# Deutide Jahrbüder 

far

## 

## TVo 刃4\％．

18．Detober．

## 


Oreibeit，Æealifirung ber Ereibeit —mer tann eg läug＝ nen，bá̄ bieß Wort jeģt obenan fegt auf ber Tagesorbnung
 zugeben，ja，es wirb Niemand wagen，fia ofien unb feff
 Gagen，bas Befennen madt es nidt，wie bas auch fajon das Ebangelium meif；benn leiber gieft eŝ nodimmer cine Menge von \＆euten，welde in Wabrbeit，in ibrem innerfien Gerzen nidit an bie Freigeit glauben．E゚8 if fápn ber YRübe werth，umber Sade willen fid aum mit diejen zu bejäftigen．Denn fie find jebr veridiebner Natur．及uunădit begegnen unz ba bodgeftelite，bejafite und er＝ fakrne Reute；in ibrer Sugenb felbit Dilettanten ber poli＝ tifán 8 reibeit－benn ebl liegt ein gewiffer pifanter ©emuß für einen vorneछmen unb reiden Mann barin，von Sreibeit und ©（Bleidbeit ju ipredien，und madt ign nod baju in ber ©efagaft doppelt intereffant－juめen fie nun，da es
 ibre pbyiifal urb geiftige $\mathfrak{A b p a n n u n g}$ unter bem Saleier DCE fo oft gemibbrauめten Wortes，＂Erfa反rungi ju ber＝ Geblen．－Mit Diefen Leuten lognt ess fid gar niat zu fpredien；－es mar ignen niemal̊ Gernit mit ber Breibeit und bie Ereibeit mar iGnen niemalé eine Religion，melde Die grōßten ©enüffe unb bie tieffe Geligfeit nur nuf bem
＊）Knmertung ber Rebaction．Wir－theiten bier nidt bloperine Spertrourbigteit mit；es ift cine neue bebeutenbe sigatiade．Dilettanten unb abhdngige Sdúter，wie ©ous fin und 2nore，bat bie beutide $\equiv$ ghilofophie fal on fruber im Xublande ergeugt ：qeute aber，oie ben ocutiden ghbis lofopgen und solititern philofophiid ben Stopf geraa： fめen，find bie jegt nidt auker unfern ©renzen zu finden geroefen．So entreift uns benn bas zusland audh ben theoretifchen Sranz；und wir bürfen wobl boffen，bas Die neue Shatiade：ein Franzofe perftegt und úberfiegt Die deutide ghilofophie，fowohl bie ，oon ber ftricten Dbjerbanz＂，alk bic von ber ，＂redten Sitte＂und vom ，，Extrem＂－manden Siebenidaldfer von feinem Ror＝ beerfaulbett berunterwerfen werbe．Bielleidet bat perr Jules 氏lviaro Redt，wenn er uns cine grofe praftifde BuEunft verbeist；aber gerwis bat er fid in uns geirrt， menn fein Beifpiet uns nidet vermogen foute，oen theo： retifden £odmuth abzulegen，freimillig auf unier Bor： redt zu vergidten，und－horribile dictu－rabre－ zranzofen zu werden．

Wege ber ungebeurrften Wioeriprüđ̆e，ber bitterfen Sવmer＝ zen unb einer volfränbigen，unbebingten Gelbftentiagung barreiçt．－Gáon Deß́balb lognt esf fid mit ifnen nidgt $\mathfrak{z}^{\mathfrak{u}}$ jpreden，weil fie alt finb unb fomit alle bon gré mal gré balb flerben werben．

Gg gieft aber leiber auci viele junge deute，meldge bie： felben Uebergeugungen ober vielmebr benfelben MRangel an aller Ueberzeugung mit ibnen tbeilen．－Diefe gebören entmeder unio zunt grögten Tbeil ber ibrem Wejen naळ́ in Deutialand politifa längit abgeftorbnen $\mathfrak{A}$ rip̄ofratie an， －ober zur bürgerliden，commerciellen und Beamtenclaffe． －Mit ibnen aud if nidts anzufangen unb felbit nod meniger ale mit ber erfien Rategorie ber flugen unb erfabr＝ nen，ibrem Tobe faion jo nabe fetgenben Leute；－biefe batten wenigitens einen Gapin bon Reben，jene aber find yom Şaufe aus unlebenbige und tobte Menidgen．Gbans pingrwitelt in ibre fleinliden Citelfeitos＝ober ©felbinterefien unt Durda igre alltägli屯pen Sorgen volffändig in Mnjprua genommen，baben fie felgit nidt bie minbefte Rtgnung yom Reben unb von bem，was um fie vorgebt；－jo bab，menn fie in ber Gdule nidt etmas von ©beididute unb Eefiftes： entwiaflung gebỏrt bätten，fie rabridocinliđ glauben wür＝ ben，daje es in ber Welt nie anderes geweien ift als jegt．－ Das find farblofe，gefpenfterbafte Naturen，fie Eönnen we： ber nügen nod fajaben；von ignen baben wir nidte̊ zu fürçten，weil nur base \＆ebendige wirfen fann，unb ba es nidat mebr Mlode if，mit Gefpenftern umjugeben，fo mollen mir aud unire Seit nidgt mit tignen verlieten．
©8 giebt aber now eine britte Rategorie non © Cegnern bes̊ Princips ber Menolution，basi if bie balb nach ber 刃fe＝ fauration in ganj Guropa aufgetaucte reactionäre Bartei，melde in ber Bolitif：Conferbativismues，
 ber \｛peculativen Wifienialaft：pofitive $\mathfrak{B b}$ biloiopbie genannt mirb．－פnit diefer mollen mir reben；eछ wăre abgefamacit von unse，igre Criftenz zu ignoriren unb fo zu thun，al8 ob mir ñe für unbebeutend bielten；nir nerben im Eegentheil aufridetig gefteben，bak fie jegt überall bie regierenbe $\mathfrak{F a r t e i}$ if，uno nod melyr：mir mollen igr zu＝ geben，dá ibre gegenmärtige Madt nidut cin Spiel dee Bufalle ift，fonbern in ber ©intwiálung bese mobernen ©fei＝ ftes igren tiefen grand bat．－Meberbaupt räume íd ber

## 986

3ufalligfeit feine mirflide ©emalt in ber ©efadidte ein； －bie Gefididyte if eine freie，fonit aber aud eine noth＝ menbige Entwidfung des freien ©eifters；io dán，menn i千 die gegenmärtige Dberberridaft ber reactionären $\mathfrak{\text { ßartei } \mathfrak { z u } = ~}$ fällig nennen mollte，idf baburdi den demofratifden Glau： benbbefenntnín，weldees ïa cinzig unb allein auf ber un＝ bedingten 8 reibeit bess ©eiffes gründet，den ialleditefien Dienft teiften würbe．－Defto geeäbrlidger muirbe une fo eine 化ledte，lugentafte Berugigung fein，ba wir leiber bisi jegt noch fegr weit bavon entfernt finb，unfre ©tellung zu Gegreifen，und ba－in nur zu gaufiger Berfennung ber mabren Quelle unfrer Macit，fo mie ber Mutur unfers Feinbes－wir entweber bon bem traurigen $\mathfrak{B i l d e}$ ber $\mathfrak{A l l}=$ täglidffeit niebergebrüft，unfern $\mathfrak{M u t h}$ gängliá verlieren， ober－mas vielleidt nod jalimmer ift，ba bie Berzmeif＝ lung in einem lebendigen $\mathfrak{P e n f a}$ en nidit lange bauern fann －unê einem unbegrünbeten，fnabentaften uno fruatlofen Uebermutbe ergeben．Nidte fann ber bemofratiofgen ßartei nüglider fein，als bic Erfenntníg ibrer momentanen
 biefe Grtenntnía tritt fie erft aug der Unbeftinmtget ber Whantafie in bie Wisflidfefet ginein，in ber fie leben，Ieiben und am Enbe fiegen muf；一 burc diefe Erfenntníß mirb ibre Begeiftrung befonnen und benüthig；－unb erft menn

 wirb，menn fie ausi ben unenblidgen Sdmierigfeiten，bie ibr überall in $\mathfrak{b e g e}$ feben unb bie nidt allein，wie ine oft zu meinen facint，aus bem Dbfcurantismuŝ ibrer Gegner fliegen，fonbern biefnefgr aus ber 8ülle und \｛otali＝ tat ber menfaliden Natur，bie jib burd abftract theore＝
 fen ©dwierigfeiten bie Unjulanglidffeit ifrer ganjen gegen＝ märtigen Grifteng erfennen und daber begreifen mirb；bá igr Feind nidy nur auger ibr，fonbern auch und viel megr in igr felber vorbanben if，und daf fie bamit anfan＝ gen mún，biefen ige inmobyemben feind zu beitegen；－ erft wenn fie fid überzeugen wirb，báp bie Demofratie nidt nur in Oppofition gegen bie $\Re$ fegierenben Geftebt，unb nidit cine befonore confitutionelle ober politifas：ofonomifáae Ber＝ änorung if，fonbern eine totale $\mathfrak{u m m a n b l u n g}^{\text {besjenigen }}$ Weltzufanbes unb ein in ber đefidiate nod nie geweênees，
 allem bem begreifen wirb，baÉ bie Demofratie eine Religion if，wenn fie alfo burd biefe ©rfenntní́ fel6ft religiōs mirb，b．G．Durdbrungen bon igrem Princip nidt nur im Denfen und $\mathfrak{R a}$ fonniren，fonbern thm treu aud im wiafliden \＆eben，bis zu feinen Eleinften Erijacinungen，－ erfl bann wirb bie bemofratifaje Wartei bie Welt nirflid befiegen．

Somit mollen wir aufridatig geftegen，bák bie gegen＝
wärtige $\mathfrak{M a d} \mathrm{t}$ ber reactionären $\mathfrak{P a r t t i}$ nidt zufallig，fon＝ bern notgwendig if；fie bat igren ©rund in ber lanuläng＝ lidfeit nidit bes demofratifden $\mathfrak{P r i n c i p ~} 8$ ，－oiefes if ja bie in ber 8 reigetit fid realifirende ©leinhbeit ber Menidgen，fomit aber aud das innerfte，allgemeinfle unballumfaffenbfte，mit einem Worte base einzige fíd in ber Befafidte bethatigende
 bemofratifden $\mathfrak{P}$ artei，welde nod nidy zum afirmati＝ ven Bemugtiein ibres Principg gefommen if und begbalb nur als $\mathfrak{N e g a t i o n ~ b e r ~ b e f t e g e n b e n ~ W i r f l i a f e t i t ~ e x i f i t t . ~}$ $\mathfrak{A l s}$ foldge，alz nur Negation bat fie zunäaja notbmenbig bie ganze fülle bes £ebensิ auper fia，cine fülle，bie fie nođ nidgt aus igream von igr felgft fatt nur negatio begriff： nen Principe entwifeln fann．Débgalb if jie aber bis jegt auđ nur cine ßartei uatb noథ nidt bie lebenbige Wirf＝
 bás bie Demofraten nur eine Partei bilben，－und bazu
 －und baf́ fie alez nur §artei baf Beftgen einer anbern， ignen entgegengejegten，fräftigen $\mathfrak{P a r t e i}$ voraugfeken，－ idion diefes allein müfte ignen eine 2ufflarung über ibre eigne wefentliad ibnen inwobnenbe Mangelgaftigfeit geben． 3 Grem $\mathfrak{B e j e n}$ ，ifrem Principe nad if bie bemofratifde
 nad aber，als ßartei，if fie nur ein Bejonbres，bag Negative，bem ein anbres Befonbre，bas Prfitibe， gegenüberfeegt．－Die ganje Bebeutung unb bie unauf： Galtjame Sraft beŝ Megativen if baş Sugrumbegetgen beş Bofitiven；－mit bem ßojitiven ridtet es aber fial jelgat， al8 biefes icileate，befonbre unb feinem $\mathfrak{B e j e n}$ unabäquate Dajein，zu Gerunbe．－Der Demofratismus beftegt
 fonbern nur ale bas Negiren beş ßopitiven，und bebgalb
 $z^{\circ}$ fammen $z^{u}$ Grunbe geben，um auge feinem freien Grande in einer miebergefornen Geffalt，als lebenbige 马oulle feiner jelbit mieber bervorzuppringen；－unb biefe Beränbrung ber bemofratifaen ßartei in fiad felber mirb nidit nur eine quantitatibe Beränbrung fein，b．b．nidt nur eine $\mathfrak{B e r b r e t u n g}$ igrer jegigen，befonbern und fomit faledten Eriften ${ }_{8}$ ，－©sott bemabre！－fo cine Berfreitung mare bie Werfladuung ber ganjen Welt，unb baÊ Enbrejultat ber gangen Geefaidite märe eine abjolute 刃lidtigfeit，－fonbern
 lebenbig madenbe Dffenbarung，－ein neuer §immel und eine neue EEbe，－eine jugendidide unb berrlide 施elt，in ber affe gegenmartigen $\mathfrak{D i f i f o n a n z e n ~ z u r ~ b a r m o n i f \phi e n ~ © i n = ~}$ beit fich auflojen werben．

