## Ueber bie

## dFrifeit der $\mathfrak{J n t e l l i g e n}$ ？

## Sille Rede

bet

$$
\text { 区 } r \text { ©ffungoer }
$$

 it がundyen．

30n
dFram？m．p．3saatex， Röniglidy＝ミ8ayer．Xfabemifer．

## 

Gebrucfit in ber M．Rindauer＇（d）en Sofbudbixufeee\％，

## รid รมd่ก

annillotme we findixute

4 $\qquad$

## $3(9 \pi 9$ 2il

198




2

 in Der Societait" auร̉zufprechen, um fofort zween fict) entgegengejeste partbeien zu erregen, won benen bie cire, $^{2}$ weld) fids Die libevale neunt, eben fo ungeftim uno unbebingt auf bie Şerftellung biejer Greikeit bringt, als bie anbere sparthei - bie nid)t liberale - auf Unter: bridfung ober sieberthaltuitg berfelbent Db/d)ot uneinig unter fid), fino nun beibe Diefe bominirenben ober wenigit um Die SBeltherrid)aft fid) ftreitenbet \$partheien bod id: ©inet Scauptfache einig, námlid) in Der stidatfetntnio pber plid)tanerfenuatg Der wahuen Freifeit, uno eढ̄ tritt folglid) Wier ber fall ein, weld)er eigentlid) bei jevent unvernůnftigen ©ereite nothivenbig cirtreten mue, ban
 fein anbereés Mittel giebt, alĒ ben, beibet ftreitenbent soatheien gemeinfamen sirthum -- Den falideen 彐e: griff, ben fid) beibe yon Der Jrreikeit ver Jintelligens madten - anzugreifen, uto ben siberalen bie-Sidytige feit ihver Şoffinug, Den tuliberalen jene ifree fordt zeigend, beibe worerft gegen fid) aufzubringenas Bor Den siefen und grinoliden Werbeeringen $\nVdash$ mgang nelmend, weld)e Diefer faljd)e Freibeitsbegriff - Der yopanz unt ferer 3eit - in Der religisfen uns buirgerfichen Svcietait anrid)tete, will id) in folgenber झebe sorziglid) auf iene aufmerffam madjen, weldje felber auf wiffenfdaftlid)ent Grunt unb Foden bamit veranlafte, daf ev Die wollige wedferfecitige Entfrembung, uno felbet Dppofition Der Seligion ano 2bifienidaft berbevfilbrte, weil man ducd)

Diefen falfajen Freifjeitabegriff getaiufd）t，einerfeits bie Freibeit ber Jntelligenz Durch Die Religion，auberfeits leģtere Durd）erfte gefafhrbet bielt．©ine Entfrembung unb פppofition，weld）e fid）Der શBiffenfd）aft（ञhilofoplie） nid）t minber（ （d） $\mathfrak{d}$ lid）erwies，al̉̉ Der Æeligions̄boctrin，
 Die imerfte Riegion Des Giebanfens cinbringt，Die，Wer： bred）en Dez̉ Denfeng weber geviggt nod）berfühnt werbent fomen，fowie，Dañ 2）Diefe झbilofophie burch igre 2lbgefdlofientyeit，won ben §iefen ber Religiont，fich auf einem botnitten ato miebrigen Stanoputct Galtenb，noth）： wenbig fid），wie Die ©rfabung fethte，verflad）en muffer， nogegen fie int iene ふiefen eingeheno aud）felbft tiefer
 funden haben suirbe．

Meiter Utebersengutg gemáp fofreibt fid）nun Diefer irrige Jreibeits̄begriff cineŝtyeits oon Der Werfennung Der fåmmtlid）e Z̈ntelligenzen prganifd）zu affociiren ftres Genben Matut ber Bermuft Let，anderntheilg won einer $\mathfrak{B e}$ menging Deb bie intelfectuefle Jreibeit in ibnet $\mathfrak{B e}$ wegung nothwenvig innerlid，，wie áuferlid）beguinbenoen umb fidjernben principz，mit einem felse hemmenbeth， unb id）adfte barum folgende furge Felendtung Diejer beiben weit serbreiteten Grundirthumer uffer Beit Jhrer 2lufmerffamfeit um fo minber unwerth，als mit Diefe Weleud）tung ber focialen Natur Der ふermunft cin
 fomit fix bie ßegruindung eineß̉ neuen ふereing won Ses Lebrten in unferm $\mathfrak{F}$ Gaterlanbe facint．

2Bag nui sorerft bie fociale oder affociirenbe Mad）t unt Natur Der Bermunft DDer Jutelligeng betrifft，weld e cber fo fehr Die Societait son Der Defpotic sinzelner Doctrinen oder Meinungen als onn Diejer ijrer Mnardhie

bemertt, ber berminftigen Natur bees 刃euifhen, nur ein Einjeltier: (im Denten, 2Bolfen uno ©djaffen) fu feyn,
 weil biefe शatur ben gemeiniddaftliden ßeftano Dē̆ Ein= belnen mit allen anbern feiner Gattiung vertangt, in ber Werwirflidung leines gemeinfamen, zentralen Gelfofbe=

 nothwendig in einer zentrafen ober zentralifirenben Doctrin auşpridtt:" Dấ es num in Der शatur jeber Bewegung Der Sutelligenz liegt, fidy $z^{4}$ gemeinfamen umb $3^{u}$ focia= lifiren, buictt f(j)on Der ©atz aub : Scire nihil est, nisi sciant et alii! wount námlid gefagt iff, Daf Dem Mens f(hent aud) an feiner voblligfiten Yribat= ober indivibuelfen
 neêwegs unb alk lange nid)t gemigt, aļ lange biefe feine utberzengung fid) nid)t aud) al3ं jene ber Eocietitit


