# Heber ben <br> <br> 

 <br> <br> idealen <br> <br> idealen <br> ala bie}

Grunbbebingutg
sines

## gedeiblidfen akademifder Studums.

## Hede <br> ant bie

#  geb)alten <br> am 1. Dejember 1862 <br> won 

Dr. Mar von Stadctaur,
8. B. शector.

Anünd)cn, 1862.

mad 3 ydalt

gtugnidetcunse

(8)

## . amnioute mehtinasonto msthildisa3g

$$
4698
$$

- करत M5.


$$
\begin{aligned}
& \text { tuludive } \\
& \text { saes vaimbuca, it ma } \\
& \text { 4\# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Thate \& }
\end{aligned}
$$

saal aibuinf

## 

3lit bem Beginne biefes Stubienjafres hat unjere \&ubwig= Maxi= miliangz=univerfität zunt breifundert ein und neunzigften Male ifr $\mathfrak{Z l b u m}$ eröffnet. Slidy blo $\mathfrak{B}$ aus bem engeren $\mathfrak{B a t e r l a n b e , ~ f o n b e r n ~ a u d ~}$ aus ben übrigen beutiden Gauen, und aus vielen fremben \&anbern hat fidi eine zaffreide Sdfaar frebfamer Sünglinge - barunter felbit ©lieber unjeres burdilaud)tigiten fürftenfaujes - eingefunden, um fidi in baffelbe einzuzeidnen und bas afabemifaje Bürgerredyt zu erwerben.

Wie aber jebem Redte po entiprid) aud bem afabemijden Bürgerredte eine $\mathfrak{F f l i d g}$ : Die afabemifde $\mathfrak{B u}$ ügerpflidut.

A1n bieje Bflidyt find Sie zwar, meine afabemijden Freunde und Mitbürger, fぁon einzeln bei Ifrer Immatriculation erimnert und burd) Sanbgelüboe gebunben worben: nidta beftweniger aber ift es burd Scer=
fommen und $\mathfrak{B e r o r b n u n g ~ b e m ~ j e w e i f i g e n ~ R e c t o r ~ a u d ~ n o d ~ z u r ~} \mathfrak{A u f g a b e}$ ge= madt, nadi Umifue ber für bie Inmatriculation geftatteten gejetslidien Frift bie ganze Univerfitatz=(senvifenidaft zu verjammeln und in biefer $\mathfrak{B e r}$ ammlung, unter Şinweifung auf bie Uniberfitutb=Saḑungen, die Stu= birenden wieberfolt und in feierlider $\mathfrak{W e i f e}$ auf ifre Berpflidtungen auf= merffam zu madjen.

Dis Summe ber afabemiíden Verpflidtungen if nänlidy burd) bie ge=
 bejonbere $\mathfrak{B o r i d}$ riften, wie genau und beredinet aud immer, find unver= mögend, fie ganz unb yofl augzuppred)en.

Saķugen und Woridyriften find immer abjtract und ben concreten
 meift aud mur äuperlid gegriffen und an ber Dberfläde gaftend. Sie vermögen nur eine entfernte und unzureidjende Bürgidhaft für treue und vollfommene Bflidterfüflung zu geben.

Dic Erfüllung ber afabemídiden Beryflidytungen erjorbert nod eine Göhere Bitgidaft; benn bas Siel ber Univeritäte = \&aufbahn ift ein burd $=$ auß geitiges, תiopf und feerz und unjere gefammte Ennergie für fid in
 aud nur annäberunggiweife zu erreiden, bedarf es etwab, was unierer Seit mefy und mefy abhanden zu fommen fareint, und biejes ift - ber iocale Sinn.

Der ideale Sinn it bie unerläplide Worauĝeæ eines gedeifliden afabemijiden Stubiums. ©̌r muẽ vor aflem erwecft und tyätig gemadit merben; benn nur er affein if im Stande, ben (Seift addter
$\mathfrak{B i f i j e n i d a f t l i d f f e i t ~ z u ~ e r z e u g e n , ~ - ~ u n d ~ f i n w e g ~ z u ~ g e b e n ~ u ̈ b e r ~ d i e ~ ( b e = ~}$ fabren bes afademiíden Rebense.
(3rund genug aljo bafur, Dás id ifn in umerer feutigen Berianmlung näber in's શuge faffe, um Shnen über bas wefen und die Nothwendigfeit,
 uno daran Ermafnungen zu fnüpfen, wie fie ber beutige Tag und meine Stellung $\mathfrak{J h n e n}$ gegenüber angemeffen erideinen läft und fordert.

