# Die wiffenfdaftlidse zilimug <br> alb 

## 2trigabe ser duchidnule.

$$
\begin{gathered}
\text { Mèe } \\
\text { anter StuDivendent }
\end{gathered}
$$

#  

gehalten
beim 2xtritte feittes sictorateg
Den 9. Dezember 1846
bon
Solyann Suputit Mxcibiluos.
Sbermebisinafratge.

[^0]Qumblife ahiltanch)mantier aí6

$\square$

 2020

 4. $2, y+1)=12$


(80) Fithlianatimanoly s tr s cha at if 594


## 

 Wakl muroig erffarten, welde Selue Majeftät ber alferburdianditigfe


 Der Repräjentanten ber \&efrffäfte unjerer Sobdidule, an Cie, meine thenten afabemi=
 Shnen alz afabemifify Bütgern obliegen, zu fpredfen.

Fevor lid aber difes begitne, fey es mix erfaubt, über meine fitbieftive
 unferer Şodfichule cine nux furze Erimerung vorzutragen.

 Fen mut nod Mionate mefir won bem Sdilufie bes febenten Decennium entfernten Mlter, und zwar bei meinen übrigen nidft minber midftigen, vorzüglidy nebentei alz witgliebe Der oberfent Mebicinal = Stelle mix zuftefienben Reiftutgen im Staate, - midy anfäng =

 Der Bitte um Veniam aetatis unb Difjens und pomit Der Entiagut bemogen hätte.

 geiammelten Senterzen - gleid beilenten ©enten - zu Soüfe, bie midi zur Sflidt wiejen.
 ben Bortrag feiner (Gutadeten, bem Staate nüben. - Bejäfen bie $\mathfrak{A l t e n t i c j e ~ B o r ~}$
 Bei ben Racebemonient wenigitens heigen und fino bie Gödjten obrigfeitlichen ßerionen
 es nidyt übt, ober wemt mant feinem Naturefl nady zut trage ift. - Nux gebraudje man feine Sräfte geforig und futhe bamit fein Migglides auEzuridten; matrlidy bant wirb man eben nidy über Mangel an Siriften zu fagen ltradbe baben. - Unjere

 Nathruntg giebt."
,Beftimmt it bie BaFn Des Rebenz: Ein Weg, unb cinfadl in ber Weg ber
 תinbegalterz, - Das meffiume Feute ber Sünglinge, - Der mảnnlidye Ěnft ber
 zu feiter Beit Den Gemus hat."

Dieje und viele andere Steffen umb ermunternbe Beippiele, bie id bei wieber=
 Geilten midg won meiner תileinmüthigfeit und liegen midd it jentem in einer trüben Stumbe aufgetaudten (sebanfen jogar ben 彐Hzbrudf einer felbitigen 2hflage won Mant gel an fräftigem gemifienthaftem Willen - erfemen, woyon idh gerabe bas obegentjeil meinem Vaterlande zu bemeijen Das märmite Befteben in mir füfile.

Mit itm to freubigerem Muthe trat idh aber mein Sant an, weil mix überbiés butd Den Sinbliof auf ben bilfreidy mix zut Seite ftekenden afabemifden Senat
 ben $\mathfrak{A}$ (ngelegenfeiten fämmtlicher Fafultäten amtsbrüberlid) geftidert it.

Sadb biejer furzen Sbweidutg Ienfe id nun zu meiner yorliegenben શhifgabe ein, an Sie, meine theuern afabemijden Jreunoe! zut bem berulfuten Sweat zut ipredfen.
 fant füt bie afabemifiden Statuten ermunternben Rebe an Sie, theute Eommilitonen! wie manthem meiner Borgänger in 2xte. Beint erfter Borbaben ber 2abfaiung ber= felben foringt mir bie groje Sifwierigfeit berfelben in bie Ahgen.