[^0]
## － 6 －

Toee in fid ergengt zu faben，fonbern nothnenbig bie áusere bffentlid）e Darfellung berfelben anftrebt．2bfolut wabr ift nåmlid），was̉ nid）t blob mir oder mehreren； fonbern was allen wafy if，uno went fidon zut 马eit nid）t alle biefe allgemeine（fatholifde） $\mathfrak{B a b r h e i t}$ aners fennen，fo beffelyt bodb ber Jomperatio bicjer alfgenteinen 2inetfennurg ungeidnwidht fort ；ein Jimperatio，weldher Dem cinzelwen Meníden nidt nut bie ginglid）e 2tufgabe feiner ©ubjectivitat zur $5 p(l i d) t$ mach）t，Damit er im sita nerfent fid）mit ber $\mathfrak{E}$ abitheit geeint wiffe，foubern wel： d）er von ifin zugleid）bie Scerffellung und 2（ufred）thale tung Deş áufern（focialen）ふeugniffez berfelben MBathr： beit verlangt，wie bent ber 2poffel nid）t jenen Mens fi）en felig preifet，welder bie Wahtheit mur in feineit Şerzen befennt，fonbern jenen，Der fie zugleid）mit dent Munbe，D．i．©ffentlid）aug̉fprid）t．－Went uibrigens̉ Die fociale Junction Der Bernunft bib Dahin minber flar als CE foltte anerfaunt warb，fo hat man biefe Nid）tfenntuif wohl yorsuiglich jener bes ©efetges der J̃nmobyung bers felben in Det intelligenten תireatur zugufdreiben．Lefgreve （Der Neufd））if námlid）nid）t Die Bermunft，fonbern er bat fie nut，ober er bat fie nid）t，ie nadbom er bet abfoluten gottlidhen allein fenenben Bernumft theil： baftig witb ober nidt．Went nun fidon bebauptet wer： Den muß̃，baf̃ bie 刃ernunft alk 2fulage zu Diefer ఇheil＝ baftweroung in alfen intelligenten sireaturen biffeminirt （idi）befinbet，fo tritt felbe boch ats wirfliche und wirs fende Mad）t（objectiv，fomit alk 2lutoritait fuir jeben
 nod）in einem bloken 2fggregate folder eingelten Mens folen，fondern mut ba hervor，wo wit biefe mefreven Menichen fid in eite focial＝organifde einbeit formiren feljen，＊）fey es nun in bie efinjeit einer gamilie，eines

[^1]Ctammes，eines Botfes（3unge）ober in bie metreter （aller）Wotfer ato einer（Semeine（ober Sirdje）．－ 2Sie mum aber cirre organifde $\mathfrak{U n i v n}$ niddt obne einet Gubobbination（Deś Reiles ober ber periplerie feinem Scaupt ober Zentrum）fatt finben，ober wie eine foldfie Unioin nidy acephal fent fant，und wie bie ©drift felbit ben logos ats Dberbaipt porfellt，unter weldem alles was in Şimmet uno auf Erven ift，organifd（verz minffig）befapt werven foll（ad Ephes．1，10．），fo ergieft fid），Dã́ Der ßegriff Der §ernumft fo wenig jenem einer 2 atoritát wiberiprid）t，Dẫ vielmehr beibe als Bieftime fíd）unb zeigen，weld）e íber Den Şorizont unferb̄ Geifitē nur zufammen auf＝und untergelfen fonnen；indent nad） Dem eben nad）gewiefenen Geferts ber šnnwolhuung Der Wermuift，ieber Einzelne 刃renid）fid Diefer entzielit，fo wie er fid einer jener organifden Einlfeiten entzieht， womit Die aus Der $\mathfrak{B e g r u i n d u n g ~ D u r d ) ~ l e g ̨ t e r e ~ f i ́ h ~ h e r a u b z ~}$ zufezen frebende 刃ernunft Des Einzelnen 刃enfden zur antiocialen uno autoritotitslofen Unvernuuft fiid verféhrt uno herabjégt；endilid）ergiebt fidid aus bent（iefagten， Dáß jeber gegen 2 utoritåt uiberbaupt cingelegte $\ddagger$ roteff nur gegen bie falid）e uno ufurpirte 2futoritàt，unD gegen Diefer ifiren פififbraud）vernunftiger $\mathfrak{F B e i f e}$ gemeint feyn faun．－Demu freilid）wíroe es ein arger Migbraud） Diefer 2lutoritit fenn，fall man fie im beibnif（d）en uno nid）in duriftiden Cinne neffmen wollte，námlid）int Giume einer abjotuten Interwerfung Des feibes unter fein Şaupt，wo leģte3 feinen Şerrn und fein（Biefels uiber fich anerfennt，uno nid）t in duriftliden ©inue，wo beibe，F马aupt und feib baburd wieber won cinanber frey，