Der ibeale sinn if feinem Hriprunge und weien nad ein addez Beiftesfind, Des Beiftes edelfter Sprößling. Err hat feine ©eburţ̧ftäte in ber Tiefe ber Seele, in Deren innerfter Rebensimitte, Da, wo bieje in un= unterbrodener und unmittelbarer Werbinbung fegt mit bem Sgaude ber göttliden $\mathfrak{A l f m a d t}$ und \&iebe, wodurd fie felber in'马 Reben gerufen morben if und in Dajein crifalten wirb.

Bon oben bee alio, nid)t bon unten fammt biejer Sinn. (Ere ift io
 alz ber magiiden Einwirfung ber Sinnenwelt. Ere if eine natürlidye Mit=
 Söfere, (Jeiftige; ein angeborner 3 ug uno $\mathfrak{T r i e b}$ nad bem $\mathfrak{H e b e r n a t u ̈ r l i d e n , ~}$ nad) ben Soeen bes an fid) wafren, (suten und Sdobnen, in benen bas
 Spiegelbilber hat und fid offenbart.

Sdion ber alte Bgilopoph Blato bat ifn in biejer Weife in bem tief=
 er, wo unfer 2 hge bon jenen ewigen Soeen erleudfet gewejen, wären wir in biefe aubere materieffe Wblt verbannt morben, weif wir ben Blif nidyt feft
unb unverwand auf jent geridetet. Aber bie E̛mpfänglidffeit für jene habe uns in bie Berbannung begleitet, und wenn wir nun bier aud im man, gelfaften 彐bbilde, bie Joeen eridauen, bann wadjfe bie Flügelfraft unjerer Seele und wir feien in Stande, uns wieber zu jenen feligen föben em= porzuidmingen.
©たin fiderer Beweiz von ber Hrjprünglidfeit und Dem Axngeborenfein diefes Sinnes if bie Thatiadle, Dan berjelbe zu jeber Beit in ber Menidu= beit fid mirffam ermiefen bat. ©r bat fie in ber lurzeit bejeelt, damala, alz fie, nod ifrem Uriprunge nabe, in patriardalifder (Einfeit umt bie Wiege ifues (beidifedtez verjammelt, cin fitfez und unbetwegtez \&eben füfrte; er hat bie Bobler in iffen Sugendjahren begeifert und zu ben füfniten Unternefmungen angejpornt, uno aud von ber alternden Welt ifter nid)t gewiden. Nod fpät hat er in thr bie clafifiden Merfe ber Sumit und
 felbit zur Seit bes gröpten fittlidjen und religiōjen Berfallz ift er nidet felten in einzefnen bervorragenben Beifern zu mädtigen Durdbrud)e ge= fommen: wie ein Blib hat er aufgeleudtet, fat erfelfende Straflen ge= worfen in bie tiefe Nadyt des affgemeinen Bewnefteins und hat bie Seelen $\mathfrak{B i e l e r}$ erwärmt.

Borausgefeģt nun, - was faum beftritten werben fann, - bap biejer Sinn ein ariprünglidjer, uns angeborner unb bezieflungsoweife un= vermuiftlider Sinn itt; vergält eş fid) mit igm freilidy, wie mit aflen übri=

 uno einer $\mathfrak{B e r b o l l f o m m n u n g ~ f a ̈ f i g , ~ w e r l a n g e n ~ a l j o ~ f r u ̈ f i z e i t i g e ~ S f l e g e ~ u n o ~}$ fortwäfrende Hebung. Wirb ifnen diefe nidy zu Theil, fo entwifefln fie fitd nidyt und müfien verfummern.