Sif) frage midy yor affem, wie einft ber eble Sugenofreutb (Gelfert: verrathe idif nidyt Berbacyt miber Sie, gegen Shre Bercitwifligfeit, Shre Gemifienfaftigfeit in ber Befolgutg ber afabemifiten Gejeke utb Tenbenzen, - unb ermeffe id nidy zut gleidy ein Bletides miber midy?
 - Demifiden Statuter, berent eigent Durdifejung unt Weferzigung jebe weitere Detaiffirutg und miebergolte Erntafyungen won biejer Steffe aus überfluffig maden miro, - einen mit Shrem materieffen afabemijiben Berufe in affgemeinften und bejonbernften, tmig=, ften Sufanmentiange fetemben Begentand für meine furze Unterfaftung mit Synent, geefuten Sünglinge! nảmliá
bie wiffenfdaftlide Bilbung al 2 Hfgabe ber Sod didyule mäflet.
 eite ztocite nidft minder gewidytige Bejorgniz für ben ßebemben, ber fowofil it ber

 gen zut Staatīperwaltung, - Daher intmer nut mit materielfen Sorwürfen, bie ber


Erwarten Sit bafier yon mir feine Rede, welde mit rhetorififen Blumen auts= gejobnüft glänzen wirb, - bagegen aber aus bem woglmollenoften, väterlidy füflent ben Serzen hervorbredende, aufridtige, trodene Mittbeilungen yon $\mathfrak{B e f e m t n t i f e n t i n d ~}$
 unter affen Stürmen ber concentritteften Wertbegebenteiten, lange bauernben Sriegen unt ber immittelbar auf bent ©dauplabe und Sawptbeer = Strap̃en fedl fund gegebenet

 \&eben weranlap̃t, - ein Dajeyn, weldje baber in feitem ©efanmtumfange reid) ant

Gelegenfeiten zur Sammlung midftiger Erfahrungen gewejen，bie mit alz ßrobeftein
 fidaften bienen fonten und welde wom Gebiete ber rubigen Reflerion gewis nidyt im＝ mer ferne und frudftlos vor mix vorübergegangen find，－geleitet hat．

Den Werth，bie Ebre und Serrlidfeit ber Wifienidaft und ifr
 in $\mathfrak{R e c t o r a t e}$ bon biejer Stelfe aus mit einer Waffrbeit und Eloquenz，bie mein inter＝ ftes（befüfl mit ber freubigften Mührung und meinen $\mathfrak{B e r f t a n d}$ mit ber ffaften Heber＝ zeuguth exgriffer hatte．

Sゅ weip yon biefer pofition Seite nidtts binzuzufingen．Die bamalz aufge＝ fübrten Sentenzen finb burdi bie Suftimmungen affer gropen Miänter bees 2atertfums und ber neuem und neteften Beit fanftionirt．

Meine theuern afabemijiden Freumbe！Sie mibmen fid ben Wificmidnaften，bie Shren Berfand und Syr Seerz aubbilden und Sie zum Dienfte ber welt unb zux Be＝
 cin göttlicher Nuf，und biejer $\Re u f$ ，ber Sfrer natürliden Neigutg gemãß ift，muß Shren Stubien \＆eben und Würbe extheifen．
 ift uns mie einft biefefbe bem Bolfe Gottes in bas gelobte Lanb erobffnet．－Dod ber Weg bis zu ifren Fropyläen if bercits mit fobmer überfeiglideen filippen bejebt， Das Einbringen und Fortidyreiten in Das Sunere Desjelben if nidgt minder grogen ふämpfen unterworfen，und ber Weg mit Jrrbafuen burdhzogen．Freunbidaftidie，er＝
 ifn wor leetern zu bemafiren und bem ermünidten Siele entgegen fu Ieiten；wolyin zut manbert aber bie 2xfgabe unjers ganzen Refenz und unjerer eigenen moralifolen STäfte feyn muts．

Meidite idh fo glüflidh fenn，Shnen bicje müthame und gefalyridie Reife burd cintge Fier zù gebende Whinfe nut eintgermaß̃en zu erlecidtern！

Der gröp̄te $\mathfrak{Z k e i l}$ won Shnen，meine Commilitonen！fat bereitB bie 刃orfaflen pafitit und peine eigenen Bafnen füt＇s fünfotige Reben betreten．E＇in grozer Theil be＝ finbet fidy aber nodj in ben Srofenten，und anbere $\Re$ eifen betreten erit als $\mathfrak{A n f i n m m =}$ linge bie Sdmelfen ber Borpforten．

Shnen affen, bie Sie nut auf ben veridibiebenen Stationen zu bem erfabenen
 Stubien zut geben, fapeint zwar ein parabores Untertefifmen zu fegn; bodit idf will bent


Die Mittel zur ©irlangung ber Wififarifajfen liegen tfeilz, mie überalf, auf fubieftiver, theils auf objeftiver Seite, - fo wie die wisifemidfaftert felfot entiveber regulative, bie fubbieftiven Siräfte und 2 Inlagen beiduränfenbe \&effren und
 $\mathfrak{I}$ enbenzen erzictente © Subien uno Mebungen finto.