[^2]unb einanber gleid)*) werben, Dafe fie beibe ein unb bems felben Şbbern und Şidjfen untergevoronet werben, wels d)em bas Saupt fowoly als ber \&eib, jenes herrid)ent, Diefes bienenb, dient und gefgordt, fo dá̃ eइ eigentlid) uirgende Der cingelne शeufd) mety iff, weldjer blos fei:
 bient unb glaubt. Jid) habe librigens bereits bey eizer andern Gjelegentjeit nad)gewiejen, wie Das ebriftenthum auf foldue sbeife bie Societát befreite, ${ }^{* *}$ ) wie feit feia
*) So fteht iberall in bee Sajopfung bas Cine ©efdlecht, wie iberthaupt bas Cfine ©lied bes polarifónen ©jegenfases zmat unter bem anberh, aber Diefe Guborbination wird im Fet ibrer Eonjunction, D. i. ibrer beiderfeitigen Unterorbs sung unter Cin und Daffelbe innen beiben §öhere wieber zut ©oorbination ausgegliden, und wer folglid) Die Guborbina=
 witbe eben fo ibre 2fusgleid)ung outch und in ihrer Con= futction ummöglid, macyen, ats er Diefes lesstere burd) 2 uf= bebung three betberfeitigen Suborbination unter Cin und bafielbe Söbere bewertfelligen witbe. So if 子. S8. Det intelligenten (felbotifd)en) siatur und seeatur Die sidyts intelligente ober felbitlofe (bem §immel Die Cerbe, ber Geele Der \&eib, Dem sanne das $\mathfrak{F s e i b}$ ) zwar fuborbinitt, aber beibe finb mieder Cinem und Demfelben ©ott (Sa)öfer beiber) fuborbinirt, und nur in biefer ©itborbination in Cins tracht ober auggeglidjen, So wie Die intelligente Sreatur eben batin, daś fie fid von ibrer cigenen wie äufern felbft= Lofen satut eben fo wenig logzumadjen, als léstere bet Himittelbaven Suborbination unter sott fu entziefen ver= mag, iene steaction gegen inte Selbiterbebutg gegen ©ott finbet, die fids in ber Societait nidd minber bemerelid) madt.
**) So fagte fobon Tertullian yon feinem salfer: Dicam plane imperatorem dominum. Caeterum liber sum illi. Dominus enim meus est Deus omnipotens et aeternus, idem quit et ipsius. - Die beionifobe $\mathfrak{F r e i b e i t ~ v e r b a ̈ l t ~ f i d s ~}$
nem Eintritt in lef̨tere bas şervdiden zum Diener, Das Befjerrididtwerben zum Bebientweriben fid) umgefaltet hat, uno wie fel6ft febe תrone in Differ Şinfidtt zut Dornens frone geworben if. - Şat man mut aber ble organiif $)=$ afiociirenbe $\mathfrak{F u n c t i o n}$ ber $\mathfrak{B e r n u n f t , ~ f o ~ w i e ~ i d ) ~ f i e ~ b i e r ~}$ zwar nut mit furzen Suigen Darfeelte, begriffen, fo fiebt man aud) ein, Daff, to wie bie wedfelfeitige freitheit
 ganismus son und gegen jebes anbere (unbeid)adet ligret relativen Guborbination und Cooribination sweil burd) Diefe eben vermittelt) mit fifrer Einigung ( $\mathfrak{W e r b a n}$ oder

 Gelfofftannoigfeit and) fưr bie Gemeinfdaft ber sintellis genzen in ibrer Suborbination uno Goorbination gilt; wie Denn Die offentlid) Heberseugung ber Eocietat Die indisibuelle ober pribate, aufrid)tet, begrindeet uni befreit, auffatt fie, wie man gewoshntid) vorgibt, zu binben und nieberzubalten, uno Durd) Diefe ßernittlung beß̉ Einjel= uen butd) atlgemeine nur eine $\mathfrak{B e w}$ atfrung bes erfern $3^{4}$ Ctande fommen foll. - Dem Gefegze bes Chriftens thumb: date et dabitur vobis, D. 万. Dem Gejefere jeber vernunftigen Gemeinidaft freht Daber dev eben fo watre Caff entgegen: „शtimmit Du (entrielyit Du) Didj bev (Ges meinid)aft (im Erfemen, 2Bollen uno 2Brifen) To nimmt aud) Diefe Did) Dir, " uno biefes immer entente হantas
itbrigens zuv drifllidyen, wie Die theionifothe ほumanität zué

- Yegtern, wonad fobin ber Begriff ber £umanität, wie ibn bie Gchule quffaft, zut rectificiren ift,
*) ©o wie bie freie, weil vou inten qué odee von oben gea yenbe §erbinbung (amor seu unio descendit) nad) lä̈pt, To tritt Die nut nod aukere 3wangverbindung bervor, weldje in biefer 2cbitractheit won jener imtern (ber \&iebe) noth: wendig unfrei, Driidend und fpröde fid) zeigt.