Dien if im gödjfen (3rabe ber Fall mit bem idealen Sinne. Nlz bie fofflidyte ©beifesigabe, alz bie zartefte Blume im Barten unjeres $\mathfrak{B e}=$
nupgitients, die ifurn Blütfenfeld mur am Tage und bei lidtem Sonnen= idfeine ofinet, erfeifath er ben jorgältigiten Sduts und bie gewinientiaftefte Bflege, in $\mathfrak{b e f o n d e r e}$ in ben Jabren ber Sugend, im Stadium ber geiftigen
 Seber in Bufunft nefgent wirb, uno bon ber es abbängt, ob unjer bereiniti= ges ßerufamitfen einen Werth uno einen Nuben faben merbe ober niddt, ob unfer īpäteres $\mathfrak{L e b e n}$ für uns felbjt und $\mathfrak{A}$ noere cin Segen ober $\mathfrak{U n j e g e n , ~}$ eine $\mathfrak{E u f t}$ oder eine $\mathfrak{Z a f t}$ fein werbe; ba, wo, wie ein grofer Reffer, ber viele Safre die gödjte Sierde unjerer Univerfität gewejen if *), fid ausigedrüft Kat, Die großẽt Ěntjolüfie gefaĝt und bie Soeen empfangen werben müfien, bie nadbyer in bie Wirflidfeit bineintreten folfen, wo jeder bie $\mathfrak{A y f g a b e}$ jeines \&ebens fuben umb erfennen mus; weil, wie er weiter ausfiügrt, Reinemt in ber $\mathfrak{F o l g e}$ etwas entitefen wirb, wozu er nidt fidon hier ben ©rumb gelegt, poer trgend ein Werf, bas er das Werf feines Rebens nenmen mödte, gebeihen fann, Das nidt bier wenigitens fidon als Mfybung vor feiner Seele ge= ftandel bat.

In diejes widtige Stabium fino Sie jefgt getreten, meine jugend= lidjen Frreunde, wo eş fidh für Sie um die ©rrlangung ber bödjiten intel= lectueflen und fittliden Bildung hanbelt. Was biefür vor A(flem noth $=$ wendig ift, was unbebingt vorausgefergt und von Synen geforbert wirb, it ber tbeale Sinn. Er if "Das §rincip des bobyeren Rebens und affes Bit=
 bem bie Bildung erwädibt, wie aud wieber bie Spige und Bluttle ber Bildung" **).

Warte ex nod nidyt ermadyt in Shrer Seele, es fünde follimm um Shre geifitge Entwiffung. Die lange Seit, die Sie auf die Borbereitung

[^0]für bie afabemifde Raufbafn verwenbet faben, würbe nubloz verftridgen fein. Sie wären nod nidet zum redten $\mathfrak{B e w u g t j e i n}$ Shrer felbjt und Sfrer $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~ g e f o m m e n . ~ S i e ~ w a ̈ r e n ~ n i d t t ~ r e i f ~ f u ̈ r ~ b a s ~ a f a b e m i f i d e ~}$
 Deş Redutes, ofne Das man fidy nidt bincinwagen barf in bie tiefen Sdady= ten wijienidaftlider foridung.

Und nod faflimmer fäfe ess aus, wenn diejer Sinn, was bei ben günftigen $\mathfrak{B e r b a ̈ l t n i f i e n , ~ u n t e r ~ b e n e n ~ S i e ~ a u f g e w a d f e n ~ u m b ~ f u ̈ r ~ b a s ~ b o ̈ b e r e ~}$ Stubium vorgebildet worben find, afferbings mit Redt erwartet werben fönte, zwax zeitig genug aufgeblutgt und zux ©̌ntwifflung gefommen, aber in Folge jugenolider Bertrungen und verberblider Einflüfie bald verfüt= nert unb erforben wảre, jo סañ Sie jeģt bajtünben wie Bäume, beren Blüthen vom Mefithau ober Froft verjengt und verbrannt worben. Das wäre ein über bie Majen trauriger $\mathfrak{A n b l i d}$, - Der $\mathfrak{A}$ nblif bes Winter mitten im frühlinge.

Mioge es jebent Freunde ber Jugend, insbefondere uns afabemijifen Refrern erfpart fein, einen foldjen Winter zu idauen. Middte aud nidt Ěiner in Shrev Mitte fid befinden, bem ein fold übergroges Unglüa wiberfafien! Wir fönnten ifn wofl bebauern und bemitleiben: aber unjer $\mathfrak{B e b a u c e n}$ und Mitleiben fönte ifun nidyt Gelfen, eş fönte thm ben Sinn nidat erjegen, ofne meldgen es stiemanden möglidy if, in ben Gefit ber Wifienidaften einzubringen und gobhere geifige Bildung fid anzueignen.

