten, die Sterne in ibren
 Stern ben SRagiern aus SRorgenland bei Ebrifi Eeburt exfienen? und wat ber Tod Cbetfin nidt yon einet groben Berfinfterung Der Sonne begleitet gewefen? ฒreldie tiefere Seele tonate fab bena bem begladens
 entateben?

Det §ૃumanisimus batte qubem im laufe Des 15. Iabrbunberts bie
 far jene Sultur und giteratur etjegt und Das 刃ectrauen Der aftrologifa ©


Das ganfe \｛usima Des matrosmittotosimifaen Shedantews．Der unges fitame Erfenntaizbrang Des beginnenben 16．Jabryunberts bemadatigte fiø alsbann auf feine weife Der gangen Ecmalt Diefes eebanteus und exfauf fid burd fubne Spetulation und gleidseitiges aufmertiames Beobaditen von $\mathfrak{\Re a t u r v o r g a ̆ n g e n ~ c i n e ~} \mathfrak{F o r f t e l l u n g z i w e l t ~ v o n ~ S i e f e ~ u n d ~}$ Eigenart：ßengnis geben bie beiben faufifden Eseifer Mgrippa von Mettesbeim und \＄atacelfus．

Ges mare ein Jrtum su benten，Daß âberall Dort，wo Der Sina far
 religizfer Jinbrunf getragene aftologifae Fempitfein faminden mufte．
 Dies zu erfennen imfande ift ober nidyt．Plato gatte fo gedadit und fo Dadte nod Sepler．Solange Die ミaturwiffenfaaften Diefes ibres pieles
 Den $\mathfrak{y}$ forologie von ibrer Seite feine ©efabr．Trog Des erwadten natuts miffenfdaftidien Denteus im 15，and I6．Jabrbunbert burddrang Die 2ftrologie um Diefe ßeit Das beutide Eeifesleben wie nie fubor．शeut aftronomifde Ertenntniffe，wie Die Des Sopernitus und Sepler gerieten $\mathfrak{m i t}$ bem aftologifden GeDanten als foldem nidd in Ronfitit．Sm Gegenteil，fer ermiefen fin als mertoolfe Silfen far Den rednerifぁen
 griffe all beter，Die aus etbifden ©runden und aus eifernder ©犬lăubigs feif beraus，wie es qutber tat，Die Sternbentefunf befebdeten．Ein Seநren mit eifernem Sefen war mogl Bfter notig，als es gefang，ging
 Tanbes abber das 刃olf dabin．Settifa murde bie lage far die Mfrologie erf $\mathfrak{m i t}$ Dem tiefgreifenden wandel Der weltanfdaunag，Der in laufe Des 17．Jabryunderts bebeutend einfegte．\｛a bie ©ufanifde $\mathfrak{B o t s}$ ftellung，Daf Der Fixfernbimmel teine Grente Des $\mathfrak{H n i b e r f u m g ~ j e t ~}$ （ $\mathfrak{H b b} .4$ ）－an Den weitergreifenden ©eDanfen ©iordand $\mathfrak{F r u n o s}$ טon Der $\mathfrak{H n e r m e s t i d f e t t ~ D e 8 ~ w e l t a l l s ~ u n d ~ D e r ~ M a s ß e f e e l u n g ~ w a r ~ n o w ~}$
 Gatte gwar ibr Ende gefunben，aber Die wirtungen Det einfelmen Ees fitue waren nod nidy wejentlid in fitage geftilt．M્ts aber jemes Gejdledt berauffam，bas der Ginnesmabrnebmang und Sinuess exfabrung funcbmenben Ginfun auf alle vernüftigen aberlegungen einraumte，Das mit nuddernem und tritijdem Denten Den Gerundfein legte gu jener jpăter erftrebten Exaftbeit aller wiffemfanften，Da mar Dem aftrologijata Gebanfen endlid Der Boben entfogen，auf Dem er langer bätte wadien tonnen－et ind mander Genoffe！Nod Repler batte


அ®b. 4. Weltbub nad Cufanifder Borftellang. ca. 1520-30.

Die $\mathfrak{H}$ fitologie gegen Die ßerfandeşutteile Der Whilofophen jeiner ßeit zu berteibigen verfadt: „Die Pbilopopgen meflen Die Ratur mit futsem Ofuce; Dena fe glauben, e8 găbe teinen Sinn, teine \{ufnabmefabigs feit für inteligible Dinge, aujer ben [belannten] fiabigteiten, welde Der Mrenid befigt. 2uns diefer ubergengung entipringt Das toridite Unterfangen, Dinge zu betampfen, Die auf Det Sand liegen" („Stella nova"). શber es balf nidts mejr, Der "gefunbe Menfacnverfand" batte feinen Siegesing begonnen und lies fid nidt mebr aufbalten.

Sis in bas 18. Jabrbundert binein verplătiderten Die lesten Wellen aftologifden Denteus. So wird beridtet, Dā́ in Dem Defret,

 ernannte, folgende Stelle zu finden if: „Daferne aud Der ßiceptafident, Graf oon Stein, befondere $\mathfrak{H} \mathfrak{m f a n d e}$ ober Berănderungen in Dem laufe Des Geftirnez anmerten follte, fum Erempel, Das Der Marz einea freundliden Bliai in Die Gonne getoorfen gaitte, oder Daf er mit Dem Saturno, Venere $\mathfrak{u n d}$ Mercurio im Suabrat funde, ... So bat et ogne Den geringfen peitbertuf mif Den abrigen Sociis Darüber fu conferiten." (ßitiert nad Dredgsler.)

In Salenbern erbielt fá now Iange eine fotul aftologifder ßrgeln. Det auf aftologiføen $\mathfrak{B o r a u g h e s u n g e n ~ a u f g e b a u t e ~ S c u n d e r t i a b r i g e ~}$ Salenber fand in Den preufifacn salenbern, Die unter ber Puffidt bet taniglid preubifden Mfabemic Der Wiffemidaften fu Berlin berauss tamen, bis i779 Мufnabme. Dana verfubte Die oftabemie, bas uns nuge peug fortulafien, mufte es aber faon im folgenden Jabre wieder aufnebmen: Der Salender war nidt gefauft morden. Erff fitiebrid
 exioja die Salenbertrabition jedod nie.

 Gandert beftand, mit bem Reurwaden Des aftologifaen Sedantens in $\mathfrak{u}$ feren $\mathfrak{E}$ agen werbindet, fabrt nidf aber Den wseg Diefer biforifaen Entwidung. Ess if unfidtbar getnapft an einen vermanden getfigen Rbytymus, Der fid beute aufz neut offenbart.

Dass lebrgebande ber wfrologie in feiner mittelalterlidyen Ets



91bb. 5. Gpftem Des \$tolemarus. ans ,Andreae Argoli Ephemerides" 1677. I30 $\mathfrak{n a d}$ ©briffi lebte. Die Erde murde als ßentraltirper gebadt, um ben fad Gonue, Spond und Planeten ebenfo bregten, wie Das máditige Ges mastbe bes fixfternbimmels. Suf Die Erbe befog fiad Der gance bimmlifde 2pparat $\mathfrak{n a d}$ あriffidder $\mathfrak{H} \mathfrak{f i d}$ autug ein 凹usbruat bet ฒ্ßeisbeit und $\mathfrak{M a m a d y ~ G e t t e s . ~}$

Spantannte fanf Wranbels $^{2}$ ferne, Saturn, Supiter, MRars, ছenus und werfur, fu Demen fid Die zwei Pidter Sonae und Mond gefellen, fo dan man fieben Planten säglte. Diefe fieben MIaneten umgaben Die Erbe mit igren feben Spgaren, bie mieberum von einer adten Spgate, Dem Fitiferngimmel, umfdiofien mutDen. Der gixferngimmel mar ber Sintergrand far Die Planetenbabuen, die auf tym eine Strafe gu mans


2(bb. 6. 2amiilatipgate mit allegoctidjen figuten.
£us ,Theoricarum nouarum Georgij Purbachij . . ." 1515.
 bemegt und in 24 Gtunben $\mathfrak{u m}$ Den feftitgenben Sittelpuntt, bie Erbe, Gerumgedrebt. Diefe Bemegung Der auferfen fatbaren Spgare teilt fid ben Planetenfpgaren mit, bie mit ibr $\mathfrak{u m}$ Den gleiden wittelpuntt
 witd jeber an feine eigene Spgare gefeffelte Mlanet zu verfdiebenen



2abb. 7. Opgatenbild im Suftio.
(1us Soutab soz megenbergs "Buad ber Matur", й 1482.

2ubergalb det fimmernben Fixftermidale gab ed, Den shens faen unfidtbar, nod eine neunte Spgare, Den Stifallyimmel ober Das Mrimum spobile, Die Region Det $\mathfrak{n e u n}$ Sietardien. $\mathfrak{B o n}$ blet fubrte Die legte ©tufe gum ©ib Gottex, fum Empyreum. Die ers Gabenfe Darftellung Diefee bimms
 $\mathfrak{i n}$ feinem „Patabies".

Sier folge nun eine $\mathfrak{W e}$ (dyrets bung, wie fie Rourad yon Megens berg im 14. Jabryunbert nadd Der „Sphaera Mundi" Dess Sacrobozco gibt (, Deutide Spyata"): „Dag exf ftutte ift ber exf lauf oder dex erft malger; und baift audd bet criftalitid bimel, Dat umb bas er gemal lauter if und tainen fern Gat. $\mathfrak{U n D}$ ob bem fegen Die frifen und bie juben ainen bimel, ber Gaigset Der feurein bimel, ba oon Das er an im felber ge mal leubtend und pregend tit. Und ber gat fanen lauf; funber Got rut mit feinen lieben dar inne... शad bem erfen malger if ber gefternt bimel, Den man baizt bas fitmament. Darnadi if ber bimel bes erfea plameten oder Def exften felplauffigen ferns, Der Da Gaizset Saturnus ober ber Satiat; ... nad dem ift bes andern planten bimel, Der da baizet Supiter ober Der Şelfoater . . . nad Dem Selfoater tit spars ber planet, Gaity ber Streitgot ... Rad bem Streitgot ift beu Sunne. Dar nad if Benus ober ber Morgenfern in feinem bimel. Nad bem ift spers cutius, ber gaigt ber tauflut berte ober ber Spred berre, bar umb

Das bie tinder unter feinet traft gepora wol gefpred fint．Rad den allen if der wion in feinem gimel，wanne fein gimel if der tlainfl．Dats $\mathfrak{n a d}$ iff feur．ఇady Dem ift luft．Rad Dem ift mazjer．Dat nady ift erb．＂

Die ©pgate Des MRondes 化他et Die welt Det $\mathfrak{u n v e r g a ́ n g l i d f e i t ~}$

， $\mathfrak{D b}$ Dem man（ $\mathfrak{m o n d}$ ）tif faeteteit＂
 Dem Mrond aber，bie fublunate，if vergänglid．Şier getriden－io
 Waffer，\＆uft und feut als vergãgglide subfant wsir burten gier
 $\mathfrak{n e g m e n ; ~ e s ~ b a n d e l t ~ f i d ~ e b e r ~ u m ~ b a s , ~ w a s ~ w i t ~ b e u t e ~ u n t e r ~ b e n ~ b i e r ~}$ 2ggregatzufianden feff，fiffig，gasformig und frablend verfityen．
 fluE won oben bet untertan．Menfa wie Getier，Pflante mie Geftein． ，＂2alfo gat unfer betre aud den fernen traft gegeben，Das fie fber alliu biac traft bent．．Sie gabent traft aber baume und aber wintwabs
 afber torn und alles Daz，Day fame treit，aber bie wogel ta den laften und fiber bin tier in Dem walbe und fiber bie stide in bem mage［im SBafier］und aber Die wairme in ber Erben．．© ©ie gabent traft aber bin lip［Reib］und aber bine gefutbeit und abber Dtue traft；und aber diren willem gabent fie teinen getalf．＂（ $\mathfrak{B e t t y o l o}$ von Regeusbutg，$\dagger$ 1272．）
 Glementen，und if alfo frei von ber Getaalt des scimmels．

Die äbertagendite Bedeutung gitifilida Des Cinfufies auf bie Grbe
 thren fets wedjelnden Sigurationen Den feten şedjjel alles lebenbigen $\mathfrak{a u f}$ Der Grbe bebingten，，＂bon oben negmend und nad unten gebend．＂ （Dante，„Patadieg＂2）．§gnen folgen an Bedeutung die 12 马eiden Des Siettretifes，jenes Steifes Der jăbriliden ©onnens und monatliden MRonos wanderung，Deffen swoblfade Einteilung burd ben lauf Des MRondes und feiner $\mathfrak{B e g}$ iefung sur ©onne，wie man glaubt，leidf gegeben wat． Die ©fixferne fitelten in Der voltstamliden 2 firologie eine untets georbnete，wenn aud nidd burcdaus nebemfädlide ఇolle．
 gedaft perfōnlider Stafte auf bas irdidde Dajein，ob er bie planeten

 Gefitue batt＜

9206. 8. Gaturn nub peine Sinber. stebeclăndifa, um 1440.
weedt, Der im Deutidien wittelalter vor allem feine breiteffe 2uxgefaltung erfugr. SeDer MRenid fand in einem Stindidaftbs vergaltnis fu Dem feine Geburt beberts
 Cigenidaften eines foldien geburtzges bietenden Planeten fag man, gleidfam vererbt, in Dem Geranmadjfenden Erbens bürger fiab entfalten. So gab ess ©as turntinber, ̧̧upitertiuber, ©onnentinder
 $\mathfrak{u n t e r}[$ deibenden $\mathfrak{T y p u s}$ Datfellten.
$\mathfrak{J} \mathfrak{n}$ einem Det febr verbreiteten刃lanetentßerslein etsäflt beifpielsweife ©aturn bon fat und jeinen „Rindern":

> Saatig, nervig, alt und talt, Gitatend, fitatend, ungefactit bin id und alle metre stind, bie untet mite geboten finb.

Wbollet wit mebr aber foldde Plas netentinder und aber bie fie geffatende \$lanetentraft erfabren, fo witd es lognen,
fiad in Die fog. Planetentinderbilder zu vet tiefen, bte im 15. und 16. Sabrgunbert in jablitiden ©erien entfanden.
$\mathfrak{H} \mathfrak{n t e r}$ ©aturas Şertidaft finben wir Dort Gefangene, Stuappel und Ebtutbrăs cige, Darbenbe und Geriditete. Ert regiert Die famusigen und mübjamen \{rbeiten,
 $\mathfrak{u f 1 0}$. Wit gaben es alfo anideinend mit einer fegr fragmitdigen Planetentraft $\mathfrak{z t u n . ~}$ Das „groge $\mathfrak{H z g l a t a " ~ i f t ~ G a t u r n e ~ b a u f i g e t ~}$ Beiname; Denu dấ et feinen Sindern etpas wegnimmt, fle sertúmmern láft, fie in tegends ciner $\mathfrak{B B e l f e}$ gemmt und einidraftt, wurbe am baxfigiten beobadtet $\mathfrak{u n d}$ gab fo die Weraulafinng zu fetner ©batattetifit. Die
 tum redt auggiebig wat, waddf im aus,


916b. 9. Satucn. \$laretenbua, 1553.
 febr ppate 2 Infodylung fact fur Saturn sufammen：

[^1]
 if Das $\mathfrak{B i l d}$ in diefer wie in fo mand anderer．
 Eine fo mabllos and obue innern Gina anfs geftellte Reibe－wie fie ben Cindruat madite －faien fiad beliebig erweitern gu laffen．

Spit Derbem Spott berfudt bent aud ein Sobana Fifantt Die gante Planetentindidaft
 Wractia Gerofmutter（1572）Dem „sindfreffer Saturno＂folgende ほerufe fu：„H以 ©efindleta，Das megr laur balt，als bar ©elb＂， ferner Seundsbredfammler，Steinpider，Spins $\mathfrak{n e n f r e f f e r , ~ B e f e n f t i e l e r , ~ s i t f d e n f a b l e r ~ u f m . ~ D e r ~}$


2abb．10．©atutn． Saleubeebilib， 1514. ©enus unterfellt er bic \＆iebtburnierer，§ăinds leintuder，Brafleinfamuder，Die bodifaen SMănulein，Sutlbaffen ufm．

Ess toar firt ben pmeifler nidd famer，aud aus Den abrigen aftros logifden lebren sablreide faeinbare Torbeiten an ben sag zu bolen． $\mathfrak{U n D}$ Denuod vermodte fein Spitter，Die sbetidiabung berartiget Dinge $\mathfrak{a n g}$ Der Welt fu faaffen，Da alle $\mathfrak{H n g r i f f e ~ n u t ~ D i e ~ j e m e i l i g e n ~ t o r t d e n ~}$ formulierungen trafen，aber nidt bas wejen ber Sadje felbit．So mat aud biet Der nambaftefe seil all biefer ßuorbnungen，Deten augens
 Erlebniz bergenomaten：Dem Erleben Det eingelnen Slanetengenalt ald einer Eingeit．Die po mannigfade Musmirtung biefer ©etoalt mat Durd Die Mannigfaltigfeit alles lebens bebingt．Sitd fo mar es aufs zufaffen，daf Saturns Staft（ebenfo bie ber andern Slaneten，wie wir （pater fegen），Die menfoliden 及uftand und Sandlungen eriduf－nein， Saturnz Staft mittte leDigitd faltend（jeiner jo weiten Entfernung von ber marmenden Soune megen，（agt Mtolemanf）；fie abermittelte ledigs

Ita Tragbeit, sufolge ber eignen laugiamen Bewegung Des ©effirnse, und veranlafte fo bie von ibr Feeinfuften, ibrecjeits Der Salte, Ers fartung, Trágbeit in fax Raum fu geben, was naturlid aud in ibrer Serufimagl gum Musbuaf tommen mufte. So betraditet, exmeiff fat
 und gwar als eine Staft, Die Dabin tendiert, Den Stoff zufammentus giegen ( Salte giebt gufammen), gu tomentrieren, ibn ber Grfartung zutufubren. SMan empfand jeit alters, indem man das ssalten Diefess Yrintipz in ber sirpermelt betradtete, jebod meift nut feine famerglide શuswirtung: $\mathfrak{n} \mathfrak{B e r t a ̈ m m e r u n g s s ~ u n d ~ M i t e r s e r f d e i n u n g e n , ~ i n ~ S t a u n g ~}$ und ßerfaltung in menfaliden Drganismus (fege anf Den Saturns
 §emmung und $\mathfrak{H}$ terbinbung jeglider Enffaltung (als Gott, ber jeine eigemen Sinder frift, vertiserert iga Die $\mathfrak{H}$ ntite), aud ber fosialen - Das ber auf ben bildern Die auggefonenen und mubjeligen Berufe, Daber Die fiteibeitsbefarănfungen: Sefangenfanft und in ben Stoit ges fallofien feta.

Da bie faturuale formgetwalt, wie Die aller anbern Mlaneten, in bes fug auf bie gange Erbe mitffam iff und wie uns ocetbold oon ßegenss butg oben etzabite, nidet auf ben Meniden allein beideratt bleibt, mus
 f(1) 0 fenteit brăngenben formmillens geben. So gelten bie bertuorselten Băume powie Die, Denen gefalofiene fiorm eigen if, als Saturubaume. Unter ben Sieren metben als faturnifa genannt: Die langfam triedenben, cinfamen, melandolifden. Wud leblofe, farte spaterie witd als Mubs bruti des faturnalen formmillems genommen. Darum fülen fin


 balfe und wudderer.