Der erfte Gegentano bei ber Beurtfeilung cinter かamblung if ber thaitige (quis?); bas $\mathfrak{F s a s ̧}$ und $\mathfrak{W i c}$ (quid et quomodo?) - nadi) Seit und $\Re a u m$ (quando et ubi?)

 notfymenbig bebingen und ifire Refationten bei ber Beurtheilung ifrer Sweffaräigfeit int Suge geffaltet werben müfifer, folgt bon felfot.
$\mathfrak{W e r}$ fida mifienidfaftlide Bildoung erwerben mifl, mús bafer in quali uno

 Gringen und pflegen.

Ulfe für bie verfdiebenfen Weetanidanunget umb objeftiven ©ingriffe erforber= Iiden $\mathfrak{T a f e n t e}$ müfien fid aber, in fo ferr von Stubien bic Mede if, in cirrer allge


 ftarft feyer.

Die Statuirung ber fiezu bienemben Maafregeln fegt aber bor alfem bas


 Dologien für bas Stubium ber wificnidafiten auggeben müficn.

So wie für oen $\mathscr{N r z}_{z+}$ bie $\mathfrak{A n}$ natomie uno animalifide ©ffemie unb bie auf biefe


 befnge. Die £ogif, bie Metaplygiff fiefert uns erfit bie rationeffen Mefultate ber prinzis рieflen Sdfüfic aus jenen burdi imtere 2 (nidanuug gegebenen $\mathfrak{B r a ̈ ̉ m i f i e n . ~}$
 men, Das शwiticn, bas 2hidauuen;
 fenten;
 fethen, das ßegreifen;
 das ©erguinden, bas ęrforifdyen -
fint eben fo viele alfmäblig in ben menificliden \&ebensitufen ermadjende, fidb ausbil=

 Nittel Gaben, beren ©riftarfung eben fo, wie bie ber rein Leibliden Serriditungen Durd) gymnaftifde Uebungen erzbeeft uno benorft merben muñ, unt ber gro bent Stubium ber alfgemeinen umb befonberen Wifienidaften und bem 耳ortidereiten auf
 tung nadi Wafli bes Standes und des Berufes gewadjen zu jeyn unb entipredfent zu fỏnten.
 jeber $\mathfrak{2 r t}$, aber wentig von ben geiftigen metfodifiden Uebung $=$ und ©rftarfunganittefr.

Der Ěrfolg ber Ieibliden Mebungen ift flar in bie Augen fpringenb. Drüft fiid) Dod idyon beinalye jebes fambwerf fidtlidy an ben bem siorper eitgeprägten for=


 fledicul eriddeinen namentlidy bei Sdymieben und affen Sgandwerfern, welde beitig falaz genbe Bewegungen volffrefen, bie Mußfeln bes Dberarmeß, vorzüglich bie zweifyppigen




Songleure, گedter, Gdmimmer, Bereiter! Wie bildet fid Der Mubfelfun, bie Ge=
 Derung aus. Iaufenb Beifptele beftatigen ben güntitgen Erfơg ber Gymmaftif ber betrefferben (bilieber und Mlugfelt. Die Tenotomie (E̊ntweifidncibung vorwaltenb berfrummenber Muafeln umb Gefgen), bie Orthopädie madeen in ben neueften Seiten in ber materia chirurgica bie glänzenbfte Eppode. - Worwaltenbe $\mathfrak{U t b u n g}$ ber $\Re t=$ Thirationg = unb Spradporgane Dutif Rautlejen, Deflamiven u. F.w. tilgen mandenal bie
 [eflen verbejiern Spradfefler; wem ift Demoithenes Beippiel unbefant!? - Durd Manger an Hebung tabejciren bie Drgate und ify Bermiggen. Bei Beintrütigen magern bie rufeniben Nusfeln ofngeadfet einer reftatriventen Diät und gewimen erf


Solften bie geiftigen zunftionen uni ifire Drgane nidyt ciner gleiden (Gymmaftif

 bauer zu verijaffen wid zu befeftigen geeignet jern folfte?