Sabe id Shnen, meine afabemijden Freunbe, in bem $\mathfrak{B i} \mathfrak{\xi} \xi \mathrm{ferigen}$, tid glaube, fiutreidende $\mathfrak{2 l n b e}$ utungen gegeben über baz Wejen des ibealen Sinneg und find Sie im Aeffgemeinen gon ber Notymendigfeit defielben
 zeugt: jo dürfte es am Drte jegn, aud nod auf bie vorzüglidjiten

Sennzeiden und Wirfungen buizumeijen, burd weldye powofl er felgit, alz

 Die Unbefargenteit uno Uneigennübigfeit, bie Denuth uno GFäubigfeit, Der Ernit und bie Strenge, - Tugenben von hödfter Bebeutiamfeit, bie nur genannt zu werben brauden, um umjere ganze Supmerffamfeit auf fid zu ziefyen, und in uns das ßemuptiein umperer fittliden $\mathfrak{B e r p f l i d t u n g e n ~ g e g e n = ~}$ ubber ber WBinfenidaft lebhaft anzuregen.

Unbefangengeit ift Natưrlidfeit, (Serabkeit und Dffenfeit des Sinnes, Sorurtheilslofigfeit und Unparteilidffeit Des (beiftes. Sun if aber in ber That nidtos naturlidjer alz ber ibeale Sinn, er ift fa bem Memiden an= geboren; nidta gerader und offener, Denn er ift mmittelbar geridftet auf
 Diefegs. Uno eben oefmegen ift aud nidits vorurtbeilalofer uno unpartei= lidfer als dagz won ifm getragene und bejeelte wiffenidiaftlidje Streben. Diejese Streben fennt fein anberes Siel, alz dan die Wafutjeit von uns zur
 gebradyt, und das innige Berlangen unjeres (beiftes, das ©eine und Ěnige, das (bibttlide in feinen zeitliden Manifeftationen zu fidauen, befriediget werbe.
 bejeelt ift, der fennt fein Vorurtheil: er wiff felbit denfen und erfennen, felbit urtheilen und nidyt frembem Urtbeife fitid ubberantworten, unb feine Sarteilidfeit, benn bie Wafryeit ift ifm ein einziges und untheilbares (8)ut, für fie allein hat er æartet ergriffen, zu ifrer §afne will er fid falten, ift unverbrüdflid getreu bleiben.
 Iteft und fudyt, fiebt umb jud)t er aud bie wifienfodaft um ther felbit
wiflen: er if im Gobditen ©rabe uncigennügig. Bemeine Sntereficn und Rüffiditen find ifm burdfauz fremo, ifn Ieitet nidft bic Vorfefliung empi=
 fünftige $\mathfrak{B e r j o r g u n g}$ und Broberwerb, fonbern alfein ber ibeale Sinn und intelfectuefle Zrieb, bie reine Siebe und Begeifferung für bie Gobleren $\mathfrak{I n}$ terefien, woruuter bor alfem bie Erffentní begriffen itt.

Mit biefer Beffauptung, bie id ber, in unfern $\mathfrak{Z}$ agen immer mefrr zur万erridaft gelangenden, gemeinen utilitariftióden umb materialiftifden Reben $3=$ anifidt entgegen alz cine zorberung für bie Beidaîtigung mit den WBifien=
 phifde תegerei eines einjeitigen Jocalizmus zu berfallen, uno in Biber= [pruch zu fommen mit bem alten Saģe: non scholae sed vitae discimus.
 für follten wir jonit ternen? alfein man überfethe niddt, Dañ zwiiden ভdule
 fafiung und Zuglegung dez alten Sprudez im Sinne Fat. Die 2 ufgabe, welde bie Sdule zu lujen Kat, if feine bem Reben frembe ober gar wi=

 mürbe überafl fer auggelfen, uno mollte fie in ber \{biciliefung verfarren, fie murroe bald zu Grabe getragen und Gätte fitd iffen \&eidenftein felbef gefegt.

Midet to bie waffe Wisifenidaft. Sie zeigt iid ber 2 ufgabe beß Refeng in ber Theorie uno in ber Braxiz gemadjfen, fie falieğt fidy überall enge an bafiflbe an und ermeifet fidd gerabe barum, weil fie bie Sdaule ber $\mathfrak{J o c e n}$ unb Soeale ift, alz eine ber mirffamiten Mädte bez Rebens.