Sun finben mir unter Den Satutntindern aber autd foldae, bei benen bie sufammentiebenbe Sraft Saturns in Seifigen maltet, und fia Dort in Sonsentration, in speditation autert. \&uf $\mathfrak{H B b} 87$ finden wir einen Gremiten oor feiner Sefitt figend. Der Eremit, Der in freimidiger

 verfegt Die $\mathfrak{B e r t r e t e r}$ Der „Vita contemplativa" in bie Saturns©pbare个eines Matadiefes.
 2usbrud faturnaler ©eifigteit vor uns. Der ßutand ber shelaudolie


2abb. 12. Jupiter and feine sinder.
murbe faon feit alters Dem Satura zugeordnet und galt fo，wie ign Die Untife verftand und wie er aud von Därer berftanden murbe，als er ben Stid „Melencolia I＂fanf，nidit als fentimentale Semaitsuerfafing ， pondern als 刃eraulagung zu inneritder 刃erfentung，auf ©rund beren ein formaler Sadpfungraft erf mdglid witd．Diter，\}u Deffen 及eit Die aftrologifden SDeen jebem Eebilbeten geldufig waren，auferte fía


 gebalte Sonsentrationgiffiand Der ©eftalt，Die Eerdtidaften，Die abers wiegend von pielen tonftutiver Het ersablen，seugen von Dem ßorbans benfein Der faturnalen Jobe－aud ©eometrie und Bautunf gegoren ja gut Domane Des Gaturn．Dafter foll bas slatt als Trofthlatt gegen bie Satutnfurdetigteit Des Ratjers Maximilian I．gefdaffen baben． Saturntinder pflegten leidy in tiefe Deprefion fu verfallen，nidt jus
 neten Satuta bewnit murden．Raifer spacimilian I．fiatte fan als fold ein Saturntind，und es modte angebradt fein，inm jenen geiftigen \｛aturnalen puftand，jenen ßufand innerlider，ja mitunter fajpperifder Berfentung vor Mugen fu fubren．Damit find Dardaus nidt alle gitagen berubrt，Die fámbeim \｛nblia Des Stides erbeben，aber ein mejentlides SRoment if gefenaseidnet，jeime ingaltide 3ugebdrigteit fum Steis Der Saturnibeen；quellengefdidytidy febt biefe feft．
©ine gum Saturn getabegu gegenfáslide Stafi gebt von Jupiter auss：Gfitue，Entfaltugg，Entwidung tenneidanen ile．
${ }^{n}$ Bras bet Gaturnus abel thut， bas pringt bet Jobid alles guet．＂
 als reiden，votnebmen Mann burd bie Wolten fabrend．Seine Staft if $\mathfrak{i n ~ b o d j f e m ~ G r a b e ~ l e b e n s e r g a l t e n d , ~ e r ~ m a l t e t ~ a b e r ~} \mathfrak{B a d} 8 t u m$ und
 Sircbe．Beibe find offenbar Musbruai bes ergaltenben willenz，und gwar im foitalen Drganizmukి．So finden wir Denn anf Den Supiters Datfellungen bie Geridtsbarteit，Dargeftult burd cinen feines \｛intes maltenden §icder，Die Juffitution Der Sirde，Datgeftelat Durd einen

 Ita farter ber Grgaltung und Entfaltung eines 刃oltstotpers als bie
 ©efes als ein fold faturnaler semmidut empfunden，wie affu baufig


ஊŁБ. 13. Dûrerz ,,Melencolia I.".
15I4.

[^2]

2bb．14．Jupiter． ఖlanetenbu由， 1553.
 ein Gartensaun，Der fauiza，um Das Gebeiben $\mathfrak{D a b i n t e r} \mathfrak{z a}$ ermỏgliden $\mathfrak{u d} \mathfrak{z a}$ forbern． $\mathfrak{I n}$ Diefem Sinne gebort aud bie Einridtung Der Ebe $\mathfrak{u n t e r}$ Die §ertidaft Jupiterzs．Ebenio
 und 88），wie aud Die fiorftivitidaft，beibe auf thre $\mathfrak{H r t}$ Der Grbaltung Dienend．

Dem Supiter if $\mathfrak{a l f o}$ alles zugebdrig，
 Gaingt．Wir jeben swar © \＆attenbau unter Satutn（ $\mathfrak{\mu b b} .8 \mathfrak{u n d}$ II）．Dies iff fo zu bers feben：Das ฒradjen befordert swar Supiter， Das $\mathfrak{B e r e i t e n ~ D e s z ~ B o b e n z ~ a b e r , ~ D a z ~ જ e s ~}$ faneiben Der $\mathfrak{B}$ ăume gielt auf Daz Sammeln， auf Die Ronsentration ber Wackstumsfrafte bia und ift infofern faturnal．Supitertraft waltet in ber Matur，wo valliges，reprajen tatives $\mathfrak{W a c}$ gitum befebt，vereint mit einet gewiffen warde－fowogl $\mathfrak{i m}$ Tiets wie im Pflantenteid．Den SupitersSinbern fagte man jenes Spendende，aus bem ßolfen føjpfende wefen nad，was man beute $\mathfrak{n o d}$ mit Dem Worte，iovial fennseidnet，ohne mehr an Supiters ©es
 Entfaltende Des Jupitermefens bat aber aud feine negative Seite：© 8 artet im SReniden leidt zu Bollerei und spogerei aus－ $\mathfrak{u n t u g e n d e n , ~ a u s ~ b e n e n ~ m a n ~ f a ́ ~}$ zwar meniger ein Gemiffen madte und bie Dem guten $\mathfrak{R u f e}$ Suptters als Dem „großen Clad＂feinen Eintrag taten．Im $\mathfrak{i b r i g e n}$ gelten feine תinder als
${ }^{n}$ 3udtig， $\mathfrak{t u g e n g a f f t i g ~ u n d ~ f l e d i t ~ ( a u f t i d t i g ) , ~}$ ほeifin，friblid，fitig und geredit ．．．＂

SPar8，Der Setegsplanet $\mathfrak{u n d}$ einfts $\mathfrak{m a l i g e}$ Sriegsigntt， $\mathfrak{n e n n t ~ w i e b e r u m ~ e i n e ~}$ vom Menicden als bōfe empfundene $\mathfrak{U u f s}$ gabe fein eigen．Et gilt als „Das tleine
 Det ©enoffe Gaturns faon jeit altefter 马eit．


21bb．15．SRar8． \＄lanetenbuゅ， 1553.

Satura und Mars, Die beiden „Malefici",
 Den „3Iften" \{agen - bie beiben berberbliden Getmalten Safte (Saturn) und stodenbeif (Mars), wåbrend Supiter und ßenus, Die , 5 Wogltater", Die belebende und fuddtbare Wixame und fiendtigteit unterftiken. M18 unfrudtbar und serforend witd bie Margs traft empfunden, was fid bentlid genug $\mathfrak{i n} \mathfrak{E} \mathfrak{u}$ und Sandela feiner Sinder jpiegelt (அbb. $18 \mathfrak{u n d} 89$ ): Stieg, SRord und ఇaub, Sbanditifung und Eewalttaten aller $\mathfrak{M r t}$ finden wir bort als igre gewis nidy gerabe 1egensretden $\mathfrak{B e}$ [币aftigungen. Bon Sinuess ant find fie beftig, dolerifd, graufam, leibens fafaftidy, fie find aber aud Die Trager bes


21bb. 16. 52ats. शlanetenbuต, 1553. $\mathfrak{W a g e m u t e s}$ und Der Durdjesungsttaft. $\mathfrak{F o n}$ Den Elementen if Dem Marz Daz feuet eigen, von Den Mreallen gebort
 f(amedenden, bie brennenden und fedenben, von Den Tieren bie ráubes rifden und giffigen. Er ift e8, Der in Der unbebertidten Menidenuatur Die Reidenfdaften ertegt und alfo Den skenfden fur Sande verleitet, mesimegen man ina furdstet und babt. ミut


21bb. 17. Юenu8. 1528. Die allermenigfen feiner sinder mollen es mabr Gaben, Dá es nur Der शegertidung ifter Triebe
 [çwinden zu bringen. Hus Den Filldarftels lungen if Diefe wabrbeit nidet fu entnegmen, Die manduen Srattitenidretber jeDod betwat iff. Det Mars gat íbrigens aud jeinen simmel: In Dantes "MPatabies" bemobnen ibn bie


Ja $\mathfrak{B e n u z}$ ift wieberum eine ©egentraft gegeben. \{્પ18 naturlidye Gegnerin Dez Marz, fegst fie feiner $\mathfrak{u n g e s}$ gemăjigte Natur entgegen, jeinem leibemidafts Iiden જegebren: ©itte und fañe Şaltung. Sie witd als gladbringenbes © Ceftirn sut Eenofin Supiters; $\mathfrak{n u t}$ verwendet fie ibre ©aben nidyt wie Diefer auf bie reprafentatioen ofuserungen


96b. 19. Sol und feine sinber.

9bb. 18. SRats und feine sinber.




2abb. 22. WRettur. \$lazetenbua, 1553.

Des \&ebens, pondern auf Des engeren Dajeins Sdmud und Sdjubeit. Man nenat fie Dass "Heine ©fiad", was nidy beifen foll, dan ibre Wirtung fanadder wie Die Jupiters fiad ausert, jonbern dás fie ibre frafte bem תleineren, 2atagliden faentt. Sore Sinber lieben es (अbb. 20, $27 \mathfrak{u n d} 91$ ), Det Gefelligfeit $\mathfrak{z u}$ pflegen, fu fingen, fu tanfen und fia Den Sabesergnagungen and ber siebe gu ergeben. Sdledt geftellt mady fie zu feedffina, zu Eitelteit und wolluf geneigt. Sbr gegoren รu Die $\mathfrak{B l u m e n}$, Das $\mathfrak{D b f}$, Woblgetide und fáne Ȩematye, mutwidige, anmutige und vers liebte さiere.

MRerfur, Dee gefdaftig bin und ber eilenbe, $\mathfrak{n t r e r m a l i t i d e}$ Begleiter Der Sonne, Det ESifterbote Det Miten, bat teine angiges fproden eigene Ratur. Er nimmt das wefen jener ©eftirne an, mit benen er fiø verbindet. Sidy fremben Einflifien
 geidmet werden. Seinen Sindern verleigt er, burd Diefen feinen かßefensisug, Die offene Empfänglidfeit fur alles wiffensmerte, Die Eabe Der Erfindung und Das gleidyseitige Beffeben, Die erlernten sunfte und wiffenfdaften weiter $\mathfrak{z u}$ geben, Die Merturtinder vermittela
 Spittel beran, um Die werfe ibrer sunf und ibrer Erfinduag allen Menfden zuganglid fu maden. 2ud fu Sandel und saufmanajdaft treibt fie
 $\mathfrak{H}$ nter MReturs Sindern finden wir (3DB. 2I, 26 und 92) Şolyfdneiber, SRaler, Drgelbauer und spieler, Eolds famiede, futs Ruffler, Die fich eines Mnaterials ( $\mathfrak{c c l}$ ©old ufm.) als wittel fu ibrer $\Omega \mathfrak{u n f i}$ bedienen. Feerner gelten als wreturs
 $\mathfrak{m a d e r}$, Der Sdgreiber, sebrer, Der Raufs Gert und mand anderer. Merfur bes Getridit $\mathfrak{B e r f t a n d} \mathfrak{u n d}$ Spradbe. Wow wit


216B. 23. פRetiut.



24b下, 24, ছeans nub ibre sinber.


20bb. 25. spectur nad feine sindec.
nus bem „Kalender of Shepherdes". 1503.
auf Den Merfurtinderdarftellungen Der Safelei begegnen, bandelt es fia $\mathfrak{u m}$ MRablgeiten, Die Den Nabrungztranzeport in Den Rorper vers $\mathfrak{m i t t e l n}$, wabrend Die safelfreuben, Die tulinatifden Genffle, unter Benus zu fuben find. Dem Merfur geboren zu die tugen Tiere mit


Gs bleiben uns nod von Den Slaneten bie beiben groben qidter Des $\mathfrak{\Sigma a g e s}$ und Der Madt: Sonue und Mind. Sbrer $\mathfrak{H n l a u f z s e i t ~}$
 $\mathfrak{m a n}$ fie als Den widtigften suell bes lebens auf Crben, als conditio sine qua non, aber wo ess fid um bie puorbanng Der verfdiedenen lebensformen bandelte, beforantte man fie auf Das nur ibr eigene

 ©̧laut und Ebren leben, sRevidjen bon Sraft und Gefundheit, Die es wie wir auf $\mathfrak{n}$ fern Sonnenssinberbilbern jegen, in Sampfipiel and
 was ben Glans oder eime andere \{ualitat Diefes Geftirns nadabmit Das ©old unter Den Mretallen, von Den Pflangen bie Sonaenblumen, cotosiblumen und alle sewaidfe, Die fiab ber Sonue qumenden; gon Den Steren Die traftifuogenben und beberften.
$\mathfrak{B o n}$ Den Zuorbaugen - foweit fic aber Den Rabmen ber Planetens finders:arftelungen binausgeben - wurben bier immer nur wefents Itde berausgegrifen. Die siften Der alten serte find po aberreid an mí́serftandenen und fufammengefabelten Dingen, Dás Durch beren
 feiten entfeben witbe. Sfit unz wate nidits Damit gewonnen, nut bem Boreingenommenen ware fär feine Mreinung, einem Stuia menfalider Ratrbeit gegenaiberfutegen, neue ミabrung gegeben. Unm aber ein Seifpiel zu nenuen, fo foll - nad 2grippa von Metteşeim - bet Sonne unterfteben "Der Scundzaffe, ber jebe Stunbe bes sages,

 Dinge aber tann es gat nidy antommen, wo es fid um die fixierung aftologifder © tunbgebanten banbelt. Diefe Dinge murben geglaubt, wie mandes geglaubt murde, was man nidt beffer wufte. Hud fie mutben aud bier und bort als $\mathfrak{H} \mathfrak{n}$ an ertanat and beifeite getorfen, ohne Dá die legre von ben Entiprecinagen an fid Davon betroffen morben matre.

Der legte Slanet Des alten aftrologifden Syftems ift Der Mond. Die Mrt feines Einflufes entipridt feinem Dauernben Eeftaltwandel

\{bb. 26. Mertur und feine Sinber. sabliager Şanbidrift $\mathfrak{n} 1400$.
und Der ©antligfeit feines \＆aufes．©r bringt Das Moment Der wandlung
 verbindert（Dem \＆andmann wird vielfad Die Renntniz Der zerfallenden
 Das ছewegte，ছeränderlidye．Dic Darftellungen（ $\mathfrak{A}$ bb． 32 und 93） zeigen Deren Feidaftigungen mit Dem fießenden Element： $\mathfrak{m i t}$ Sळwims $\mathfrak{m e n}$ ，گifden und Mäblenbetreiben．Die Mondtinder lieben eş，auf


શbb．27． $\mathfrak{B e n u ళ ์ ~ u n d ~ i b r e ~ S i n d e r . ~}$ ভぁermartşandidrift vom \｛nfang bes 15．Jabrb． Wanderidaft zu geben und Seereifen zu unternehmen， worauf Daz Sdiff in Den $\mathfrak{D a r f t e l l u n g e n ~ b i n m e i f . ~} \mathfrak{T} \mathfrak{u}$（ Der ßauberfütfler（ $\mathfrak{U b b} .32$ ）， Der mit feinen Serwand： lungsfunften Die §raft Der $\mathfrak{E u n a}$ ins Spielerifae zu bies gen fubt，ift ein Mrndtind —ebenio Der ectite $\mathfrak{H}$ dept Der Midymie．Die gante Magie， Dutch Die fich Der Ferwand＂ $\mathfrak{l u n g z g e d a n f e ~ w i e ~ e i n ~ r o t e r ~}$ యfaben hindurdstiegt，iftebens fallz Mond：bedingt．Da bei aller aauberei Der Stand Des Mondes beadftet werben $\mathfrak{m u} \mathfrak{B}$ ，war weitberbreiteter Soltzg

Der ©barafter Der Mronds finder ift unbeftandig，laus $\mathfrak{n i f}$（t） $\mathfrak{u n d}$ grillenthaft．2⿺廴 Iunarifa gilt alles feudde fowie alles，in Dem Das feudite fiberwiegt．Fon Den Tieren unterftgen
 תürbiffe，Gurfen，Melonen $\mathfrak{H f w}$ ．Det Mond fpielt als Greignis auss lôjendez Mioment in Der Storoftopie Die grobte Rolle．

Eine Erflärung gibt શigrippa von Nettesbeim：„Der Mond，als Der

 $\mathfrak{u n D}$ Den $\mathfrak{u b r i g e n} \mathfrak{P l a n e t e n ~} \mathfrak{H n D}$ Geffitnen in §onjuntion；er ift gleid） fam die Gattin aller Sterne und Der frucdtbarfte unter ibnen，und ins



2(bb. 28. Zuorbnung ber 7 Planeten ju ben 7 freien Stanfien, Den æodentagen und ben Metallen. sabinger Şaub|arift $\mathfrak{n m} 1400$.

neten $\mathfrak{n}$ d Sterne aufnimm $\mathfrak{n d}$ jofufagen Damit gefdmangent mitd， aberliefert er fie feinerfeitz Der ibm zunádif befindliden unteren welt．．． Ex $\mathfrak{a b t}$ Daber eine meit augenfdeinlidere Einmirtung als allez andere auf bie unteren Dinge ．．Desbalb if aber aud yor allem der lauf Des Monbes za beobadten．＂Zablreide ミiegeln faupfen fad Daber an ben Stand bez Mondezs．Bei Musfaat and Grnte


2bb．31． $\mathfrak{E a n a}$ ． 528. iff er fa beaditen，mie bei Der Stantenbeilung $\mathfrak{u n d}$ bei mandjen Bertidtungen．Wird Das
 fur peit bez શeumondez（ber audb fut jebe Geburt ein äuserfit unginftiger，化mádenber 2ugenblid ift）and in cinem＂feudyten Beiden， alpo im תrebz，Sforpion ober in Den fitaje， fo iftes fu nidits qu gebraudjen．

Erwánat jei nod，Dan abgefeben yon Dem jemeiligen Stand Des Sonders audy jene Suntte als wirfend angefeben wurben，in Denen bie Mondbaba gulest die ctliptif in notdlider oder fablidet æidytung getreuft batte：Der auf： feigende und ber in Der Etliptif gegenabers liegende，abiteigende Mondtnoten．Sefinden （idib Sanne und Mind gleidseitig an biefen

Wuntten, fo entfegt bei ber Sonjuntion beiber fitbter eine Bers finferung ber Sonne, bei Der Dppoftion eine Berfinferung bes Mondez. Der in Den Prattifen gebräudlide Name für Den auf und abfteigenden Mondfnoten if Drachentopf und Dradjenidmant, welde Wefeidnung auf Die alte $\mathfrak{m y}$ : thologifde $\mathfrak{B o r f f e l l u n g ~ f u : ~}$ ruaggebt, Dás bei Sonnen" $\mathfrak{u n b}$ Mondfinfterniffen ein Drade Die Simmelslideter veridlalnge. Dradjentopf $\mathfrak{u n d}$
 wirfend, aud went feine Stinfternifle fid gerabe in inten ereignten, und swar witd Dem Dradjentopf glüd: bringenbe, Dem Dradjens
 Deutung zugeidrieben.
wit baben jeşt die aftros logifden ©rundovtfellungen yom wefen $\mathfrak{H I D}$ von der wits fung Der eingelnen Planeten tenten gelernt. Die wabre Er: fenntniž aller §lanetentrafte, Das uolutandige Erleben jes Des eingelnen Mlanetentoms plexes fäbrt Den Meniden, went wir bier Dante folgen toollen, fut Cobtegs Ertennts $\mathfrak{n i z z}$, Durd bic allein man exf fum badufen und erbabenfen


 spittelalterlidees Şaubbu币. idauntig gelangen fann.