## - 10 -

liide Gidjfeken gegen bie Gemeinfdaft, weil inmer wie: Der aufgethoben werben won ifis, madt ethen bie ©ons tinuitát Der Selbippergefryung (Etisie) eines foldent felbeffúd)tigen Separatifen, fo wie amgefelyrt Daś fid) immer erreuturne Gelbftaufleben (Gid) laffen) in and an ber Gemeinf(d)aft, und das̆ immer wieber ©id)gegeben oder Gefegtwerben mon ify, Die Gontimuitåt ber Gub= ftanzitung als Cinverleibung Des ©injelnen ins Gemeins fante (Eine madt.*) - 4 tho son biefen bier nadiges wiefenen छegenfatz einer freien uno unfreien Berbindung ber Glieomafen ciures Drganis̄mus, fo wie ber §ndis sibuen einer Gocietat firben wir cine Ptadbenfenerres genve Erlauterung an jener phyfiologifalen EntDecturg,
 nur barum nidit son cinarber sollig frei (jebes fúr fid) beweglid) find, und gemáa weld)er biefe freie Gelbits beweglidffeit nur barum in bem meníf)lichen sorper beobad)tet witb, weil biefer aufred) felft, nidt aber iener. Denn eह if baffelbe \&ufgerid)tetjem, ober Dies felbe 2lufridftigfeit im bolbern Einue, weld)e aud bie Sráfte (Glieber) Der Jutelligenz frei madt, fo DaEß bie
 fophie $2 c$. 万ier ifre wafre Bedeutung erbalten, daẺ sursum corda (ad Dominum) bab̉ Gefés fưr alle freien Werbinbungen auşpridt, unb Der 刃egriff Des §edtes
 fiid erweifet.

Simem id) mid) mun zut Beleuditung cines zweiten Firtthume wenbe, nåmlid) zu jenem, weld)er bie unver: nuinftige ßorfellung einer freibeit obne ßegruinoung an's fidyt bradte, uno dā̉ ßegruinbenbe diefer §reihect

[^3]
## $-11$

mit Dem fie bemmenben sermengt, will id mur nod) in Bezug auf Den fo even entwidelten Begriff Der 2uto
 शadbenfen antieimzuffellen mir erlauben. ©B̉ if nåms lid) erfenze nid)t zu láugnen, daß jever in die Gefefls fidaft cintretenbe (in ify crwadjenbe) Mrenid) eine fold)e 2futoritat poer offentlid) Uteberseugung (d)on worfinbet, fie alio fo wenig erft zu madjen bat, als er fie ignos xiten fant, obidoon er auf fie nid)t gu hoten ober hots Ios **) fidid ibr zan entziethen bermag, welder Entziefung unb weld)en $2(6 f a f l(s$ er fid) als cines freien 2 eteş, fo wie der motiven befielben jebod) woill bewnit ift unb


[^4]weinn bie Bernumft Des Menfofer nur in ihrein gemeins famen (zentraten) Einverftandonif aufzugeten vernag, Diefe Bentritung aber ifre innere und sußere ßegruins Duig (als 2lutoritảt) borauberegt, tefgete freilid) niddt wieber ber fubjectiven Cinfidft ober Dem وribaturtljeil und Belieben iebes Cinjelnen unterworfeen, fotbin ein Glopese Ergebnís Des legtern feyn famm und barf.-

Dấn die greiffeit ber Intelligenz nid)t obne einer Begrutioung und swar niat obne interer uit dujerer 'Be grinoung zugleid), benfbar ift, habe id) bereita fruifer bemertlid) gemadt. Aber feoe Begrinting bringt atb Gefeeglidffeit Den Begriff einer ßeftinmuing, Negativitat ober ©djranfe bereitō mit fiid), *) welde शsatribeit audif Der Didhter mit Den 2 Sorten nusfpridt:
, $\mathfrak{n} \mathfrak{n}$ ber Beefíräntung seigt fiím erff Det Merifer,

Der $\mathfrak{B e g r i f f}$ ber శreibeit Der תreatur alks einer Gabe if inbeñ biş dabin fajer allgenein untlar uno unganz erfaft woroen, weil man jenen iffret Begrinbung in fofern unvolfftandig erfağte, alb man nur den einen, negativen Theil legterer, nidt aber aud) Den pofitiven §heil (bic Gabe ber bas̉ Gefelg erfîllenben Siraft) be: addete. Uno biefe Nidetbead)tung Des poitiven Theils Der Begruindung jeber freilyeit **) ift es, welde feit
*) Diefe Sdhrante giebt fidh abet autdl als foldje, ober als 3wang nut int Der äußern, nic)t in ber imern 马egriindung Fund, und zwar nut gegen iene (ereatur, welde bercits ibret inmetn Segriindurg fich entzog+ Die Das ©ejes er= fiillenbe liebe bebt daum Den swang bes ©efege auf, weil Fie als innerlidy iiber ienen ftegt. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt.
**) Man föme freilidy am Yeid)teften und wojlfeilften weg, falls es zut Begriindung der intellectuellen tud biirgerliden

Welagius ienen falíden æegriff Ietiterer aufforadte； mittelfit weld）er man die Morat son der Religion（Der Gabe ober（Gnabe）erft Los zu madien，und als Iebiglid） auf bem megativen ßegriff Des̉ Gefefeges begruinbbar，ges gen lefetere als cine felbfitfôndige Doctrin belfaupten zu formen bermeinte，bis man enolidy in unfern Beiten fo weit gieng，sine woflig antireligiofe，unt jwar nidt nur bloẼ cine Deifticafe，fonbern cine felbfe atlyeififide Mioral auffellen zu wollen，wie Dent anfere \｛utonmen nid）t
 Gefefgees laugnen，fonberu：biefes Gefef felbit nid）als sin unk wou einem bobern folglid wor unse unter（d）ie： Denem：WBefen aufgegebenes，fondern als sint Gelfofge： madtes̉，unb Gelbeffidgegebenté Declariren，－Eine alle Religiofitsit und．Mroralitåt raboifal zerfforenbe Эirlethre，＊） welde wenigit fidd）nid）t fo leid）t werbreitet baben witbe， fallb ess Den：Zheologen unferer 及eit gefungen fenn wirbe，