Wir Gaben im Reben nidyt Elob biefe ober jene befonbere Srüfung zu be＝ feblen，diefe ober jene practifde stufgabe zu lofen，fonbern baz \＆eben felbit
 Tag für Tag geben wir in biefe Sdjule；in ifr folfen wir heranmadjen unb reifen für unfere ewige Beftimmung，in ifr follen wir leben und fer＝ ben Iernen，－um ein anderes göferes Reben zu gewimmen．
 bens zu（bitunbe liegt，ftidyt alleroing gewaltig ab von ber gemeinen ego＝ iftiiden，Blo $\mathfrak{B}$ auf bie materielfen Interefien uno ben Erwerb finnlider（Be＝ nugmittel geridteten mwormen 民ebensanifidt：affein ifm buldigt nidt minber alz bie Religion aud bie ädte Wifienidaft und fe muf ity fuldigen，will fie nidyt in $\mathfrak{A l b f a l f e}$ won fid felbit ifre beiligiten Snterefien verrathen uno


 Seben und fid felfit auf＂s Tiefife herab．＂Dern，fagt cin ernfter beutider Denfer＊），was bas̊ 2eben für uns für cinen Werth habe，went diejer blo Had）Dem geidübst wiro，was man genieg̃t，ît Leid）t zu entideiden．（だる finft unter গalf，Denn wer mollte wofll bas Reben unter bemefben $\mathfrak{B e}_{\mathbb{C}}=$ bingangen ober aud nad einem felbit entmorfenen Slane，ber aber aud

 fidd felbit etwas werth fein müfie，wenn bie（Erbe fid）nidt weigern foll， ify zu tragen．＂Und ein $\mathfrak{A}$ noerer＊＊）bemerft：＂Niemand，ber nur einen $\mathfrak{F u n f e n}$

[^1] ntebrig füfflen, ban fie für ifn nur a[s Abridtung für empirijde Sweffe Werth gätte uno or fie zu cinem Glo empirifiden oebraud zu erlernen, b. i. fíd jelgit blop ala Mittel zu betradten Wiffeng feyn fönute."
(Eine jolde (seringidägung ber Wijemidaft und unjerer felbit, meine afabemifaen Freunbe, fei von uns ferne! Wix wotlen aus uneigennüねiger \&iebe und aus reiner Begeifterung ben Stubien obliegen. Mag es צ \{nderen
 lid fei, uno jo basa semeine uno Niebrige auf ben Thron zu jegen. Die WBifienidaaft weíg nidts yon ifnen, wie fie nidtz won ber Wifiemidaft. Wir bagegen wollen bielmefy fragen, ob etwas̉ ber Joee gemãả fet, wollen Daß̊ EFwige uno Bleibenbe über baş 马eitlidje und Bergänglide, ben ©eift йber bie Materie fegen, uno ifm unb mur igm unfere Sulbigungen bar= bringen!

Diefe freie, von gemeinem Interefie nidt beflefte Jingabe an bie Wijenidaft trägt ben ¿obn in fid) felbjt. Jeber Ridtgebanfe unjerz Geiftes
 \&eben Gerausitritt, wie ber Saame in ber Frudt, wie ber duriftid) (Blaube im Werfe. Baco yon Berulam, ber nidyt mübe wirb, bie Soerrlidfeit ber $\mathfrak{W i f i j e n i j d a f t ~ z u ~ i d i l b e r n , ~ f u ̈ h r t ~ m i t ~ n i d t ~ g e r i n g e r ~ B e g e i f t e r u n g ~ i f r e ~ e r b a b e n e n ~}$ Wirfungen auf ben Meniden auछి: . Die Mifienidaft, fagt er, benimmt

 Dab (Scnutth fo bildiam und beweglid), (Daz ber Menid nie in cinen $8 u=$ fando moralifder ©riftarrung geräth und gleidjam in feinen Feflern ein= friert, wo er fidd nidyt mefy ampornt, um bem Befferen nadzufteben. Der unvifienidafitide Menid ahnt freilid nidt, waß̉ eg becint, in fid felfot binabjteigen uno beif fid jelgjt zu Rathe gefjen, or fent baz jüß̃e

Scben nidt, bas yon bem Bewufitein ciner von Tag zu Tag zunefmenben $\mathfrak{B e r b e f f e r u t g}$ unb $\mathfrak{B e}$ bollfommung begleitet ift. $\mathfrak{A}$ (u® ben Wiffungen ber