Was für Die reine, etlafte Scele Die Slanetenfrafte bebenten, ets fählt Meifter Guthart (ca. 1260-1329): ,ISfit Die Seele fu einem feligen Seimmel getworden, fo giert unfer Seerr fie mit Den fieben Sternen, Die
 alle Ronige fiben jah auf Dem Throne feiner gittliden Sertidjteit "nud batte fieben Sterne in feiner Scand". So merfet Denn: esi ift Der erffe Stern, ©aturnub, ein läuterer; Der zweite Supiter, ein Bes
gunftiger; Det Dritte, Marz, ein Fiutcterweder; Der viette, Die Sonue, ein Grleumter; Der funtite, Benus, ein \&iebebringer; Der fechfe, Merturius, ein Gewinaer; und Der fiebente, Der Mioud, ein láufer. So gebt Dena am Scimmel ber Seele Saturnus auf, als ein lăuterer fu Engel8s
 Seerr fpridt: Selig find, bie reinen Sergeng find, Denn fie follen unfer anfiditig merben!

Dann tommt Supiter, Der $\mathfrak{B e g} \mathfrak{n} \mathfrak{n t i g e r} ; \mathfrak{u n d}$ bringt $\mathfrak{a l s}$ ©abe ben Fefot Der Grbe: nidd die wir als leib an $\mathfrak{n}$ g tragen, nod bie wir

 $\mathfrak{m i j}$ dt. Wif unfer Scert jpridft: Selig find bie von Sersen Sanfts matigen, Dena fie follen Das Grbreid beftgen!

Danad gebt Marz auf, Der ffurdtbate, mit grimmem nud futdts barem leid um ebpt; nud bringt als eabe bas Simmelreid. Wie



 bem geneinfamen wilten Der fieben Slaneten in ein and bemfelben Bereid erjablen. Ess gibt eine in wittelalter Des yfteren Dargeftelte Buorbung Der fieben Slaneten zu Den fieben freien Sunften. Seder

 Supiter Der ans ber ffill fabpfeuben Dialettif, Mars Det Mrtthmetif; auf Die Sonac entfalt Die Brammatif, Die Mntter aller weizbeit,
 futbl appellierenbe æibetorif auf Mond (ogl. 2Lbb, 28).

2tub Die fieben Eodfanden ber fatbolitden Sirde baben eine folde planetare Entipredungzfolge aufzumeifen, mie Die altdriflide spaftif meín
 ToDfanden um bie jemeilige egoiftifoe Mamenbung einer Der fieben Slanetenträfte yon jeiten bes Mrenfaen. Mas Sgofart wird Die aftros logifae Witfamteit Der Sonne in Das oercid Der Eigenliebe bineins gefogen; $\mathfrak{T r a ̈ g b e i t , ~ b e f f e r ~ g e i f i g e ~ S t u m p f b e i t ~ ( a c e d i a ) ~ e n t f e g t ~ D o r t , ~}$ mo Saturng תeaft Iabmend und erfarrend auf Den Geif Des spenfden wirtt, weil Diejer - wieberum aus Eigenliebe - zu bequem if, fid mit diefer Sraft auseinanderzafegen, alio in fid fu geben und Der Cers fenntniz nadfuftreben. Jim gleiden Sinne if $\mathfrak{B o l}$ Merei bie Supiters Sande, zorn bie Matzssande, Untadit bie Benusscande. Beim

etranif, matrolog. Eebarte. 3
©eiz unterbinbet man aus eigenuus Die જeftimmung ber MertursStaft,

 Iuggzmunda, ben Die Mondsstaft erwedt. Sinben find fie alle, weil $\mathfrak{n u t}$ Die bofeffe Der memidilden Sdwaiden, Die Sussiebe, innen Gelegens Geit gibt, fiab fu aukern.

Die Siebenheit Der Reafte foll fia aum in ben fieben sagen ber
 Die $\mathfrak{A}$ ntite Ginaugigebt.
 Donars ober Tgots erfdeint, im greitag ber dies Veneris als $\mathfrak{z a g}$
 lediglid eine formale $\mathfrak{s a t f a d e}$, nidt aber Die tiefere $\mathfrak{B e}$ bentung biefer ©Sleidjesung gefroffen.
 ftattgefunben baben, es bleibt - pobald mit Der Wirtlidfeit planetaret Einwittungen auf Grbe nud wenfd gerednet merben $\mathfrak{m u} \mathfrak{\beta}$ - eine offene Stage, ob Die zweifelloz vorganbene wefensabuliafeit gwifぁen Jupiter
 $\mathfrak{n c h m e n}$ ) am Ende Dod Datauf berubt, Das Diefe Gottbeiten ein und Diefelbe Sraft Darftellen, eine Straft, Die lediglid yon Der Matur verfatedes ner ßolter verfaieben berfinnbildidy wurbe. Sif es fo, Dann batten mir bie bebeuteubfta Geftalten nordifder ©spttheiten nidy länger einem bisden Wind und wetter fu verdanten, wie es baufig anges nommen wird, oder Den ausiditesliden Seeinfinfungen anderer Bolter,
 gixfternfigurationen - fondern Den wabrbaft gom Simmel bernieder witfenden \{币ฎpfectifden Gewalten.

Endlid fei Dena nod Der ßuorbaung Der verfatebenen lebensalter gu Den eingelnen Plameten gedadyt. Die vier erfen Sindesjabre foll nad einigen aberlieferungen Der Mond befaugen. Sbm folgt Mertur, Die verfandesentwidelnde Sraft; zebn Jabre Dauert feine Serridaft. Der $\mathfrak{B e n u s}$ gebdren bie anfoliesenden adt Jabre. Die Sonne folgt
 lid bie zeit Der Secridaften befaliest; aud feine zeit bettägt zmalf Jabre. Fei biefer Berteilung febt am Ende Der Sabre Das große תlis $\mathfrak{m a t t e r i u m}$, Das gefägrlidge 63, \&ebensjabr. uber Die Dauer Der Sects fajaft eines jeben Planeten gibt es indes mebrere \{agaben.

Waren meif nur die wandelferne gemeint, wena won ber witfung Der Geftirne Die ælede war, fo pflegte man bennod in Der Sotoftopie


2bb. 34. Die 7 Planeten mit ibren Beiden und ibtin Sindern, ibre Sughborigteit ju Den

aud einige fixfterne fu beraidifitigen. Ezs zamen vor allem folde Fixfterne in frage, bie in ber ఇajbe Der Efliptif feben und bie fur Ront junttion mit Sonte, Mond und Mlaneten gelangen tinnen. Dabei bes
 einfelnen fixfterng wurbe mit feiner farbe in ßufammentang gebradat. So jarieb Die aftrologifae Tradition Dem belleud)tenden Reguluz ein $\mathfrak{S k}$ fen $\mathfrak{z u}$, Das etwa Dem Des Supiter entipreden follte, vermifat $\mathfrak{m i t}$ Wefenşăgen Des ฒarz, Die Wirfung Der ridityen Sterne MDebaran
 rỏtlicten ฒats allein.

Wit tommen nun zur æranderftage Det Mlanten, Dem Rietfreiz, Der einen ganz bedeutenden fattor Des aftologiidmen ©yffems ausmadit.
 $\mathfrak{a u f}$ Diefer ©ftaje einmal sollbradit gat. Die 2ffitologen gerlegten ents



2๒ъ. 35. Siextreis aus Dem ,,Lucidarius". Mugsbutg 1479.



 gleide, Den man mit o Grad wibder zäglte. Bon bier ab redaete man jedes
 $\mathfrak{i f}$, Daß $\mathfrak{m a n}$ fid nidy $\mathfrak{m}$ eine Cinorbnung Der $\mathfrak{a b e r}$ Den Tietfreis vers teilten, verfdieDen groben fixfternbilder bemufte(bgl. 2ibb. 36). © fommt

 und Ffixfernbilder fid Dauernd gegeneinander verfdieben. EEz war allers Dings nur wenigen Rentern Der $\mathfrak{H}$ ftrologie ganz tlar, Dás zwifden Beiden $\mathfrak{u n d}$ Sierfreizbild ein grundjäglicher $\mathfrak{H n t e r} \mathrm{c}_{\text {bied }}$ beftand. Die allgemeine breite \{uffafing binfidtlid Der witfung Des Tierfreifes

 aus beffen „Speculum firmamenti ...". 1565.
auf Crbe und Menid ging Dabin, DaÉ Die Tierfreizbilder, Die fiatbaren Oiguren Der Sterne, Die Träger Der wirfungen feien. Die fadfundige
 fid erjaliesen, wenn wir einen Bliff auf bie $\mathfrak{H n t e r t e i l n n g e n ~ e i n e s ~ j e d e n ~}$马eidens, auf die Defanate werfen. Sedez Beiden befás brei folder Defanate zu io Grad, Denen je eine verfaiedene Febentung fugeeignet war, eine જeDeutung, Die man Durdaflerband Geftalten und Dinge fimbos

 Silld eines jømatgen Wannes auf, welder ftebt, mit einem weifen Sleibe angetan und gegatref ift, einen groben sirperban, rote \{ragen, farte siafte und das rusfegen eines るornigen gat. Diefes Bild bes


МВb. 37. §ierttrisfeiぁen. 1489.
Die Seiden find ben Slementen nad georbuet: in ber oberfien preige bie fencigen seiden, in ber folgenben bie itbifden, in bet beitten die luftigen und in ber nutecten Breige bie toafrigen Seiden.
 Dritten ©్fefint Des æiblerg feigt bie Geffalt eines weiken, blaffen Wenidyen, mit rỏtlidem Şaare $\mathfrak{n d}$ rotem Rleibe anf, ber an Der einen Şand ein golbenes armband tragt, einen bolgernea Stab yor fid binbait, und unrubig und zornig ausiebt, weil er dase © ute nidy leiften fann, Das er mill. Im erfen Geficht Des Stiers feigt ein nadter Mrana,

 zweiten Ģefidyt feigt ein nadter Mann auf, Der einen ©dflaffel in ber
 $\mathfrak{B b I f e r}$ ufiw. 2tbumasar, ein bebentender atabifider Mfitolog Des 9. $\mathfrak{I a b r b u n d e r t z ~ b e r i c h t e t ~} \mathfrak{a b}$ ber Diefe Detanate: „Die alten Gelebrten


26b. 38. "Difes ఇäfetein wetjet bic oppositionem ober ben grofen gegenfag der 12 scimmlifden ßaiden". 1624.
woulten, wenn fic Diefe Geffalten unter $\mathfrak{A n g a b e ~ e i n e s ~ b e f t i m m t e n ~ \mathfrak { u }}$ fandes Derfelben erwäfnten, teineswegs fagen, Dā́ an Der scimmelstugel
 fo dá jede Geffalt in biefer ஒejdaffenbeit in einem jeben Defan aufs ftiege, pondern fie baben berausgefunden, welde bejondere $\mathfrak{B e D e u t u n g ~}$ jeber $\mathfrak{D r t}$ Der Şimmelģtugel und jeder Defan für bie Dinge auf biefer
 Die die Indoer, ફerfer, \{lgypter u. a. in Den Defanen Der Siettreizseiden


Der \＄råzefion mâpten，wena fie zu ben fixfternbildern geborten］，Dena fie meinen，Daß bie BeDeutungen Diefer Geftalten und Dinge Diefen Defanen inhărierend eigen und bie 刃amen biefer Eeftalten und ber Dinge
 „Sphaera＂．）ふir baben fât bas ganze Siertreiszeciden Diefelbe Sady lage，wie fart beffen Teile．Weder Das Defanat fu io ©rtab，now Das 2eiden $\mathfrak{z u} 30$ Grad bat mit Der $\mathfrak{U n}$ regelmảjigteit Der Gterngruppen babinter etwas gu tun．Sie bauen fid fofulagen auf ben \｛ags und Racitgleidenpuntten auf und beseidnen Die æitfung gewiffer Simmelss regionen．So batten wir alfo aud in widoer，Stier ufm．Namens Symbole zu fegen，und feine mit Dem Huge am Simmel abzutaftenden
 meiften 2 futoren redit grobs．Selbft Sepler，Der in aftoologifden fragen
 Siettreisbild und seiden nidy exfact und mufte nidtz angufangen mit Der TEbefe feines peitgenofien，Des Mrytes und axfologen Dr．æostin： ＂Die Zeiden bebalten ibre Dualitaten，objanon Die Fixfterne fidy beaus berfegen，und baben ibnen die fixfterne nidft Den Mamen oder die Qualitat zugeftelft．＂

Die 12 Siettreigescden erfubren feit alterz，je nad ibrer Wirfung manderlei \｛ufteilungen：in bertidende und gebordende，in frudebare $\mathfrak{u n d} \mathfrak{u n f r u d d t b a t e}$ in mannlide und meiblide beiden，in tardinale，fefte und gemeinfdaftide peiden－bejonbers aber in feurige（widber，sime


 fifiche：talt und feudit），mobei jebes jeiden einer $\mathfrak{T r i p l i z i t a t ~ f e i m e ~ b e i b e n ~}$ Genoffen Derfelben sriplitităt im Trigon anfanat．Sa jebem jeiden Gat einer Der Planeten fein befonderes Wirfungsibereid．Gr ift Dort ，fu Scanfe＂，D．G．er entfaltete Dort feine Sraft am mirffamfen nad in oolls tommenfter Weife．Die beiben minterliden るeiden Steinbod und waffers mann find Die Scăufer Des falten Satnen；als Scert Der beiben，Diefen fus $\mathfrak{n}$ adf liegenden 马eiden fitide nad Sduke folgt ber Dem Saturn am nadditen febende Jupiter；in widder und Sforpion，Den anfoliefenden Beiden，gebietet Der SRars；©tier und wage folgen als Scăuler Der 刃enus， Bwidinge und Sungfrau als Die Des sRerfur．Die beiden fommerliden Beiden Srebs and lian gelten als Saduier ber beiben fraftigften Eses fitne，Mond und Sonae，und swar gab man dem Mond das majerige Zeiden Stebz，Der Sonne Den feurigen giwen．Ungeadetet ber fideins

zu Den ignen in Diefer Weife zugefprodenen 马eiden，wie Die Erfabrung lebrt，in Der Sat jegr grob．

2uf Den $\mathfrak{P l a n e t e n t i n d e r d a r f t u l l u g e n ~ f i n d e n ~ m i r ~ b i e f e ~ S c a ̈ u f e r ~ b e n ~}$ Slanten fetz fur Seite gegeben．Suf Bebamz slanetenfolge find
 fie in Den Radideiben Der Mlanetens wagen untergebradt．2（bb． 40 und 4 I geigen uns eine aberaus anidatulidje Darftellung jener Befiegung Dez Mla $\mathfrak{n e t e n}$ \}u 反einem 3eidjen. Wer to Die Slaneten ibre Şăuler betoobnen fab，Dem vermodet fiab Die Scaufertegel mobl uns vergeslid einguprägen． $\mathfrak{B o n}$ feinen Şăujern abgefeben，febt jeder Slanet aud zu Den fibrigen Sierfreigseidyen in irgendeiner Sefiebung，bie je nad Der $\mathfrak{M a t u r}$ von $\mathfrak{P l a n e t} \mathfrak{u n d}$ peiden freundlidy oder feindlidy fein tann．So gibt ez für jeden Mlaneten ein 马eiden，in Dem feime ＂E̛bdbung＂fatt bat，ein Beiden，in Dem
 ＂Wernidtung＂und mebrere peiden，in Denen er als＂fremb＂empfunden wurbe．
 jeDem Iierfreiģeiden beridiedene Stäts fen，wie aus Мbb． 42 näber gu erfeben if．

Die Sierfreizseciden empfingen im Saufe ber Beit butd Erabition manden Cbatatterjug Des fie bewobnenden Pla： $\mathfrak{n e t e n ~ a l s ~ M e n n g e i d y e n ~ D e s ̇ ~ e i g n e n ~ w r e j e n s . ~}$ So jabrieb man Dem wibder，Deffen Eint
 Der Bilder ber in Diefem peiden auf： fteigenden ©effater erfubren，నübnbeit， 2tDel， $\mathfrak{H} \mathfrak{n t u b e} \mathfrak{u n d}$ Streben erwedt，Die äbulid gearteten Eigeniciaften Des Mars $\mathfrak{z u}$ ．Ebenfo fagte man fum Cbarafter Des Stiers，wie er fidy aus ben જildern feiner © efinter ergab，wefenszage Der


2bb．39．Siettreisfeiden fat eine Sonnenubr． ©aule §and Şolbein． 1533.

ot ${ }^{9} 975$




$15 \times 5+1562 \mathrm{c}$
Hixm rog rhe



rrv tul) werus or and
on
Sia panco nuen xubi (1)



Diefes zeiden begertidenden ছenus．Die Bwillinge murben in gleidger Weife bereidert $\mathfrak{u m}$ Die ©aben Werfurs ufm．Dante，bei Deffen ©eburt bie Sonne in zeiden ber Bmillinge fand，apoftopbiert Das zwidinges geftirn in biefem Sinne：

D eble ©terue，traftgefinmangert Bilb， Dem das，mas id au Seif and $\$_{3 i s}$ empfangen Sei＇s menig ober fei es viel，entquillt．．．
（„Patabted＂22．）
Geif und sits，bie ©aben Mierturs，werden bier als Gaben feines Scaufes，Der Bwillinge empfunden－eine aftologifde \｛ranabme，Die fich mit ber beit inmer fefter vermutselte．Dante，Der fid bier in jeinem Gebidet Dem Sternbild మwillinge entgegenflegend bentt，balt es abrigens， wie bie meifen，far ibentida mit bem aftrologifden 马eiden．

## Die Tafd oer saichen geveltt

|  |  |  | $\|\sigma\| 0$ |  | $\mid$ ¢ $1812180 / 88 \mid$ |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \％ | 㙵 | 18 | 最 |  | 呂 | 晨 |  |
| T borer | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 12 | 10 |  |  |  |
| 8．Edit | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8 |  |  |  |
| 7\％builing | 5 | $\sigma$ | 3 | ． 1 | 2 | 10 | 0 | 4 |  |  |
| 69 2unbs | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 9 |  |  |  |
| $\Omega$ 2eo | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 22 | 210 |  |  |  |
| nP Junciprave | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6112 | $2 \sqrt{3}$ |  |  |  |
| mon | 10 | 16 | 2 | 0 | 6 | 615 | 11 |  |  |  |
| I11 Exompion | 2 | 2 | 14 | 1 | 6 | ${ }^{6} 12$ | 213 |  |  |  |
| 3 Extios | 6 | 110 | 2 | 3 | 2 | 23 | 311 |  | 4 |  |
| E．Eranibod | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 |  |  |  |
| $\underset{A}{A} \text { CDAjfarsans }$ | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | ］ | 3 |  |  |  |
| $\text { If } 0 \text { id }$ | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | $2 \sqrt{3}$ |  |  |  |

## Emonoer cafel




26b．42．Tafel Der Starten ber \＄lameten in Den berfaiebenen Betden． Bregiomoatan 1512.