Nod meniger fann ber Mangelfaftigfeit ber bemotras tifden Paitei babura geforfen merben，bás man bie ©in＝ feitigfeit threr ©xiften als ßartei bura eine ăugerlide
$\mathfrak{B e r m i t t l u n g ~ m i t ~ b e m ~ ß o i t i b e n ~ a u f b e f t ; ~ — ~ b a s e ~ m a ̈ r e ~ e i n ~}$ eitlee＠treben，benn bas Boitive und Laß Negative find mit cinanber ein＝für allemal unverträglía；－bas $\mathfrak{N e g a =}$ tise facint zunädit，infofern es in jeinem Gegenjage zum Bointiven ifolirt unt für ïd genommen wirb，ingaltz＝ und leblos zu fein；－und diefe faceinbare Inbaltolofigfeit
 fraten maden；－ein $\mathfrak{B o r n u r f}$ ，ber aber nur auf einem

 im ©egenfage zum Pointiven；jein ganzes Eein，fein $\mathfrak{J n}$＝ balt und feine Sebendigfeit if nur bic $\mathfrak{B e r f t o r u n g}$ bes $\mathfrak{P}_{0}=$ ïtiven．， $\mathfrak{D i e}$ resolutionäre $\mathfrak{B r o p a g a n b a , ~ f a g t ~ b e r ~}$ ßen＝ tardif ${ }^{*}$ ），if ibrem tiefiten $\mathfrak{B r}$ ejen nad bie Negation ber beftegenben Єtaatžzuftanbe；benn igree innerften 刃atur nad bat fie fein anbres $\mathfrak{P r o g r a m m ~ a l e ~ b i e ~ D e f t r u c t i o n ~ b e s ~}$ Seffegenben．＂－ $3 \mathfrak{f}$ es aber müggliad，bа́ base，beffen ganzes leben nur 马erfören ift，fid mit bem，was es feiner
 fönte？－fo fönnen nur laut §albmeniden，benen ess weber mit bem Poitiven，noळ mit beat Negativen（Ernf if，benten．
（ 7 fortfegung folgt．）

Pfizer ，＂Sedanten úber Redt，Staat und
Sirde．＂
（Fortfegung．）
 vorberridende $\mathfrak{A n}$ ifiden bom $\mathfrak{R e d}$ te gebe，cine naturalis flifac，bie bas Recit in ber Madit beg ©tärfern（alio in ber $\mathfrak{F e g e l}$ in ber Gemalt ber $\mathfrak{W e l f r b e i t ) ~ f i n b e , ~ e i n e ~ m y p t i = ~}$ fafe，die baffelbe für eine gosttlide Dffenbarung anjebe， emblia，eine rationaliftifde，bie baffelbe aus ber praftifapen Bernumft ablette．Waun fönnte gleia bier über bie Bered耳＝ tigung zu biefer ©intbeilung fragen unb bagegen bebaup＝ ten，bá die Glitber berfelben feineŝmegs gleide Dignităt Gaben，viefmefr bie erfte unb zweite Mnifit aus ©inem Brincip fammen，bei ber erten aber mieber febr ju unter＝
 genommen，ober nur al8 §ilfomittel für bie $\mathfrak{B e g r u ̈ n b u n g ~}$ bes $\mathfrak{F e c}$ man Eönnte ferner fogleid fragen，of unter ber prattijicien Bernunft nur bie bes enbliden ©ubjects bertanben fei，in weldem fralle man bie naturalifitiad $\mathfrak{A n f i d t}$ in ber zweiten ber eben angebeuteten formen mit ber rationaliftifden fär fegor gefägrlid berwandt erelaren unb fegr bebauern mügte， bá nidft auch eine anbre form ber rationaliptifden $\mathfrak{U n} \mathfrak{n}=$

[^0]iidat，bie im Gegenfag zu jener eine gemiffe Bermanbtidaft zur mpftifaen bat，genannt fei．Wir mollen jebod nidt im Eingang faion freiten，fonbern une vorläfig bamit begnügen，dá wir bebauern，ben ©egenfak，welden mir für ben wefentliden balten，yon Berf．nidqt aufgefügrt $z^{z}$ finben，zugleid aber uns barüber freuen，bá er gleid von sorngerein die naturaliftide und myftifae $\mathfrak{A n}$ fidat fo treffend abmeif und bie Motgwenbigfeit ber rationalifti＝ fafen，－fie gebe nun bom 2tlfgemeinen zum §ingefnen ober
 aufjeigt．Er fübrt namentlidy vier 2 （rten von ©egnern berfelben auf：1）©tagl und（Somp．：，，bie Bernunft warb in bie $\mathfrak{M}$ apt erflart und bie Neligion emping im Interefie meitlider ફerridaft mieber §ulbigungen in Axeifen，wo bisber igre Nidatadtung eingeimiía ober ifre $\mathfrak{B e r i p o t t u n g}$ an ber $\mathfrak{T}$ gesesorbnung gemefen war＂$^{\prime \prime}$ ；2）die reinen $\mathfrak{M n}$ ： Gänger bes jemeilig Beftegenben；3）bie bifterijac ভdule； 4），，12änner ber Drbnung，bie，weil fie in fīd bie Rraft füglen，Dauernbes zu grünben，nidit gerwillt find，auf ben bewegliden Sand ber Mreinungen zu Gauen，unb alz $\mathfrak{z}_{z}=$ Geftig angemibert von bem Niébraud ber ©lleidgeit und ber aus ibr abgeleiteten Boltbgerrlidfeit，um aual nur ben
 zurüafuufübren，in ibrem eignen ©etit bie BoLmadyt finben， bem lunberftand ber $\mathfrak{M}$ Rafien fiah entgegenzufegen und bie Menidjen zu bem，was ibnen nüglidi if，zu zwingen．＂ Bon biefen Tenbenzen witb namentlid die britte aufe Trefz fenbfte beleudtet，inbem thr ber tiefe Wiberfpruch mit thrent eignen $\mathfrak{B r i n c i p}$ aufgemiefen unb fie e einfac baran erinnert wird，baÉ baß̂ Bernunftredtt felbft，und nidt erf feit geftern，eine biforiide Slawt gemorben if．

Fragt man nun aber nad ber $\mathfrak{A n f i d a t}$ bes $\mathfrak{B e r f}$ ．felfot， fo wirb man mit Berwunbrung vernegmen，baE er uns nidt mefyr und nidt weniger giebt，als bic Rantide Theorie vom 凡edt，nur in gefdgmadoolrer form，aber auct ogne bie Naipetat，bie ben berrilden Mitton bei all feinem anmibernben $\mathfrak{B e g r i f f i m e d i a n i s ̊ m u s ̨ ~ f o ~ l e b e n s ̊ m u ̈ r b i g ~}$ fleibet．Nar wenige Süge find umvefentlid veränbert．Im $\mathfrak{U}$ ebrigen liegen bie metaplyafidien $\mathfrak{U n}$ nangeggrünbe ber
 bor uns．

Wie fam ber $\mathfrak{B e r f .}$ baju？War fein Smeet zunädat ber wiffenidaftlide？Das wirb uns idnver zu glauben， meil mit bann ein foldees Surüfgetgen um ein halbeß Эabr＝ Gunbert rein ni凶t begreifen，weil mit uns nidt überreben Ebonnen，baj ber Berf．mit wifien und willen bie ganze Weiterentwidtung ber Recatsybilo ignorirt babe，ba er gar feinen Berfuag madit，fie zu mi＝ berlegen．Wbenn er aud ber §egeliaen $\mathfrak{P}$ bilojophie nađ feinem ausbruactidicen Seugnifie nidit günftig if，fo Zann er bod nađi bem，mas er felbft gegen bie biforifac Gaule

# Deutide Jahrbüder 

far

## 

## IVo 248.

18．October．
1847.

## 

## （Fortfegung．）

Dit reactionäre Martei unteriçeibet fía jeģt innerbalb ibrer felfit in zmei shauptabtbeilungen：in bie ber reinen， confequenten，unb in bie ber inconfequenten，ber＝ mittelnden Reactionäre；bie eften faffen ben ©jegenja in feiner Яringeit；fie füظlen wogl，bá bas Mofitive unb Negative fid eben fo menig bermitteln lafien，wie freuer unb Waffer，unb ba jie im Negativen nidt fein affirmative 8 Wefen fegen unb fomit nidgt an bae shegative glauben fön＝ nen，fo folgern fie darausi ganj ridtig，buß baè Pufitive burळ eine volffänbige llnterbrüafung bes̊ Negativen burdi＝ ause erbalten werben müffe．Dá jie niđt zugleid einjeben， das bas Solitive nur injofern diefes，yon ignen verthei＝
 fegt，unb baf eछ̀ folglid）im Falle einess vollfänbigen Sie： ges über base Negative，nummegr auper bem ©egenfage， nidat mebr baŝ $\mathfrak{P}$ ofitive，fonbern vielmegr bie Bollenbung bes Slegativen märe，－bás jie biejes nidt，einjeben，mué ibnen vergieben merben，ba bie Blinobeit ber 乌auptaarafter
 gebört．In unjrer falediten unb gewifienlojen §eit aber， wo io Biele aus Frigbeit bie firengen Conjequenzen ibues
 bura ber ©efabr zu entflieben，in Dem gefünftelten unb fぁwaḑen ©bebäube ibrer bermeintliden Ueberzeugungen be＝ unrubigt zu werben，muß man biefen ஞerren einen groben Dant miffen．Sie find aufridtig，ebrlid，ile mollen ganze ⿹leniden fein．Wiel reben läßt és fiad nidt mit
 geben mollen；ef if ignen fo famer，jert，ba bas auf＝ Lajenbe ©ift beg slegativen fiab überall verbreitet bat，－ e®̂ if ibnen jo ianwer，ja faft unmüglia，fía in ber reinen Poitivität zu erbalten，jo bań fie yon ibrer eignen $\mathfrak{B e r}=$ nunft ahitrabiren und bor fid felbft，vor bem fleinften $\mathfrak{B e r}$－ fucje，ibre llebergeugungen jubereifen，maê ja bie W্Viber＝ legung berfelben wäre，jiø fürøten müfien．－©ie füblen biejes redt mobl und begbalb faimpfen fie aud da，wo iie fpreden müsten；unb bennod find jie egrlide uno ganze MReniden，ober ridtiger，fie wollen egrliche unt ganze MRenjぁen fein；eben fo，mie mir，bafien fie jebe Salbgrit，
weil fie miffen，ban nur ein ganzer glenia gut fein fann， und dás bie ড̧albbeit bie faule Suelle alfer Gdjedtig＝ feit if．