Freibeit uno \＄3oblfabrt mit Dem negativen Jheil Derferben， D．i．mit einer ©efegesbeftimmung，fdjon gethan wäre．－ Hebrigens witb Durch Dicfe Darftellung flar，warum es uné Bis fieher an cirer genifgenden \＄heoric ber steibeit bee infelligenten siteatut gebrach，weil man nämlid）1）Die SRothwendigłeit einer äuEern ßegriinbung zugleidy mit eitee imern nidyt flat cinfoty，2）weil man 马äufig bas imerlidid ober äuferlid，yemmenbe ber freiheit mit bem fie begriuns Denben vermengte，und weil mart 3）ben pofitiven Iheil Der innern wie Der äufern Segriindung tiber Dem stegatiben， DAE Geben，Sceträftigen und Erfitlen iber Dem 刃edmen und SBefatuantén auker 2（dit liep．
 fern wiitbe．Hebrigens beclariten bie Kutonomen fapo zu ©rombell＇s seiten，Daje bie sperfonificiung Des morali＝ fd）en wie Des biurgerlidjen ©efeges cine menigit iberfiiigige Bigottexie fer．

Den Derimaligen 3uftanb der Werberbtheit and \$impotenz unferer menf(blidden Matur im Gegenjakge einẹs vergans genen, primitisen, unberborbenen ober Zufdulbfanbeg, fo wie in jenen eines finftigen Buftambes ber Wollens bung (status gloriae) in eill belleres sidit: zu fegen. (E:b tỉgt fid) námlid) unfduwer nad)weifen, baf ber ins telfigenten תiteatur in ifirem primitiven zuftanbe lein Giefets aufgegeben fenn foimte, olne bán ify zugleidy bie zu Deffen Erfuillung erfoberlide fuft uno suaft als freie Gabe zur freien \&nnabme bargeboten warb, uno Dãe es folglid) nur ibre eigene Sdbulo, utto ift eigen 2 Berf ift, wenu the nun, nadboent fie son jenter Gabe (Gnabe) zur Erfuiflung Des (Gefeges freiwillig feinen (sebraud) madhte, diefe alß ber pofitive Zheil ber æegrindung ibrer જreis Geit fiid) ify entzog, und fomit nur Der negative Zheil berfelben, (Der ※mperatio des Gefefee als Sollthum, and Gollfaben) ibr zuruicblieb. *) Da nut áber unfere शioralphilopophen Diefen unfern Dermaligen zweiten 3us ftano firt Den primitiven ober normalen nefomen, fo forn=
 ben für ben Mrenfden fatuitien (lex est res surda et inexorabis), und Der belfenpe, Ruaft umo \&eben ge:
 nid) muv als cin nidft natirlidides, ober als ein uibers naturlidjes $\mathfrak{E B e f e n}$ erfdecinen, fonbern als ein wibernas türlides, jener, id modite fagen, wathrthaft drifflichen Definition Deb Sciber plintub entgegen: „Deus est mortali juvans mortalem !'/ - WiBenden wir daś hier Gefagte auf den æegriff bes Dogma alb einer Bentrals Doctrin an, fo wito fogleid) flar, daß, fallé man felbez