Die Axnalogie und Erfathrung lafien ung fierüber wofi feinen Sweifel obwals ten. ©is fragt fidd aber nur, welde (seifteg=1 Uebungen müjilen für bicemigen eradtet merben, welde cinestheils jenen gejumben Typus ber Denffaft zu birigiren; anberntfeils auzazubiloen uno zu befeftigen vorzüglidd im Stanoe feyn mödten, beren $\mathfrak{H e b u n g}$ bafer nidyt nur zur $\mathfrak{W o r b e r e i t u n g ~ a u f ~ b e n t ~ ( G y m m a f i e n , ~ f o n b e r n ~ a u d ) ~ z u r ~ F o r t e r f a t t u n g ~ u n d ~}$
 bum der Swifienidaften zu empfeflen feyn mödten?
 fint bie formelfen, gefeggebenben Ditectoren umjerß (beiftes, Der, wemn er fid) nidft ftenge
 Tpringt, nothwenoig auf Jorvege, auf Jrrwafn, auf Jruthum geratfen muß̃, mogegen
 To meife und ernft marneno gefprodien hat.

So wie in Reiblidien bie Formen ber Drgane, ber Mubfelt, Sefyten, ber ©e= fäße $\mathfrak{u}$. f. w. bie Directionen ber \&ebenbbewegungen Teiten; fo bie genamten תategorien Die Ridtung unjers Derfbermögens uno ber concreten Formen ber Dbjecte befielber.


 ffigen Bernögens als Mathematif mit ifren verwanden und abgeleteten
 buücte Dereflben felbit，beren cigentlidfes \＆fentent fie finb．

 Sit oas Spradf）＝ऽtubium，bas geifige Durdibringen feiner Drganifation ganz yorzïg＝


 bie geeignetiten gymuafilididen Worbereitungen zum Stubium ber wifinemidaften．

Wemn bie geifitige $\mathfrak{2 n n r e g u n g ~ b u r d ~ b a s ~ S p r a d j = E t u b i u m ~ a l f j e i t i g e r , ~ i o ~ i f t ~ f i e ~}$
 Werftanbés geridfet，und injoferne biefe geifitige תraft burdí bie in ber Mathematif

 fipeziefle gitfe unter affgemeine fubjumiren zu müfict u．f．f．it 耳oben Grabe getairft wirb；fant bas grünolide Stubium ber Matfematif，bas fapon slato als uneriăßlidye Boridule ber Shillojophie betradtet，nidft gerug emprofilet werben．

Affein foffer blefe geifig＝gymantifiden $\mathfrak{H e b u n g e n ~ w o n ~ e i n g r e i f e n b e m , ~ a n d a u e r n d e m ~}$

 bie 刃usfelt，gemsifnen burd ifren cigenen Sinn bie angemefienen otiditungen uno ers
 effe in ben 马atrenber fidybefeftigenben Mannbarfeit，welde erfit in jene



 beifame Berfafigen gegen geiftige Werfrüppelungen burd irrefüfrenbe ©pefulationent umb ©onftuftionen femn．
(8) Cide Uebutgen find bent 刃ffeget ber Wsinienidaften fitt bie folgenben Bertoben feinez Rebens aud nadi volfenbeter Sdyule zu empfeflen. ns (whilddesiud dala folof vid Das ভtubtum ber Rogif fant whe praftifife Crrectiten - alfeit, wie won


 funft $\mathfrak{u}$. F. w. Dfint concrete © Crinubung.
 zuführen; idi wolfte §hten, nteine thenten afabemiciden Freunbe! Bloge 2Ybeututgen
 So fibte idy es yon inteinten unbergefliden wortrefflichen \&efrert meiner Sugeno, io ftimmte von jeher bas urtheil affer mit ben Stubiun ädter Wiffenidaften bertrauten, ifm woflmolfenden berüfmoth competenten Manmer.

 madien. Diejer if vorzüglidy bic Bemafrang yor Den Ertrawaganzen unb Srrthuntert einer fogenanten $\mathfrak{a b j o l u t f f i f d e n ~ B f i l o f o p h i e ~ - ~ b e r ~ S d u t s ~ w o r ~ j e n e n t ~ I r r w a f n e ! ~}$

Sene wiffenidaftlid begortene unb confequent fortgejegte Bifoutg unfere Geifeg







Giecto bezeidnete baher bie wafire Sfilopophie als bie Scientia divinarum huimanarumque rerum. Durd) bas erfte $\mathfrak{Z}$ ttribut feines $\mathfrak{B e g r i f f e s ~ b e u t e t ~ j e n t e r ~ W e i f e ~}$ beş Afterthums fajon an, bab bie res divinae affein ben einen Theil unferz Sbifiens Beftimmen follen und fömen, baß wix aber bet umernt Streben nadg Wiffen hier an bie Bränze bee Unfegreiflident, an bie Mhyferien bes Gittlidyen, an ben blauben ge= wiefen finb.