Cine Dentlide Cbatatterifierung ber 12 Siertteisseeiden in abns lider æseife，wie wit es bei ben Mlanten fanben，weif die alte woltbs tâmlitde M（frologie âbrigens nidy auf．Wan begnagte fid mit ber Buorbnung Der Beiden zu ben Glementen，mit Der Einteilung in berts
facende，geforcjenDe，fructbare und unftudtbate ufw．Beiden，wie fie oben erwdint wurbe，und nur in bet gelegrten aftologifden literatur aberlieferte man weiter die babyloniids／arabidide \＆ebre aber die ©nm bole Der Detanate，ogne aber prattilden æugen aus ibr zu zieben， wie es zweifellos andere $\mathfrak{B d}$ ifer und Beiten einmal getan batten．Die beutige Mftologie inbes verwendet wieber jene Bebeutungswerte－ nidf $\mathfrak{m e g r}$ auf bie Detanate，fonbern auf bie ganjen Siettreigseiden

 gelnen zeiden bie ffafiung ibrer Eigenart fum grogen Teil jenen alten Seichreibungen ber in Den Defanaten auffeigenden Bildern verDanfen． Die Cigenart Der 马eiden，fo wie mir fie beute tennen，wird freilid aud begriffen burc bie Şetausifdălung bes Symbolgebaltes aus bem ఇamen Des einfetnen Tiettreizsteidens，wie Durd Die ffeffellung yon Witfungsiverwandtidaften，bie zwifden Den 12 马eiden und ben 12 gleid gu erwăgnenden irdifden Şăufern befteben．

Es mus biet nod einiger Sternbilder auferbalb Der Eftiptif ges Dadit werden，Denen als Sternbilder eine gewiffe wirfung zugefproden murbe．Diefe 刃irfungen aberlieferte man fleifig，obne aber aud ibrer in
 freifes auf bie Grbe mitten，watum follten bie Sternbilder aukerbalb Des Siettreifes feine Witfung baben？Das war mohl Der leitende Oes Dante．Sgrippa melbet yon folden Sternbildern：„Der Pegajus ift wirffam gegen PferDefrantheiten（！）und jaust Die Reiter im Sriege．．． Die Safiopeia fellt gefamadyte ßorper mieber ber und fartit bie ©lieber．

Der ভおlangentrager vertreibt allez ©iftige und beilt giftige Biffe. Şertules berleibt den ©ieg". . . 习rattifd bebeutungsuoll find aber, wie

 es nidmt fein, weil fie verwedjelnben Sdiaffen ibr Dafein verbanten
 Geffalten Der Detanate babinterfand. \{uab bei Den Siettreizseiden


2®bb. 45. Sternbild Serpentarius. 1544.


2bb. 46. Stecnbidd §actules. 1544.
 geboren iff, witb bon einem Storpion geftoden werden ufw. Soldge ©djaffe find aber ebenfo wie bie oben ermágnten auf eine fiatere wobts
 פbeffand ber aftologifden lebre.

Die æBittungşuellen Des aftrologiføen ভyftems baben wit jegt tennen gelernt. $\mathfrak{\mu} u f$ fabe des 2ffrologen wat es nun, Des grofen Sraffes fpiels auf itgendeine æseife babgaft zu merden. Die Grfabrung batte
 abbangig war vom Stand Der Gefitite im Tugenblid ber Geburt. ©s galt alfo, Den ©effitnfand Des ©eburtzaugenblides eingegender §etrabs tung ju untergiegen. Weldde Geffitne waren Die betridenden? Weeldge
 Cinfeidnung Der ©telungen in ein beftimmtes ©ajema (2bb. 47 u. 50) wutbe Det ©tand eines jeben Planten im Tieetteis, wie in ben gleidy
 Geftitufande in bet Mabe Des Mfenbenten (b. G. Des bei ber Oeburt

Sorofocpium geffellet turchb Ioannem Kcpplerum

$$
1608
$$



2bb．47．æBallenfeixs Şoroftop．
getabe auffeigenden estabes eines ఇierfreisgeidens），wie im るenith．Iand galt e8，bie Pipette aller Planten bor wugen fu Gaben，ibre freundidgen ober feindliden gegenfeitigen $\mathfrak{M n s}$ blide（95bb．48）．Denn vor allem
VIII．Det 2fipett，Die geometrifde ßets fnapfung Det fidyffablen qweier Planeten bier auf Grben，entlodt， VII．mic fict in fpaterer Beit Seplet ausbrait，Den $\mathfrak{P l a n t e t n i b r e \mathfrak { B i t } = ~}$ fungen．（xfenbent und るenith bildeten die Pfecler far die zmalf irdifden Scaufer oder Drte，nidat su verwedfela mit Den ，Scans fern＂Det Mlantele．Mittels Dicier Scaufer fudjte man zu ers foliefen，melde Dinge und
 mutben．Der Misendent galt als פegina Des erfen Scauies，Das \｛uss funf gibt aber die cigene Perfon，das eigene leben（9bbl．49）．Es folgen ber ঞribe nad Das 2．Scaus des æreidtums，Das 3．Şaus Der
 befíges，Das 5．Scaus ber Rinder， Das 6．Scaus ber Srantheit，Das 7．Şaus ber Ebe，Das8 8．Des Todez，Das̊ 9．Der æreligion，Das 10．Der $\mathfrak{F}$ arden，bas II．ber Gfrenube und bes cilads und bas 12．Der feinde und Der Gefangens 1币aft．Der Mertvers eines Mlas




2bb．48．Мipettes ©dema． $\mathfrak{2 x}$ ，„Andreae Argoli Ephemerides＂．1677．
 Die Dutc Die finien afsendent fu Defzendent und Benith zu Madir gegeben waren: Das I. 4. 7. und 10. Seaus. Utipranglid wurben bie I2 irbifden Şăufer auf bie Geliptif befogen und auf ibr regelmajig abgeteilt, to DaÉ beibe in einanderliegende Sreife - Der §iettreis und
 montanus (1436-1476) oder ,"Waifter Rünigsperget", wie er genannt
 ăquator ein, was, auf Die Eftiptif proititert, Scaufer von ungleider E̛ojee ergab (Modus inaequalis) $\mathfrak{u n d}$ womit er eine ergdyte Sidergeit in Der aftrologifden Berednung ergielte.

Sus bem nad allen Regeln fertig aufgezeidneten Soroftop bes gana nua Der aftolog feine erften Salafle zu gieben: Wie mar ber Chas

 Dings exft Dutd Die જerednangen Des ferneren Planetenlaufes. Seier war es yor allem die lebre von Den Ditettionen, von Regiomontanus
 fich auf Den Sas grandete, dá bas 刃erbaltnis Des Tages zum Jabr, alfo die Proportion $1: 365 \mathfrak{i m}$ menfobliden leben wirtfam jei. शod wiffen wir nidt, wem guerf die satfade befannt mar, Daş ber fauf ber Slaneten in Den Sagen, Die Der Eeburt folgten, bebeutungsooll if far Die gleide antabl Der folgenden Rebensjabre: Dā alfo Der erfte lebenstag nad Der Geburt Dem exfen lebensjabr entipridyt, Der zweite Sag bem zmeiten Jabr uff.

Sepler ertlarte Diefe \$roportion mit Scilfe bes topernifanifaen Weltbildes̉: „Es mill bei mir die lebre von ben Direftionen ein feines צajegen gewinnen, wena iat mit Sopernifus bie Grbe umgeben laffe; Dena alsbann findet fid bie झroportion $\mathfrak{L a g}$ fu $\mathfrak{j a b r}$ gleid 1:365

 $\mathfrak{H} \mathfrak{n d}$ es ift Desimegen Defto glaubbafter, Dás in Den Diteftionen and Rativitaten ber MReniden, melde diefes Saiffes Eintobyner find, Diefe Proportion aud regieren folle." („Tertius interveniens", Sbefe 4r.) Die Senntnis bes topernifanifden Syfems bradite Den jpateren Mftros logen mande Scife, und es ift intereffant, als erfe $\mathfrak{A n g a n g e r ~ D e s ~ R o p e r s ~}$ $\mathfrak{n i t u s}$ eifrige $\mathfrak{y}$ fitologen zn finden.
 Der Geburt eines MRencden ober Des \%eginns einer Mngelegenbeit aufizfellen. Das exfonalige Juterfdeinungsteten, war ber Punft,


2bb. 49. Şăufers, Siettreiss anb Wlanetenbarftellung.

$\mathfrak{u m}$ Den es fich Gandelte．（ $\mathfrak{l n d}$ po ging man jo wecit，felbft gum Smeate Der ஒeantwortung von fragen，Die fith auf Die sutunft bezogen，scoros ftope fâr Den Nugenblid auffufellen，in weldem Die grage fum etfen かal ins Berw fortieben audg Dem શugenblia der Empfangniz eines 刃ienfden eine


2bb．50．G，butizftube und Mftolog． Scoljifnitt von Ioff \｛mman．（？）



 in Der Stunde Der Empfängniz Den Geiftern folder ©emalt aime ift， $\mathfrak{a l s}$ in Der Stund，in Der Das תind aus 刃nuttereib geboren wird．＂
 Eingelwejen gegeben； $\mathfrak{n} \mathfrak{n}$ erff fentte er all bie Gaben，bie er gerabe fu
sergeben batte, als Samen in bie junge Seele. „Denn erflidi mag id midy Diefer Cexperiens mit wabrbeit rabmen, Das Der wenfa in Der erfen Entsandung feines lebens, wena et $\mathfrak{n u a}$ fär fidy felbf lebt, und niddt $\mathfrak{m e g r}$ im sputterleib bleiben fann, einen Cbaratter und eine abbildung empfange, aller bimmilifaen Sonftllationen ober Strablgebiden, Die [im Mugenblid] auf Det Grbe zufammenftimen, und Denjelben bis in
 und bet abrigen leibesgeftalt, fowogl als in Des Spenichen Scandel und W્ßabel, ©itten und ©ebarden, mettlid fpuren laffe." Soweit seplet („Tertius interveniens" $\mathfrak{i g} .65$ ), Der in Det frage, was Dena nua bon ber wirtung bes Simmels zu erjeben jei, weife fidy bejderantt auf bie Erfentanis jener gepragten foom, Die lebend fial entwidelt. Die wenigfen
 immer wieber um Die getwifie Ffeflegung zutanftiger Greignifie bes
 son $\mathfrak{B a b r y e i t ~} \mathfrak{u n d}$ Trug.

Die gar io oft zutage tretenden offenfictlicaen feblimiafie pflegte $\mathfrak{m a n}$ 个ळon feit Ptolemåus mit mandjerlei Geranden fu entidulbigen: mit Dem Ginfus Der ছererbung, Grilebung, ungebung, mit Der ßets jobieDenbeit Der Weltgegenden, mit Der Taffacie, Dan Die Geftituftelungen, polange speniden leben, niemals fan in gant gleider weife wiederbolen, eine exatte Erfabrung alfo nidet moglidy jei ufm. 2tud war es ja nidyt unmogliab, Das ber aftodog jelbft ein Stumper in feinet Sunft mar, wie Dena bet aftologiefundige Melandibon gegenuber lutber befannte,

 Erfolge zu vetzeidnen, Die alle Bmeifel an Det „Astrologia judiciaria",
 Sico Della Mitandola trog feiner Eeguerjaft fur Mftologie genau an

 Der volfommenften aller sßabrfagefunfte fetz aufz neue. וInfofern nämlidy die Simmelstorper bie $\mathfrak{u r f a d e n}$ und zeiden von allem find, was in $\mathfrak{u}$ ferer welt ift $\mathfrak{u n d}$ gefaiegt, offenbart uns bie aftrologifde Divination blob aus Der Stelfug und פemegung ber Simmelatorper
 Meinung Igrippas. Wat es bei diefer jebr allgemein bertidenden Mreis
 Die $\mathfrak{H}$ ustunf abler Das zutanftige ©efaid cines jungen Erbenburger8 fo grandid als miglid eingubolen? So gelangte ber aftrolog getabes
 wie all die belfenden gitauen zum Perional einer \$Bodenfube geborig. Sam $\mathfrak{n a n}$ bet $\mathfrak{T}$ ugenbliá, in Dem Das Sind mit Dem exfen Scirei fein GrDenleben begana, fo galt eg für Den aftologen, Die vorbandenen Planetenftande, Das getabe in Dften auffeigende zeiden Des siets freifes, wie audy Den gerabe am prt ber Geburt fulminierenden Teil Dess Tierfreifes jo genau wie migitid gu beftimmen, um auf Diefen Gerunds lagen fpater bas vouftabige Soroftop aufbauen und ausarbeiten fu


21bb. 51. Sebuttsfube mit Miftolog. (as cinem planetenbuá von 1596.
 Fagantenlieber, Die „Carmina burana" Den bebeutungsivollen Simmel Der Eebuttzfunbe:

| ,2ut Mretut und Juptet |
| :---: |
| Sid im 3milling getiften, |
| Wars zugleid und ছenus 1¢ |
|  |
| Sam Cácilden auf Die welt |
| Stier mat in det Raften. |
| Sand Diefelbe Conjunctut |
| §at fich mit gefunden, |
| Sobin taj ibr jugefellt |
| $\mathfrak{B o n}$ Det Gunfi ber Stunden |
| $\mathfrak{H a b}$ Dutd meine Steene fain |
| speinem Stera berbuaben. |

 Dings nod nidt aus bet ছetradfung eingig und allein De8 Slanetens ftanbes bei Der ©eburt exfolgen tonnte, ponbern exft Dutd folgende langs wierige Seredunagen, bie bem ferneren \$lanetenlauf galten. Das mindefte, was man von einer foldjen Prognofe alsbana ermartete, wat bie Botausjagung Der Tage famerer Greigniffe, und Der Kage Des ©Stads ind Der Exfolge. Die exfen galt es za mildern, wenn nidy zu
 Stenden exlangen mollte, die Das Sorofiop verfprad. „Dutd meine Sunft bab iad erforfat, Das eing ginfiger Stern in meinem Senity ftebt; benus idy feinen Einfurs nidet, jonbern laffe ibn entidlapfen, po if mein ©lad namber auf emig untergegangen." So pridt \$rofpero in Sbates fpeates „(Sturm". Serabe Desbalb mat ja ein volutandig ausgearbeitetes Scoroftop von fold bobem wert, weil es Dem Soroftopseiguer bie wigg

 fandes angeigte, unter Denen es nidy ratiam mar, Dinge nen zu bes
 Det mit grojeter Sorgfalt Detartige Regeln beobactete and mabrend Des $\mathfrak{n g}$ anfigen Standes feiner Sterne $\mathfrak{n t e r}$ teinen $\mathfrak{H m f t a n d e n ~ s u m ~}$
 wir einen $\mathfrak{n}$ bebingten $\mathfrak{H} \mathfrak{n}$ bănger Der „Astrologia judiciaria"; bielt et fidi bodit Bento ober Seni cinen Mfrologen eingig far feine Bebatfniffe, um fets fo eingebend und ausfabrlid mie möglid aber tommenbe Ereigniffe unterridtet $\mathfrak{z H}$ jein.

Jobannez Repler bat fiak in feinen beiben Soroftopen, bie er fatr wallenfein auffellen mufte, grofe Mưbe gegeben, Deffen 3utunftgiudt
 fabren, freilidy obat Erfolg. Replet felbft batte mit tiefer תlarbeit erfabt, worum allein es fich bei Der aftros Iogifden $\mathfrak{B o t a u s f a g u n g ~ b a n d e l a ~}$ tonte: Generalia waten e8, bic Det Xfirolog, went er Einfidt und ßers ftand befac, mit Cladiontber anteigen fonnte, aber niemals Specialia. $230 \mathfrak{d}$ fei bei plametaren Sonftellationenalio auf bie mogliden, tapifden \{uss
 geftaltung im Ereignis. So tlar waren fia aud die bebeutenderen $\mathfrak{B o t}$; gänget תeplers nidd geworden. Selbft fo mander, Det za einet ant fprectenden philopopbirden Einftellung in der grage ber Botausfagung gelangt war, pflegte Dennow frititlos fíd Dezs gefamten scandwertsgeugs Der „Astrologia judiciaria" $\mathfrak{z u}$ bebienten.


2(bb. 53. Sitelbild einer \$rattit, Die ungeiloolle Wittung Saturnz, als §etr Des Jabres, veraufanulidend. 1492.
 aber Gremsen $\mathfrak{u n D}$ झigglidfeiten Der aftrologifden Sunft gidaf vets
 vollenbs teine $\mathfrak{u r t e l i l s f a b i g t e i t ~ a u f b r a b t e . ~ G s ~ b a t t e ~ j e i n e ~ w a f n i d e ~}$
 Beiden Des scimmels begleitet, immer wieber abber bas Bolt dabin, bie wie aud immer geatteten Einjelidiafiale mit fid reikend. Sonnte Det Mftolog bie zutunft votausfagen, io wat viel an möglidfit getauer




## 



Borausiage gelegen：Bielleidt gladte ezs，©efabren abzumenden；jebens falls aber tonnte man ooriorgen oder gar einigen $\mathfrak{B o c t e i l}$ babonttagen．

Gdon lange vot ber Erfindung Des $\mathfrak{O u d}$ Drude batten fid aftolos

 brua dfinete alsbana bie weiteten Wege，und es jengt yon grojem Interefie Des $\mathfrak{P u b l i f u m s , ~ D a s ~ S d r i f t e n ~ a f t o l o g i f d e n ~} \mathfrak{I n b j a l t s ~ f u ~ D e n ~}$ exfen Ergeugnifen Der neuen Sunft gebdrten．Gs begana mit Dem Wudblud die Slatefeit Det Praftiten und Srognoptifen．Geftust auf Die febren Der ＂Mten Mreifer＂－Wntgagotaz，MIato，
 fraganus，Mcabitins，Şali und fpater aud Sỏnigsberger werden am baufigfen angefabrt－galt e8 Jabr far $\mathfrak{J a b r}$ aufs $\mathfrak{n e n t}$ ，bie za erwartende witterung und Der Welt zufunftigen lauf und tbre Saids fale $\mathfrak{n}$ abler $\mathfrak{z a}$ beftimmen．Eleidseitig warben Die nacぁ und uad sum fandigen Sefis gemotDenen alfgemeinen Regeln aber Die vier Romplexionen，Den WDers $\mathfrak{I}$ ā，bie monatliden $\mathfrak{B e r t i d}$ tungen $\mathfrak{a}$ ． ftets weiter aberliefert．Der \＄rattiten： lefer murbe belebrt aber bie fintierniffe Des Jabres und ibre foigen，taber felts fame somftllationen und wermutlid Dataus folgende Ereigniffe，aber Die Bes Deutung von Someten $\mathfrak{u}$ ．a．m．„Es fagt
 batho joilte iaten noth triftion：



25bb．56．Praltitenssitel．甲ropbejeinas cines naffen gabres． 1499. Sabumajar：wenn eine finfternis im

〔币aben bleiben．Dod tan allez burd Der ©laubigen ©ebet gebeiliget und gefegnet werDen．Gss bat aber Dod ein jeber fid vorzufeben und diefe
 einem＂Prognosticon astrologicum＂1592．）Ebenfo wat ein naffe8，
 feltene und bedeutende Mipette in ben wárrigen 3eiden Rrebs， Storpion und fitde fatffanden，ober Rometen Dorf fid seigten，waigs rend es zweifellos ein datres，beibes Jabr－in joflimmeren gailen ein Rriegsiabr－antandigte，wena Detartige Pipette，finflernifie ober
 fielen. Da das eingela $\mathfrak{y}$ abr auberbem unter Der vortebmiliden Regents俩aft eines ober zweier \$laneten fand, wat aud Durd ben Cbaratter
 famtcdatatter Des $\mathfrak{j a b r e s}$ gegeben.



 verfudte ber Wrattifemfdreiber Die tommenbe witterung endidy aud
 ob bem Jabr ein $\mathfrak{I n f a n g}$, ein Sebuttsmoment, auf Den Das Scoroftop eindentig geftelf merben tonnte, gutuertennen pei. "Ein Menidy wird gumal mit Scaut und Saar in cinem \{ugenblia geboren: Das Jabr aber if nidy ein foldes gantes $\mathfrak{W e j e n}$, fonbern mann ber lem angebet, fo if Det Sommer nod nidy da, und fo Der fommt, fo ift Der fent foon 62
2aonoen 23unoerlichensamefugungoeröbenten Alaneten.