Dieje fanatij內en Reactionäre verfegern uns；－menn esิ möglid wäre，würben jie vielleidt felbit bie unterirbijळe Pady ber Inquifition aus ber æüffammer ber ©̧ejaicute aufrufen，um jie gegen uns zu brauden；fic fpreden uns

 Mittel erlaubt if．－Werben mir ignen mit berfelben MRüne bejablen？Nein，es märe unjer unb ber gropen ©ade，beren Srgane mir finb，unwürbig．Das große $\mathfrak{B r i n c i p}$ ，beffen Dienfte wir uns gemeibt baben，giebt ung unter vislen anbern Bortgeilen bas fänne Borredt，geredit und unparteiija zu jein，ogne babura unjrer Saळe zu ídaben．Щ以eg，mas̊ nur auf einer Einjeitigfeit berubt， fann nidt bie Wabrgeit jelbft alg Waffe brauçen，da bie $\mathfrak{W a b r g e i t ~ d i e ~ W i d e r l e g u n g ~ a l f e r ~ § i n f e i t i g f e i t ~ i f ; ~ 一 ~ a l l e ́ ~}$ ©injeitige muß in feiner Meußrung parteiija unb fanatija fein，und ber કুag if fein notgmenbiger Mugruaf，weil es fid nidt anbers febaupten Eann，al8 bura ein gewalt＝ thätige ${ }^{\mathfrak{2}} \mathfrak{2 l b j 千 口 a f i e n ~ a l l e r ~ a n b e r n ~ i g m ~ e n t g e g e n g e j e k t e n ~ u n b ~}$ eben fo，nie es felbft，bereळtigten ©infeitigfeiten．Eine （Einfeitigteit jegt fabon burd igr Dapein allein bas̊ Dajein anbrer ©injeitigfeiten voraus，unb bo币 muf jie igrer me＝ fentliden N1atur zufolge biefe augialiegen，um fía zu be＝
 verbängt ift，ein ibr eingeberner Eluă，ber alle guten ©fe＝
 geboren find，it igrer Meuprung in 5aj vermandelt．

Wix find unenblid glüdlider in biejer ફsinjidt；－
 fämpfen mit ibnen，und alle faledten Reibenidaften merben audb in uns burd biejen Rampf aufgenedt；infofern wir felbit ciner ßartei angeboren，finb wir aud febr oft par＝ teilid unb ungereat；mir find aber nidit nur bicie bem Pojitiven entgegengefeģte negative ßartei；－wir baben unjern leberbigen Quell in bem allumfafienden Principe ber unbebingten $\mathfrak{F r r i b e i t}$ ，in cinem Principe，bas̃ alles ©ute，maze nur in Sofitiven entbalten if，auळ in fia entbält und das ilfer das ßointive，eben fo febr wie über

 unfer Brincip beredtigt；fonft gätten mir nidet cinen bef＝ jern ©erund alz bas̊ Pofitive，und jo müffen mix，fíon unfrer Gelbferbaltung wegen，unjeru Brinctpe，afs dems eingigen ©orunbe unjrer פొaめt unb unireछ \＆ebens，treu bleiben，b．G．unz alz bieje einjeitige，nur politijde Exi＝ ftenj in ber ঞetigion unjers allumfaffenden und alljeitigen Principe immernägreto auffeben．Wir müfien niđt nur politio 4 ，fonbern in unirer ${ }^{\text {Solitif }}$ aư religiös Ganbeln， religiös in bem Sinne ber Ereifeit，beren eimig mabrer
 die wir Feinbe ber driftliden Religion genannt merben， uns aflein if esీ vorbebalten unb jelbit zur bößfien Pflidat gemadt，bie Riebe，biefes bidafte ©bebot ©gyifti und biejes einjige $\mathfrak{W}$ ejen bes mabren Ebriftentbume ，felbit im bei＝ geften Rampfe mirtlia zu üben．

Unb jo mollen mir aum gegen unjre Feinbe gereøt fein，wir mollen anerfennen，bas fie fid befteben，dasi （6）ute wirflia zu mollen，ja，bas fie burca ibre Natur zum © ©uten，zum lebenbigen \＆eben berufen unb nur burd cin unbegreiflides $\mathfrak{M i}$ Bgejdif von igrer wabren $\mathfrak{B e f t i m m u n g ~}$ abgelenft worben finb．－W3ir ipredjen nidt von Jenen， meldge fid igrer æartei angeidilofien gaben，nur um igren ¡申ledten \＆eibenidaften Raum geben zu fünnen．Tartüfien giebt eg leiber viele in allen Sarteien；wir fpredien nur von ben aufridatigen Bertbeibigern bees conjequenten Spojiti＝ vis̊mus；biefe bemüben fid um bas gelete，aber fie fönnen es nidt zum tbatfräftigen Wouten bringen；bas if igr grobees Unglüf，fie jinb in ita felbit zeripalten．In bem Brincipe ber freibeit feben fie nur eine falte unb nüdterne Mbfraction，－woju auめ manae nü\＆terne unb troáne $\mathfrak{B e r t g e i b i g e r ~ b e f f e l b e n ~ v i e l ~ b e i g e t r a g e n ~ b a b e n , ~ - ~ e i n e ~} \mathfrak{A b}=$

 ßrincip mit feiner jegigen ídleaten，nur negativen ©ri＝ fenz gar nidat zu bermedjieln if，unb bág eछิ nur alz leben＝ bige，bass Negative eben jo auta wie bas Pofitive aufgetoben babenbe Mffirmation jeiner felbf fiegen fann unb fíd rea＝ lifiren mirb．Gie meinen，－unb biefe MReinung ift now letber yon mandjen $\mathfrak{2 l n b a ̈ n g e r n}$ ber negativen ßartei felbft getbeilt，－fie meinen，dав bas Negative fíd als foldges zu berbreiten ftreft，unb ife benfen，eben fo wie wir felbft， báj bie Berbreitung beffelben bie Berflaळung ber ganzen geiftigen Welt märe；zugleid Gaben jie in ber Unmittelbar： Eeit ibres̊ ©ffüble ein ganj bereditigtes Streben zum leben＝ digen，vollen Reben，und ba jie im Megativen nur bie Ber＝ flactung beffelfen finben，jo febren fie zur Bergangenteit zurüaf，zu ber ছergangenteit，fo wie fie nody vor bem ©nt＝ feben bes Eegenjaßers zmifaen bem Negatiben und $\mathfrak{F o j i t i =}$ ven war．Snjofern baben fie Recht，alz bieje Bergangen： beit wirflid eine in fíd lebenbige Totalităt mar，umb ale
foldge viel lebenbiger unb reidjer ale bie zerrīne ©fegenwart erideint；－ $\mathfrak{i b r}$ groger $\mathfrak{J r r t g}$ um beftebt aber barin，baf fie meinen，fie in ibrer bergangnen Lebenbigfeit bergegenmär＝ tigen 子u fönmen；fie vergefien，bás bie bergangne Totalität ifnen jelfof nunmegr nidit anders als in bem aufofenden und zeripaltenben Feflere begs beutigen，unvermeibliden
 und bá fie，al8 झofitives，nur ber entieelte，b．G．Dem


 tur nadi lebenbige Mleniden füblen fie blefen Mlangel am Leben redft wohl；－und ba fie nidt miffen，bás idon baburd allein，bań fie pojitib finb，fie bas Negatibe an ibnen felbit baben，fo mälzen fie bie ganze Sđuld biefes Mangels unt daछs ganze ©femi凶t ibres̊ burd bieje 3 mpotenz
 unb zur $\mathfrak{W a b r b e i t ~ a u f ~ D a s e ~ N e g a t i v e . ~ D i e s ~ i f ~ b e r ~ n o t h : ~}$ menbige innre Srocés in jebem confequenten Popitivifen， unb bébbalb jag＇íd aud，ban jie wirflid zu bebauern find，ba ber Duell ibress Strebenz bod faft immer elyr＝ lia ift．

Die vermittelnben Pofitiviften baben eine ganz anbre Stellung；iie unterideiben fíh von ben conjequen： ten einerfeits baburd，baffie，bon ber Reflexionsfrantbeit Der Seit megr als biefe angefrefien，niat nur bas̊ ßegatibe nidt unbebingt als ein abjolut $\mathfrak{B b j e f}$ bermerfen，fonbern ibm jelgit eine relative，momentane Berechtigung zugettegen；
 Reinbeit befigen，eine Reingeit，zu ber bie conjequenten， rüaficteglojen ßofitivifen menigiteng freben，uno bie wir als das Dlerfmal einer bollen，gangen unb ebrliajen Natur bezeidnet Gaben．Den Stanopunct ber Bermittelnben fön： nen wir im ©egentbeil als ben ber theoretifden $\mathfrak{U} \mathfrak{n}=$ ebrlidefeit bejelめnen，ber theoretijaen，jag＇íd，meil
 unb weil tán nidat glaube，ban ein periönliad bojer Wilfe in bie Entwiaflung begి ©ciftes mirflia Gemmend eingreifen fönnte；obgleid man aud gefteben muß，Daß bie theoretijale Unebrlidfeit ber Motgmenbigfeit ibres Wejenz nadi faft immer in cine praftijde umfdatagt．

Die bermittelnben Sofitiviten find Efuger und einfidte8oolfer al8 bie conjequenten；－fie finb bie Slugen， bie Theoretifer par excellence，unb injofern jinb fie aum Dic Souptrepräfentanten ber ©ergenmart；－wir fönnten auf fie bas，was̊ im $\mathfrak{M n}$ fange ber 3 uliresolution von cinem franzöfiden Journale über bas̊ Juste－milien gefagt murbe， antoenben：le côté gauche dit： 2 fois 2 font 4，－le côté droit： 2 fois 2 font 6，－et le juste－milieu dit： 2 fois 2 font 5；－basi mürben fic uns aber übel nebmen；－ und fo mollen wir berfuden，ibr unflares unb fámeress