[^5]aud) mut won feiner thegativen Ceite, als itantobibles (5efetz Der Jintelligenz betrad)tet, ein fold)es Dogma oder eine fold)e Sentralboctrin datum Dodl feinesivegs uno fo wenig alk ein die freie cutwidfelung Der Jutelligenz Semmendeg betraditet werben fann, als wenig die $J^{3}=$ ambeibilitåt Des $\mathfrak{U t b i l d e E}$ eines Drganigmus, den freien SBadjethmi befferben hemmend betradtet wisb. Gobant who aber aud) fieraus begreiflid, wie bie greiheit beb ©viennenc fo wenig al̉ jene beg M Mollens unb Cdaf= fent Durd) Das ©efef im engeen Sinte allein uno othe einer pofitiven Gabe (biet ber (Eileud)tung) volffandig begruinbet wirb, fo wie ç̉ gewif̂ ift, Daß̃ Das̉ Dogna aid)t nur unfere (ertemutnic gefeģlid) beftimnit, fonbern ibr aud) Lid)t gibt, und saf̃, wo biefes nidyt Der Fall ift, Der 刃ienfd Diefen Miangel ber erleithtuig nur fid) felber sugufdreiben lyat, inbem er felber fid) bem 3 us gange jenes fid)tes berfd)log, weld)es im primitivent 3 futand ifm offen ftunb. - פiur in Fुolge beg bishee nad)gewiefenen gitrigen und Falfd)en in bem ferr(d)enbeut Begriffe Der greibeit ber Jutelligenz fonte eछ entlid Dabin fommen, Daß felbot wiffenfafaftid)e Zheologen fidi ienen famojen, biz babin unerbotten Gegenfat Des sias tionalismuẻ uns ©upernaturalisnius, als ob eछ mit fijni aud) feine bolte siddtigfeit batte, gefallent liegen, Da es ifnen sod leidet gewejen feyn wivbe, bie blefem Bjes genfats zum Sirunbe liegenbe unlogifde unb unberuinftige Gonfunbirung bes Uebernaturrlidjen, ober wem man will,
 einem SBiberuaturlididen ober WBiberbernuinftigen nadizus weifen. SBab nåmlid liber meine Erferntní̄, Wermós gen boer Natur ift, bas if Darum fo wenig wiber ober gegen felbe, als wenig Die \&ebensggefege, welde bod) unlåugbar tiber ben anorgifden felben, gegen lezztere finb, alb wenig ber in feiner אolfenbung satittfreie
(nid)t etwa Naturlofe) Ereaturlid)e (Seif, inbem er als fold)er zwar iibernatirlid) (supranatural) Darum wibere nativilid) ift, ober enblid) als wenig Gott, alb Follene Der und Jntegrator ber Natur, uiber Diefer feyenb, wiber und gegen fie if. Gott, figt Tauler, if eit 2olfenber, nid)t ein 3erforer ber Natur, 2huf Dems felben sifperftinbniffe berubt bemin aud), unt eş bier in $\mathfrak{F o r b e i g e h e n ~} \mathfrak{z}$ benterfel, iener alte immer wiebers fetrenbe Gegenfak Des. Glaubens uno \{bifinis, wels djen bereits ふ̌omas yon 2quin mit Den Worten alffob: „Nemo credit contra rationem, quia veritas veritati non contradicere potest; fo wie bas̉e felbe fuilzer \{ugufin gethan mit Der Behauptung: „Nemo credit nisi volens," Weil námlíh Der Menía nid)t volens weip, fobin swifd)en feinem amwilfeitrli= den 2sifen uno freimilligen (Slauben eigentlid) nie ein 2Biberfreit ftatt finbet (obfd)on er fid) who anbern haiufig einen foldjen SBiberftreit weif madhen, will), wobl aber zwifd)en feitem (Glauber and Slauben, woraus folgt, Dán Die Religion vor Sird)e Den (Slauben DeEs 刃enfden in 2 (nipuuc) nefmenb, nid) Die 2ufgabe feines wabts baften $\mathfrak{B i f f e n s , ~ f o n b e r n ~ n u l ~ j e n e ~ e i n e s i ~ a n b e r n ~ ( f d ) l e d ) ~}$ ten) (Glaubens gegen cinen guten Slauben son ibm fobert. ") Uno eछ verhålt fich folgtid) mit Dem (Slauber, wie ess fid) bem (befagten gemdé mit ber shtoritat velf Gålt, inbem gleidufallz Daş Negiren ber cinen 2utoritát nur Daṡ 2(ffirmiren ciner anbern bezwedt. -
 ber §ewegung Der Jutelligenz in ber Societait Das sisort
*) Mit ben Nsorten: ratio nobile sit obsequium vestrum Yat Det 2pofel beteits ber legalen Sppofition ihren ©tambpunct und ©durante angewiefen. Reformatio (Protestatio) fat intra Ecclesiam.

## $-17$

fpract, uno nadusieg, wie fidi felbemit der freien Eutq
 id) Dod) weit entfernt, Den "3ufituite Dose sluardie une. Sobgebimbentjeit aller: MReinunget und Dostrinen (Demm aud) bask Berfirectien .jat suut feine diffenulide Doctrit nuto feit gebructes : ©yffem) in meldsih Die ©ocietát



 tholique) bemerfen, Daf̃, iba biefecs Utebel bercith, gef fdeclen if, und fitb in feimen ganzen tumfange verbreia tet hat, ilunferfeitaioniduts :wiritfamerees bagegen mely unterwimmen werbeniffam, aIb Dafin wir une eifrigh

 wiabre Doctrin cine tiefere sæguinฉumg umo sofglid) fieg;




 feit unb ©intrad)t werfolgen)" ums fer minber zweifela finten, Da wir biemit Dev \&fifitews: (jipttes gefichert whe

[^6]
## - 18 -

รu Ceinen פitwivfern (ministri) eibeben; weil, es̊ ja

 und man in biefer Soinfidy fageif muf, baf fo wie bes §bje alz poldier sigentlid mie ift, mamlid) nur immen nieder ind zuridegehalten bleibeno im lediglid) fubjectis ven §antalifiten (Etreben wifflid) gu feyn, ober ber:




 beimzufallen oroljte, ba batte man allerbingé $4 t$ jadje an Der SiBicberbetebung uno WBieberauferftefung Derfelben zu versweifeth, weil nientand in biefer amid)einenben (Jota feêfetne ben helfenbeu und ertettenben Gott fo mafye fidy
 Evt Dent mittenh bet tieffeet פtadit und ther bein efyod Det Societat als cine neue Sonne aufging. Sejgt aber) nadjoew biefe Sonue bleibend amesimmel ftelyt, wem aud) neutrbing burch finftere ©itboinfe inferm Auge veryuint, Guitve eß̌ feiger und unverninftiger ługlaube fenv, falla twit ums ber 刃ergweifung nenerbings ůbers
 wåhrten, uno aus ben §iefen unjerer Яeligionбboctriu felbit gefd) opften lleberzeugung aufred)t erbalter wirben, Daf feit ven Eintritt jener welterrettenben Epod)e, jeber meise gionent einer foldjeit anfdeinenben, wein auch felbit verfaubeten grofjern Gottesferme bod mur eine tiefere ఇeceptibitat uno folglid) berrlidere sanifeffation

[^7](Gotteé uns zu bexciten beftimmit iff. 2gie bentur bie aríbeinens tieffe Gorteẻverlafienbeit unto feere (Eloi, Eloi, lama sabaethani) Die innigfe æercinigung Gote tebe mit ber melif(d)liden statur berbeiffinven fonute!