So ift e马 it Ser That mit ber ganzen Wertamidaumg; nut bie formen fint= Hen wir cintgermaßen befdatet, Daz Wefen bleibt unz unbefant, unbegreffidi, ut=

nutgen auf inbuftioneffem wege auf cinen unbegreifliden Grumb faffiegen, bicjen aber felbit nidet burdblifen. Der Safleier bleibt undurdoringlidy.
 mit affen uns zu (sebote fethenden Unterfudfungsmethoben an ben imburdboringliden Grảnzen beß Unbegreifliden!, an bent uns nidits erübriget, alz eine Soce bea innern
 Dungsitriebes - einer Weltjeele in concreter Manifeftirung - eines Archaeus - furz bie Soce bes fabobperiíden Funfens, ber in ber $\mathfrak{U n}$ nemblidjfeit fortlobert, ber bie mate
 Ifidfeit in ber $\mathfrak{U n e n b l i d f f e i t ~ b e r ~ I n b i v i b u a l i t a ̈ t e n ~ b e k e r r i o n t , ~ m i t ~ i f i r ~ i m ~ s a m p f e ~ f e i n e ~}$ Exiffenz nadb biejen 1 utypus befauptet, - eine Joee, an ber mir uns gleidg bem Sdjiff= Brüdigen wie an cinem Retturg $\mathfrak{b a f f e n}$ anflanmern!
 תampf, ber in feinem quantitativen Berbältniffe alfe unjere Begriffe überfteigt, biejen Sieg it ben weridiedenfen zeitlid und rảumliden ©rtemitonen geget bie ganze übrige Natur uns begreiflid zu maden, fann feine phyifialiidy=demifide, - feine onnamifti=
 ja freeflez Unternehmen auf Seite bes abpolutiftififen Strebenz, gegen jene Unbegreffidid)= feit fortan fanmpen zut wollen!
(Selingt es aud Den Beitrefungen ber æigyif und Cbemie, io wie ber Refre won ben fogenamnten Smponberabilien, zum fleinen Theil bie $\mathfrak{B a u m a t e r i a f i e n t u b ~}$ énige crube, formelfe, gefeblide, morphologifite Bauplane nadzumeifen, nad welden fid) jene Entwifflungen fund geben; fo müfien fie uns anderfeits bie Befanntidaft mit bem feelifden Baumeifter felfif gänzlidy worentlyalten lainen;
 gebrungen.

Seine Wifincidaft wax bibler im Stande, nur ein Trüpfden lebenbigen Blutes, geidnveige cinten nod fo fleinen lebenben, fidh abnübenben und reprobuzirenben, metas
 Sut, ber nicberfen sattung zu probuziren!

Man appelfire nidy an bie Beranlafiung einer generatio aequivoca; id) fann fife (bültigfeit burdaus nidyt alz erwiejen anerfennen; aber gefegt audi, fie wäte mög=

 eben fo mibegreiflid, wie affes Reben überfaupt.

Seine ftidiometrifde Whifienfdaft fant eş uns begrefflid) madfen, warum unb

 menfogit, neben biejen cine (biftuflanzéz. B. Digitalis erwödjft, jebers mit feinen jpezi= fifen whylifalijd =chemifiden, formelfen, concreten Manifeftationen!

Fiut biejen Gegenftand ber biex affein güttigen Joce müfien wir aber einen $\mathfrak{R a}=$ men haben, den wir im Morte bes feelifaen Srinzipe erfenten müffen. Nur biefeß unbefannte $\mathfrak{A}$ (gens, baş, im Nomente ber Setgungen im ganzen Reide lebenber $\mathfrak{F}$ fien, wie uriprünglidy in ber Sifopfung umb but fie bas ganze Bild bes wer=
 unb Beit in fidid einiofliest, ein mathematifides Sunftifen in Relation zu feiner fünfti=
 umgeferibe satux zu jeinem 3weffe für feine concreten räumlidjen und zeitlidelt, io wie organifden Befartâverfătriifie zu benüben, zu beitegen, mit ify fo lange im or= ganifiden תampfe zu fteken, alz es ify Sattungstypus beabjidftiget, ober ber -- nidjt felten zufälfige abnorme sirieg ber umgebenben Natur nidtt bimbert.