## So worbe Jupltersup fobul gefiurt

 Doanner nic werverplent $\rho$ gar Gaturne woer bat Diretlawose Oas Ir auff besen frofflild bont
$7 r$ Dannis naber Zrefe bas fobiffroilgan LDann man fptidte wer jat bas goncint
 DOcr nit bat moirbe bem fadt beym trafon 2 Inno.mincecc.onoviere. anaarto 2nalenbas Januariy. \$.Brant.

 In lannoen Dle id nit woill nennon
 Tit Yrar mad)t banbt onbertbon
Dic rocrben leoben grof vnfle Scwar Got was Da moedfof Im fit Dae ban nit Reg noch roaffers flut
Drung ctwas Dae ba nit foy gut Domanban wayy idnnât soffarnken
 Ono mis fart jraben Dass furtam Got wemor Das geftirmes traff su seytert 218 rnach gemeinam lauff BCDriters marbyfepratic? wil verfion Der mercf oy gi grof Contunction
 2luch berfdamo ocr 2 hon fun fom bamp
Wae abar metid) wero oar auf Das ftdl idy bin su Gott Dem berren

 Doi falpayan Rtegen oes fo vil Wurtrond id) forg Balb suber yi Ono cinnerom propberen ban Dap wirbe in Rerer vnb aintincrer


 1504.
wergangen", ift Replers 2animbl. Dennoci pflegte man lange Beiten


 $\mathfrak{a b l a u f}$ auf fie aufitbauen (2bb. 52).

Sorgte man fid bei Den Betradtungen aber bie Witterung und ibre folgen menig fiber Die ©renten Des eigenen landes binaus, fo mat eine andere lage gegeben, pobald fu erwartenbe §riege nind weltbandel in fitage fanden. Sier fpielte Die aftrologifde © Seograpbic - aud fie

## Judicium 廷trono.

## micum cöiunctionisminozts ૬atur. ni \&louis fuper decimo grapicium, cötinuatiua urplicimas aquexer fuper coniunction bus afige xv, in eodz figno aggre gacis In celebriftudio Crac. per Magifrumants colaumdeShadek edium.



Figura Q afeendens Anni. 1523 . aftronomíc in cufus quar ca hiemalianno Shluatoris nati. 1524.0 mnía planerarum fa Auseff conuětus fub figno Pifium, figno vndecime domus colli.Prima eriam \& precipua coniunclio inser illas in mmase to fui cogreffus, $p$ orizonte nofro, idem obrimuitafcēdene


915b. 59. ©dematidie Datfellung ber "Erojen Somjantion" 1524.
$\mathfrak{i n}$ ibren ©erunbsagen aberliefert als antife legre - ibre widfigfe Rolle. \&änber, wie länderteile, ja Stabte waren butd eine angeblidje Erfabrung ober butd allerlet Sdlaffe nater bie werfdebemen Beidjen Des হiettreifes aufgeteilt worben. So war Die Erundlage fat eine pos liticde $\mathbb{A}$ frodogie gegeben. Xngetandigte Ereigniffe tonnten fob, wie man glaubte, notwendigermeife nut in Den ländern abjpielen, die ben Beiden, in meldjen gerabe bimmlifde Ronfelfationen wirtiam waren,
 werben in Den landgebieten, Die Dem Neere nabe lagen $\mathfrak{u d}$ in Den Saupts


 $\mathfrak{n a d}$ Der politifden ©tellung Des einselnen, aucd Iupiter $=\mathfrak{P a p f}$,


2bb. 60. Wrattitens Eitelbilo,
Die gefărdetete ,"Erobe Sonjunition" in ben fitaden 1524 betreffend, von ber man eine Gatubflat erwartete.
 Dasg gante tättifde ßeid bebeuten tounte, Das den Scalbmond auf feinet Fabne trug, war eine weitere §onfequent. Das Durdeinanber von $\mathfrak{U n}$ wert und wert ift gerabe in Diffen zmeig ber fiftologie ungebeut.
 grober $\mathfrak{U n s u b e r l a ̂ f i g f e i t ~ w a r . ~ I n ~ b e r ~ b e r e c f u n n g ~ e i n f a d e r ~ f i n f t e r n i f f e ~}$
liefen gand bebeutenbe fiebler unter, und aud bie genauen planetens fatabe wollten fidy bor Sopernitus und sepler nur mit Den grōjten
 niddt alles fo fegr genau, ebenfo mie man fid aum tein Getwiffen dataus


9(bb. 61. Sitelbild ju Seorg §anuftetter
„Libellus consolatorius", 2Bien 1523. - \$8erubigungssDarfielinas bet grofen planetentonfunttion in ben gifica.
$\mathfrak{m a d} t e, \mathfrak{m i t}$ Deutungen $\mathfrak{n m u f p r i n g e n , ~ w i e ~ m a n ~ e s f ~ g e r a b e ~ f i r ~ g u t ~ f a n d . ~}$ Setannt ift Die §atfade, Dafe ein talienifder Mftrolog nad mandb Deuts fajer $\mathfrak{H f f o l o g}$ in feinem ©efolge, Das ©eburtzoatum lutbers eigens $\mathfrak{m a j}$ fig vom Io. शowember 1483 auf Den 22. Dttober 1484 verfdob, weil Die Sonftelationen Diefes Jabres und 2ugenblias beffer fur exe burt eines falfden \$ropbeten pafien mollten. ES8 lag Dem sweifellos fein wille zum פetrig gugrunde, bielmebr Der © laube an eine alte, auf Das Sabr 1484 stelenbe Wropgeseinug, Die fing auf Die in Diefem Jabre fattindende „E̛robe Roninnttion" Jupiters und Saturns bes
 entfegungen, wie Religionsberanderungen in Soniunttionen Des Die Religion bebertidenden Supter mit andern Planeten zu fudben jcien.



 gnd XXIIIJ..."

Religion entfanden, aus einer Moniunttion Supiters mit Det ©onne bie ägyptijde, aus feiner ßerbindung mit ßenus die mobammebaniide,
 Saturn glaubte man bon $\mathfrak{u n g l a t a}$ fat bie beftebende drifaide Mreligion begleitet. ©s tonnte alfo die grobe Sonjunttion biefer beiben planeten $\mathfrak{i m}$ Sabre 1484, Die im verberbliden 马eiden des Etorpions fattfand, fär diefe ßeligion teinesımegs etmas ©


25b5. 63. Die ungeilbrobenbe \$latetentonjunition ia Den $81 i f$ djen 1524.
 nofit bes Bribuag von saffatt. 1521 .
liegend fär bie fecinde lutbers, feine ©eburt mit Dies fer alfgemein als unbeilsodi empfundenen Sonjunttion in 3ajammenbang za bringen.

Die Rebre von Den Rons junttionen pielte aud fonft im ఇajmen ber mittelattets lidgen Mfrologie ibre eigene, Godaf bemertenswerte Rolie. Da bie beiben jog. oberen Wlanten Gatutu und Sus piter infolge intes langfamen faufes $\mathfrak{n u t}$ felten zufammens tommen, in ein und Dems felben seidmen fogar nur ca. alle 960 Sabre, Gat man bon alters ber diefer Sonftellation cine befondere æititung auf Magemeinbeit nuo ఇatur zus gefproden. Die 2rraber batten Die ஒebentung biefer Sons junttionen wor allem betont. Wan pflegte Daz Edlimmfte won ifnen ju etwarten. Da Die Wits tung forder "Groben Soniunts tionen" 1id nad ben legren auf Jabreerffedte, நatte Das̉ $\mathfrak{u g g}$ Iat Beit genug, fict auf alle erbents
 $\mathfrak{m a n} \mathfrak{a u f}$ Daş $\mathfrak{j a b r} 1484$ auker Der Gebutt eintes antidxtiffliden शros pheten nod zuradafahtte, seigt Das © Mpbilisblatt Des Mettes
 fammentunft aller planeten ausgenommen des parz - im Warsseiden ©forpion, batte wodg als $\mathfrak{U r}$ rade fat Die Ent; ftefung and in Der tat tafde



Berbreitung Der firanfofentrantheit gu gelten. (ßergleidje Die Buordaung Dess ©eføledtstomplexes zum Storpion in Der aftologifden ฒedigin.)

Seine. Planetentonjuntion aber verurfadite in Det gancen gibilts fietten welt ein fordes xuffegen und eine forde wuftegung wie bie Des Jabres 1524. Eine \$propbescinng, Die Damals in Sdiwange mar,
 Dirbt, / $\mathfrak{u n d} 1525$ niddt witd exfdlagen, / Der mag wobl von ฒึubern \{agen." 이 allem galt 1524 als Safredengiabr. Die $\mathfrak{H n b e i l b e r f a n d i g u n g ~ g i n g ~}$ bon Dem Dentiden dituonomen $\mathfrak{u n d}$ Profeffor Der Wrathematif Jogannes Stoffler aus. Er fundete in einem Epgemerts Dentuett aus Dem Jabre 1499 eine allgemeine Sandflut fir Den februat 1524 an, infolge Det Soniunttion faft aller Plas neten im zeiden Der fitide. Da in biefem wafferseiden 20 Romiuntionen fatffinden wattben, wat man auf grofes unbeil gefact. Ein allgemeinet Sdreden befiel bie $\mathfrak{B l}$ Ifer. $\mathfrak{2} \mathfrak{m}$ Scafe Raifer Ratlz Dess fintten warde exwogen, ob

| Dorms dinburin | ETlars/gun ceylamas |
| :---: | :---: |
| Olices Jares. | ETHercunims mintiffor |



316b. 65. Sitelbilb cinct \$rattil von $\mathbf{B r o t b e n b e l . ~} 1529$. Dit Gajresspegenten Benub, skats and spertur. Datuntet etue $\mathfrak{x R}$ ondfinflernis in Gtier. $\mathfrak{m a n}$ die Secere auf ছetge gu: radgiegen foute, und ob Dart Magazine antulegen feien. Pribatlente gogen fat in Den veridiedenfen \&andern in ber Tat auf gaber gelegene


 riditet, Die beforgte Sewdiferung berubigen polte. Diefe Sdjrift ettegte
 erwartende Rataftropge in Den famatseften ffarben malten. EEs mat ein gewaltiger federtampf far $\mathfrak{u n d}$ wiber, Der fid im engern $\mathfrak{n u r} \mathfrak{u m}$ Das Eintreffen ober nidit Einfreffen einer Sundfut brebte ${ }^{1}$ ). Denn aud

[^3]Die ©anndfutgegnet waten fid Darin einig, Dás Die §oniunttion von Sdreduiffen ober wenigfens von $\mathfrak{a b e r i d}$ wemmangen begletitet fein
 Die $\mathfrak{u n t u b e}$ feigerte fix $\mathfrak{y o n}$ Jabr $\mathfrak{z a} \mathfrak{j a b r}$. 1523 erfacinen ${ }_{51}$ veridilebene Prognoffiten aber Die ©afndfut, und zu $\mathfrak{A} \mathfrak{n}$, fang Des Iabres 1524 nod weitere 16 ভdriften, bie 'ifich alle auf ben unbeilloollen foberuar besiegen. ఇod eins $\mathfrak{m a l}$ greift Der alte ©tifflet ein, angeregt butw bas bes
 ftetter8, Des „,Libellus Consolatorius", Dag 1523 erifdienen wat ( $\mathfrak{H b b} .6 \mathrm{I}$ ). ©tbfler weift Dem sannfetter in deffen bes rednungen fratherer slantetens tonjunttionen febler uad und befteyt auf feiner lutbeilds prognofe.

Enditid begann bas ger färdfete Jabr 1524. Der ซ̌ebruar tam - and nidats
 Botrede zur \{eftabibloşaberfegung beridtet, son grober saffe getwefen
 2usiddnitt $\mathfrak{z a} \mathfrak{u b e r b l i d e n ~ v e r m o d t e n ~ - b r i n g e n ~ n i d e t s ~ D a t u ̈ b e r . ~ M z a n ~}$ Galf fid Damit, Den 1525 ausbrecbenben Bauernftieg Den gefatrdteten Soniunttionen zuzufdreiben und verfucte Damit, bie Ebre Det Mfiros Logie zu tetten. © G baite Deffen nide besurft; zu fef war ber ©laube an


 fladje, warum fie babe gar nidy tommen tinnen, jebenfalls nidy vets
 fproden worben wat, es fout teine neue ©andflut megr fber Die wemiden tommen, was alleebings die atabidden meiffer, son benen die $\mathfrak{~ L n b e i l s , ~}$ lebre Det Sonjunttionen fammte, nidy batten mifien tonnen afw.

Der ©laube an Die zuberlaffige $\mathfrak{B o t a u s f a g u n g ~ f o l d e r ~ S a t a f t r o p h e n ~}$ erbielt fix lebenfalls nod lange zeit. Şundert §abre fidater lefen wir



2bb. 67. Sitel eitret ¥rattit Des \$aracelfus. 1535.
 Sbr Rabi. Mray, wberidiat worden / Anno 1629, Wann bie Sonn im Beiden Det wang ift / wird ein zufammentuaft aller splaneten bey Dem Dradenidmank merden / Darauf zuerfenten / Dás mănnigulid wunderlidy Ding gugemarten Gabe: Gyffidy mitbt Das weer wiber feinen $\mathfrak{n a t u r l i d} \mathrm{m}_{\mathrm{n}}$ \&auff fid erbeben ond bewegen / wnd wird groffe Bermirtung werben / Dann bie wind merben bon allen Sedten maben / Daraad
wird ein groffer Erbbiben volgen / Darauff werden vil \$Renfden vers
 Den werben fid bil von ibren Staften und ertunden ergeben / Deggleiden merben bil Staft bud wadrat einfallen / fonderlid die im Sexligthumb erbaut fennd / aber bor bifem mird ein grofie finfternus an ber Sonn onnd Mona metben / Dann die Sonn mitd ßormittag mie ein bluetiger

 Die mogitde Maswittung breier ofinferniffe andentenb.

Regenbogen fegn / Darnad merben oolgen Rrieg nad Erbbiben in allen Landten $\mathfrak{v o n}$ auff $\mathfrak{n d}$ nibergang / za bifer beit mitd ein groffer Sert band Berwalter mit Sodt abgebn / aud merben bil feuth ferben / $\mathfrak{v a d}$ bife Erdbiben merden fid erregen im Minat Septembris nad S. Eorengentag.

Ratb Det Sternfandiger. Wit Ebw. Ronigl. May, wniers allergnabigiten Sectn Diener wnd Sterntandiger geben Demfelben ein folden Raty / Das/ mann / fab folde wander Eottes begeben / Sie mollen allen ©efdledfern laffen antaigen / Dán fic fid zu wabrer Bués betebren; Sbr Mray. millen fid vmb ein $\mathfrak{D t f} \mathfrak{u m b j e b e n ~ / ~ w e l d j e g ~ m i t ~ B e r g e n ~}$


Mbb. 69. Wrattitenssitelbitb 158 r , anf einen Sampf gegen Die \$atten anfpielend.


2bb. 70. WeattitensSitelbilb 1596.
${ }^{\text {Wor }}$ gimelicidens Denttungen follt igr en由 gat niøts beforgen."
smgeben iff snd alba einen wall einnemmen / wnd mit Cuben bes



 153I.
 sonjunttionen, jebesmal aukerfen ©abreden geroorzurufen pflegte:



2abl. 72. Sitelbitb ciner Sometenfarift MRatgias Brotbeybels. 1532.

Cr am Scimmel feyt: | Wind, Tbewrung, શeft, Srieg, Waffersinoty/ Erbbibem, Endrung, Serten Tod." beifi es in cinem Sometenvers, ober and: „Rein Comet iff je gefegen / Drauff nicat bojes if gefdeben!"
 lefen and çlodenlaten bas brobende શerbangnis zu bannen. Dennoa legrte Die Erfabrang, Dás burd Die Erjdeinung eines Mometen DDer "Strobelferns" in ber folge fets in irgenbeiner $\mathfrak{B B e i f e}$ Die DrDnung Det Natur and wemidenmelt exiduttert murbe. Selbft Jobannes Mepler


1532.
mag eine offenbare W3irfung ber Someten nidgt in Mbrebe ftellen: „Anno 1558 if Racl V. bald auf ben Rometen geftorben, in England ift burd Den $\mathfrak{L o d}$ Der ßinigin Maria die ßeligion beränbert morben. . . . Anno 1578 auf Den Cometen 1577 if Die grofe Miederlage ber Portugiefen und Cbrifen in Mfrifa gefdeben. ... 刃ad bem Cometen 1582 iff Der Solnifde Srieg entfanben und auf Mfaldgraf lubwigs Tod bie Religion in Der Wfalz veraindert worben. Anno 1586, nada Dem Cometen Des 1585, facb §ezig Stefan in Molen, und ein stieg etfolgt swifden



Wolen und Sfletreid. . . Anno 1596 nad bem ©ometen geidab Det
 Stieg. . © © $\mathfrak{m a n g e l t ~ f e i n e m ~ © o m e t e n ~ a n ~ \Re a d b r u d ~ i n t e r g a l b ~ S a b r e s ; ~}$ frift" (
 Berfinfterungen son conue und wond gedadt werben, bie, zumal menn fie als totale ginferniffe auftaten and gar von gometen bes





zuDem vornebmlid Den Sünglingen eines \&anbes, finfierniffe in scimmels
 gefinaben, trafen bas 2iter.