Wejen in allem Ernfte unb mit ber tiefiten Ebrfurdit yor ibrer Weisheit zu unterfuđhen．－Mit ibnen if ess viel ínwerer，ale mit ben Gonfequenten，fertig zu werben； －bieje Gaben bie praftijae Energie ibrer Ueberzeugungen； fie wifien und fie fpreden mit flaren Worten aus bas， was fie mollen；－fie baffen ebenfo wie wir alle Unbe＝ fimmtbeit，alle Unflarbeit，weil jie ale praftif（a）energijá Saturen nur in einer reinen und flaren $\mathcal{E u f t}$ frei atgmen fonnen．－乌hit ben $\mathfrak{B e r m i t t e l n d e n ~ i f t e s ~ a b e r ~ e i n e ~ e i g n e ~}$ Sade；－fie fint piffig，－obl fie find flug und weife！ fie erlauben niemals bent praftifaen Drange zur Mabybeit， Daछ̊ zufammengefünftelte Baumerf ibrer Tbeorien zu zerftis＝ ren；－jie jind zu erfabren，zu flug，um ber gefietenben Gtimme beż einfađon praftifaen ©emiffene cin gnäbiges
 feben fie auf biefes mit Bornegmbeit berab，－und wenn wir fagen，bás nur base ©einfade wabr und wirflid if， weil nur ein folduez̊ allein idüpfrifa mirfen fann，jo be＝ Gaupten fie dagegen，bañ nur bas Dujammengejegte mabx ift，weil esิ ignen bie gröste Wübe gefoftet bat，ein folaces
 woran man fie，fluge \＆eute，bon ben bummen unb unge＝ bilbeten ßbbel unterideciben fann；－mit ignen ift ess
 betannt if，－weil fie als welttluge \＆eute es für eine un＝ verzeiblidue S\＆mäde balten，iid burd etmas iiberrajøen zul lafien，－weil fie mit ibrer Reflerion alle Winfel bezs natürliぁen und geiftigen Univerjums burdageidglüpft baben unb meil jie nad biefer langen unb nügevollen Feflexions＝刃eije fu ber Ueberzeugung gefommen finb，bań bie mirt＝ tidue $\mathfrak{W}$ elt ess nidut der WRübe werth if，bue man fid mit ibr in eine wirflia lebenbige Berügrung einlaffe．－Mit biefen Leuten if es fawer ins 刃eine zu Emmen，ba fie eben jo，mie bie beutiden Conftitutionen，mit ber redten ̧and zurüdnegmen bas，wasi fie mit ber linfen zugeben； — fie antmorten niemale ，fia＂ober＂nein＂；－fie jagen： ，gemiffermajen baben fie Recat，aber，bod＂，und menn fie ján nidts mekr zu fagen baben，ba fagen fie： ，„Jัa，eछิ ift ein eigen Ding．＂

Uno Deø mollen wir verjuçen，uns mit ibr cinzulaf＝ fen；－bie ßartei ber $\mathfrak{B e r m i t t e l n b e n , ~ i b r e r ~ i n n e r l i d g e n ~}$ Saltungêlofigfeit unb ibrer Unfäbigfrit aus fid mas ber＝ borgubringen ungeađtet，ift jegt cine mäditige，ja bie
 MRajorität unb nidft igrem Jngalte nad if；－iie if eines ber widitigiten $\mathfrak{Z}$ eiden ber $\mathfrak{S e i t}$ ，und fo barf man fie nidjt ignoriren unb umgegen．
（Fortiegung folgt．）

Sfizer ，＂Eebanten ubber Redt，Staat unb Sirde．＂<br>\section*{（F̛ortfegung．）}

Der Menjia，fagt er，bat unveräußerliae そedite，b．G． joldge，welde base zur ©ffïllung feiner fittliaen Beftim＝ mung unentbegrliøqe Willensgebiet umfaffen．Das unber＝ äuferliade Urreat if：unter bem Rectogigeicke zu fetyen；
 Redte in fíd bas 彐redt auf Leben，Egre unb Freibeit． $\mathfrak{W e n n}$ gleid unberäuberlid，fo if nun aber bas Urredt bod nidt unbeidgränft und unbefaränfbar．Bielmefr if
 eriftenj，theils willfürlia befaräntbar burá Bertrag．C88
 mit ber fittliđen Beftimmung beßิ 刃lenjaen berträgt．CEB unterjacibet fix baber base llrredft jelbit mieber in ein un＝ Geidränffares̊ unt ein beiduränfbareê．Bermbige ber frei＝

 gebiets ausibebnen，alz bizి zu biejer borenze zurűdi nieber bejaränten tönnen．Befథuränfbar fann aber nur cin fol：

 （Ebre und innre Freibeit，jonbern nur base 凡edt auf äupre Oreigeit．Und auç gier bat bie Befdränfbarfeit mieber iGr MRas an ber fittliden Beftimmung beg Plenjaen，b．b． iie barf nidgt fo weit geben，ban ber Menid entweber ge＝ zmungen werben főnnte，uriftlida zu banbeln，ober ba $\bar{B}$ er aufgörte，Selfitzmeef zu jein und al\＆folder fix äufier＝ lid geltenb zu mađen（baber fein YRïncigelüfbe，fein unwiberruflider Dienftbarfeitzbertrag）．Мufer bem Gie＝ nady abgegrenzten unbefaränfbaren Necttzgebiete if nun
 ber（8） bar burd freien Bertrag，burd welden allersings eine materielle $\mathfrak{l l n g l e i}$ bbeit entfegen fann，bie mit ber formel：
 baber aud biefe tbeelle，bynamifae ©（8）leidgheit nidit mit einer reellen，medaniija matbematifaen ©leidbeit ver： medielt werben barf．Regtre ift ein lunbing，erfre bages gen bic ©frunbbebingung ber Freibeit und bamit affes Redftes．Denn，nimnit man fie alz ©leidgeit yor bem


 mediflfeitige © Cleidheit（al8 Fiegel），fonbern aud（unter gleiden 2lus̊nabms̊berbältnifien）Die gleidje lunbebingtbett in ber Celtung ifres Wiluens feft．Tie ©leidgeit bilbet baber bie frorm für bie Ereibeit al8 ben Intalt．So finb 8reibeit unb Gleidyeit bie fractoren alles NRedte，worauf

# Deutifle Jahrbücher 

fatr

## WSiffenfidaft und Suमt.

## Die geaction in Dentfaland.

## (Fortjeg̨ung.)

Зbre ganze Weeisbeit befegt barin, baÉ ïe belgaupten, zwei entgegengefegte Nidutungen fcien idion ale folde cin= feitig und fomit unmabr; - wenn bie beiben glitider beg ©egeniages aber für fid abfract genommen unmagr find, fo muE bie Bagrgeit in ibrer Mitte liegen und jo mú man fie mit einanber vermitteln, umi zur Wabrbeit zu ge= langen. - Diefees $\mathfrak{R a ̈ f o n n e m e n t ~ j a ́ c i n t ~ z u n a ̈ d f ~ u n w i b e r = ~}$ reglid zu fein; - mir baben ja jelff zugegeben, dán das Negative, iniofern es bem Pofitiven entgegengefegt uno in biefer Entgegenjegung auf jia begogen if, einfeitig fei; 一 forgt aber baraus nidt notgmendig, bafees an bem æofiti= ven feine mefentlidge ©rfüllung unb ©rgänjung bat? und baben bie $\mathfrak{B e r m i t t e l n b e n ~ n i d t ~} \mathfrak{R e c f t}$, das $\mathfrak{B o f i t i v e ~ m i t ~}$ bem Negativen permitteln zu wollen? - Ja, wenn biefe $\mathfrak{B e r m i t t l u n g ~ m a ̈ g l i d i ~ i f t ; ~ - ~ i f ~ f i e ~ a b e r ~ m i r t l i d ~ m o ̈ g f i d e ? ~}$
 beutung bez શegatiben? - Wenn bie Bermittelnben igren ©tanbpunct auf ber Natur beê đegenfages begrünben, näm= lid barauf, daÉ zwei entgegengefegte ©infeitigfeiten jim als foldae gegenfeitig voraubifegen, fo müfien fie bod jene tur in igrem ganjen $\mathfrak{U m}$ fange gelten laffen unb anerfennen; - fie müfien es ber Gonjequenz wegen, um fiad felgit, ibrem eignen ©tanopunct treu zu bleiben, - ba bie ibnen günfige Geite bes Gegenjages von ber ignen ungünfigen untrennbar ift; biefe ungünftige Serite aber beftegt barin, dáß das $\mathfrak{B o r a u s i e g s e n ~ b e s ~ e c i n e n ~ © l i e b e s ~ b u r a ~ b a s ~ a n b r e ~}$ nidt cin pofitibeg, fonbern ein negatives, cin auflio=
 weifen, wo die Sategorie bes ©egenfagee fo fajon behan= belt if. -

Der Gegenfag unio beffen immanente ©ntwiaflung
 ©yftems, - unb ba biefe Sategorie bie §auptfategorie, bas berridenbe Weien unfrer Seit if, io if aum seget unbebingt ber grögte Pbilojoph ber ©egenmart, bie büdift ©pige unirer mobernen, einfeitig theoretifaen Bit= bung; - ja, gerabe als biefe ভpige, gerabe babura, bá er biefe Sategorie begriffen und fomit aufgelöt bat, gerabe babura if er aud ber $\mathfrak{X n f a n g}$ einer notgmenbigen

Selbitauflofung ber mobernen Bildung; - als biefe ©pise ift er jáan über bie Theorie, - freilid zunädit nod in= nerbalf ber Theorie fel6t - binausigegangen und bat eine neue prafticide Welt pofulirt, - eine Welt, welde feinps= wegs burd cine formate $\mathfrak{A}$ nmenbung und $\mathfrak{B e r b r e i t u n g ~ b o n ~}$ fertigen Theorien, fonbern nur burd eine uriprünglide
 bringen mirb. - Der ©egeniag ift bas innerfte wbejen nidft nur aller beftimmten, befondern Theorien, fonbern ber Theorie übergaupt, und jo if ber Moment bes̊ Begrei= fens berfelben zugleid aud ber Moment ber Bollenbung ber $\mathfrak{T b}$ corie; - bie $\mathfrak{B o l l e n b u n g}$ blefer if aber ibre Gelfft auflofung in eine urfprünglidge und neue praftiide Weft, — in bie mirflide ©iegenmart ber 8 reibeit. §ier if es aber now nidt ber Drt, biefes neiter zu entmifatn, unio io mollen mir uns wieber zur ©rörtrung ber logifaen $\mathfrak{N a}=$ tur bes ©egenjages menben.

Der ©egenjas felbit, als bas umfafien feiner beiben einfeitigen Glieber, ift total, abjolut, wabr; - ibm fann man nidgt bie (finfeitigfeit unb bie mit biefer notgmenbig verfunbne Geidtigfeit unb 2 Urmuth borwerfen, ba er nidit Das Negative allein, jonbern aud bas Pofitive if unt ba er, als biefes aliumfafienbe, dic totale, abjolute, niate unger fid Gabenbe fülle iff; - buş beredtigt bie Bermit:
 feitigen oflieber abftract fefitgalte, fonbern ife in igrem notbmenbigen $\mathfrak{B u n b e}$, in igrer $\mathfrak{U n t r e n n 6 a r f t i t , ~ a l d ~ T o t a = ~}$ lităt auffafie: - nur ber đegenfas if mabr, fagen fie, unt jebes ber entgegengefegten Glieber, für fidi genommen, ift einfetitg und fomit unwabr; - ben Segenfag baben wir folglid in feiner Totalităt zu ergreifen, um bie $\mathfrak{W a g r =}$
 an; - ber Gegeniag if wogl bit Wabrbeit; er exifitt aber nidt als jolder, er if nidt ale biefe Totalitat ba; — er if nur cine anfidfeienbe, berborgne Totaltät unb Feine ©riffenz if gerabe bie fiak wiberipredenbe Entzmeiung feiner beiben Glieber, - bes Poifiven und bes slegativen. - Der Gegenfak ald bie totale $\mathfrak{F z a g r b e i t ~ i f ~ b i e ~ u n t r e n n = ~}$ bare Einbeit ber Einfadfbeit unb ber Entzweiung feiner fel6ft in ©inem; bas if feine anfidfeienbe, berborgne, ios mit aber auć feine zunädgh unfaḡbare शatur, und gerabè weil bieje © Cinbeit eine berborgne ift, fo exifitr er aud cin:
feitig nur als bie Entzweiung feiner ©lieber；－or if nur ale das Pointive unb bas Negative ba und diffe faliefen
 Sidausfaliegen igre ganje Natur autmact．－Wie if aber benn bie Totalitatat des ©egenfages̊ zu ergreifen？－
 man yon ber ©entzweiung nilffirlid abfragiren und zur einfadjen，ber Entyweiung vorangelfenben Totalität des
 daŝ fag al8 folder unmittelbar nur als Entzweiung，ogne bife gar nidut if；－ober bie entgegengefegten oflieber miltter＝ liaf zu vermitteln fuchen；－barin beftegt benu bas ganze Gtreben ber vernittelnben Єaule．－Wir wollen jegen， of es ignen mirflia gelingt．