Man benfe fid) nur im Samenfornden ber Beber baş ganze Bito biejes folofia= Ien Baumtez, Daş Daffelbe Jafurfumberte fort nadf jeiner cingeiddaffenen Rebensิform ent= wiffelt unb befguptet; man benfe fich io in ber aura ber menfidifidet Betgung bab

 ben eingeidaffenen $\mathfrak{U}$ rgattunggtypuß ber Menidigeit babei manifeftireno, mit ben cont= creten Raçen und gamilien=20wweidungen yom Urbitbe - Sartetäten, in bemen fith nidgt
 geifige $\mathfrak{A l n f a g e n ~ f u n b g e f e n , ~ - ~ r e p r a ̂ j e n t i r e n b ; ~ — ~ w e r ~ w i r d ~ b e i ~ b i e j e n ~ E ゙ r w a ̈ g u n g e n ~}$

 weife uiferer $\mathfrak{H t w i f i f e n t r e i t ! ~ - ~}$

Affe fpefulativen abjolutififiden Grübeleien erflären bier nidftas. Whir befinden


it 2 Anbetutg unb zerfniridyenber Demuth in Staube nieberwerfen, unb ber 2mgute und


 barbietet, Die Betradtung bes Macrocosmuz, 子. B. mitteft Telefcope und burd Beredutgen feiner Gejegmäpigfeit, - ober Deg microcosimua burd Microfcope:
 Weisfeit anfufaumen uns bingeriffen finben! -

Mödten §hnen, meine theuren afabemijafen శreunde! biefe furzen $\mathfrak{2}$ nbeuturgen nidit nux für Shre mumefrigen Berufgitubien ber weridiebenen Wifienforafen Shrem ©emuthe eint it Wafitheit begründetes Nouttheil gegen bie pogenannte abjolutiftifde

 Warum zu erffartn, zu entbecfen fiab befteben mill, - einzuftbēen bienen; fonbern






 benagrumbe begnîgeno auf abjolutiftiode Sypotfejen über bie sebenafraft u. b. gf.


Эd) fann nidt umbin, aub biefen Shbeutungen nod eine furze Bemerfung zu folgern mix zu erfauber, baf auf einer saturphilopopfie nadis ben bon mir fo eben
 weife ber materialiftifde Borwurf $\mathfrak{L a f t e n}$ bürfe, ben man ben Bgyfifern und inşbepore
 füfren, - ein Bormutrf, welder max jener $\mathfrak{A}$ feephilojophie gemadyt werben fonnte. Jad frage vielmelyr, was ift mohl mefyr geeignet und im Stande, bie Meniden Sand in Symb mit bem ©ilauben ber keiligen Dffenbarung an ben $\mathfrak{A T t a r}$ ber (bottesanbe=
 zu halten, ats jener wernünfige Glaube an bie gottliden Wiumber in ber Natur?!
 Die gymnaftiche ©ultut einer zweiten getftgen $\mathcal{F H n f t i o n}$, bie nidyt minder midtig if, ala bie bereitz bejprodene, aufmerfan mater, nämlidy auf bie repros=

 ber wiffemidaftliben Stubien ber Sodichute pun größter Relevanz it.
818 WSte feffr mat won jeffer auf bie Uebutg des (sedidtniffes bemidyt legte, bafüt
 Niten und Meuem.
"Sor affen Ditgen," fagt der viefwifiende ßfutardi, "muß man bas Gedadftníß forgfältig üben, weil diefes gletajan die Sdabfammer ber ©elebriamfeit ift. Depmegen


 nut won Natur eint gutes Gebëdftrís Gabent, ober int Geegentfecil vergeeflidg jeyn; bent
 Hebrigens müffen aud) bie Bater wiffen, baß̃ ber Theil ber Untermeiputg, ber baz
 Deg Rebenz ben gröpten (Einfluß bat, weil Die Extmentig an bas ̉ergangene uns auf Das Sufünftige flug madtt."
 Zagen fidiben Ternte, beweifen unz in ben neuften Seiten bie bieffadien Bentühungen für Die Begrünbung unb Bflegung einter eigenen Difciplin Der Mitemonff, fut ©ultur Difjer reprobuftiven geiftigen Funftion.