 Geit ift bas Siegel ber moralifden (süte. "*)

Demuth und ©iäubigfeit nannte idy alz zwei weitere תennzeiden Des tbealen Sinness. In ber $\mathfrak{T h a t}$ it berjenige, weldem bie ewige Joee ber Waffryeit in bie Seele bineinleudetet und it ifm Den Drang eineß ninumer fatten Ěrfennens erweft, won niddtz entfernter, ala von Selbitüber= febung; benn mag ifn aud ber ©eminn ciner neuen und grogen ©imitot mit eituer folzen Freube effüflen: fobald er fie mit ber Joee ber $\mathfrak{F}$ Gafrgheit felfot vergleidyt, wird fe ifm nut als ein burftiger Brudttheil ifres uner= mepfliden Reides erideinen.

 fid empfano, baffelbe wiro jebem forider wiberfabren, ber, um mit $\Omega$ epp $=$ Ler's fibonem $\mathfrak{A u b b u f e}$ zu reben, es unternimmt, ben (sebanfen ©ottes in ber Sdipyung nod cinmal zu benfen.

Darum waren gerabe bie Ieudgtenbiten Sterne am §immel ber Wififen= fadaft won bem (Befüble meniditider Befdränftheit am tiefiten butdorungen und baben gerne bas bemuthige ©eftänoniés wom Stüfferf affes meníd)lidjen Wififms abgelegt.
 in ber Welt bes seiftes geworben fei, fprad am Abonbe ciness mit groben

[^2]
## 14

 zwar nidet，wie idd ber Werlt eridecine，mit felbit aber fomme id bor，wie ein תind，baş an Mteereşufer pipielt und fida bamit belufigt，báß es bamn uno wamn einen glatten Rieqee ober eine fäönere Mufidel alz genvibnlidy


Solde Demuth aflein famm eine genügenbe Garantic für ben శovt＝ folfritt in ber Mififenidaft bieten；benn nur berjenige，ber fidd arm und be＝ burffig erfennt，wiro nodg weiter itreben，während Der Қృodmuith，ber 2uffeß fobon zu befigen uno fid genug getban zu Gaben wäfnut，fiidy nur felfer bornirt．Weil ভofrates fidy fur umbifien bielt，barum foll ign，wie uns erzäflt wirr，Daş Drafel für ben Beifieften erffärt Kaben．Der Geflefifte vergefie，was er gethan，fobalo es gethan if，fagt Fidute＊），und benfe fetå auf bas，waz er nudy zu thun habe．Der fei nod nidft meit ge＝ fomnten，für ben fidd fein 马eld nidet bei jebem Gdritte，ben or auf bem＝ felfen thyu，erviveitert．

Sene Demuth aber geffe nit ber ©lảubigfeit，weldar bon ber Afgn＝ ung eines tiefen Bujammenfangs affer Dinge getragen，fid）feinem winber beffelben veriffliegt，5and in おand；benn ift cinmal bie unzulänglidffeit feiner ©̌rfenntniffraft für bie ©̌rforidung Der Geffeimniffe beß Uniberfums Dent（Jeife funo geworben，fo orängt eß ifn nady einer Ergänzung berfelben
 polffandig zu entwitren sermag．

Gtaunen wir bafier nidft，wenn gerabe die gründlidffen forider，wie Reppler，Baco，Newton，Gartefius，£eibnig u．A．，welde die Nothmentigfeit einer ゆifenbarung auf ben müfebolfen Wegen ifrer Huter＝

[^3]fudungen Iebenbig füblen Iernten，aud an bie hiftoriide Thatiädilidefeit einer foclden glaubten．

Endid aber manifeftirt fid ber ibeale Sinn in Ernft und Strenge． Jn bem ©rnfte，womit fid unier Geift auf bie gödfen Siele finridutet， und fe zu ben feinigen madft，－in Der Strenge，womit er ifnen，unge＝ rüfrt won ben taujend Berjudungen，bic ifn ablenfen mödten，ofne $\mathfrak{U n}=$ terla $\mathfrak{B}$ entgegenjtreft．