Eaffen Sie umb alpo swar nid)t uiber bie Girofe jenes Helels uns tảidhen, von bem bier Die Fiebe if, ung felbes etwa gar, wie fo 刃iele unjeres, 3eit thim, odet
 anberfeitz̉ die Einfid)t feft, balten, baß̂ aller gegen biefes Seer ber cinmal lobgelafienen 刃ieinungen uno Doctrinen verfud)ter 3wang Dermalen wenigft au fodr fomment, und feinen 3wed fid)et verfehlen wirbe, wie felber ifn an mehreven Suten uno bei mebreren Gelegenheiten, wo von einem fold)en 3wang in neuerer Beit (Gebraud) gea macht marb, bereitg gínslid) werfel)lt hat, indem felber ayfatt Der forberuig uno fiegreiden (erbefung oer wal) pen Doctrin, son weldjer bod) allein ber Sieg iber biefe falfach uno (d)led)ten Doctrinen zu emvarten febt, , mut Dent heud)elnoen Sdjeine uno jenet erbåmlichen Nittelf máfigfeit fid) forberlid) zeigte, weld)e igre eigene petite santé aud) Der guten Sadje zumutheno unter Dem $205=$ wande, Die bewegten Seifter zuy Rube at bringen, mit wabrer Sthenophobie jebe marquirte firaftanfermig erffidt uno nieberbaitt, Durd) Semmung ieber ceolus tion, fomit grunblid) Die repolutionare Reaction unters hâlt, uno inbent fie ben bereitè Der Entid)eibung nal)e getretenen Sampf ber guten Sadhe mit ber fidsled)ten cinfteff, Den Sieg ber erftern ginglid) umogglid mad)t. Stue oa wo (fine Doctrin nod) aubiddieneno herridt,
 és thunlid), felfe mit- Mad)t gegen nenes 2ugriffe anfis redite $\mathbf{z}^{2}$ halten, niddt aber gebt es meht an zut zeit ciner eingetretenen alfgemeinen 2 uardie ber Mieinungen,
 Mradtriprud) fofort wieber zur pouberainen erljeben zu wollent, mut zwent fdion Diefer 3uftand ber 2trardjic ber Meimugen ein qeitulider uno wibervernunftiger if, weit bie ßernunft ibrer Matur gemás ūberall zur ©intecit, B. i. zur thiberfalitit ( (fathoficitât) Ber Doctrin' ftrebt, To Dúrfen amo formen wir ums' body 'fo wenig Diefent eins mat (burd) minfere eigene ©dfult) ansgedrodjenem firms Ffe weder entziehent, atsk wir deffiet Beilegung auf cinem
 walfre uno beilbritgende Doctrin Dilid grofe Zalente unt hothe Zugenber neu beffaftiget, fidh iber Diefer truil ben geifigen Cifinbfuth wieder fegreid erljeben, und Die Cocietát reffauriren wirt. Eine 2Barityeit, welde in uifern seiten befonbers ben Berwaltern ber 刃eligion in Erinneriung gebradt werben za miffen Tdeint, und Daf fie uut burd) neue, grôe uno ette 2mfitrengugen Dee Stopfes, wie dess Şersens, fial' it 'Stand gefert feffen werben, bie ber Meligion des fidteź wie ber fiebe ents frembeten Geiffer und Gemither felber wieber ${ }^{3}$ u gewins tein, eiue (Entfrembung, welde bod) unlangbar nidt in biefen Miaake fatt gefunden haben tonte, falla bie Wるaditer Зionz lifret pyfidt intmer getren gebliebeit
 Diejeflee alfeinige wib nie alternbe whabrtyeit gegen neut aufgebradte Doctrinen aud) neu vertheibigen, und Den Sirthum nidet $b l o s$ verbieten, fonbern ifn grindid) wis berlegen werben, wird es ifpeen gelingen, Den werbertes liden Einflué jener Doctrinen auf bie Sffentlidje Meis nung zu paralyfiren, ben ufurpiten Gcepter Der siseft= berridaft ibtren wieber zu entreipen, uno mit Den tange
 die felbof nur eutwenofeten \$3affen Der Sutelligeng, iene

aud) wit gaien follen es ium gefagt fenn laffent, wẩ
 mit Dem ærieffer baÉ grope groblem unferer 马eitu-iods