 ogne Gtōrung in jíd rugt und in iid nidte bat，wase es negiren finnte，－nur baburd，dá es̊ innergalb feiner felbf feine Berwegung Gat，ba jebe Bemegung eine Nega＝ tion if．－Das Popitive ift aber gerabe ein foldess，in weldem bie Bemegungstofigfeit ald cine folde gefegt ift， pin foldaes，weldjess in fíd als bie abfolute Bewegungss： loïgfeit reflectitt if；－bie $\Re$ Reflerion auf bie Bemegung $=$ lofigfeit ift aber nit ber Reflerion auf bie Benegung un＝ trennbar；ober vielmeffr ịe find eine und biefelbe Reflerion，
 Negative，bie abfolute Unrube poinitio；－da\＆Poitive ift innerthalb feiner felfof auf bas Megative，als auf feine eigne lebendige Beftimmung bejogen．－©o hat baz Pofitive eine boppelte ©tellung in $B_{e f z u g}$ auf das $\mathfrak{N e g a t i v e : ~ e i n e r = ~}$ feits rubt es in find jelber unb bat in biefem apatbiidjen Beruben auf fid nidts von bent Negativen in fidf；－ anbretjeites aber und gerabe biejer æuge wegen，als ein bem Negatioen in fia jelber（Entgegengejegteß，falieğt es thätig das Negative aus ind aus；－biefe Tgatigfeit bes Uusididiegens if aber eine Berwegung und io if das ßof＝
 mebr das ßupitive，jonbern das Megative：－inbem es



Das Poitive und bas Negative inid folglid nidit gleidfberedtigt，wie bie Bernittelnben es benfen；－ber Gegenfag iften ©leidgemidft，fonbern ein Ueberge＝ widit bes Negativen，weldues ber übergreifenbe Woment befielben ift；－bas ミegative，als bas beftimmenbe Reben
 Gegeniages ein unb fo if es auca bas abjolut Berecutigte． －Wie，mirb man mid vielleidy fragen，baben Sie unß nidt jelfof zugeftanben，bage bas Regative für fid abifract genommen eben fo gut wie bas \＄opitioe einjpitig ift unb
 eine Berflađuung der ganjen Welt wäre？－ $\mathfrak{J a}$ ，— aber id fprad mur yon ber jeß̧igen（fxiftenz beß Negativen，yon bem Negativen，injofern es，yon bem Boitiven augseidilof＝ fon，rugig auf fiad bejogen und jomtt felbft pofitio iff；－ al8 foldxes if es aud burd bas शopitibe negirt unb die confequenten Pojitiviften verriduren，inbem ite bie Exiftenz Des Negativen，feine rubige Begiegung auf fia negiren， $3 u=$ gleíd ein logifaces und ein beiliges $\mathfrak{A n n t}$ ；－obglei凶 iie nidt wiffen，was fie tyun．Sit glauben bas $\mathfrak{R e g a t i v e ~}^{3}$ negiren und fie negiren im Gegentbeil bas Nlegative nur injofern，ales es fix jelbit zum Poitiven madet；fie wecaen
 nidgt beftimmt ift，uni jie fü乌ren es zu feinem grogen $\mathfrak{B}_{\mathrm{e}}=$ rufe zurüă，－zum raft＝unb rüdfiditslofen Bernidter alles poititio Beficgenten．
 tive，menn biefes ruظig und egoiftiia auf fiab bezogen und fomit fidg felber untreu if，gleidfbereditigt finb；－bas Siegative foll aber nidt egoifiifa fein，－e8 jolf fia mit Riebe bem Popitiven Eingeben，um dafilel zu berjebren， unb um in biefer religiojen，glaubensbollen，lebenbigen That ber Bernidtung bie unerfdöpflidge unb zufunftes idubangre Tiefe feiner §atur zu offenbaren．－Dag ßoiis tive if burd bas Negative uni bas Negative umgefegrt burch das̊ ßojitive negirt；－was if benn bas in Briben Gemeinjame und baŝ über Beibe Uebergreifende？－Das Negiren，bas Sugrunberidten，bas leibenidaftlide Ber＝ zebren bes $\mathfrak{P o j i t i v e n , ~ - ~ f e l 6 f t ~ w e n n ~ d i e f e s ~ f i a d ~ \& f i f i g ~ u n t e r ~}$ Der ©bfffalt des Negativen zu berbergen judt．－Mur als
 al8 foldees if es aber abjolut bereditigt，－meil ee als joldges das Thun bes in bem Gegenfaģe felgit unifutbar gegenmärtigen praftiijden ©̧eifes ift，－ber burd biejen
 Seelen zur $\mathfrak{B u g e}$ magnt und fein nalges sommen，feine nage Dfienbarung in einer wirflid bemofratioden und univerfell＝menfaliaden sirde ber Ĵreibeit bertünbigt．

Diefes ভiథjelbtauflojen bes Pojitiven ift bie einzig möglidue Bermittlung bes Bufitiven mit bem Regativen， weil est bie immanente，die totale Bewegung unb Energie bes ©egernages felber if，und jo ift jebe andre Beife，fie zu vermitteln，eine millfürlidge und 马eder，ber eine anbre $\mathfrak{B e r m i t t l u n g ~ b e z w e a ̆ t , ~ b e m e i f t ~ b a b u r d a ~ n u r , ~ b a E ~ e r ~ b o n ~ b e m ~}$ Geiffe ber ふ̧eit nidyt burdbrungen und fomit entreeber bumm oder gefinnungsios if，weil man nur bann mirflid geiftreid und jittlid ift，menn man fid biefem Geift bollt ftandig gingieft und yon ibm burdbrungen mirb．－Der Gegenfag ift total und wabr；－bas geben felbe bie Ber＝ mittelnben $\mathrm{zu}_{;}$－ale totaler if er aber burdaaus tebendig uno bit Energie jeinet alfumfafienben Rebenbigteit beftebt
gerabe，wie wir es eben gefeben Gaben，in biefem rafto
 bess Negativen．
$\mathfrak{W a}$ thun bie $\mathfrak{B e r m i t t e l n b e n ~ n u n ? ~ - ~ © i e ~ g e b e n ~ u n s ~}$
 ebenjo wie wir，nur dág fie diefen feiner Berwegung，feiner debenbigfeit，feiner ganzen ©eele berauben，ober vielmefyr berauben mollen，－weil bie Rebendigfeit be8 biegenjakes cine praftiide，eine mit ibren balben und impotenten Gee＝ len unverträglide，aber eben baburd cine über alle igre
 fitive，Gaben wir gefagt und beviefen，ift für fid genom＝ men unberedtigt；－e8 if nur infofern beredtigt，als es
 infofern es unbebingt unb entidicben bas 刃egative aue fix
 infofern es felgf zum tgätigen Negativen wirb．－Diefe §hätigfit bes segirens，zu ber die Boitivifen bural bie unüberwinblide，in allen lebenbigen Naturen unjidibar gegenwärtige $\mathfrak{M a w t}$ beg ©egenfages felbit erfoben werben und welde ibre einzige Beredtigung und bas einzige Mertz mal igrer Rebendigfeit ausimaøt，－gerabe biefe Shatigfeit bes $\mathfrak{N e g}$ grens wollen ignen bie Bermittelnden berbieten．－
 ober vielmebr aus bem ganzen begreifliden शiiggeídife ifrer praftiiden ofeinnungslofigfeit，igrer prafticajen Smpotenz，erfennen fie in ben Popitiven gerabe bas an， was an ignen tobt，berfault uno nur ber $\mathfrak{B e r n i d}$ tung würbig if，一 und verwerfen an ibnen das，was ifre ganze Rebendigfeit ausmadt：－ben lebendigen Sampf mit dem Negativen，bie lebendige ©egenwart bes Elegenfakes in ignen．

> (Fortfegung folgt.)

## Wfizer ，（S）edanten úber Fedt，Staat und Sirde．＂ <br> （Fiortfegung．）

 ©jefeß ber ©lleidgeit bes Redts in voluer ©eltung；es bat ba＝ ber ber Menfá in Bezie夕ung auf alle Medtęverlegzungen，bie nidit burá bie Noth gebriligt finb，ein unveräuperlidess Smangireあt，unb zmar ein gebopplites，bas ミtedt auf 〒da＝

 Seitenfieb auf bie 2unidut ber neuen sbilo poblie vom Staate）， fondern bem Einfetnen，und bem Staate nur als bem Be＝ volfmädtigten beß Einzeinen zu．©8 if ein 丹lect，auf meldes aud berjidtet merben fann（baraus leitet ber $\mathfrak{B e r f .}$ bie Begnabigung $a b$ ），feine abjolute silidy．Depgalb if
 ber Strafe die Wiebervergeltung unb now überbieß bie im $\mathfrak{B e r b r e d e n ~ l i e g e n b e ~ © ~ e f a ̆ b r l i d f e i t , ~ f o n a d ~ b i e ~ M b j a r e c f u n g ~}$
 Diefer frengen Brunbjäge vergiditet werben，inbem ber im （J）efoz civilifirter Staaten fid ausipredenbe Wille mit der
 abidafft．（Beiläufig erflärt fid ber Berf．nit geredter $\mathfrak{I n}=$ bignation gegen bie betieften politijden Tenbenzberbredgen und bie baraug entfebenbe politijde Reßerriditerci．） $\mathfrak{S}$ ． $76-133$.
 Santidge Princip burdufübren，obgleid in ber Begrün＝ bung bes Strafredite von Rant，jebod nidy wefentlid， abgewiden wirb． $\mathfrak{A l}$（ 2 Angang folgt nod eine furze Cr：
 finb：llnmündige，Minderjäbrige，©̧eiftesfranfe，über＝ baupt $\mathfrak{D}$ iejenigen，melde feinesి vernünftigen $\mathfrak{W i L f e n s}$ fabig find，aud feinen giltigen Willen $\mathfrak{b a b e n}$ ，aber barum bod nidit redgtlos fein tönnen，bürfen zwar von ber 贝erlegung frember 丹ccute abgebalten unb unjdäblid gemadt merben； aber redte̊wibrig iftim Mebrigen gleidmogl gegen jie Mllegి， was bei vollem ßernunftgebraud ite nidgt felbf mollen wärben ober fönnten，miţin jebe Beiduränfung igrer na＝ türlidgen und unjă̈Dliden Ereigeit，bie nidgt zu ibrem eignen Beften Dient；bagegen bürfen fie zu bem gegmungen nerben，wase ignen jelbft nü§lid，befonberछ ber Entmit：－ lung ibrer ©seifes̊fäfte fürberlida ift．§iebon mirb bann jogleid eine merfmürbige Mnwenbung auf bie Bebormun＝ bung unmündiger，ninderjäbriger und mabnfinnig gemorb＝ ner Natconen gemadt．G． $133-148$.