Biato hat biefe Juffion ganz feiner ibeafen Denfart entipredjeno erffiren wollen.
 Mañe, wie ein Receptaculum, bem fid) bie Borfelfungen imprimiren. EEinige aber: fegen mefy ober mentiger weid, rauth, wäfigig $\mathfrak{u}$. f. w. Die weiden Seelen faffen fínteff, wergefien aber audi bas gelernte eben fo idnelf wieder, meil fidh bie impri= mirten Spuren effer wieber verwifiden uno baburd bie Neprobuftion untöglidy madjen. Den barten Seefen fey zwar fidmerer etwas beizubringen, biefe affer befalten audid bas, mas fie cinmal gefaf̂t gaben, länger.
 won biefer Wadjatafel ber Geele ab, io Gleibt bem Gebanfen immer audy nody eine
 "bie Nadridit madte cinen tiefen Einoruct auf feine Seele," muv verftandlid fegn, wenn bier nidt an cinen wirffidgen ©inbruff zu benfen waire? Hind biejer 2tnafyme wirb man fidd um fo weniger entziefien wolfen, wern mant erwägt, ba $\mathfrak{B}$ bie Seele bon ifrer natürliden (Ieiblidyen) Seite ja mit ber Deganipation verwadjen ift und als
 biefe Einbrüff auf unjern Geift cben als piydijaje ibeerl find, unb über bem Bes reide ber forperliden räumliden Jmprefitionen liegen, verfefit fied bant yon felbet. Heber bie Bebeutung biejer geiftigen శunftion, weldide uns ben $\mathfrak{B o r r a t h}$ ber $\mathfrak{B o r f e f f u n =}$ gen aus ber Bergangenfeit, Den ßeidftyum Der Materien Des Denfens bewafft und reprobucirt, io wie über ifire Cultur und çymaftif muß ung num wieber bie empy= rifide SWindulogie bie prinzivieffen 2xneifungen ertheilen.
 bas reprobucirende $\mathfrak{F r i n z i \phi}$ nidft mefir in bem unmilffüfurliden $\mathfrak{B o r u ̈ b e r z i e f f e n ~ b e r ~} \mathfrak{W o r =}$
 und ifn frei und felbitmädtig wieder aus fid heryorrufenfann; bas

 und feelft fie gleidjam vor fidd fin.

Die Spuren aber, bir als geifige im (Sebädtriís zurücforeiben, find num entipre= dend der boppelfeitigen Ěnergie Des Vernefmenz und des Wafrnefmenes, das wort ber Spradic.

Diefe Diftinftion verwafit das bebädiniźs gegen bie Berweeffang mit ber re= probuftiven Einibiloungefraft.
 Memoriren und bas Befalten bes Wortes fann felby in vierfader Weife zu Stanio fommen.




 ten ber $\mathfrak{F o r t e}$ berwenbet, fo twiro es, weil fint = audif) geiftos und ift bann bas


 nüf. Daş Mremotren in biefer Spgäre nenten wir baher fegr bezeidfneno bas 2tub= wendiglernen, weil bicies eben an ber mectanifden શuffafiung beß Wiortes zu Stanbe fommt. Scin Rejultat ift bas subwendigwifien, ein Wijife zwar im
 au

Die Sweffañafigeit besshemorirens berufit aber vorzüglich auf ber lebendigen
 Man Gefialt Ieidfter, fifberer und länger int Gebädftnifie, went man bie Morte faut yor fid beriagt, als went ber befidatginn die Worfelfungen burdy bloges Refen aufnimut; bem bab befor wift intenfiber auf ben Geift butd ben innern Mortinn.



 finbet einet ingentiojen Geffalt butd 2ajpociation won Nebenvorferlungen,
 ni $\mathfrak{B}$ zu Silffe fommen.
 fern Şattpunftes umb biejer finbet fidd in ber britten Ernergie bes Gedädtnifies. Dicie
 meinheit bes imern ßemustifyns heraus, indem es bie affgemeinen $\mathfrak{B o r f t e l f u n = ~}$ gen fidd in fid felfit befontern läßt, Doer baş Begentfeil unternimmt. So ift


 einem immanenten 3 ujammentiange; bie $\mathfrak{A l f g e m e i n}=\mathfrak{W o r f f e l f u n g e n ~ l e g e n ~ t h r e n ~} \mathfrak{J n f a l t}$ im ibeeflen શaume bes geiftes auseitanber ober umgefefirt, und bringen baburd) bas Nemoriten zur logifden Fortbetwegung in fid felgat.
 einanberlegung unb $\mathfrak{B e r b i n o u n g ~ g e g e b e n e r ~} \mathcal{A l f g}_{\text {gemein= }}^{\text {Borfteflutgen nad) ifrem inbaft }}$ Itifen Sufammentange. 2hf biefer 2uzbreitung won Sorfteffingen in ber ibeeffen
 tern (loci communes) zum Beffalten, die, went fie mirfficid) aus bent (effuge ber aff, gemeinen Borfteffugen fommen, baß E゙ntfaffen ber in fe niebergelegten Bartiafborftel= fungen unmoglid maden; bent fant man fith aud nidat gleid) auf bas efinzelne be= fimen, fo hat man mur die Selfiteintfeifung dees sanzen, bie mat freifidy redyt inte