Sid）mödte ber Jugend um feinen Preis ibre fröhlidfeit verfümmern， moflmifitend，bañ yon bem shlanze biejer jonnigen Tage auf bas ganze ppätere \＆eben ein verffärenber Sdimmer fallen mut fofl uns bie harte
 bedarf einez Saltes，damit fie nidit in eitlem und nidytigem Treiben，wo＝ bei ber Geifit entnerbt wirb uno bas semüth verobect，fidid felbit zerforre． Diejen Saalt fann aber nur jener eble Ernit verleifien，momit wir un马 ftetz bie erbabenen Soeale bes̉ Rebens gegenwärtig halten．Ja，biejer Ernft，fowie bie Strenge，womit wir ifnen zu genügen tradten，ift felgit ein nie verfiegenber suefl ber wafren freubigfeit，bie nidyt von ben äuperen unb vergängliden Dingen，fonbern von unvergängliden ©ütern in $\mathfrak{u n =}$ feren Inneren entipringt．
 Gaben ben Salweín gejegt haben．Dién gilt inふิbejonbere bon ber $\mathfrak{W i j f i n j ø a f t , ~ b e r e n ~ S d j a ̈ b e ~ u n z ~ n i d y t ~ m u ̈ f e l o z ~ u n o ~ g l e i d j a m ~ v o n ~ f e l f o t ~}$ in ben Sdoop fallen，fonbern beren wir erjt mit ber energifぁjten（Beifteg＝ arbeit babfaft werben fönnen．Sidyt mit einem oberflädfliden Dilettantiga muzz，womit wir von ben Dingen blop naiden，ift es in ber Wifienidaft getfan：Gier ift Strenge notgmenbig，bie uns bei ifrer ©rfafiung ausbauern

wifienidaaftlidjes ©ewinien unz worwarta fpornt, wenn wit ermüber auf bem Wege ber Foridung zurüfbletben wollten. -

Afabemiide Freunde und Mitbürget! (E®马 gebt eine verberblide Stro= mung burd bie 马eit, bag ©bangefium der Sinnlidffet umb Die \&ăugnung ber Wirflidfeit ber Joren trift mit fredfer Stime ferbor. Der Werth affes menidididen Rebenz berubt aber gerabe darauf, Daf es fith zu diefen erkebe, won ifnen erleudten und verflären laffe. Die Exiftenz ber Staa= ten, bie Şumanität und Eivilifation ift nut auf ifrem ©runde möglid. Gelänge ea jener argliftigen Sophiftif Diejen bauerthaft zu eriduuttern ober gat zut untergraben, fo wäre ber Untergang ber Societät unvermeiblid, wir würoen in ben $\mathfrak{A b g r a n d}$ einer neuen Barbarei verfinfen.
(Ěz it aud an Jhnen, meine afabemifden Freunde, mitzuwirfen, Daß eß nidit zu biefem அeuperfen fomme. Sie alz bie fünftigen Txäger umb Drgane ber ©uttur unjerez $\mathfrak{B o l f e z}$, ala dic fünftigen Borfämpfer in alfen widtigen Snterefien feinez \&ebens, find berufen, mit affer sixaft einer fol= dien Befafy entgegen zu arbciten.

Damit Sie aber bien mit $\mathfrak{H}$ berzeugung uno ©rfolg und unter affen Umftanben vermögen, felgit da, wo die wibrigfeit bes eigenen Sdiafatz Jgnen ben Glauben an bie Wafrheit ber §oce und an bas Ewige zu entreifen broft, ift es nöthig, bañ Sie jenen eden Sinn fidi friid und unverfümmert erfalten, jenen Sinn, won bem ber Didjter fagt, ba $\mathfrak{B}$ er
 felbe bineinzulegen vermöge.


[^0]:    *) Sđjelling, fämutl. Werfe XIII. Bo. S. 28.
    **) $\mathfrak{B g}$ I. $\mathfrak{Z}$ ittmann, Blife auf bie Bildung unferer Beit. Reipsig 1835. ©. 28.

[^1]:    ＊）尺ant，©efammtauggabe．Bo．6．©． 316 ．
    ${ }^{* *}$ ）Sdelling， $\mathfrak{B o r l}$ ．über bie Methode bes afab．Stubiums． $\mathfrak{L u}$ йingen 1803. ऽ． 67 ．

[^2]:    *) De augm. scient. I. p. 34,

[^3]:    ＊）Esinige Borlefungen über סie Beftimmung Des Gelefrten．©ämmtl．MBerfe VI． 329.