Sinbem nun ber $\mathfrak{B e r f}$ ．auf ben Gtaat zu fpreden fommt， jo unterideibet er mieberum Wुilfür＝，©laubens＝und Redtsffaat und erflärt ben legtern für ben allein ber $\mathfrak{B e r}$ nunft gemäßen．Waş er über base empirifac Sorfommen jener verfdiconen gormen jagt，übergeben mir gier unb folgen zunädif Der $\mathfrak{y i l}$（opuhifden ©ntmiflung．－ $\mathfrak{J n}$ biejer \｛deint nun ber ßerf．einen Sprung zu maden，inbem er ben Staat nidt，wie Sant，für ben peremtorijden $\mathcal{B u}=$ flanb erflärt，ber alf ein Bofulat aus bem blop problforts ¡ぁen Wejen bes natïrliden Fedtęzuitanos berborgebe， jonbern ben Staat ein notbwendiges Naturprobuct nennt， für meldjes das̊ ঔeditęgefegs nur bie vernünftige Regel ger＝ gebe．Indefien verlä̂́t biemit ber Berf．ben Rantiden Stanopunct nod nidt．Denu er mill feinesిwegzి bie Sub＝ ftantialität begి Staats begaupten，melde er vielmebr aus： brüaflid abtaugnet．Wenn er baber von einem notbwens bigen Beftegen bes Staate ipridat，fo if Danit nur eine empirifac Slotgmenbigfeit gemeint，＂bas unvermeiblide Nebeneinanberfein mit Mabern，＂wie Rant［agt，ofne baf biefe Notgmenbigfeit vernünftig begrünbet wäre．Biel＝

# Ocutide Sahrbücher 

far

## 

NT0 950．
20．October．
$184 \%$.

## Die Seaction in Dentfd！amb．

## （Fortfegung．）

Gie jagen ben Politiden：，，Mrine Sgerren！Gie gaben凡edt，bie verfaulten und berborrten Fefte ber ظerfömm＝ lidfeit zu bemabren；eê lebt fid jo bübja unb jo ange＝ nebut in biefen $\Re$ Ruinen，in biefer vernunftwibrigen $\Re_{0}=$
 eben fo gejund ift，wie bie \＆uft eines $\mathfrak{B i e h f a l f e ~ f u ̈ r ~ f a ́ m i n d : ~}$ jüdutige Rörper；－masิ uns anbetrift，fo bätten wir uns mit ber grögten freube in 3 brer $\mathfrak{W e l t}$ anjajitg gemadat，－ in einer $\mathfrak{W e l t}$ ，wo nidt bie $\mathfrak{B e r n u n f t ~ u n b ~ b i e ~ v e r m u ̈ n f t i g e n ~}$ Beftimmungen besิ menidiliaen Willene，fonbern base lange $\mathfrak{B e f t e h e n}$ und die Unbemeglidfeit ber פlagftab deę $\mathfrak{F a b r e n}$ und feiligen find und wo bemzufolge China mit feinen
 Wabrbeit gelten mus！－aber mabi if da zu tgun，meine Serren！－Tie Zeiten find idledt，unfre gemeinfamen Eeinde，Die Negatiben，Gaben febr viel Raum gemonnen； －mir baijen jie ebenfo unb vielleidt nod mebr als Cie felgit，da fie in igrer lingebunbenbeit une zu veraditen fid erlauben；－aber fie find mädtig geworben，unb man muß nolens volenss auf jie Nüffiat nebmen，un nidt gänglid bon ignen vernidtet zu merben；－feien Cie bod nidt jo fanatij币，meine Ģerren，－räumen Sie igneneinen fleinen Plak in 3brer ©efellidaft cin；－nabliegt 3bnen baran，menn fie in igrem biftorijigen $\mathfrak{P R}$ ufeunt bie Gtelle mander，fonft febr ebrwürbigen，aber bod gang ver＝ fallnen $\Re$ uinen einnegmen？－©flauben ©ie unê，ganj be＝ glüat tura bie Egre，bie ©ie ignen babura ermeijen，mer＝ ben fie fid fabon in 5 grer efrwitrbigen ©efellidaft iebr rubig und beiçeiben benefmen；－benn esf into am Enbe nur junge Leute，Die bura Noth unb Mangel an ，jorgen： freier Lage erbittert＂＊），nur bebbalb jo jareien und fo viel \＆ärm maden，meil fie fid baburd eine gerwiffe Bebeutung unb eine angenegme Gtellung in ber Geffellidaft zu ber： fíaffen buffen．＂

Sladbem menben fie fia zu ben Negativen unb fagen ibnen：„36r Gtreben if ebel，meine §erren！Wir begrei＝

[^1] und baben bie größte Sympatbie für Sie；glauben Sie uns
 Leben unanwendbar；－－e8ి gebört eine gewiffe Dofis bon
 benteiftern，wie Sie es müniden；Sie müffen ibx etwas nadgeben，um auf fie mirfen zu finnen，－fonft merben Sie 3 bre Stellung in igr gänzliđa verberben．＂－Und mie man von ben polniíden Juben exzäblt，bán fie im leģten polnijden Siriege ben beiden fänipfenben Parteien，ben Polen ebenfowohl wie ben Muffen，zugleid bienen mollten unb von beiben aufgebängt murben，－fo plagen fidd bieje
 $\mathfrak{B e r m i t t l u n g}$ ，und merben zum Danf yon beiben Barteien berađttet．－Sđabe nur，baj bie gegenmärtige Deit zu
 auf fie anjumenben！

Waz jind $\mathfrak{P b r a j e n , ~ w i r b ~ m a n ~ m i r ~ e n t g e g n e n ; ~ b i e ~ \mathfrak { B e r } = ~}$ mittelnben finb meiftense efrwiltbige unb wifienjáaftlid gebildete Reute；－egi gieft febr viel alfgemein geadatete unb bodgeftelle Perjonen unter ibnen，und Sie baben fie al8 cinfidte＝unb gefinnungestoje Bleniden bargepelit！－ Was fann id aber tafür，wenn eछs jo wirtlid ift？－ Зめ will Seinen periönlid angreifen；－baÊ 3 nnre eines Inbivibuums if mir cin unantafibares §eiligthum，ein Incommenfurable8，über welવeళి iવ mir niemal8 cin $\mathfrak{H x}$ ： theil erlauben werbe；－biefes Innre fann für bas̊ Inbi＝ vibuum felbit einen unendliden Wertb Gaben；－für bie Welt，in ber $\mathfrak{W B i r f l i d} f e i t$ aber ift es nur infofern，als es
 －jeber Menich if mirflida nur baş，maś er in ber mirt＝【iden Wbelt if，－und das Gdwarze fann id bodu uns möglia meíc nennen．

Ja，mird man mir erwiedern，Jgnen fádeint igr Ctreben famarz，ober bielmely grau zu fein；－in ber Shat wollen Seme unb bezmeaten fie nur ben fortiduritt unb beforbern ign bief mebr al8 Sie felfjt，inbem fie befonnen zu $\mathfrak{W e r f e}$ geben und niat übermütbig wie bie Demofraten bie ganze Welt auseinanberfprengen mollen．－Wir baben aber gejeben，was diejer bermeinte，bon ben Bermittelnben begmeafte Fortfaritt ift；－wir baben gefegen，daf fie


## 998

Lebenbigen Princips unjrer fonit io armen Begenmart，
 ber auflofenben $\mathfrak{B e m e g u n g}$ wollen；－fie feben eben fo mie mirein，dá unire Beit eine Seit bes begenjages if；－fie
 Duftand if，－und anfatt burd bie Bollenbung bes bes genjages ibn in eine neut，affirnative und organiiade $\mathfrak{F B i r f}=$ lidefeit umididagen zu lafien，wollen jie ign，biefen in fei＝
 flant，burd eine enblofe 3umäligfeit ewig erbalten．－ Sit bas ein 耳ortidritt？－©ie fagen den Bointiven：„er＝ balten Sie bas $\mathfrak{A l t e}$ ，aber erlauben ©ie zugleid auવ ben Nes gativen，e8 allmälig aufjulajen；＂－und ben Negativen： „lbjen Sie bas Alte auf；－nur nidat auf cinmal unb gänz＝ lid，－banit ©ie immer etmas zu thun baben；－b．g． Gleiben Sie Sebes in 3qrer ©injeitigfeit；—wir aber，bie ※userwäglten，merben den Genue ber Totalitat für uns bemabren；＂－armfelige Totalität，mit welder fíd nur armpelige Geiffer befritebigen fönnen！－Sie berauben ben Gegenfag feiner bewegenben，praftilajen Geele und freuen fid，bág fie mit igm nađ wilfür jdalten und walten fön＝ nen；－ber grobe beutige Gegenfaß if itgnen feine prat＝ tifac Madat ber Gegenuvart，ber fia jeber lebenbige Menid rüdfiatelos aufgeben mún，um lebendig zu bleiben，fon＝ bern nur ein tgeoretifapes Spielwerf．－Sie find nidet von bem prattifden Geife ber Beit burdbrungen und bephalb find jie aucd unfittlide PReniden；ja，fie，bie iid jo jebr ibrer $\mathfrak{M}$ oralitat rübmen，find uniittlide Meniden，weil bie Settliafeit aufer ber alleinjeligmadenben Rirwe ber freien Menjabeit unmöglid if．－ 3 gnen mue man wie＝ Dergolen，waß ber Apofalqptiter ben $\mathfrak{B e r m i t t e l n b e n ~ f e i n e r ~}$ Seit fagt：
，，З母 meiß brine Wberfe，baE bu weber falt noa warm 6if．－ひはવ bấ bu falt ober marm wäreft．
，，1以eil bu aber lau bif und weber falt nod warm， werbe íd bid ausfpeien aus meinem $\mathfrak{N R}$ unbe．
，，Du fpridff：Sad bin reid，unb babe gar fatt und bee barf nidtet；－und weíft nidt，baE du bift elend und jämmerlid，arm，Glind und Blog．＂＂
2ber，wirb man mir fagen，fallen ©ie nidt mit $36=$ ren rein auseinanbergegaltnen ©rtremen in ben abfracten bon ভaplling uno ظegel langit iberwunbnen Gtanbpunct zurüat？－§at biefer §egel，ben ©ie fo bow fáagen，felop nidt bie ganz ridtige Bemertung gemadt，baÉ im reinert 2idide ebenfo wenig gefegen werben fann als in der reinen Oinfernís und daEerif bie concrete ©ingeit betber bas ©es Gen überhaupt möglid madt，－unb beftebt nidit bas grobe $\mathfrak{B e r b t e n f t}$ ゅegel＇s gerabe barin，bewiffen zu baben， wie jebe lebendige Exifteng nur babura lebenbig if，Dán fie ibre Negation nidat aujer fid，fonbern in fid ale imma＝ nente \＆ebensberingung bat；unb bab，wenn fie nur pofitio
märe und bie Negation anger fid bätte，fie bewegungs：unb leblos märe？— Das meif tad fegr gut，meine ફerren！－
 Beifpiel nur babural lebendig if，bág er den Seim feines Todes in fif trägt；－aber wenn ©ie mir §egel citiren mollen，fo müffen ©ie ign volffänbig citiren；－dann mer＝ ben Sie erjegen，bas dab Negative nur fo lange bie Rebenos bebingung birfes beftimmten Drganizmus if，alse es nur in igm ald ein in feiner Totalität gegaltnees Moment if； －baf aber cin §unct vorfommt，wo bie allmálige Wir＝ fung beg segativen ploblid abgebroden miro，fo dá bie＝ fees zum felfotanbigen Principe umidqlägt；－und daE bie＝ fer Ougenbliaf ber Tod biefesి beftimmten Drganismus if， ein Mioment，bas in ber §egelfaen Pbilo jopgie als ber the bergang ber Natur in eine qualitativ neue $\mathfrak{B e l t}$, －in bie freie Welt bes ©eiftes begeidinet wirb．