Dod nidft nur ffurdit und ©areden maren bie Gefdente Det
 wenigftens Die wiogliduteit beftand, aftologido Renutuiffe nütylid und

 aufgerollten Siettreis, Deffen 12 Seile Den Regionen Des leibes, vom Sopf angefangen bis zu Den 8 faben entipraden. Nuc wittungsbereide Det fieben $\mathfrak{P l a n e t e n}$ waren feffeffellt (2bb. 77): fo legrte man bie



96b. 77. 3uorbunng ber Drgane des menfalidea Sörpers ju Den MIaneten. Mus bem ,"Kalender of Shepherdes". 1503.
persi", Des MRondes auf ©es birn und Sdleim, Des spers furs auf luage und Sprad! organe, ber ßenus auf bie Stecten, bes spars auf bie Spusteln, mitunter aud auf Die Galle, Des Iupiter auf bie leber und Des Satutn auf Mrif und Sudden. Damit iff abet Die Reige Det $3 \mathfrak{a}$ : orbanagen nod nidy ans $\mathfrak{n d}$ あernd erfajpft. Duta ©゚alen (2. Jabry. a. Sbr.) mat bie lebre von Den vier Rardinals 1aften: $\mathfrak{B l u t}$, Sdleim, gelbe nud jamarge ©alle, Die ebens falle le einem Slaneten unters ftellt maten, fat Mafegen ges futbrt morden. sit biefer segre yon ben Ratbinalfaften ging Die legre yon Den vier Kems peramenten Sand in Şand. So entfand beippielsmetife ein melandolifdes semperament, ment in Menfden ein ubers $\mathfrak{m a s}$ an "fimatyer ©alle" oots Ganben mar, Durd Saturn bers $\mathfrak{u t f a} \ddagger$.

Wenn es eine po meitges Genbe Cntipredung zwifden Sotper und Simmel gab, io mar eg tlar, dá der Rotper fiat nut Dana Dess beften $\mathfrak{3 B O g}$ befinbens erfreuen tonnte, fo Iange Die Stafte Des §tmmels Garmonifd auf ign einftoms ten. Weftanden indes midrige Somfellationen, fo tonnten Saddigungen Des Sarpers bie Foige jeit.

¹. . .Do Der fêtrue ©âtúrnus wiber an fin til geftuonti), Das wart uns bt bet wunben funt ..." \$aryibal IX, 1703ff.)
beridtet Wolfram von efaenbad aber Die $\mathfrak{\$ 3} \mathfrak{u n d e}$ Des $\mathfrak{2 m f o r t a s . ~}$

Die Sdadigungen felber traten meif an benjenigen Drganen Des Rirpers auf, Die ben ímledttges ftelfen Mlaneten entipradjen. DDer aber es wutbe burd bie Stellung Der $\mathfrak{P l a n t e n}$ in Siectreis Der $\mathfrak{D r t}$ Der Stantbeit in Rorper gegeben. Effut bie Diagnofe waten Dutd jene $\mathfrak{T}$ ufteilung bodft bedeutiame
 aus Dem folgt, Das Der $\mathfrak{H r g t ~ D a s ~}$ wiffen foll, daf im Meniden find Sonn, Mond, Saturnueb, Marzి, Mercurius, ছenus und all bie Beiden, Det Polus Arcticus und Antarcticus, ber wagen und alle Suatt in Zodiaco" (\$atacelfus). Diefes ञ্Tifen gatte feinen wert nun nidt allein fitr bie Diagnole, pondern aud für bie Sberapie. Waren Stein, Rraut und Saum ebenfalls Sdjapfungen veriøjieDent plantater Reaffe, fo mubte es migy lidj fein, Dem Sorper aus Dem? ieide Der Matur jene Reaft mieber zu: zuffubren, bie inm im \{ugenblifi burd Sdwaidung einer planetaren Sraft entzogen worden war. Millo


2аbb. 78. Tiertreiziseidenmana vom Enbe Des 13. Jabrbunderts. folarifaen §rantheiten galt ez mit folatióden Pflangenträften etwa zu \&eibe zu rücien. Scier betridte der bomoopatbifal Grundiag: similia similibus. W্Murben aber Die Planten $\mathfrak{f}$ Reantheitberregern infolge einez 引bermakes ibrer Reaftiendungen, fo wat die Notwendigteit gegeben, Diefes 引bermá butd eine Gegent

[^4]fraft fu paralyferen (allopatbifder ©fundiag). Netalle und Ebelfetme tonnten als Emanation Der Slaneten naturlid ebenfalls fur Sceilung
 Ebelfeinen war gegeben.
 $\mathfrak{m i t}$ ibret bloben ßuordnung fu einem ober mebreten Planeten betannt fu fein. Dent nur Dant befagen Die Pflanzen igre Rraft, refp. ibre ers
 \}u feiner Mulmination bei gleidseitig ganfliger Beftablung burd Den $\mathfrak{M o n d}$ eingefammelt $\mathfrak{u d}$ eingenommen murben. Da ift es bena vers
 ften $\mathfrak{B e r t r e t e r}$ fand, fordert: „Ein $\mathfrak{A r z t}$ foll am erften ein Astronomus

 tommener $\mathfrak{4 r g t}$ genannt merden: Denn mebr Denn Der balbe $\mathfrak{T e i l}$ Der Srantheiten wird vom firmament regieret. . Dana merfen bietin:

 nit Dabin fubrete? Und alfo mit ben andern: Sie blieben all im Magen, $\mathfrak{u n d}$ gingen Dutd Die $\mathfrak{I n t e f}$ (inen wieder aus, und blieben obn wirtung. Denn bietaus entipringt bie $\mathfrak{H r f a c}$, fo Dir Der Şimmel ungutufig ift,
 $\mathfrak{m u}$ birz leiten. Darumb foliegt bie Runft bie an bem פrt, in Dem Daß bu nidy fagen folft, Melissa ift ein Matterfraut, Maiorana ift fum Scaupt: alfo reben bie $\mathfrak{u n v e r} f$ tandigen. Soldees liegt in ber Venus und in Luna: So bu fie willit aljo gaben, wie bu fürgibft, fo muft einen günfigen Seimmel baben, fonft witd tein Wirtung gefdeben. Da liegt

 fnedit mobl, Darf feing Avicenna Darzu nod Galeni".

Seit Der Wenbe zum 15. Jabrbundert war bereits die Rabl jener Sitste rajd im Steigen begriffen, Die von Detartigen Dingen nidutz $\mathfrak{m e g r}$ wiffen wollten. Sbnen mag jedod Patacelfus feine wirtlide Menntnis
 Den Standpuntt vertritt, Daß nur bie Şalfte allet Rrantheiten bon gimm liføen Monftellationen, bie andere Scălfte aber von Den Elementen
 スweierlei Rrantheit find audi, Des firmaments eine, Die ander bas

[^5]Slement. Det nun bie fitmamentidde Stantbeit mit (amt ibrer શrtuey ertennt und verfeteet, Derfelbig tann Medicinam Adeptam."

Die §pefilent if eine ber Srantheiten, aber beren aftale Sertunft man fich allgemein einig war. ©o fábrten um bie witte Des 14 . Jabrs bunberts Gelegtte und dut bie fobwatse \$pef auf eine grobe Sonjunttion Der Plas $\mathfrak{n e t e n ~ ๔ a t u r n , ~ Э u p i t e r ~ u n d ~}$ झars im Beiden æBaffers $\mathfrak{m a n a}$ ( 545 ) furuid. Daß man bie frandofenfendie won einer im November 1484 fattgefundenta $3 \mathfrak{a z}$ fammentunft ©atutub, $\mathfrak{J u s}$ piters, $\mathfrak{B e n u s}$ ', Merturz, Det Soune und Des ફpondes $\mathfrak{i m}$ Gforpion beridutieb, waube faon erwabnt. ©s ift tax, daÉ ein seil det Sitrte, bie won der $\mathfrak{u b e t}$ : seugung fich nidyt io Dutchs brungen fablten, Dá jeber Stantheit ibr Staut ges madjfen fei, es als aber thre Stafte gebend empfanden, foldeer aftraliiden Stants beiten Sert $\mathfrak{z u}$ werben. $3 \mathbf{u s}$ mal bie Geuden waren in intem $\mathfrak{u n b e i m l i d e n ~ C b a t a t s ~}$ tet und bet ©̧efdywindig: teit ibret શusbreetung bafu angetan, ein Dumpfee $\mathfrak{E c}$ fádl Det Dgnamat einem


201b. 79. Siettreifjeldenmaun 1488. abermadaftgen Sditifal ge: genâber wadgurafen, bem gegenäber alle wadit ber Secilfuft immer wieder verfagte. Dennod Ibfen ogne zweifel ভeudgen, wie Saungerss

 $\mathfrak{i n}$ feiner bamaligen waddlofigteit bas Bervubtfein eigener Berants wortung gatte tragen máfen. Daß er fiad nad befen @raften gegen

Gereinbredgenbes Mabeil mebrte，Dafür forgte bet Srieb Der Selbftets baltung．Jimmer aber frug er in faweren peiten als Scofinunges fainmer Den Srof in fá，Dás Gottes るorn mitfamt Den brobenden bimmlifden edufen Dow eines \＄ages mieber bexdminden mifie．

Dem Eingelpatienten fafble fid Der aftologifa geidulte Fitst weit mebr getoadjen．Das Scoroffop jeines תranten gab igm Iffidin aber beffen tonftutionelle Malage，aber bie Somplecion，D．G．Das Semperament bes Patienten，wie aber Die Yrt ber gerabe vorliegenden Storung．2fus Dem $\mathfrak{E a g e s f a n d ~ D e r ~ P l a n e t e n ~ b e i m ~ S r a n t y e i t s b e g i n a ~}$
 Die fritifaen sage ber frantbeit fowie Den ganfigen 2fugenblia fut
 in weldem ber franfe die erfen $\mathfrak{H}$ geiden jeines leibens veriparte． Stelte man fur biefen Mugenblia Das Scorofiop，fo beseidnete Das erffe， im Diten aufiteigende Scaus Den Stanfen jelbit，Das 4i Seaus bie semei，
 Şunbert Sprifden，bie man Dem Piolemáus suidrieb，exfăbet man im
 Deffen Scert＂befaddigt＂ift．

Sonnte man Den Sugenblia Des Stantyeitsbeginns nidy fefts ftellen，fo bielt man fid an Den Moment，in Dem bet Fote Des Stanten ober ber Serante felbit ben Irst erreidte und madite Das Scorofop biefer Minute zum Nuxgangsppuntt feinet Mafnabmen．
 Der §rantgeit gutenten．刃ad ignt ridtete fid ber Eintritt Der Rrife （Stifenlebre ©alens）．Noa Sepler legt wber auf Diefe fefffellung：



 $20^{1 / 2} \mathfrak{z u m}$ Duabrat，mit $27^{1 / 3}$ mieber $\mathfrak{z u}$ peiner erfen Stell．Wenn $\mathfrak{m a n} \mathfrak{n} \mathfrak{H}$ exclusive vom 2ffang bet §rantbeit fieben gange Tage bis
 ald fittider sage nidy abel．．．Und mabrlid，wena bie Beobaditung beftandig and gemis ift：Dan nad bem 7．und 14．Gernad ber 20．and 27．Critici feien，fo mús es allein von bes Mondes fodiafalem lauf bertommen．．＂＂（„Tertius interveniens＂，玉gefe 70．）

WBaten die Monftllationen zufriebenfellend，io erfaien Dod mans dem eine Seeilung erf gatantient，wena aud Das Scoroftop Des saties

weiteres aus Dem Stantbeitzbotoftop za erfeben wat. Dow der furub,
 ben Şafen gepflegt.

Man liebte es, in Den breiteffen $\mathfrak{B o l t g h t r e i f e n ~ b e i ~ a l l e n ~ m b ̄ g l i d j e n ~}$ Ieidfen $\mathfrak{u n d}$ etaften $\mathfrak{U n p a b a l l d a t e i t e n ~}$ fur 2rber ju laflen. 刃ite butfte Das bei der ©tand bes Monbes auker adt gelaffen teerben, aber ben bie Salender bereitrilligit untertids teten. Ess mutbe als godef anbes fonnen betradtet, wenn man eg wagte, fut 2tber $\mathfrak{j u}$ laffen, fo lange Der Mond in Demienigen Siertreiss geiden fand, Dem det galafiende תodrpetteil zugeordnet war. ©se ents [praden bei Der ablicden rufteilung ( 2 (6b. 78/79) Dem æbibber - Dee Sopf; Dem Stier - Der Şalb; Dent Baililingen - bie Mrme; bem Stebjen - $\mathfrak{B r u f t} \mathfrak{u n d}$ luage; Dem عōmen - bas scers nud ber Ratutn; Der Iungftau - bie Faudgeinges weide; ber æ3age - ミieren und Slafe; Dem ctorpion - bie Ges ¢ Dberidentel; Dem Gtetibot - Die Snie; Dem æßafiermann - bie $\mathfrak{H} \mathfrak{n t e r}$ identel und ben fitcen Die ffüße. Sablretde Darftellungen
 Iein geben Durw Sayryunberte bins Durch Mustunft von ber weiten $\mathfrak{B e r b r e c t u n g ~ D e r ~ a f t r o l o g i t i d e n ~ R b e r s ~}$ labsodridriften.
$\mathfrak{3 u}$ Den 2 सperlafregeln gebartte aud bas શeadten bes \{lters des Patienten. ES wat alfo der Rbers lá an eintem beftimmten sage



20bb. 80. Die Entfernug Det Sypgilis.
Der siectrets jeigt Gonue, gopob und 4 Slameten im Ctorpion, gears im 2Bibder. Gppgilisblatt bes Xejtes
 Suadtatur Des wiondes bis fu feiner Dppdition zur ©onue (æoll
 füt alte \&eute.
 fâr bie $\mathfrak{B e r m e i b u n g ~ D e s ~ 2 b e r l a f f e s ~ a u f : ~}$

$$
\begin{aligned}
& 2 \text { Tage vor und I Tag nad D } \sigma \odot
\end{aligned}
$$

2utb Dperationen Dutfe man nur bei gant beftimmten Monds ftellungen vornebmen ${ }^{1}$ ). Frechmittel empfabl man einfunebmen, wenn Der MRond mit einem rüdalufigen Slaneten zufammentand, DDer im Beiden תrebs ober in einem Beiden Der wiederfăuenden Tiere: Widder, Stier, Steinboai. Tbfübrmittel Durften indess bei folden Stellungen Des Siondes auf feinen ffall verabreidy merden.
 $\mathfrak{n e b m e n}$. So wat e8 gut, einem

 2и\& Regiomontan§ „Temporal". 1534. Sanguiniter nur Dant zut Nber $\mathfrak{f u l a f f e n , ~ w e n n ~ D e r ~ M o n d ~ i n ~}$ einem $\mathfrak{l u f t z e i d} \mathfrak{n}$ fand, einem Sbolerifer beim Monditand im WiDDer ober Sduken, einem Whlegmatifer im §reblen, Stors pion oder in Den fifden und einem Melandoliter nur beim Mindftand in Der Jungfau DDer im Stier.

Dieje Regela fanden meiteffe Ferbreitung auf Den jog. $\mathfrak{E a b}$; feDDeln, Die als Eindlattorude \}u Kaufenden ins શolf mandets ten, fowie päter in Den Ralendern $\mathfrak{u n d} \mathfrak{P r a f t i f e n . ~}$

Da eż bei Der finulojen $\mathfrak{B e}$ s folgung biejer fum Teil redt

[^6] tommen mubte, eryoben fid immer and immet wieber wartende ©timmen, Die ginmiefen auf bie ఇotwendigteit eines vernänftigen Şandelnb, wie es ber $\mathfrak{A u g e n b l i d ~ e r g a b , ~ u n g e a d i t e t ~ a l l e t ~ M o n d e s k a u f e . ~}$ Dennow blieb getabe Det ఖbet: Ia $\mathfrak{n} \mathfrak{n a c}$ Dem Mondfand in weiten ఇolistreifen fo uners fanatterlich in eszbraud, Daß nod im I8. Jabrtunbert ber
 manu fixb fber ben 2bers glauben feinet Beit empoten $\mathfrak{m u}$ (,, Mon ber Erfabrung in Der 2ftrneitunfl." zärid 1787): "İd febe, Dás ein aberglă: bither MRenid nidate untets nimmt, ogne vorger ben fas lenber $\mathfrak{u m}$ ßat $\mathfrak{j u}$ fragen. Stat ex einen ©eitenfitid, fo fattzt er fith lieber in Zobezs

 Znno nidt Der Bectatis toolnimptraar/ 2no fain Facontidetrifitet darnack/
Derleto gerw/ ob er cmpfad.
Syat oita / nidet las das: (Sticdandir/
Sodas Zुciden Dic 2loce rufp/
 gutgut/
Sableibfu.faton ing gup tergut.
 I592.
 melden biejen Stecnpofien sufolge nidy gut Pberlafen ift. Er glaubt,
 er in Diefer Beit feime Surgas, aus fircdt, fe merde ein Bredmittel. Er glaubt, afles merbe soll, ment ber spond soll ift, batum trinft et
 alles eile niebermarts, wenn ber spond abuinnmt, barum bofft er, jeber spitfel und jebe Speife werde inu in biefer Beif purgieren. Ee mag fo trant fein, als et inmer mill, fo nimmet er fein spittel, son mas
 miebertauende Siet jage fein spittel aus bem siragen in ben spund." (ลitiett nadd Steinleitu.)


 Die Sage máblte.

So bringt ein "Calender mit Mndertidtung $\mathfrak{A}$ (ftonomifdet mits futhgen . . " 00 n 1547 folgendes Sdema:
"Şernact bolget ein Canon mas in ieben Zenden su thun obbet зи lafien jet, Dacinnen (g) gut, (m) mitfel ond (b) bob́z bebentet."

|  | $\gamma$ | 8 | II | ๘ | $\Omega$ | 7 m | 去 | m | 7 | 万 | 2 | X |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| उefenfdaftmaden | b | $g$ | $g$ | b | $g$ | $g$ | b | b | $g$ | $b$ | m | $g$ |
| greuntidaftmaden | b | b | m | $g$ | $g$ | b | b | $g$ | $g$ | b | m | $g$ |
| Sodyentmaden . | b | $g$ | $g$ | b | $g$ | $g$ | m | m | m | b | m | m |
| Orettipielear. . | $g$ | m | $g$ | $g$ | b | m | $g$ | m | b | b | b | b |
| Ctimas frijen. | $g$ | $g$ | m | $g$ | $g$ | $g$ | m | b | m | b | m | m |
| Sdulobejalen . | b | b | b | b | b | b | $g$ | b | b | b | $g$ | b |
| gregel abjdursben | $g$ | $g$ | b | $g$ | $g$ | b | $g$ | m | m | m | b | b |
| Sartideren . | b | b | $g$ | $g$ | $g$ | b | m | b | $g$ | m | b | $g$ |
| Streitanfaben | m | b | $g$ | m | $g$ | b | b | $g$ | $g$ | b | m | $g$ |
| Sinberentmenen | $g$ | $g$ | m | $g$ | b | $g$ | m | $g$ | b | $g$ | m | $g$ |
| Disputiern . | b | $g$ | m | b | $g$ | $g$ | $g$ | b | m | b | m | $g$ |
| gatitenfegen | g | $g$ | m | b | g | m | b | b | $g$ | b | m | b |
| atberlafien | $g$ | $b$ | b | m | g | b | $g$ | b | $g$ | b | m | $g$ |
| Crbidafttanffert. | b | $g$ | m | g | $g$ | $g$ | b | b | $g$ | $g$ | m | m |

Man erfiegt aus biefer \{abelle, Dás ber wiondfand im ebimen faft allen Dingen zugut tommt, wabrend im ©teinbod nidft rect gelingen mill. Gegen bas ©adulbenbegablen aber \{deint fiab bet Mpond in faft allen zeiden fu webren!