 Durd) bie wififenfdaft gelbjet werben fank, anio (id) freue mid) in Diefer Sginfidot auf bie weltgeidididtlide Beecutung ber Şielforberufung ber \&ubwig= Maximis
 land aufmerfiam madjen $\mathfrak{z}^{\prime \prime}$ fobuen, weil eह̋ unter ben obwattenben 2 fufpicien its nidt miflingen famn, fowofl
 ferer 3eit mit ©rfolg entgegen $\mathbf{z}^{4}$ wirfen, D. 6. powolft bent fur bie Religion beffructiven Miffrraud) ber sutels ligenz, aļ̉ ber gleid) (d)led)ten, theile auş হßififens:

 beffen Şerz eben jo fehr für bie Gad)e ber æeligion
 fen ber wififenfdaft uno sunft, beiben bolo if, mur cin gionard), weldjer fid) beftimmt bariber auşprad), Daß
 Einffellung ibreş Gebraud) eingeftelft wiffen will, umo welder Dem $\mathfrak{u n g l a u b e n , ~ w i e ~ D e m ~ M b e r g l a u b e n ~ g l e i d ) ~}$ feino, eben fo wentig will, daf Gein Bolf auf Jofert
 neé $\mathfrak{2 B i f f e n s}$ religibś feyn foll, - uur ein foldder mis: nard), fage id), in woller patriotif(d) folljer und fúbner
 iener welterifibnende $\mathfrak{F u m b}$ zwichen griefter und Bies Ieforten wieder fid) zu fobliefen begimen fanu und wirb! Co wie namlide Det aufridbtige ßumo bes wabren ఖries


## $-122$

ift, po if umgelelut Das einverftanbnif Dez husgeavteten
 Iejrten (Dem Sophiften), Der glud) und Das ltuglide Der Welt, und zwar cin ungleid) grojeres Uugluid als
 (3wietrad).







 s5is?










 2e ${ }^{2} 52$








[^0]:    *) Sitidt alfo gegen ben sgrofelitism als forden, fonbern gegen Die falledte Krt und \$3eife Defielben hat man fiad zu bet= wahren, weil es unverninftig iff, Dem sremfden gebieten zut wolfen, baf ec feine tuberzeitgung ledig nut fiir fidy bebalten fork. - Da iibrigens der menfd ats intelligente Sireatur nidite lebiglicy won und fire fidy hervorbringt, fon= Dern das Zeben, Die riebe und das ssifien nut empfängt, um es wieber mitzutyeilen, und lesiglidg in biefem ungez bemmen freien Empfangen und Geben, Dic Sontinuität feines cigenen ๔eynb (feiner Æeprobuttion) evbält, fo muk nothwendig iebe 乡emmung jener sirculation, als 5emmung - feines eigenen Gerne fiid bemeretidy mactien, tut fo feben
     nut wiffen will, Demfethen $\mathfrak{F}$ diotibm abseimfallen, weldem et anbein fäll, falls ev allein lieben und die empfangene
     Sterfonen ber Societät in feinet Ciineluen (als Mronodram) agiven will.

[^1]:    ＊）D．5．in cinen focialen \＆eib（corps），womit Der Begriff Des

[^2]:    Esprit de corps flar witb，indem es fich zeigt，baje de fociale ©piritualism，weldere cinen Geif ohne Beib（eine imere sirdje z． $\mathfrak{B}$ ．obne ciner äuferen）fatuitt，eben fo fal（id） ift，als bex eigentlidy plydifde．

[^3]:    *) Rut wer fein eingelnes \&eben an bie Gemeinfdaft verliert, with es in ifr finden.

[^4]:    *) ※sas ein cinzelnet wenf(d) nid)t von fich bat, (2utorität iiber alle anbern) bas baben alle zufammen auch nic)t, umo Diefe 2 futorität tamn barum fo wenig Durch Delegation ober Summirung (Stimmenzählen) fu Gtanbe fommen, als we= nig Die Summe aller nid)t felbftitärbigen (nid)t in fidt rubenben, folglid fojweren) siörper ©inen fel6fftïndigen (in fiid) rubenben, folglidy nid)t fonweren umb tragenben) תörper giebt, wenn fibon Die spynfiter nod) bas (Begentbeit meinen, ober fo wenig, als Die Summe aller ©efdöpfe (wie bie ghantheiften glauben) ©inen Gdjupfer giebt. Das Sentrum if nämlidy nid)t Die © spucte, fonbern fteht atc $\mathfrak{F n b e g r i f f}$ ber legtern it bex ifnen; und ber Zupoftel fagt barum: "Omnis potestas (auctoritas) a Deo (auctore) " und nid)t a Populo. Wise Die felbfllofe seatut nid)t allein (ofne Bott) entftand unb beftebt, fo auch Die memfolidide Eefelfidaft nicht. ©egen Diefen ©enmbfat bet religiofen Gocietäts = sghyitofophie (universus moralis mundus a Deo) proteftitt nun die itrelis giöfe Societäts $=$ SSjilofophie, inbem fie Die Sehauptung auf= fellt: universus moralis mundus ab Homine.
     cin tollet Menid, fo wie aud ber taube ફaber in frant= reidy avoine folle beift.

[^5]:    *) Suo modo wieberyolt fid Diefer Sorgang bei iebem Cint
     was fein Nsolten ale was fein Ertennen betrift.

[^6]:    Hivulumely
    
    
     suin Bertegr) fid mit feinet Jerritorialbeídränfung verträgt; cine SBefdräntung, welde oie intelfectuelle sjeratmung ienee Fationen, gegen weld)e fie geltend gemadjt witb, notbwens Dig bewirten muf ; Da aber autd bier Det Єpenti gitt, Da今
     Lou fuäftig madyt, fo muf igre intellectuelle serarmung moths wendig auch igre politifdje Sdjwüdje betbeifibren.

[^7]:    *) Deus, fagt Xhomas bou Xquiti, adeo bonus quod nihil mali esse permitteret, nisi esset adeo potens quod ex quolibet malo possit elicere aliquod bonum.