Daffelbe wieberbolt fid in ber Gefaidide：－bag $\mathfrak{P r i n =}$ cip ber tgeoretifagen 8reigeit zum Beifpiel regte fial iaion in ber bergangnẹn fatbolifaen Welt bom Xnfange igrer
 fien，an benen ber Ratholicismus jo reid mar；－ogne Diefes $\mathfrak{P r i n c i p}$ aber märe ber Ratholicis̊mus bewegungelos und fo war ess zugleid aud bas Princip feiner Rebenbigfeit， aber nur fo lange als es in feiner Totalität，als bloges Noment，gefalten mar；－foift aucd ber Proteftantiemus alumälig berborgegangen；－feinen $\mathfrak{A n f a n g}$ batte er im $\mathfrak{A n f a n g e}$ bes Ratgolicismub felbft；cinnal aber murbe biefe MUmäligfeit abgebroden unb bas Princip ber theore
 gen Principe；－da murbe erf ber Gegenfak in feiner Reingeit offenbar，und Sie wifien mogl，meine છerren，－ Sie，bie Sie iid ßrotefanten nennen，－was Rutber ben $\mathfrak{B e r m i t t e l n d e n ~ j e i n e r ~ B e i t ~ a n t w o r t e t e , ~ a l 8 ~ j i e ~ i b m i b r e ~ D i e n f l e ~}$ vorídlugen．－

Sie feben，meine $\mathfrak{M n i f i} t$ über bie Ratur bes Gegen＝ jages ift nidt nur einer logifden，fonbern auca einer bifto＝
 feinem $\mathfrak{B e w}$ eife gebolfen werben tann，ba Gie in 3 grer Reblofigfeit fein anbres ©eefoaft fo gern übernebmen als bas Bemeifern ber Geididate；－Sie jinb ia nidat um＝ fonft trofne Sureditmader genannt morben！
 Leidt die Bermittelnben antworten，－WUlest，was Sie yom Esegenjage fagen，if wabr；nur ©ineê tỏnen wir 3gnen nidat zugeben，－nämlid daE es jegt in unfrer 马eit jo arg märe，wie ©ie es befaupten；－es giebt mobl Gegen＝ fäse in ber Gegenmart，fie find aber nidft fo gefägrlid，wie Sie es veridicern．－Gelyen Sie，überall if Rube，überall Gat fid bie Bereegung gelegt；－Seiner benft an Srieg unb bie Melyragl ber Mationen und ber jegt lebenben Meniden frengen alle igre Rrafte an，um ben frieben ju erbalten，
meil fie wogl wiffen，saj bie materieflen Interefien，weldae jekt zur §aupt＝2ngelegenbeit ber §olitif unb ber allgemeis nen Gultur gemorben zu fein idrinen，ogne 8 ritben niat zu beforbern finb．－Wie viel midtige $\mathfrak{B e r a n l a f i u n g e n ~ z u m ~}$ Sriege und＇zur $2 u f l$ fifung ber beftebenben Dronung ber Dinge gab es nidut yon ber $\mathfrak{J u l i}=$ Revolution an biē zu unfrer Seit！－©s tamen im Raufe biffer zmolf Safre folde Berwidfungen bor，bon benen man unmigglide er＝ warten fonnte，bás fie fid frieblidu auflojen lafien mürben，

 brogten；－unb Dod töften fix alle Gdwierigfeiten allt
 immer auf bie Grbe niebergelafien zu baben！＂－
（Cめluf folgt．）

Sfizer，，©ebanfen úber Redt，Staat und sirde．＂

## （Fortfegung．）

Begbrt aber bie פerridaft ber Melorbeit zum Wese fen bes Staats，fo if fie au凶 cin unberäußerlidges Fecht bes ©taat ober ber ©taat $=$ ©efammtheit unb bies fügrt auf fein zmeites Rxiterium ber ©taatęgefelf（daft： DaE fie Die eingige mit unveräußerliden Rediten auģeftat＝ tete Gefelfidaft if．Wuf feine anbre ©efelfidaft nämilid Gat ber Mrenfa ein unberaußerlidies Recit；bagegen Gat er ein foldees auf ben ©taat，weil biefer bab eimige $\mathfrak{P i t t e l}$ ift，bas fix nidat bon felbft realifirenbe Recategeied zu ber＝ wittliden．Notgmenbig mū bann aber au由 im Staate ieber ©ingelne ein unberäuberlides $\Re$ Redt auf $\mathfrak{2 l l e 8}$ baben， wab zum Wejen bee Gtaats gebört，unb ber ©taat fomit ebenfalls，als ber 3 nbegrif ber jo Beredfigten．Sittbin bat ber ©taat nidit nur，wie jebe anbre ©efelfidaft，ein Redit auf Dafein，©Gre unb Sreibeit，er brauळt niat nur
 tbum berborgegangen nifft anjuertennen，fonbern er tann
 Gtaaten ober Inbibibuen，fowie ber cignen $\mathfrak{A n g e g}$ grigen begaupten．\｛uffören fani er yon Redite megen nur ent＝ weber in Folge einer $\Re$ Redit8verwirfung，Doer in foige freier Entidfliéang ber Bejammtbeit，bie jebod aud burd bie Wegrbeit reditgiftig pertreten mirb，weil ein ©taat，befien Fortbauer bie Mrebrgeit nidt megr will，ein unmöglider märe．©． 151 － 220.

Ui\＆©taategemalt（Drgan be Befammtmillens im Etaate）erfennt mitbin ber Berf．allein die MRegrbeit an， weil ber 3 wed bes Staat als $\mathfrak{F e d}$ tspereins $\mathfrak{B e r w i r f l i d u n g ~}$
 Geit forbert．Daß Gefés ber（faategefellidaftliden，nidt
der abfoluten）©bteidbeit mús bas oberfe in Ctaate fein， aud ba，wo ber Staat über ben $\$$ nreef ber blopen Redts＝

 Geit，ber Gtimmeneinbelligfett，im Bifientliden æedite ※Hes auf bas̀ Gefek ber griellidaftliden ©leidbeit，ber ©tim＝ menmegrbeit zurüafübren laffen．Nur zur ©̛rünbung beßิ
 begrünbet，Stimmencinbelligfeit notbwenbig；feine Gr＝ Galtung und Æegierung aber mún notbmenbig auf ©timmen＝ megrbeit beruben．－Snbeffen ift ber durd bie Megrbeit auggefprodne Gejamntwille zwar formell allmädtig，aber materiell if er bod aud wieber beiduränt，fofern bie $\mathfrak{M e g r =}$ Geit bod nur ein Theil ber Gefamuntheit，mitgin gegen biffe，fo wie gegen bie $\mathfrak{P R i n b e r b e i t ~ u n b ~ b i e ~ N a d j f o m m e n = ~}$ fáaft igrerfeite Pflidten bat，beren Grenzen fie cinbalten mú．Diefe Grenzen finb bie Grenzen ber gefeggeberben Eemalt，in welder überbaupt Die gefammte EtaatBgemalt fid abidilegt，ba est feine von ber gefeggebenben unabgän＝ gige solfziegenbe ©ermalt geben fann．Sie beftimmen fix einfa屯 aus ber Bertragsnatur bes ©taatg，morin eben bies liegt，baÉ jeber ©inzelne fial ben Befalüfien ber Megrbeit innerbalb ber Grenzen bes̊ bernünftigen ©taatêgmeás unter＝ morfen bat．Gs zann biena屯 1）niate als befeß giltig fein，was als Bertrag unfittliđ märe；fonaめ fann fein
 Unfittlidese gebieten；2）fann fein befé zu Recit beftegen， bas dem vernünftigen ©taatęzweá miberipridt．Su foldaen ©Gefegen mürbe gebören：a）ein［oldges，bas bie Nectis＝ gleidbeit verlegte，bas bie Minberbeit gegen igren Willen nada einem anbern Gefege belganbelte，al8 weldees bie Plebr＝ beit für fid auftellt．Hebrigens wirb biemit nidt bie
 noffen ausgefprodien．Denn cinmal if es teine Redits＝ ungleid igrer \＆eifungen ober Reiftungefäbigfeit augzugleiden，in ben ftaat8bürgerlidgen Reciten zurüdgefegt werben；ferner nidat，wenn sun ber Mebrbyeit zu Gunften einer Minbergeit eine $\mathfrak{l u n g l e i d g}$ geit feftgefegt wirb；emblidg nidut，wema bie MRinberbect felbit－auch nur in ber Mregrbeit igrer ©tim＝ men－in eine folde reatisverfürgenbe Ungleidbeit ein＝ willigt（Beifpiele：Жuళfdliefung ber Эuben yon ©taats＝ und Gemeindeämtern，ber $\mathfrak{A r m e n}$ und $\mathfrak{B i l f}$ ungelofen yon ben politiidgen Rediten，beş meibliden Geifiledits von bei＝ ben er．）；b）ein rüdwitfenbes，b．G．erworbne Nechte ber＝ Tegenbes Gefés；c）cin foldies，bas bie Xusmandrung ber＝ botte．Denn menn gleeid obne Bermanblung ber abfoluten in bie gefellidaftlide cleciabeit ber Ctaat unmiglidi it， fo múe er bennod als Redtsberein alle Recqte ber Men＝ ！̣den，mitbin aucd bas auf abjolute ©leidgeit berwirtliden， was eben bura bie Geffattung ber Xusmanbrung gefaiegt．

# Deutfac Jahrbücher <br> far 

## $\mathfrak{2 S i f i c n i c h a f t ~ n u s ~ S u n f . ~}$

## Tㅇ 251.

21．October．
1848.