Oo mat man im lanfe ber zeit wieber mitten gincingeraten in bie


 aftologifden Salenbern tann man fär einen betreffenben sag beis
 Dber gut fat sunfit und ßergnagungen.
 Den, bie fíd son ber fehr alten, wabridecinlid ágyptifden lefgre நeridrieb, dás jebe ©tunde Des tages einem anbern Planten fugebjetg fei. Den natarlidgen $\mathfrak{x a g}$ yon Gonnenaufgang bis Gonnenuntergang
 tages jeweild mit Der Scerridaft aber die erfe Gtunde begann: Mond alfo regiette die erfie ©tunde Des siontags, shats bie erfe ©tunbe bes Dienstags ufw. Die abrigen Planeten folgten fici in Det ©tunbens



 Die Satfade erbellen, baÉ beifpielsmetife Det wreifer Det Oerofubr im

 Glaubigen! - einbaute.


Durch bie aftologitde sags nub ©funbenwablerei, in weldem Ges mand fie aud immer eridien, warbe Det 2bbangigteit Des Srenfden in allen Sleinigteiten Des tagliden qebens am anvergolenften Das $\mathfrak{2 B o r t}$ geredet, wodurd Det freie 2Bille wie aud jedes Gottbertrauen empfindiad gefdmadat wutbe. Gerabe

\$201. 84 \$lanctenfonnbens:lab. Eittibit Def,,Judicum lipsense Magistri wenceslai De BudweyB. 4 m 1500. Die §ags nub ©turbens wāblerei finben wir bena and feyt gáufig als Gânde verdammt, wabbrend man einter andern Citte gegens aber fidd ald viel Duibjamet ectweif: Dem sragen aftuos Logitider $\mathfrak{H m u l e t t e}$ — pofern Seeilsweate Damit berbunben waten, ober fofern man fíd $\mathfrak{u m}$ Die ©rfafinug plantetatet Snfluenjen in gladibeifdens Det 2bicht bemabte. Gine gemiffe, fogen. natartidide SRagte war bei Sectfellung folder $\mathfrak{H}$ mulette $200 g 1$ ets laubt. Die redte Wabll Des anfufertigenben aftologis
 $\mathfrak{n e t e n b i l d e s}$ bsw. Beidens war zunädfit de şauptade. Die Şetfellung aber batte alsbann unter glattiden Sonftellationen unb in ber
 \}u gefdeben, beffen Staft
 fertigt ans edien Gteinen und metallen, wobei miederum die planetare Bugeb̧rigteit 弓u beadten war. DDer aber es genâgten auf prergament gefecidnete aftrologiide ©barattere (Bergl. „Ebaratter" und „İntellis gent " Det ©onne auf $2(6 b, 85)$. $\mathfrak{B o n}$ Den 2 manletten feten aud erwajnt bie Plantetentafeln ober magidden 3ablenquabrate, Denen grofe gimms lifde staffe zugeiproden warden. Sie batgen in ibren bablen das
 ©tunbe auf bie geeignete metallene \$platte gefdrieben, Die beften ఆaben,

 Des Supiter, in Die æand eingelafien, auf daf es die Stafte ©aturus Dem ffrubtbaren zumenbe. Siege aud 2bb. 85: Luabrat ber ©onte.

Wit Det Zugegỏrigs teit der fieben alten Mres talle zu Den planeten: Des Blets zu Gaturn, Des 3inus fu Supiter, Des Eijens jum Mars, Des ©olloes zur conue, Des Supfers zut 刃enus, Des న2uedfilers zum Neetur und Des ©ubers


2ab5. 85. Gonnenamnlett. fum Mind (2(bb. 32),
 wiffenfaff: Det Midymie.
 werfen, Die - yon Den wenigen gresjeren lebrbadern abgejegen - das aftologifde $\mathfrak{B B i f f e n} \mathfrak{i m} \mathfrak{B o l t e}$ berbreiteten. Die $\mathfrak{p r a t t i f e n ~ b e s i e g e n ~}$ fid nidet auf ein beftimmtes Sabr, fonbern geben allgemeine lebren aber Das, was Det झrenid aber die Geffitne wifien foll. Ein ¥rattitens fareeiber \{dreibt fie dem anbern ab. ©ss witd in diefen Bádlein beridfet, wie ber scimmel auf alle Dinge, fibtbarlidy and unfidetbatlid, feinen Einflū babe. Die i2 Beiden werben beiproden und bie wirtung ber
 $\mathfrak{u n d}$ WBitungen, oft in einen Bers gefaft. Die vier Somplexionen ges nieEen eine ausfabrlide $\mathfrak{\text { bebandlung: }}$
,"Ebolericus bat fewrs natur am meyfen / if bey gleidet Dem ferwr vib Gommer / . . . er trindt megr dana er iffi / .... eins fanellen grimmigen forns / Det ift balb wieder bin / tan ond in allen bingen fanell / rebet bil / begert bil zu snteuiden . . .
\$blegmaticus / bat des mafierz natur am meyfen / if talt vud fendit gleidt dem waffer sund wintter / . . Gat bil flenfdes / . . . ift bil / trindet wenig / itảg / ©dlalferig / bat weyd bat / . . . Begeret wenig $\mathfrak{z a} \mathfrak{v n t e u i ( d e n ~ . . . . ~}$

Welancolicus bat ber Grben natur megr bann anberer Gles ment / ift falt vab tuaten / wift vergleidd Det Grben vab Scerbit / ift Die stebelf Somplex. Wer Deren natur / if geren trand / geigig / trawetg
wnd afdenfarb／．．．bat bofe begirben／bat ebrlide ding nidgt lieb／．．． mag nit wol vateufden ．．．

Sanguinens／bat bes Infts natur mer Dana anderer Element／ ift marm on feudy／laftig als Der lene／ift Die ebelf onb Den Complexios nen．Wber Deren natur ifit bat lieb von natur／on matt lieb gebabt／ if mild zu ebrliden Dingen／．．．finget gern／．．．mag mol onteufden／ wnd begent fein vil／．．．witt gern weife ond mol gelect．．＂＂（Galenber $\mathfrak{m i t} \mathfrak{U n D e r r i d t u n g ~ M ( f r o n o m i j d e r ~ w i t d u n g e n . ~ . ~ . ~ 1 5 4 7 . ) ~}$

Sfut Die umftandldyen Planetenberednangen Durd Beobadtung ober mit Scilfe von Epgemeriben（Geftirnftanbstabellen）wiffen bie Sratitenfdreiber einen originellen Erfak：es bebatf nur des Bors namens der झinter und Des eigenen Sornamens，um alsbana Den Seburtzplaneten erreduen fu tonnen．Das Gante gefdah fo：Die Fuds faben ber ミamen mutDen in bablen vermanbelt，etwa nad Dem Sdpema $A=\mathrm{r}, B=2 \ldots L=20, M=30 \mathfrak{u f m}$ ．－Det Syfteme gibt e8 mebrece－Die Summe aller 马ablen mutbe alsbann po oft als moglid Dutd 7 bgw．Durd 9 geteilt und Die æReftabl wat alsbana Der Sdlaffel far ben gefubten Geburtbplaneten．

Sebr băufig ift in Den Sratiten ein MDeclámana mit Den Dafus geborigen Mberlajregeln gu finden．SRertberfe belegren aber Die Bers ridtungen Des fanbmanns in ben berfifiebenen sponaten pomie aber Eefundbeitzpflege $\mathfrak{x}$ im．

Eine befoubere $\mathfrak{H r t}$ Der Srattifen if Die $\mathfrak{F a n t e r a p r a t i f . ~ S i e ~ f u f t ~}$ auf Dem Grundfag，Dás die wittecung bes gaufen Jabres fid aus
 erfeben Iafle，wie aus dem Ebaratter Des＂Jabrestregenten＂（auf Den fid aud Der fog．Scunbertidbeige Ralenber aufbaut）．
 manfidt，Der lefe Die launigen Sauberungen Se．I．Cheifopg von Grims melsbaufens in jeinem＂Ewig wabrenben salenber＂oon 1670.

Die Wrognofiten，fofern fie gefondert meben Den Srattifen einbergeben，find gemsbnald tleine Seftden，meif nur cin paar Seiten ftati，bielfad gegiext mit cinem Sitelbild in groben Sodgidnittlinien， Das auf Die zu ermartenben Ereigniffe Des Jabres binmeifo．Die Sdrifts あen wetteifern oft（dyon in Eitel und Bild，Die Butunft in Den cindruabs volften ffarben zu malen．Die 刃rognoftifen geben Musfunf aber Sabrebseiten，Witterung，aber finfernifle und ibre Bebeutungen，aber Sriege，aud aber＂Standbeiten sub allerley \＆eibes befdmernugen，fo Durd die Influentias naturales Stellarum SRenfaen ond Bibe in
diefem Iar gebrawet werben". Wnd fie entgalten oft einen tursen $\mathfrak{a b b e t b l i d}$ aber Die Febeutung Der Planeten und Siertreibseiden und geben Die widftigften Kberlafooriditifter.
 mit igren unermafoliden 2 usbeutungen tommenber Greigniffe und threm fereotypen æ乃iffenstram, war es tein æßunder, da巨 aud Gpott $\mathfrak{u n d}$ Satite fich ibree bemadtigten. I494 war bereitz zu Bajel Sebaftian
 $\mathfrak{t u n f i} / \mathfrak{G a t t}$ jegt baft (idnelli) be ber bruder gunfi Die bruden alles, Das man bringt. . " $\mathfrak{B r a n t}$ if Det $\mathfrak{Y n f i d t , ~ D a ß ~ e s ~ v i e l ~ g u t e ~ ভ a t u r n s ~}$ tiaber gabbe and viel ©onnens und Supitertinber, voll von $\mathfrak{b o s b e i t . ~}$ 1527 finben wit cine , Ppractica Sentid, gemadit durd Gjelberti trindgern, $\mathfrak{y n}$ benben redten, stind anE, ©dend ein, Doctoris. auff das jar Saufend grofden, fiunf bundert mafmeing und ©ibenundswancig
 Grofmutter. ©in Didgeprodte Rewe wnid trewe/ lauthafte vid jmmetsoautbafte procbit / aud pofierlide / Dod nit verfatylide
 taffeln: geftelet Dutch gut Dunden / ober gut frunden Des ©titnweifen
 grewel bidaften Scimmelgaffenben Gternganaler / Practidtráumer vid Salender reimer: ©ebr ein rā́ tursweilig geláß / als wenn man fabets

 jabr jein ... Die Gulben 3abl erseigt fid dí bud alle jabr bei den

 bet) foldem ßebel nemen ... Das Donnern witd megr getâmmels baben, Dann Det \$lita . .." ufw. ufw. (ఇadbrud 1623.)
${ }^{1}$ ) cum gratia et privilegio.

Wit find nua am cube. Sn gobem Grabe faben wit ben aftos logifden Gebanten Das Sulturleben unferer bentíden Bergangenbeit


 عegren Det Mfrologie fid nidt cintig und allein in form von $\mathfrak{B e r i d f e n ~}$ verbreiteten, fonbern fif in fo angerorDenflid gogem spage der ifuftas tiven Sunfl bedienten, fpridet fart Das groge Sntereffe Der allerbreiteften Steife, alfo aud all jent Boltstreife, die des refens nutundig waten.
 عinie mit Maffentunft futu baben, mit oft grober, unbegolfener Dats ftellung - ibre \{rfgabe erfămen jebod, wie id bereitz eingangz fagte, all biefe $\mathfrak{B i t b e r}$ gam gewi : Rebendige stäger Des aftrologiiden Gebantens fu fein. Werfety fie es Dod, wefentidjes mit ibren primitiven Mittela ju Iagen. Die Einflidtigen werden Datum aud angefidets ber aftologiidssilunftativen WRafientunft ben Scintergrund jenet groken $\mathfrak{B e l t}$, anidaunug ertennen, Die fid fo inbrünfig $\mathfrak{u m}$ bic Grtenntuis Det wittenben Welittrafte bemuabte.


2bb. 86. Ciguet Ratbolt 1499. \$Bapper mit Dem \$lanetengott WRetur.

## Beidenereflärung.

Planeten.


$$
\begin{aligned}
& \left.\begin{array}{l}
Q=\text { Beuns } \\
\vdots=\text { SRertur }
\end{array}\right\} \text { untece Mlaneten } \\
& D=\text { groub } \\
& \Omega_{8}=\text { auffitigenber } \\
& \vartheta=\text { abftigender } \\
& \text { Mronbtuoten }
\end{aligned}
$$

## Siertreisseiden.

$$
\begin{aligned}
& r=\text { ほribet - Aries } \\
& \boldsymbol{y}=\text { Etiet - Taurus } \\
& \stackrel{\wedge}{\mathrm{n}}=\mathrm{W} \text { Rage }-\mathrm{Libra} \\
& \text { II }=3 \text { widlinge }- \text { Gemini } \\
& \Omega=\text { Stebs - Cancer } \\
& \Omega=28 \text { ove - Leo } \\
& \mathfrak{m p}=\mathfrak{I n} \mathfrak{u g f t a u}-\text { Virgo } \\
& \bar{m}=\text { Etorpion }- \text { Scorpio } \\
& 7=\text { © }{ }^{\text {dithe }} \text { - Sagittarius } \\
& \text { ठ }=\text { Gteinbod }- \text { Capricornus } \\
& \text { m = £Baffermann - Aquarius } \\
& x=8 t i d e-\text { Pisces }
\end{aligned}
$$

2 Hipelte.

| Sonianitio | $\begin{aligned} & \text { zmixtel won: } \\ & 0 \text { © Stab } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| * $=$ Gertil | 60 | 1/6 |
| $\square=$ Duabrat | 90 | 1/4 |
| $\Delta=$ £rigon | 120 " | 1/3 |
| $8=$ Dppoftiou | 180 | 1/2 |

## $\mathfrak{W e r s e c i d n i i s ~ D e r ~} \mathfrak{A}$ (bbildungen.

Ces ift berfudt morben, mogitaft ans jebem Eeligebiet bes aftologifaen Cebantentreifes



 es fid nidt $\mathfrak{n m}$ Oreproduttionen von Driginalen ganbelt, if im folgenben Berseidnis fets Die guelle angegeben, mofedbit meif ndjeres aber Die आbbibung su erfabren tif.

Mad Dxiginalea marben reprodugieet:
 23, 29, 30, 3I, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 5I, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 7x, 72, 73 nul 81;




 1901/02, ゆD. I, S. 213, आЬb.7. Bertleinert.



2 Aftelog in feiner Stubierfinbe. Sitelblatt ber quetaltef betanaten Bauerns praittit bon 1512. - Rad: S. Sellmana, „Mrubrude bon Sdriften and Sarten aber Speteorologie nub ErDmagnetismů", Mr. 5: Die Bautuprattit. S. 9. - Berlin 1896.
 ab Jacobo Henrichmanno. 1508. D. D.

 beit", פD. III, S. 45. - இeclia, eetpig, ฒien, Stuttgatt (Dentides Betlagsjaus 2ong \& Co.) D. J.


 Argoli Ephemerides exactissimae caelestium motuum ... Lugduni" 1677 . Bets tleinet.
6 Mrmillaripgare mit Den Bildern bes Eierfretfes. Datunter bie Mfrologie, cinen ©diter in ben tednifden Sernublagen ibret Wiffenfaaft nuterweifenb. Bredts \$tolemaiub, im gamfen wittelalter nud in piteter seit ald ber Bater ber Mitrologie betebrt, mit einem Mftolabinm in bet Şanb. - Mab: „Theoricarum nouarum Georgij Purbachij . . .". 1515.


 Drude von Mnton Corg in Sugsbutg．Nr．83I．－seipitg（Satl W．Siteremanu） 1921．－Ituf Die Şaffte bettleinert．

 Spinden（Solbeinsßetlag）1922．－§af．31．Statt bettleinect．
 ＂Das gró §lauetenbuథ＂．1553．D．D．
Io Det $\mathfrak{p l a n e t}$ Gatura mit feinen Beiden．Hus bem Dentiden Budtalenber von
 Bafler salenber Des 15．und bet effen Scalfte Des 16．Jabrbunberts＂．21bb．20．－

ix／i2 WlanetentindetsDarfiellungen（Satutu und Jupter）bes sittelaltecliden Sauss


 Sunft SRanden（ 2 ．Dibenboutg） 1926.
 пеtenbuథ＂ ตon 1553．
 Planetenbud＂yon 1553.





 geo ゆlanetenbud＂ 001 1553．
23 Der \＄lanet sperfut．\＄rognofitentitel．，„Sybilla＂Iugsbutg，D．I．
24 Serfir und feine Sinder．Ans bem，„Kalender of Shepherdes＂r503．Rendrad （今．D．Sommet）Eonbon 1892.
25 Benus and ibre sinder．1503．Ruelle mie abb． 24.
26 SRetiut und feine sinder．Fub ber \＄abinger Sandiatifi um 1400．2m Simmel Die Geftalten ber Gternbilber，Die mit ben Spetingeiden 3milinge nub Iungfan anfs
 Werfens（Darunter），Stiangel，Gdlangentraget，Die auf igrem $\mathbb{Z b r o n}$ feftgebunbene
 ©ttaßbutg（geig）1916，玉af．XXVIII．
 bunberts．Rad M．Sृauber，„甲lanetentinberbiber and Sternbilbet＂．Stragbuts （（seig）1916，£af．XXVI．Bettieinett．
28 3norbaung det 7 Planeten zu ben 7 freien Sanften，Den \＄Bodentagen and ben

 001 1553.

32 PlanetentindersDatfellungen（funa）Des sittelaltetl．Sansbuas．Un 1480. Quelle wie 2（bb．II／土2．
33 Die 7 \＄laneten als §eren ber 7 §owentage．（Botiage modr beutiaen Hts （prung8）1503．Duelle mie 2bD． 24.
34 Die 7 Planeten mit igren Beiden anblbren Stubern，igre 3ugeborigteit in ben WBodentagen．In bet sitte ein Mipetifdema．Det sept tiber ben Wlanetenmebaillous


 ${ }^{W}$ Die Solifanitte Des 14, und 15. Jabrbunbeets im Sermantiden SRufenm" (M. EfRns wein), Ratubetg 1874, Safel CXXI. (Die Bemabangea घad bem Dtiginal blieben exfolgio8.)