 Daß 2 Bort für bie Sadfe, aber barum audd bas $\mathfrak{B o r t}$ po, mie ces bie Sadye felfot in Geifte worfeflt.

Diés if ber bebentiame Uebergang aus bent autererididen Subftate ber tobten Spradeen und ber einzelnen Borfelfungzweifen berfelben zum intern Wortifute ber Mutteripradje, momit eben ber geifige Selfitgebraud bes gebidytnifics cintriff,
 Der ©eif fängt biemit an bie trabitioneffen Borfeffungen ber Erziefung, bie igm in Den tobten Spradert mie bitolide Tone aus einer fremben Gegeno nut auBerlidy angeflogen, jeegt redtt cigentlidy zu feinen Borfteflengen zut verarbeiten, inbem er yon
 Bebeutung für fidd batin finbet.

WBie midttig, meine theuren afabemifiden Feumbe! für Sie bie ©ultur ber
 Berufes ber Sinblidf auf ben unermegliden $\mathfrak{u m f a n g}$ ber objeftiven witiferidaften, ber - vorzüglid it ben naturbiftorifdet $\Re$ egionen ber $\mathfrak{U n i v e r f i t a ̈ t a ̄ ~ = ~ S t u b i e n ~ m i t ~ j e b e n t ~}$
 feiner Reiftungen für jeine Berfen beinafie in Werzweiffung gerathen mödte.




Went gleid bie britte Methode De马 (Gedädtuifes bie jubiciofe, logifact,

eben io ionnelfe Eingefien befielfen in Jhre cigenen Jocen, uno in Bereine ber Ste


 Memorirent für viele Doctrinen, ganz Gejonders aud it naturliftorifiden Fädert un= entbefryidg und man vermig̃t Yeiber mandemal ifre Wirffamfeit.


 Fräparaten fomobly, als naturlidfen Darfetlungen ift eben fo bringenb zu empfeflen.
 gedeutet und gnäbigit genviroiget werben!

Durd eine foldge von mir angebentete ©uftur umb mermibete lebutg Эfrex Geiftesfrïfte int Bereine yon gleidfer Benütsung ber objeftiven Mittel, weldhe bie $\mathfrak{U n i =}$

 Leiften in Stande feyn!

Sum Swlutif meiner Rede erlaube Zdy mir nod bie berzlidfe Bitte an Sie, meine theurent Freumbe! bent guten Ruf, befien fidd unjere Sodijajule in $\mathfrak{B e t r e f f e}$ beß
 ein guter ©eifit zuerfannt morben, aud) in Caufenden Stubienjafire unb fortan unauf= Horlida zu befeftiget und zwar burrid



 Bergeffen, - Burüfifidhabern yor jenen $\mathfrak{B e r b r e c t i e n , ~ b i e ~ n u r ~ e i n ~} \mathfrak{H e b e r b l e i b j e l ~}$



 Kumanez Betragen gegen 马ebermant, woburd Sic Sidy bie $\mathcal{H}$ ditung ber E®bet= ften und ©ebbildetfen im Staate begründen, - mitbürgerlidyes freumblidfes $\mathfrak{B}_{\mathcal{C}}=$

Hefmen unter fid, - raftofen ©ifer für Shue Berufgbilbung burd zweffoãpig
 Mảpigfeit ung ftrenge Nüdternheit in Senuffe erfaubter und notgwensiger $\mathfrak{B e r}=$ grügungen und vor affen - Gotteğfurdt.

Diefes feyen bie eblen efrembaften Eharafterzüge Des guten Benius unferer
 britgen folf, unt meldgen Sie mit (sejammeniffensfraft it Shrer Mritte zu fej= felth, unabläplid beftrebt feyn merben!" -

> Sab babe gejproden.


[^0]:    
    Druf ber Dr. ©arl शGolficden Butibrufierei.
    1846.