## Die 躬ection in Dextfあlaub．

## （ऽぬluॄ．）

Briebe，－fagen ©ie，－ja，mas man nun nennt！－З山́ begaupte aber bagegen，bán now nie bie Gegenfag̨e jo jáarf bingeftelft maren wie jegt，－baE ber enige Gegenfak，ber in allen Seiten berfelbe ift，nur bak er fid im 耳ortgange ber Gefididite immer meffr feigert und entridelt，－bas ber Begenfag ber freibeit unb ber $\mathfrak{u}_{\mathrm{n}}=$ freibrit fid in unfrer，ben ※uflafungêpericben ber beibni＝ fવem $\mathfrak{W}$ elt fonft fo ägnliden ©egenmart zu feiner legten unb boadfen Gpige getrieben unb emporgefapmungen gat！ — ஒaben Sie nidt auf dem Borgrunbe bess burw bie $\mathfrak{H}=$ volution erbobnen Tempets der §reigeit bie gebeimnifoot＝ len und furdtbaren Worte：Liberté，Egalité und Fraternité gelefen，unt mifien ©ie und füblen ©ie nidt，bá viefe $\mathfrak{B o r t e}$ bie ganglide $\mathfrak{B e r n i d}$ tung ber beffes benben politifán und focialen Wbelt anbeuten？－§aben Sie nidte von ben Stürmen ber $\Re$ coolution gebort unb wiffen Sie nidtt，bá $\mathfrak{R a p o t e o n , ~ b i f f e r ~ b e r m e i n t l i d e ~ B e a ̈ a b = ~}$ mer deê Demofratiz̊mus，ble nibellirenden Principien def＝ felben，ald ein mürbiger Gobn ber Revolution，in ganz Europa mit jiegenber §and berbreitet bat？－§aben ©ie nidt aud vielleidt emas von Rant，Fidit，Gaplling unb §egel gebört，ober wiffen Sie wirflid nidits yon einer PGilofopbie，weldge in ber intellectuellen Welt baffelbe nis vellirenbe revolutionäre ßrincip，一 unb ßrincip ber $\mathfrak{A} u$ to $=$ nomie bes ©eiffes aufgeftellt gat，und begreifen Sie nidft， dás biefes ßrincip im godaften blegenfake mit allen jestigen pofitiven ßeligionen，mit allen gegenmärtigen Rirdem feletr？
，， $\mathrm{Sa}_{\mathrm{a}}$ ，－werben Gie mir antworten，biffe Gegenfäze geøören ja eben zur bergangnen ©effaidite；Die Mesolution ift in 8 rranfreid felbft bura bie weife $\mathfrak{R e g i e r u n g ~ \& u b w i g ~}$ Pbilipp＇s und bie muberne Pbilofopgie burd einen ibrer grōछten Urbeber，burđ Gథelling felbft neulidff übertoun＝ ben worben；－ber Gegeniak if nun überall，in allen Gp马ären bes debens aufgelof．＂－unb ©ie glauben wirts lida an biefe shuflofung，an biefe Leberminbung bes revos lutionaren ©eiftes？－find Sie benn blind unb taub unb baben Sie feine Augen und Dgren fär das，was um fie ber sorgegt？－Mein，meine ฒerren，－ber rebolutionäre

Geif if nidd überwunben；－er if nur，nadbeem er bura feine erffe Exfdeinung bie ganze Welt in igren §ugen eriduütert bat，witeber in fiad zurüagegangen；er bat fíd nur in fid bertiff，um balb wieber ind al8 affirmati＝
 menn iad mid biefes Musbrutes segel＇s bebienen barf，wie cin Maulmurf unter ber Erbe，一 unb baE er nidat um＝ fonft arbeitet，daŝ tbinnen ©ie an ben vielen Ruinen fegen， yon benen unjer religibjer，politifder und focialer Boben bebedt if．－Sie fprecten bon 民ufibiung，bon Berfög＝ nung！－Єefen ©ic fi千d nur um，und fagen ©ic mir，maß if lebendig geblieben von ber alten fatbolifden und prote＝ fantifden Welt？－©ie fpreden bon ber Meberwinbung bes negativen Princips！－פaben Sic aber nidats von Straús，8euerbad unb Brano Bauer geleien，
 find？－Geben ©ie nidt，bá bie ganze beutfde Ritteratur， Büder，Brofaüren，Seitungen，－ja dák bie Wberfe ber Politiviften felfft unbemuft und unwilfärlid bon biefem negativen beife burdborungen finb？－und bas nennen Sie Berfognung und §riebe！
©ie wiffen moll，baf die $\mathfrak{N e n f i d b e i t , ~ i f r e r ~ e r b a b n e n ~}$ Beftimmung zufolge，fid nur in cinem univerfellepraftiiden Principe befriedigen unt berugigen fann，in einem $\mathfrak{P r i n =}$
 geifigen Rebens mädtig in fía zu\｛ammenfagt；－wo if aber biefeǵ Princip，meine Gerren？－Sie müffen bod mit：
 gange 36 rer fonft fo traurigen Erifenz erleben，－foldae

 bem（Groger，nad bent ફriligen febnen；－antworten Cit mir nun aufridtig，bie §and aufs §erz，baben ভie its gendmo mas kebendiges gefunben？－நaben Sie je unter ben $\Re$ uinen，bie une umgeben，biefe effegnte Welt entbeat， mo ©ie fid ganglid aufgeben unb in biefer grofen ©om＝ munion atit ber ganzen gRenf（币beit fid neu wiebergebären
 $\mathfrak{M}$ ber er ift ber furdibartien $\mathfrak{X n a r d i t}$ preisgegeben；－in mie piel beriabiebne Eecten if er nidt auseinanbergeriffen？ ，，Ohne groben，allgemeinen Entbufiabmué giebt es nur Getten，feine bffentlide Mreinung，＂jagt Gdelling，－
unt bie jesige proteftantifade $\mathfrak{W}_{\text {Belt }}$ if Gimmelmeit babon ent fernt，yon einem allgemeinen Entfuiabimues burdbrungen zu fein，if bie núditernfte 解elt，bie man fid nur vorftellen Eann．－Jf ess etwa ber Ratgolicisimus？－Wo ift aber feine altegerrlidfeit？－3ft er nidt jegt，－er，ber jonft über die ganze Welt gebot，－if er nidat zum geborjamen Werfzeuge einer ibm fremben，unittliden $\mathfrak{D o l i t i f}$ gemor： Den？－Dber finben Gie bielciat 3bre Berubigung im ge＝ genmärtigen Staate？－Ja bas wäre mirflid eine fäone Berubigung ！－Der Staat ift jeßt im tiefiten innerliđen WBiberiprude begriffen，－weil ber Staat ogne Religion， obne eine fräftige allgenteine ©efinnung unmöglid ift； feben Sie nur aui Sranfreid und Englanb，wenn Sie fia bavon überjeugen wollen；－yon Deutidlanb will ifa faion gar nidt［preden！－
（begen Gie enbliá in fita，meine §erren，und jagen Sie mir aufridtig，find Sie mit fix felgit zufrieben und fonnen Sie mit fida zufrieben fein？－find Sie nidt felbet， ogne $\mathfrak{A u s i n a ظ n t e , ~ t r a u r i g e ~ u n b ~ b u ̈ r f t i g e ~ © r i d g e i n u n g e n ~ u n f : ~}$
 von ßiberfprüden？－find Sie ganze Mlenjøen？－glau： ben Sie an etmas mirtliథ？－wiffen ©ie，wasి Sie wallen， unb tonnnen Sie überظaupt etwas wollen？－Gat an §gnen bie moberne Æeflexion，bieje Epibemie unfrer Beit，cinen einzigen lebenbigen Tbeil übrig gelaffen unb jind Sie nidt burd unb burd bon ibr burdbrungen unb burd fie ge： läஞmt unb gebroden？－In ber Tgat，neeine 乌erren，Sie müfien gefteben，bás unfre Seit eine traurige Beit if unb Dás wir Щ以 igre noぁ viel traurigern Rinber find！
$\mathfrak{U}$ nbrerjeit8 aber regen І̄屯 ©ridpinungen unt un§ ber， meldje uns verfündigen，baß ber ©efift，biejer alte Maulmurf， fein unterirbifaces Fixerf bereits vollbradt hat und baje er bald mieber eridgeinen wird，um jein Seridit ju balten；－ eछิ bilben fíd überall，unb bejonbers in Franfreíd unb England focialiftifa＝religiöje Bereine，weldje，ber gegens wärtigen politifdjen शるelt ganz fremb，aus ganz neuen uns unbefannten Duellen ibr lleben føöpfen unb fid im Gtillen entwidefeln und verbreiten．－Das̊ Bolf，－bie arme Claffe，meldae ia ogne Zneeifel bie größte Mlebrzabl ber MPenjabeit bilbet，－bie Clafie，beren Fiedute man idyon tbeoretija anerfannt bat，bie aber bis jegt nod bura，ibre © Eeburt，burd ibre Berbältnifie zur $\mathfrak{B e j i g l o f i g f e i t ~ u n d ~ z u r ~}$ Unwifienbeit，fomit aber alld zur factijden Sflaberei verurtbeilt ift，－biefe claffe，meldae base cigentlide Bote bilbet，nimmt überall eine brobenbe Stellung an und beginnt Die im Berbältniffe zu ibr fámadjen Fieigen ibrer Geinde

 unb alle SRenfaen find von einer gewifien Mbnung er＝ füll und Seber，beffen \＆ebenoorgane nur nidit getäbmt finb， fiebt mit einer \｛dauerliden ©rwartung ber nabenben $\mathfrak{S u}$ ：
funft entgegen，welde bas erlöfenbe Wort ausppredien mirb．－In $\Re$ Rupland jelfft，in biefem enblofen und fanee bedeciten Meidue，bas wir fo wenig fennen unb dem viel＝ leidt eine grope Sufunft beborfegt，－in $\mathfrak{R u}$ bland felbit fainmeln jia bunfle，blewitter verfünbigenbe Wolfen！－ $\mathcal{D}$ ，bie $\mathfrak{R u f t}$ if fampul，fie if famanger bon ©türmen！
$\mathfrak{U n}_{n b}$ barum rufen wir unfern berblenbeten $\mathfrak{B r u ̈ b e r n}$ zu：
 nab！
Den ßofitibiften $^{0}$ jagen wir：－iffnet ©ure geiftigen 2ugen，－lapt bie Tobten bas Tobte begraben unb über： zeugt（ ©u円 endida，bañ ber ©seift，ber emigiunge，emig neu： geborne，nidit in berfalfren Suinen zu fuめen ift！－Unt bie $\mathfrak{B e r m i t t e}$ Inben mafnen mir，ibre gerzen ber Wabrbeit zu ̈̈fnen unb fix von ibrer armjeligen unb blinben $\mathfrak{W}$ eiss Geit，yon ibrem tgeoretijden 乌odmuth und von ber fned．$=$
 ibre Bewegungen läbmt．

Lapt uns aljo bent ewigen ©eife vertrauen，ber nur beb̧alb zerftirt und vernidtet，weil er ber unergrannolide und emig fdulfende Suelf alles \＆ebens ift．－Die \＆uft ber Derfiturung if gugleiá eine fáaffenbe Ruft！

Jules 大lyfard．

## Mfizer ，＂Sedanfen úber Redt，Staat und ふirde．＂ <br> （Fortfeģung．）

$\mathfrak{A}$ Kes bies märe nun aber $\mathfrak{B a f n}$ ，menn bas $\mathfrak{B o l f}$ auf eine foldue Staatgigemalt nidit auめ cin erzming： Gares Redt gätte．Wer bas 凡edt bes offenfiven Wiber： ftandes bent Bolfe abipridt，ber fpridat ifnt bas Fedat felbft ab．Bertragiverleģung von einer Seite bebt eo ipso au® auf ber anbern alle Berpflidtung aubs bem Bertrage auf．Dies gilt für abjolute，wie für conftitutionelfe Staa＝ ten；bie fogenannte Unberantwortlidfeit bes conftitutio： nellen Fegenten if aud feinezిmegze ein Freibrief zu Ber＝ faffunge̊verleģungen für iøn；fie faügt ibn nur bor per： fönlider $\mathfrak{B e r a n t r o v t u n g ~ u n b ~ B e f t r a f u n g , ~ n i m m t ~ a b e r ~ b e m ~}$ Bolfe nidt Das Redt，bie Berfaffung zunt Radibeil bes

 von ber Mebrbeit gilt，bas gilt niat aud von bem Gin： zelnen．Diefer fann nur auf eigne defabr rebolutioniren．
 gemäfen ©eborjame in Bezieநung auf ظanblungen ber volfiçenben Eemalt，an bie Entidribung ber von ber Slebrbeit anerfannten Gewalt als an formellez Nedt ge＝ bunben；unb，wenn cr biefes formelle Fiedt nidet mit bem materiellen übereinftimmenb finbet，fo mag er auşmanbern．


[^0]:    ＊）©． 154.

[^1]:    ＊）T．Warbeineた＇， $\mathfrak{B c t u m}$ in ber $\mathfrak{B}$ ．Bauerfden Kngelegen： beit ©． 86.