 SRe. 633. - eeipig (Satl Siterfemana) 1921.
36 Gternblidatte von \{Dam Gefuging 1565 and beffen ,,Speculum firma-




37 Eletfectsjeiden 1489. Rad Camille Flammarion „Les étoiles et les curiosités du ciel", \$acts 1882, Fitg. 299, ogue Duellenangabe. - Die gleiden Solifdnitte, wenu and in anberet greigenfolge, finben fiad in: Leupoldus de Austria „Compilatio de astrorum scientia", Rugbbutg bet Eetbatb RRatbolt, 1489.
38 Die fid gegenaberliegenben Elerfreisjeiden (Dppofitionen). sints oben





40 Die planeten Gatura, Jupiter, wars and Gonue anf tbren „S̊afern".



 bebentet, ift afteologifa aidit feftinfellen.
42 Safel bet Gedrfen ber planeten in ben verfaiedenen zeiden. 2ns "Salenbatins tentid spaifter Joannis stugspergets" 1512. ober geboen mitet, bet ifit alweg meitfameifig, ift bittig, ift frolid onab mitt reid, boficid, erbar onnd rein, ond if etwas fameidledter moct, sund ebe er fitbt tompt et ju grosen ebren, ond mirbigteit, baft gifidgaft, im if wol mit ontenfageit, if biafbat, mexdidid sud meniger moet."
 Sept: „Eafiopeia am end bes fitids, ond fornen an bem wiber. \$及elder subet bet

 tobts, entwebers ex witt ermatgt, Die tal abgefanitten, ober berbirbt in ongewitter."

bard Reymanu. 1515. Der anfere Stets jeigt bie 12 trbifaen §dufer, es folgt ber Siertreis and Die 7 PIaneten. In Der sitte Die Cebe. Rad Sagelfauge, Seitfar. far פBiderfreunde, Jabrg. 1905/06, 5b. II, S. 106/07.
 skagnus ${ }^{\text {DDatan }}$ man alle Seimiddteit bes meibliden Sefdledts ettenuen tan". Fitanffutt 1592.

 nad wabrem lauff bet Gonuen, ond ber fiben planeten traften bud engenfaaften, wie biefelbigen Den skemfdea complegioniten bad tbre matang bolbtingen . . . Dutd
 beren Naturtandigern, auff new mit vilen Canonen gemebet vud gebeffert." จ. D. 1596.

52 Soroftop des Gonnencintrits ins 马eiden \%idder. r487. Nus einem las

 „Şunbert SalenbersIntunabeln", ©trabbutg 1905. शblatt 52.

 "Deutide mebitinifde Intunabeln", setpsig 1908, unter $\mathfrak{M t}$. 443.)
 SRars, ald Şertider bes Jabres, witten nubelivoll, ba fie zueinauber im Ruabrat
 Den æваfer aubfafttenben w Den Sagel faiesenden sRars. - 3widan, DRatbídubibliotbet.
55 Gafura, als Serrider bes gabres, $\mathfrak{n m f a f t ~ E l e t f r e i s ~ u n d ~ E r b e . ~ S i t e l ~}$

 unter $\mathfrak{R e}$. 44r.)
56 Sitel einer Fraftit Des Seorg \&eimbad 1499. Wropbejetung eined affen Jabres: Jupiter im waffermana fafttet fber Den Serta des Jabres, Saturn im

 gefaidte, 5D. 6, 21Bb. 49. Wertleinett.
57 Datfellung des Siertretfes mit ciner Spondinfternts in ber Tungfan, mobei Der SRond ia Soniunttion mit SRars im Dradenfawand febt. Die finfternis fand im

 Siertrets. - Eitel Det „\$ractica Deutia Mreifer Şamfen Birbuag von Şaffutt 1523.
58 Mftologifaes gitugblatt bes Gebaftian Brant i504. Mad neflugblatter bes
 elfafifat eiteratur III. ©trabburg 1915. Blatt 22. Statt vetteinert.
 3 Dberea Mlameten Saturn, Jupiter and shars feben in Sonjunition in ben fitden, bie
 Astronomicum coniunctionis minoris Saturni et Jovis . . " von $\mathfrak{R}$. de ©jabel. 1524.
 1914. S. 94. Bertleinett.

60 Eitelbild einer Pratiti, bie „Erobe Somjunition" aller Plauten im Seiden bet Fitide betreffend. ©
 tubretifaet Bauctu. Sinbentung auf ben 1526 in Det Eat anggebrodenen Danetns

Itieg. - Sitelbiid bet „\$ractica sber bie groken sub manigfeltigen Coniunction ber
 Ding geperen merber." 1524.
61 Sitelbild in Georg Sanafetters, "Libellus consolatorius", wien 1523.
 Bann gebalten, auf Die Erbe bernieber, wo Die ganern rubig igret fetbarbeit nads

62 Eitelbild Det „Practica Dentia speifer Sanfen Birdung bon Saffutt, bff Das
 Dregen und Steiue fallen aus bem seiden ber gitide zur Crbe bernieber, 100 §otfalag
 anf bem silbe fidergeftell.
63 Datfellatg Det Mlauetenslonjunttion 1524. Ans ,,Magister Joanes Virdungus Hasfurdensis: Prognosticon super novis stupendis et prius non visis Planetarum coniunctionibus magnis Anno domini M.D.XXIIII futuris . . . "" 1521. Diefe Odutft, in latelutider Gprade gefarieben, war nur fat Die Eelegeten befimmo.
 \$rognofit, wie Sbb. 63 .

 fleñ in Sauffbemeen aufigeridet ond gepracticiect."
66 Sitelbild Det „Practica Magistri Mathie Brotbeyhel son Saufbencen, auf bas M.C.C.C.C.C. $\boldsymbol{v n d}^{1}$ XXXiij. Jat."

67 Sitel ciner ¥ealtit des §atacelins auf bas Jabr 1535. SRats nub Beans, bie Sabredtegenten, mit tbren Etettreibjeiden.
68 Eitelbild Des „Prognosticon astrologicum. Inf bie biet farmemfen Renolutiones

 M. Victorium Schōnfelt Budissium, iesiger zeit berorbueten Pbypicum sub spatbes maticum bet gefffalden bub lobliden Sobenfaulin sacpurg, im land in Seffen,

 3willigen, Die Deitte, cime spondiaftecnis, im Stebs. Suitan, \$apf und Satiet
 Satura im stebpen.
69 Sitelbild von ©in anbjug etlider \$ractica vnd ¥ropbeceven anf bergangue
 phejeinug eined Sampfes gegen Die Sarten.
 practic, fo nit allein auff biefe iegtgegenmertige funbern and immer fort auff alle
 1596 geftellet Dutw Jobann Rafぁ."
71 Sitelbild einer Sometenfarift. 153I. 2fus, Coniectur odber anuebmilide ansys legung Joannis Schōners bber ben Cometen io im 2ugftoonat Des M.D.xxxj. jats
 außgangen."
72 Sitelbild der Sometenidrtft „8eDentung Des ongewonliden gefidts, po genent if ein Comet, wilder nad bem abuemenben ছiectent bet spons ... im
 Brotbengel von Saufbeuren befdriben." M.D.XXXII. Det Somet erfdeint in Siets
 Det Eob fadt bas in etwattenbe Mubell an.

73 Sitelbild ber Sometenidrift „WBas ein Comet fen: wo ber er tomme, oub

 Cometen and goolgt, vid fonberlid von dem Cometen erfainuen im \$Beinmonat bes XXXII. jat8. Durd Nicolaum Prucknerum bef币ctben." 1532. E8 banbelt fid
 Jungtan gemanbett. Det raddafige Gatutu manbett ins Beiden Stebs gutad.
74. Gonnenfinfernis im seiøen des \&smen. 1487. Mus einem Ralenber von
 Intunabeln". Strabbutg 1905. Wlatt 54, Muf Det Tagfeite bet Erbe meif ein ents Feqted spenfdempaat auf die fintfeents.

 1494 von Jacobub Sconiget bon çrufien. Ruelle mie 2bb. 74, 5 latt 84.
 giebenb. Die Datfellung malt Die folgen einer SRondinfernis bes Jabres 1616,
 aus. Die §iettreisjeiden, in benea bie ginferniffe fattinben folten, find augefabrt und numettert. Det Sod ald Stieg and BBafersuot, rettet ben Die Betfinferung
 Matubetg.
77 3usebunng ber Drgane bes menfaliden sirpers fu ben Mlaneten. 1503. - Itus bem „Kalender of Shepherdes". Reubrud bon S. D. ©ommer, sons Dou 1892.
78 Eiectreisjeldenmana oom Eade Des 13. Jabrbanderts. आus bem Cod. lat.

 (E. Subn) 1912, Saf. III. - Driginal farbig. Euf Die Sadfte vertleineet.

79 Elettretsjeiøепмana 1488. 2tu „Flores Albumasaris" 1488 bet Erøarb Ratbolt. Rad Gtepban Gteinicin nefteologie, Segualteantgeiten und abetglanbe", SRindjen and reiptig 1915.


81 2derlafmana mit Eleriteis, 1534 . Bei jebem Beiden if augegeben, ob beim
 bes weitbeebambten sp. Iobanu Sanigspergers, Natarlide turit Der Mftouomel,

 Seimlidteit bes meibliden ఆefdledts ertenaen tan". Sitanifntt 1592.
 auf bea beiben obeen \$ilbdea ber geeignete spondfand zum Mberlafien bim. Sdroffen

 1499 bon Sans Broman Woneder, Stabtaryt in Wafel. (Sedrudt bei sienbart

 netenfunben auf bem Şimmelssతeffill, bas cin Engel Gottes brebt. $n^{\text {spars regient }}$ Die Gtunbe", Sonue, פenus und spectur folgen, spond, Gatucu nud Supter find im $\mathfrak{A b}$ fitieg begrtfen. - Sitelbuld bes,,Judicium lipsense Magistri wenceslai De BudweyB. Blatbidulbibltotbet Swidar.


 wittung befonbers fatt entfaltet. Bredts bas beiden bes "Ebatalters" ber Soune. 2uf ber Ridifette bas magifde sabrenquabrat ber Gonne, beffen sonfante 111 if
 ภиmmel) 1926, ©. 189.
86 Signet gatdolt, 1499. Im wappen bet Mlanetengott wettur, ber \$atron bet Diaboruder. Dudbtudermarte bet gatbolt aus „Ephemerides et calendarium" Des
 Bettletuet.
Bellage Die 7 \$laneten mit tbren sinbern. Solfianittecte yon Sans Sebalb


 fretlen bat:
\$1b. 87 Gatucn,
" 88 Inpitter,
" 89 spars,
" 90 Ganne,

91bb. 91 Denub,
" 92 ERettuf,
" 93 SRoub.

## Literatur．


Bertbold yon Begensbarg，¥rebigten．Serausgegeben yon Fitand Mfelfer．Wien 1862.


\＄oll，Otand，Sphaera．Reipits 1903.
\％oll，छrank，Sternglaube nub Etecnbentung．2．Sufl．Eeipig u．Beclin 1919．
 aus alten bentiden Seitungen．WD．1，Mr．83．SRAtuden 1912.
 alters．＂Stuttgatt 1879.


 nud beransgegeben von seemana Dittnev．Jena 1919．2D． 2.
0．Ooffel，Stabien jut Sefaidite ber Mebitin．Gtuttgatt 1909．

 1670．－Menansgabe bon Engelbect Segant．sptanen 1925.
Sanber，M．，Mlametentinberbiber und Steenbilber．Steaßbatg 1916.

一，Metedrologifde Bolasbatier．Detlia 189 I.
－，Reubrude von Gdriften and Satten aber Speteorologie und Erbmagnetismub．
SR．1：\＆．刃repaman：Wettetbajleia 1510.
Mr．5：Die Bauerns ixattil． 1508.
Mr．12：ほetterproguofen und wetterbetidte bes XV．und XV1．Эabeøanberts．
Sepler，Jobanues，Die Mfrologie Des J．Seplet．Sectauggegeben yon Seiag Metur Strauß und ©igrtb Ctraufssiocbe．SRanden und berita 1926.
Siefemetter，Satl，Die Eebeimmifienfaften．Reipig o．I．（1895）．
Sontabs von SRegenberg，Deutide Sphaera．Setausgegeben von Dtto spattgaci．Beelia 1912.
 Det SReDifin，Seft V1．）
Seper，Catl，Det aberglaube ded spittelalters nub ber nådifolgenber gabebunberte． Dafel 1884
\＄anofstys Safl，Dfirens，Melencolia I．＂retpig and Betlin 1923.

\＄eginళ，SRattin，Bebuetsfanbenbud．Bafel 1570．－Reubtud spanden 1924.
 Reipitg 1905.
\＄tolemaens，Elaubins，De Praedictionibus Astronomicis．．．Bafel 1553.




 fammenjange. SPanden und feipig 1915. 2 இbe.
 bet bitbenben Sunfi. Neue ffolge, 80.11 1925, Seft $1 / 2$.
 20b. 11, 1925. Seft $1 / 2$.
GuDgoff, Satl, Jattomatbematiter votnebmila im 15. nub 16. Jabebunbect. Brestau 1902. (Mbbanblungen jur Sefaidate bet MRebifin 2.)



 betg 1920.
 1924/25. ©D. 11, ©. 560 ff.)


## Riegifter.

2tberglaube 13. 32. 85.
2ramafat 45. 6I.
aberlás 6I. 83 fi.
\{grippa von શettesbeim 14. 32. 34. 43.56.
2abertub spagnus 9.
Maymie 34. 89.
2uter \$rattit ©rofmutter 2I. 9I.
Mmulette 88.
2ntite 8. 9. 13.
\{raber 7. 8. 68. 70.
Iriftoteles 19.
2fipette 52. 6I.
Astrologia judiciaria 56. 58. 59.
2ffenbent 5If.
Sabylon 7.
Bauernitieg 70.
Baneraprattif 90.
©erthold von Regensbutg 19. 22.
Bibel 13.
Wrabe, \$ydo 10.
Weant, Sebaftan 9 I.
Brund, Gitorbaud 14.
Carmina burana 57.
Complesionea 6I. 84. 89.
Eufanub 14.
Dante 11. 18. 19. 22. 27. 37. 49.

## Detanate 43 ff. 50.

Ditettionen 53.
Dradentopf 37.
Drademidimand 37.
Difere 22 f.
cedart (welfer) 37.
Ebelftine 80.
Elemente 19. 46.
Empfangits, Tugenblid Det 55. Epgemetiben 90.
Ginfernifie 37. 6x. 65 f. 77. Fitidatt, Jobaua 2I. 9I.
Eipftectue 19. 41.

Fityternbimmel 16 f.
ffriebtid wilbelm I. 15.
gftatlingspanit 43.
©alen 78. 82.
Gebuttsaugenblta 51. 53f. 57.
©eograpgie, aftrologtide 64 f.
©ejunbbeitåregelu 6I.
Getmmelsgaufen, Cgtitoph von 90.
©erose Sonjuattion 66 ff.
Saufer, Der Planeten 46 ff .
ร̧åufer, trbifde 50. 5 If. 82.
Setiltănter 80.
Socritop 53 ff. 57 f.

Stalien 9.
Jabressiegent 62. 90.
Jabressilesolution 62 f.
Jattos 1 fitologie 77 fi.
Jupitet 18. 24 f. 27. 38.
Salenber 16. 83. 84. 85. 86.
Salenber, Ewis majyender 90.
salenber, Şundertiabriger 16. 90.
satl V. 69.
Septer 14. 46. 52. 53. 56. 58, 62f. 66. 75.
8.

Sitcdentegre 13.
Sospertelile (aftrol. Suorbuang) 77 ff. 83.
Someten 61. 74 fi.
Sonjuntition, espose 66 ff.
Sourad son spegenberg 18 f .
Sopernitur 14. 53. 66.

Setifentegre 82.
Stafte, Die 7 freien 38.
Sebensalter 40.
eutber 14. 56. 66. 68.
Tragie 34. 88.
529ats 18. 26 f. 38. 47.

Maximilian I. 24
Webitin, aftologifde 77 ff.
SRelandetbor 56. 70.
,Melencolia I" 22 f.
SRectut 18. 30f. 38. 49.
MRetalle 80. 89.
980ub 19. 32 f. 38.82 ff.
Moubfinftetais 37. 77.
sponbtuoten 36 f.
Spofed 87.
Tatrenfaiff 9x.
Raturwiffaffafter 14.
Sipgut, Angufinus 69.

## Gappre 9.

Patacelins 10. 14. 55. 79. 80f.
Plational 9. 79.
\$efilemi 8x.
\$pico bella Mitranbola 13. 56.
Planetentinbet 19 ff.
Slaneteufturben 87.
Wolttifae Mfteologie 64 f.
Wraceffion 43. 45 f.
Preattiten 61 fi. 89 f.
Prognoftiten 61 ff. 90 f.
Witolemáus 8. 21. 27. 56. 82.
Wtolemåub, ఖeltbud bet 16.
Quabtate, magifae 88 f.
Regiomontan 53.
Beligionsentftebungen 66 f.
sRbstia, Seltiaxs 46.
Bafte 78.
Gaturn 18. 20ff. 26. 27. 38. Gфidfalspeogupfe 53. 58.
Geni 58.
Ggatefpeate 58.

Gaine 18. 32. 38.
Sопиenfanflectis 37. 77.
Spbăten 16 f.
Spottpealtifen 21. 9x.
Statiter bet Mlaneten 47.
©tein, Eraf you 15.
Stetubliber sof.
CtDffies, Jobanues 69f. 84.
Stunbentwabl 86 f.
Gandfint 69 f.
Sypgitis 68. 8x.
Tagmablecel 86 f.
Tanufletter, ङeorg 70.
Semperamente 78. 84. 89.
Setrabiblos 8. 70.
Sgetapte, aftiologifde 79 f.
Sbomas you Equin 10.
Syomas yon sitclaria 19.
Tiectreis 18. 19. 42 ff. 53.
Sodfanbea, bie flebea 38.
Stipligitat 46.
Trutina Hermetis 55.
~ube, aftronomifar 86.
Mrentus, Diettid 68.
Genus 18, 27 f. 38. 49.
E3abrfageted 10. 56. 70ff.
Wallenftein 58.
Wrideusfreigeit 12.
28itterung 61 f.
Wodentage 40.
§Bolfan von G「aenba山 9. 79.
WBarben bet slaneten 47.
3ablenquabtate 88 f.
Simatermana, 909. ©eors 85.
Suorbanagen ber \$laueten 38 f. 89.

Suma Kind man tucht zemen tan Jhat Eind fand nyemanst vuterthan.

In 2laht vios sweursig tay vid nacht $\mathfrak{W}$ itt auch metn ganiser lauff ver6iacht



[^0]:    ${ }^{1}$ ）Die Gterue maden genetgt，aber fie zwiagen nidt．

[^1]:    
     Bimmerlent und wautern／ 2006 s，Efeltretber，aud Sitten und Bauren／wittb，Santuet，
    
     Stommeljølåger，Seerpauter und Gadpfeifer／Banbetiø Şuten und \＆andfabrer／Stiafess
     BRede．＂

[^2]:    gle

[^3]:    ${ }^{1}$ ) Sellmann, "Beittage jur ©efaidjte Det Mreteorologie", befanbelt bas Igema aubfatyrlid.

[^4]:    ${ }^{1}$ ) Seinen Steislauf vollenbet batte, alfo wabrfacinlidy wieber an bem Drte fand, an Dem er $\mathfrak{i m}$ Entfehungraugenblia Det $\mathfrak{B u n b e}$ geftanden hatte.

[^5]:    $\left.{ }^{1}\right) \mathfrak{A}$ ftonomie bei Paracelfus gleida Mftrologie.

[^6]:    
     gende Rolle fitelen, wito die 马utunft ju etweifen gaben.

